# Siffreficiald 3citichwingen．  



## 3 ur gefpredumg vaterländifder Butereffen．

# Jo 40. <br> Eountag Den 8．Detober 1848. 


 nehmen $\mathfrak{B}$ eftellungen entgegen．－Beiträge merben franco entweder unter 2cobrefle bes Rebacteurs ober ber ふertagbhandlung erbeten．

## 

：nts 2 क
（Fortferung．）
 mit gleichen 2 nipruichen auf bie $W_{s e l t}$ famen，uno bas oie jefgige Ungleidbeit nicht anbers，aber fo auch bollig su rechtfertigen ift，als wenn man oen ererbten $B$ effis ats，ceine Frucht ber Shátigfeit dee Sorfabren anfiebt， meldher frei auf die §adifommen vererbt wirb．Wollte man viefleicht auf Die Unrechtmásigleit Der Efmerbung $=$ art eingeben，fo wurbe man bie ganze beftebenbe（5） felfichaft cinfurzen，inbem fie bann vollig bem wahn＝ finnigften Sommunismus in allen ibren wheiten verfiele． Wendet man aber fúr bie §echtmåßigkfeit Des Sommu＝ nismus bie 2 （bichaffung fo vieler anderer auch rechtlich
 Der Des abfoluten Rionigthumes，Des．2xdels ein；fo verpflanzt man baburch alferbings die Streitfrage auf Den gebori gen Sooben，zieht aber faliche Scbluffe．

Die menf（tide（seretif）aft bat fich in georoneten Staaten zufammengefunben，um bas $\mathfrak{W j}$ ohl aller $n a d)$ Moglich feit zu forbern，uno diefes（Sefef des Mog： lichen ift ibr oberftes（Sefets，ihr oberftes Recb）t；es zu erfemen und zu erforiben die erffe $\operatorname{F}$ flidtt aller．
ii Die Menfchbeit befreit fich alfmáblich，unb man mus beshalb zmifchen abfolutem und relativem Redbt
unterfcheiben． $\mathfrak{J m} 2\left(t\right.$ tertbum war ${ }^{\text {es }}$ ein $\Re$ Recht，aber bloz ein relatives，Sclaven bu halten；jegt ift es bei $_{\text {bit }}$ uns ein Werbrechen．Weshalb ponft，als meil oie Menichyeit fo weit emancipirt ift，Daf fie ber Sclaven nicht mebr bebarf？

In unferer 及eit ift es ein ケecht gewefen，Dá̃ Der 2roel groje פrivilegien bejás；Siemano wiro eइ ein abjolutes nennen，uno man bat es abgefchafft，meil es aud fein relatibes mebr fein burfte．

Steliten nun 2 colide den Sata auf，ba $\tilde{\text { B }}$ ，wenn man bie Wegnabme ibrer 刃echte Decretirte，man aud
 múfle，bon dem man bei einer Unterfuchung genug bor： finden wurbe（unt wer wollte bas leugnen）fo waden fie im Rechte vom Stanopunfte Deş abfoluten $\Re$ Rechts．

Das Eigentbum alfo，ats die Frubt ber eignen ober bet Sorfabren Thåtigleit，ift ein abfolutes Recht； Das Eigenthum，als Das Refultat frúberer wiberrecht： lidher $\operatorname{Befiza} n a b m e$ if ein relatives Fecht，weldhes ourch Die Rưdficht auf bas 2 Ohl Desi（5anzen gebeiligh wiro． Rơperlide und geiftige $\mathfrak{Z n l a g e n , ~ f o ~ w i e ~} \mathfrak{Z}$ batigkeit find gleichfall abfolute ケechte．Wemn nun aber baburch der Sefitg alg abfotutes uno theilmeife als relatives Recht gerechtfertigt wird，fo ftehen auf ber anbern Seite gleichfalls abjolute Fiedte，Die bistang nur zu fefr mit

Fifisen getreten fino，uno bie Erfưfung biefer nennen wir ©ogialişmus．

Unter biefen tritt unts zuerft bas emige Meniden：
 abfolutes $\$$ Befteben Niemano begweifeln wirb，beffen Relativitat aber erff feit furzer seit，uno auch nod niddt allenthalber zur Seltung gefommen if，iestat aber fiegen wirb und mus．

Wobl cerfennen mir，dáß es nod）jegt Suftánde ber （5efelfidaft giebt，wo ber eine Mrenid zum eignen $\mathfrak{B e f f e n}$ bem $\mathfrak{W i l l t e n}$ eines andern unbedingt untergeorb＝ net ift，wie das アind bem 彐ater；módbte bas ßerbålt＝ níß Dort nur fetts ein váterlidees fein．
－2ber in unferm gefitteten Staate ift es cine beilige शfidid，ben Suftanden ber perfônlicjen unfreibeit ein Enbe zu machen；idh meine nidht，oie Kusgeburt ber weifen ©claven in Rufland und einigen anbern euro： paifoen Ránoern，fonbern bie ber feineren，raffinirteren Eclaven，wie fie bas 2uge bes झrenfdenfreundes in den großenen శabriflándern，uno theilweife aud）in anbern Berbăltnififen mit $\mathfrak{z b r a ̉ n e n ~ f u ́ l l e n . ~}$

Denn das ift in 23 abrbeet，nidtas anderz，als ভclaverei，wenn Siinber geezmungen werben táglid） 12 Stunben binter bem ほebfuble zu fiken，ober Bảter die Ebre ibrer アinder auf＇b ©piel feģen múfien，um $-\mathfrak{B r o b t} \mathfrak{z}^{\text {u }}$ baben，wenn $\mathfrak{x}$ aufenbe auf biefe $\mathfrak{B e i f e}$ obne Erziebung，obne ఇeligion，aufwadjen，wie æsilde． Woblt wiffen wir，DaẼ eine fothe $\mathfrak{B e r b e f f e r u n g ~ d e r ~ \& a g e ~}$ Der $\mathfrak{F a b r i f a r b e i t e r ~ m i t ~ u n e n d i d e n ~ S d w i e r i g f e i t e n ~ v e r = ~}$ bunben ift，befonders，weil man niddt allenthalben，nid）t eimmal in einem $\mathfrak{R}$ ande zugleich anfangen fann；aber
 Den，und hier tritt Das zweite Recht Des झrenfden，das Recht auf 2 rrbeit，als eine zweite fonwere forberung bingu．
${ }^{2}$ Sir verfeben bierunter nid）t bas Betreiben ber ganjen $\mathfrak{J n o u f i r i e}$ Durch Den ©taat vermittelf Mational： werffititen im Sinne \＆．Blanc＇s；bie Menidten fino niobt reif bazu，uno bie Fotgen wúrben 及urúdfichen Deङ．©apitals，Æerringerung Des શationalreidthums， Damit ber（Genuēmóglidfeit und Sinfen des flei fein．W3ir verfeben vietmebr unter 2rbeitşred）t den unveráußerliden Xniprud bes §renichen auf Grbaltung
 menichen，ibm entweder 2 rbbeit ober birecte Unterfutikung on $^{4}$ geben．Diefes beilige Red）t iff theits noch unerfúllt，
wie man an ben bunbertaufend Dieben und Råubern Der groj̄en Stábte，fomie an ben bungernben Fabrit＝ arbeitern in Induftriefrifen feben fann，theits auf bie
 man fúr 10 Stunben ber folibeften 2 rbbeit 2 Gggr．ver＝ gütet．Tif aber bie 刃enidngeit zur Reid）ung von 2 （r） beit ober birecter Unterftútsung verpflidtet？Sie ift es， theils ourch das Gefet ber Menfolidufeit uno bes （Chriftenthums，theils burch bas des ఇedts，da die Gee fellidaft ogne bie $\mathcal{X r m e}$ jener 2 Urbeiter weder exiftiren Darf，nod fann．Der ßeidee，Der סurch feine ererbten
 Der burch feinen $\mathfrak{F l e i}$ ī in bie Selegenbeit gefegt if， mefr ats feine spitmeniden bes Rebens frruben zu genießen，fie alle genieß̄en ibre Freuben mit §echt，aber fie fornnen fie nidht mit $\Re$ Redt genieß̃en，fo lange ciner ibrer ※itburger Mangel an 2rbeit，und alfo an Ees bensuunterbalt bat．Denn ziefen fiid）jene taufende von brodlofen 2 rbeitern，die wir unter uns febert，von ber （Sefelfichaft zurutud，fo ift diefelbe gefturzt，uno das，was Das relative Æecht bistang gebeiligt bat，fturrt unter ibrem 2 （ngriffe．§it es alio eine $\$ \mathrm{y})$ flidt，Dem bungern＝
 terfututung zu gemadren，fo if es brittens eine ほflidtt， binlánglid）en Zobn fur bie 2rbeit im Gegenfake gegen Das ©apital zu gemábren．

Sit es námlid）ein Recht des（Gapitals，bie frrud）t frubberer $\mathfrak{Z b}$ åtigêt vererben und ererben fu fornen，io if es auf ber andern Seite ein $\Re$ echt ber 2rebeit，al3 gegenmártiges Eapital gegen Das erworbene in ein bils ligez $\mathfrak{B e r b a ́ l t n i \tilde { \beta }}$ gleidgeffellt zu werben．

Unterfuchen wir，worin bie Billigfeit biefes ßer＝ băltnís zu finben if．
（ऽd）fuß folgt．）

## Crwoảgung ciner 马ebauptung in ©un＝ Dermanns ，，Echulverbeficrungฐ̂plan für Das vitfriclifche \＄olfsichutwe： fen＂in Nả 32 unt 33 D． 31.

Ein Csebanfe，ser mir in obigem פlane，wie fothon in mehreren anberen 2 Uuffísen biefes Şerrn aufgefallen，
 $z^{\text {z }}$ g vor bem in vieten anbern Lándern mamentlich in ben bannoveridhen \＄rovinzen＂haben foll．（Worwort 8．）

## $\mathfrak{B o r i n}$ befteht Denn biefer $\mathfrak{B o r z u g ? ~}$

1）Sffriestand bat zur Seranbiloung feiner \＆efirer fein Seminar，bas bods in ben bannoveriden פprovins $z_{\text {en }}$ su finben ift，mag es auch mebr oder weniger mangelbaft fein．©s if befannt，in weldher 2 Beife bier $z^{4}$ Lande bas Seminar erfegt wirb．Der Baron Selo vergleid）Die biefige ふilloungsweife ber Rehree mit der
 wollen，bat er mit biefem ßergleiche aud bie Mángel Der offfriefifden Rebrerausbiloung berúhtr．－2Boute man ben $\preccurlyeq$ ergleich Durdfúbren，fo wadren in ber fpáte： ren ©tationitung ber jurgen Sdulamts＝\＄práparanben ats Gebhutfen bei andern angeffelten Refrern bie Man＝ Deriabre ber Şanowerfer zu finden．Wifieno，ba巨 in
 Der jungen Schulleute gang fo ift wie bier，fo módhte id）nun fragen：

Solte es vortheiltafter fein，dás die bis dabin in beiben sprovingen gléd ausgebildeten sulnglinge nun ein Seminar befuchen，in bem fie nidht nur ibre pofi＝ tiven Menntniffe unter guter Unteitung vermebren，fon＝ Dern auch angeteitet werben，aus der \｛beorie uno $\$$ Praxis mefrerer ber tiudtigften \＆ebrer Des \＆anbes fiid felbit eine Metbobe zu bilben，bie iener mebr ober weniger átnlid iff；ober follte es vortbeithafter fein，DaE Der Sưngling nad ben Eebriabren（f．Das © STeidniĒ）als Gebưlfe bei einem Eebreer antritt，bon bem er（wenn nidht immer，fo boch febr báufig）nidft mehr bat，als Dann und wann mit ibm ůber Diefes uno Seneb（am wenigften ůber $\mathfrak{P d}$ \＆oagogif）ein $\mathfrak{W o r t} \mathrm{z}^{4}$ praten，uno wo bie ganze Kuदbiloung des jungen 刃iannes alfo fei＝ nem Gelbiffubium uno ber in feiner Nabe et wa beftes benben ©onferenz（bie aber in ben anderen Wrovinjen $^{2}$ auch vortommt）ubberlafien if？－Das unbefangene Urtbeil und die Erfabrung flimmen fưr Das Erfte． Uuşnabmen fornnen natúrlidy auf beiben Seiten vor： fommen．So viel erbellt aber，baÉ diefe „Eigenthủm：
 Worguggen beffelben gebooren fann．
2）So fonnte ber $\mathfrak{B o r z u g ~ b e n n ~ i n ~ b e r ~ S ( j u t e i n t i d ) = ~}$ tung felbft befteben．

Tritt man in eine biefige Sdule，fo finbet man mandmal bie vier Wande fo didht mit $\mathfrak{x a f e l n}$ ，（Shar＝ ten 2 ．befongen，Daf man faum bie farbe ber $\mathfrak{F}$ and erfennen fann．Schon ber flüdtige Znblidf Deffien fúbrt zu ber Bermutbung：Der ©dule múfien fobone Mittel
 erfreulid，wenn man babei bebentt，wie beilfam fotche Mittel benugt werben formen zu aufmunternoen Ge： fdenfen，voer zu fogenannten Refemaidinen，ourd beren Şúlfe eine ganze アlaffe bon アindern in verbåttniémá＝ fig furzer 及eit uno obne Nachtheil ủber bas peinlid） und ben $\mathfrak{e}$ efeton ganz verberbende $\mathfrak{B u c h f a b i r e n ~ g i n w e g : ~}$ geboben wirb $u$ ．bgl．m．

Sch babe aber Dabingegen（benn ich rebe nur aus meinen Erfabrungen）in offriefiíden ©dulen andere Dinge angefbaft gefunben．－Şier fiebt man eine groje idfwarze Kafel an ber $\mathfrak{E B a n b}$ ，auf weldhe mit groEer fracturichrift bie＂Eduulgefege＂in Nelfarbe ge＝ malt find．Ese fann nidht ausbleiben，bas man won Der Gefefetafel auf den Rehrer als auf Den æidhter feiner Sdulfinber，nidt aber als auf beren Ergieber fieht， und Dą̨ 2 Bort Sdulmonard fommt Einem unmillturr： lid）auf bie Sunge．－Dort fiebt man ©pecialdarten von biefem und jenem fremben \＆ande und Erotheile， wåbreno mittelf eines guten ©lobus Den תinbern Der Woleffdule nůblidere Renntniffe beizubringen máren， als burch foldge ©barten．－Da wiro täglich 2 （wo moglich 3）Stunden 2 （rithmetif，2tigebra uno Geometrie getrieben，wábrend ein Deuticher Sak weber ridbtig ge＝ （darieben nod gefprochen wiro $2 c$. ＊）

Soll in Diefer Eigenthúmlidfleit Der ßorzug be： fteben？

Der unbefangene Urtbeiler antmortet：গein，baş fino auch Feine ßorzŭge．
3）Serr ©unbermann toinnte endich nod bie ©tel：
 cinen Worzug anjeben．

Ulleroings bat es ben 2unidein，baÉ ber burch Stimmen＝Mebrbeit gewadblte \＆ebrer in einem weit trau： licheren §erbáltniffe zur ©semeinde feben múffe，als ber vom（Eonfiftorio gefeģte．Dod）es fommt bier in beiben
 $\mathfrak{M i}$ berbailtnifien，weldse ourch bie æablumtriebe ent＝ fieben）Dáa es einer fpegiellen Unterfuctung bebarf，um ein gegrúndetes Urtheil fáluen zu tômen．＊＊）（Ein bef＝

[^0] ben bamnoveridjen झrovingen ichon im Werben．

Sd formte nod brei und mebr \＄punfte erwågen， und wưrbe ben $\mathfrak{B o r g u g ~ e b e n ~ f o ~ m e n i g ~ f i n b e n . ~ S c h ~ b i n ~}$ alio genofthigt bis zu einer gủnfigeren Belebrung in Diefer Sache jene Bebauptung fúr ungegrůnbet क̛̣ balten．

ฐ．$ร$

## Einige sisorte Serbart＇z über Echule uni sirche．

Sirche und ভdulte múfien ưber bie eingelnen ©taa＝ ten binaus bilden und verfnuxpfen．

Die Sdulen fúr berfatiebene Stánde fixiren ben Unterfatied biefer ©tánbe；mäbreno fie จaE ひugemeine Der Bitbung gemeinfdaftlid baben．Durd bie gelebr： ten Gdutlen，welde bas lange Dauernde－（alte Sprachen uno（Sefdidfe）und bas Seitlofe（Mathematif und शhilofophie），tehren，wirb die Sufunft an bie ふer： gangenteit gefnupft und aus ibr entwidelt．Die ßutr＝ gerfduten follen，fo biel mogglidh Daffelbe beforgen，aber furr Menfdent，bie mehr in der Gegenmart leben werben； Daber biet Das zunachit 2rmenobare mefr in Betradt fommt，nur mit mehr 2usbreitung im Raume（Geo： grapbie，neuere Spractien u．f．w．）－mabdjenf（dulen und Elementaridulen weichen bierin mefentlich ab；fie fino fưr Mrenfden，bie fidb anfoließen múfien，weil fie Die Seit nid）t leiten formen．（Selegrte uno bobere But＝ gerfofuten und bobe $\mathfrak{B o l f f} f(d)$ ulen werben bafier nicht ganz won ber झidagogit beftimmt，unt dutrfen fich nid）t Die ganze Erziehung anmaagen，fondern múfien ben Familien übrig laffen．Die Familienergiefung（mit
 （Eiziefung immer im Bortheite．

Teder Etaat beffit zu jeber Beit ein gerviffes（5a＝ pital an påoagogifder und lehrenber Sruaft；Diefe mús et beftens benugen．Er fann bie תraft nidht fchaffen und mus bie boberen \＆efrer nad）ibver $\mathcal{U e b e r g}_{z}$ ： gung walten taffen，Dies fallt ins vorige Eapitel zurưd．Wber oie vorbanbene §raft und Ueberzeugung bat or in 2bátigfeit zu fegen，und biermit wiro biefe

תraft zugleich neu ergeugt und oor dem Wusfterben gebútet．

Der Staat foll die ©dulen nidht fürdhten．Sie wirfen，wie oas ßorbergebenbe zeigt，nid）t unmittelbar auf bie Sufunft，fondern ibre æirfung brid）fich gro： Gentbeits an den gefelligen Serbâtniffen；was bazu nidht paft，wiro zerfifort．ふieles zerfiont faton Der Streit ber Sdulen im wiffenfぁaftliden Sinne．

Seine Schule Darf finfen．Sic finft aber，menn fie nidht forgfam erfrifdt miro，weil die Schularbeit siel Sraft berzebrt．Dabin gebôrt，DaE oftmals junge Nånner nur fủr cine Seitlang bas ভchulamt wuinfchen， und midht alle Scbulfellen feft beftimmt find．Sehr merfmitrig fif，Dá bie Schulen bas Reğte waren，was in 2 neefung Des Dabin gehórigen ßeamtenfandes wom Staate bintånglicy beachtet uno unterfûtagt murbe．Uno Die ©（G3ymafien fràber，al5 dis Bůrgerichuten．TBarum？ Die Gymnafien fino ©djuten fúr $\mathfrak{B e a m t e}$ ．©chmàdhe
 båte fiiften follen！

Die Ritche bereinigt bie Etånbe fo viel alb mogglid，invem fie ben unteriditeo bei Seite fegt．Mir： thenfpaltung madht oagegen einen Betfuch ou trennen， ber，menn er mifllingt，auf bie תirche felbft：zuruxdfălt． Dies if der wabre Grund ber（sfeidgurttigfeit gegen Die Sirct）．（Nathan Der Wुseife！）©o lange es Rir＝ chenfpalturg giebt，mag jeve Rirche fidh biten，iht Ei＝ genthúmliches mit ©dhåfe bervorzuftellen；fie gewinnt， roenn fie es in ©datten fellt．Wizas fich ibrev trennent ben fraft entgegenfegt，weil ps feiner Natur nach
 beit firebt，Das if mád）tiger ale fie，－（3egenfaţ Der Sirchentehrer gegen Den Sbilofophen．Der Shbilofoph kam und foll attein feffeth；ber ふirdentegrex if nidts obne ben（5）lauben ber Gemeinde． Darum fobreibt ber Staat die whilojophie nid）t bor； er rechnet auf ben Wiberftreit ber ©yfteme bor ausges madter Evibenz Der（Grunde；aber oie Sirchentefre mús son ibm gepruft werben，in wiefern fie mit bem Glauben der Gemeine zufammenfimmt，weil foift Un： rube entfent．）


[^0]:    ＊）Daß es auch befier eingerid，tete ©duten in Sffriestand giebt，ald bie eben beiduriebenen，bezweifle id）nid）t．
    ＊＊）Wan barf Sarrlingertand bier nid）t ald Seifpiel anführen，
     friestand leiben．

