# journal de magivetisue 

DU MASSAGE ET DE LA PSYCHOLOGIE
FONDÉ EN 1845 PAR M. LE BARON DÚ POTET Organe de la Société magnétique de France

Paraissant tous les trois mois

Directeur: H. Durville<br>Rédacteur en Chef: G. Fabius de Champtille

## MEMBRES D'HONNEUR (Conseil scientifque de la Société)



## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

MM. Le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de Nevo-York.-W. Grookrs, Membre de la Societe royale de Londres. - Le Docteur Diaz de la Quintana, a Madrid. - Le Docteur Lapirrre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Litbadlet, a Nancy. - Le Docteur Nariervicz Iodko, a Nad Niemen. - Le Docteur Magaiorani, Médecin du roi d'Italie, a Rome. - Max Dessorr, a Berlin. - Pietro d'Amico, Président de la Société Magnétique de Bologne. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Lr: Docteur E. Yung, Professeur à l'Université de Genèce. - Boovier, Directeur de la Paix Uni- ; verselle, a Lyon. - Le Docteur Krugrr, a Nimes. - Le Docteur Mircowitch, a Bourgas. - Rovira, directeur de la Reviata de Magnetismo, à Earcelone. - Le Docteur Girgois, d Buenos-Ayres.- Albrrt Joungt, Directeur de La Résurrection -St-Raphael, Var.

ABONNEMENT : 4 francs par an, pour toute l'Union postals

$$
\text { Prix du naméro : } 1 \text { franc }
$$

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, Paris, $4^{\circ}$ à l'ordre de M. Durville, et dans tous les bureaux de poste.

# SOCMETE MAGNETIQUE DE FRANGE <br> Fondbe le octobre 1887 

tans le but d'étudier le Maĝ̣elisme par la méthode expérimentale et d'en vulgariscr la protııve

## MEMBRES ACTITS <br> (Conseil adoninnistratif)

- inow, 11, villa:Jage, 15•
- Bodereav, 83, rue Céeile, Maisons-Alfort, Seine.

Bunnert, 52, rue du Kol-de-Sicile, $4^{4}$.
L:oulead, Massewr, 35, rue de Longchamps, $16^{\circ}$.
Hoszong, Electricion, 276, boalovard Raśpail, 14.
Soutmy (Mme), 15, rue St-Sébastien, 114
Carre, 18, rue du Château-d'Eau, $10{ }^{\circ}$.
Chossat, 50, rue des Archives, $4^{\circ}$.

- Coulllerot, Masseut, 18, rue de la Républ. Charenton.
(:ourlet, 63, rue Lepic, 18.
- Dace E. (Schmid), 9, rue des Beaux-Arts, $6 \cdot$

Deforges, 48, boulevard Gambetta. Nogent-s-Marne.
Delarue, 131, rue de Charonne, $20^{\circ}$.

- Deme, Masseur-orthopédiste, 74, aven. deSt-Mandé, 120.

Destignes, 8, rue Botzaris, $19{ }^{19}$.
Docteur Dherpr-Duper, 48, boul. Exelmans. 16..
Dumont, magnétiseur, 16, rue de Flandre, 190

- Durvible, Magnétiseur. 28, rue Saint-Merri, 40.
- Docteur Encausse (Papus), 5, rue de Savoie, 6e.

Filinol, electricien. 31, rue Constantinople, $8^{\circ}$.
Gravier, Prof. ${ }^{\text {GAPboriculture, } 15, ~ r u e ~ C e r n u s c h i, ~} 170$.

- Henaule, Magncetseur, e0, cours de Vincennes, 120.

Hinnot, 12, rue de la Tour, $16{ }^{\circ}$.

- Kuil, 30, rue Beaubourg, 3 .

Martrijeax, 59, avenne Philippe-Auguste, 11 e.
Mercier, 20, rue Cujas. $5^{6}$.
Milet, 37, rue du Repos, $20^{\circ}$.

- Docteur Mourin, 4, rue du Pavillon, Boulogne, Seine. Nicolopulo, 2, avenue Friedland, $8^{\circ}$.
- Uuıste, Magnétiseur, 11, rue Frédéric Marrisson, 15•.

Pıots, 6, Tue Turbigo, ${ }^{\text {c. }}$.
PIILIPPy, 23, rue 8t-Merri, $4^{\circ}$.
Phelm, 43, rue Perronnet, Neuilly (Seine).
Heveilhac, 3, avenue de la République, 11•.
'B. de Rolliere, Ingénieur, 26, boul. d'Argenson, Neuilly.
Kuh (Ch.), 11, rue Carnot, à Levallois, Seine.
"Thomas, a $\quad$ sseur, 8, rue Boutarel, $4^{\circ}$.
-Vollemyin (lle), 6, villa Constat, 190.

## CORREISPONDANTS NATIONAUK

Adrikn Aday, Guérisseur, St-Onen, pr.Vendome. L.et C. Uurleur Berjonn, Vinģa. Pyrénées-Orientales.
i) Bertrand-Lautes, place de la République, Alais,Gard

Bornard-Colliakd, Chanay, par Seyssel. Ain.
Boutchou, Beaulieu, par Narbonne, Aude.
1br liharviliat, 4, rue Blatin, Clermont-Ferrand.
$\cdot$ ' intuir, Masseur, 10, rae Verle. Orléans.
:̈homier, Manufacturier, rui Dagrerre. St-Etienne.
Ghossat, Ingénieur, Cour-Cheverny, Loir-et-Cher.
$\because \because$ rot, (Elymas), 11 r. Notre-Dame, St-Dizier. Hte-M.

- ${ }^{\prime}$ 'issiru, Masseur, 6, rue d'Aubuisson. Toulouse.
j. iteur David. Narbonne. Aude.
lucteur Dupouy. Larroque. Gers,
- Durin, 13, rue du Pont, Auxerre, Yonne.

Fevrier•Hfarard, 8, pue de Coulmiers, Touloure.
Fourrier, Avoué, Constantine, Algérie.

Garin, 2G, rue de l'Evèché, à Saint-(Quentin. Aiz nt. Gavot pere, Brasseur, 2, rue Haute-Vallée. Orléans.
Gronn, Libraire, Sedan, Ardennce.
Gtrand, Photographe, 55 , avenue do la Gere. Rennes.
Jacquet de May, 1 , rue Montfort. Remees.
Jollivet-Castelot, 9, rue Saint-Jean. Douai.
Lacombs, Magsétiseur, Comte, Lot-et-Garonne.
Lageais, Instituteur, Place de lllitel-de-Ville. Limoges.
Lalanse, Menuisier, Lespéron. Landes.
Martheleur Nel, Gouvieux, par Chantilly (Oise).

- L. Martin, commiegaire-priseur, Grenoble.

Meert, Tailleur, Vittel, Vosges.
Michelland,St-Martin, p.St-Jean de Maurienne. Savoia
Mialhe, Entreprenpur, Labessonnié, Tarn.
Otto(Eug.), rue Camp-Long, Lantnsque.Alpes-Maritimes Ponthadlt, rue de l'Hôtel-de-Vilfe, Mayenne.
Recoules. Magnétiseur, 10, r. Ancieune-Mairie, Narbonee
Revel, 4, place Puvis de Chavanne. Lyon.
Docteur Ripault, père, Dijon.
Sintte, Greffier, Cirey-sur-Vesouze, M.-et-Moselle.
A. Thomas, 25, faubourg Saint-Jean, Nancy.
A. Tors, magnétiseur, 37, 2v. de la Gare, Perpignan.
*Tournon, Mormant, Seinc el-Marne.
Visseriat, Secrétaive de Pulice, a Nice, ler.

## CORRESPONDANTS ETTRANGERS

A. Albeck, 14, Mobledomu, Hawbourg.
G. d'Apmoric, 49, Accacia Road, Loadres. N. W.

Docteur Behnier. Jaemel. Haiti.
Bernobich, Visignano, Istria, Autriche.
Bertoncini, 114. App. Panama, Répablique de Colombio.
Docteur Bourada, Roman, Roumanie.
Carreba, Enregistrement. Sain:-Lomis. Sénégal.
Docteur Corrzo Barata, Trihunal de liontas. Lishonne

- Dextzkof, Méd.-mign., Instit. Kulio. Moncloa. Madrid. Detre, 409, Lenton Boulevard, Nullugham, Angleterts. Dounes Drkker, Avocat, La Haye.
Docteur Girgois, 2691, Cuyo, République Argentine.
Letoquard, Electricien, w1.Macdougal Street, Now-York.
Mme Mrunizh, Cordoba, Buenos-Aires, Rép. Argentine.
- von Pannwity, 21, Breitesstrasse, Lubeck, Allemagne.

Rosat, aux Granges, Pays d'En-Haut. Suisse.
Th. Nath. Small,Trinitad Possessions anglaiges.

- Scheibler, Magnétiseut, 52, Postamerst. Berlin.
- Vandevrldr, magnét. Gualeguaycha. Répabl. Argent Zameno, chez M.Homère, droguisle, Smyrne. T. d'Asie.

Comite de Direction pour 1903
MM. X. . . . . . . . . Président d'honneur.
le Dr Dupouy. :...Vice-président d'honnour.
le Dr Moutin.
le Dr Encausbri (Papues). Président.
Durin. . . . . . . Vice-Président.
$\underset{\text { He Dut. }}{\text { Duvikis. . . . . . Secrétaire général. }}$
$\underset{\text { Garrt. }}{\text { H. }}$ Durville. . . . . . Secrétaire
Maitrejean
CONGOURSDE ILA SOCIETE
Prix da Magnotoscope . . . . . 300 fr.
A limventour du mellour matrument inontrant la realite
de l'areat magniturye of de la puin rita hamaine.

Le service régulier du Jovornal du Magnétisme est fait à tous les membres de la Societé et une carte, pouvant etre considérée comme une carte didentité, imprimée sur parchemin, leur est remige gratuitement.

NOTA. - Les noms qui sont précédés d'un * indiquent ceux qui sont diplômés de l'Ecole pratique de Massage et de Magnétısme, soit à titre de Professeurs, soit a titre d'eléves. -Les adresses oû il n'y a pas d'indications de locatué désignent Paris.

## ADRESSES RECOMMANDÉES

ARTISTES-DESSINATEURS
Paris Cuar Guyot, 5, rue Paul Féval, $18^{\circ}$.

CARTOMANCIE

Adger (Mme), 5, rue Suger, $6^{6}$.
Lasuel (Mme). 21, rue Rochechouart, 9 .
Moulan (Mme), 12, rue Poulet, $18^{\circ}$
DENTISTES
Magné (M. et Mme), Pose, Extraction, 321, faubourg St-Antoine, $1^{\circ}$ EAU PAOLINE

Mme Paola, ex-cartomanciennne, 60. r. Clignancourt. CHANT (Professeurs de)

Paris
Cotis (Mandoline, Guitare), 60̃, rue Demours, 170. HYDROTHERAPIE

Paris
Masson, 3, rue des Colonnes, 2 .
Masson, 3. rue des Coln (Du service d'échange)
JOURNAUX (
Paris

Paris

## Paris.

Paris
LÉtincelle, 111, rue de Fontenay, à Vincennes, Seine. L'initiation, direeteur Papus, 23, rue Saint-Meiri, $4^{\circ}$. la Plume libre, 77, rue de Passy, $16^{\circ}$.
Revue scientifigoe du spiritisme, 40, boulevard Exelmans,16e. Revie Spirite, directeur Leymariu, 42 , rue Saint--Jacques, $5^{\circ}$.

Province-Etranger
LAu-dela. 62, Montagne de la Cour. bruxel!es
L'Hyperchimie, directeur, Jollivet-Castelot, Douai, Nord. LA Resurrection, directeur Jounet, Saint-Raphael, Var. la vie Nouvelle, Directeur. O. Courrier, à Beauvais.

## JURISCONSULTES

Harmois, 119, boulevard Voltaire, $11^{\circ}$.

## MAGNÉTISEURS

Paris

Durville (M. et Mme), 23, rue Saint-Merri, $4^{\circ}$. fulleot, 79, rue Lamarck, $18{ }^{\circ}$.

## Province-Etranger

Arlaud (L.), Saint-Pierre-de-Colombier, Ardèche.
Bats (D). Saint-Yaguen, par Tartas, Landes. SOUVIER, 5, cours Gambetta, Lyon. Astex, rue du Jardin Public, Agen. Daferon, Chemin de Lauradoux. Clermont-Ferrand. dezay, 6, rue Christophe. Le Mans. fouroux, 34. place Lyonnaise. Angers. Pinard, 80, rue George-Sand Tours. Schabenberger, $4 / 11$ Christhophstrasse, Munich, Allemagne. MASSEURS

Paris
. Durville (M. et Mme), 23, Rue Saint-Merri, $4^{\circ}$. Lefevre, 19, rue Borghėse, Neuilly (Seine).
Socri (M. et Mme). 15 , rue Bellefond, 9 .
Vadrot (Mme), 18, rue Hélène, $18^{\circ}$.
Albrrt, 6. rue des Chalates, Nantes.
Auvinet, La Barbinière, par Chantonnay, Vendée.
$\mathrm{Baty}_{\mathrm{ATy}}$ (A.), La Châtaigneraie, Vendée. EECOMTE, 13, rue Voltaire. Le Mans Lemoine, Chalette, Loiret.

## MÉDECINS

## Paris

Encausse, 5, rue de Savoie, $6{ }^{\circ}$.
Moutin, 1, rue du Chalais, Boulogne (Seine).
PROPHÉTIE
Paris
avel Gracien (Mme Camille). 82, rue de Clichy, $9 \bullet$.
SOMNAMBULES
Faris
KÉ (Mme), 42, rue des Petites-Ecuries, $10^{\circ}$.

## UNE AFFAIRE REMARQUABLE

HOROSCOPE D'ESSAI POUR 2 FRANCS
voyez l'heure, la date et le lieu de votre naissance avec nn mandat on de poste de 2 frances (en timbres-poste 2 fr. 25) à M. MIEVILLE, a uset,, , rue Jouvenet, Paris. Cette offre est faite pour conva
aceptiques et les incrédules que l'Astrologie est une vraie science. sceptiques et les incredules que Astrologie

## GALENDRIER PERPÉTJEL

Forme breloque, donnant les dates de tous les jours de la semaine, depuis 1880 jusqu'a 2799.
Il est formé de trois cadrans superposés, tournant indépendaminont.
 L'un indique le nom du prems.-1 jour de l'aande et se regle toustu-w cent ans; le plus grand se régle toulos ans, au $1^{\prime \prime}$ janvier et aussi au ${ }^{\prime \prime}$ marx les années bisextiles, le troistén. . qui indique les dates de chaque joer de la semaine, se règle tons les moir.


Par la pnete, avec recommanda tion, en plus. 20 cent.

## MASSAGE AUTOMATIQUE

Lorsque l'on n'est pas assez malade pour se faire manmetiser on masser par un professionnel, ou lorsque l'.. veut rest. $r$ bien portant, on peut se masser soi-mème au moyen de l'Auto-masseur, qui est le glus simple, le plus pratique et le moins cher des appareils de ce genre.


Envoi franco par la poste contre mandat a l'ordre de M. H. Durvilele, 23. rue Saint-Merri.

Modèle avec rondelles en buis . . . . . . . . . . . . . . 6 fr
Modele avee rondelles en metal blanc inoxgdable.
8 ir.

## Les Plaques et Papiers

## Collection des © Conseils pratiques

pour combattre les divigicss maladigs

Les Conseils Pratiques, publiés dans le Journal du Magnétisme,
M. H. Durville, sont rédigés dans un style simple ot concis qu! Les mot a la portée de toutes les intelligences, avec les exemples de gatrisons montrant la simplicite et la valeur do la méthode. Ils permotcont an pére ot à la mére de famille, ainsi qu'a l'amateur, d'appliquer le Magnétisme et le Massage magnétique avec succés, an sonlagement ot à la guérison des diverses maladies dont leurs enfants, lenrs paronts, leurs amis peuvent etre affectes.
Let Censeile pratiques publies s'appliquent aux cas suivants
Abces. Accouchement. ©Acné. Age critique. Aigreurs.Albuminusie. A maurose. A menorrhee. A myyclalite. "A nasarque. A ngines. 'A ngine, de poitrine. A nemie. A nemie cerebrale. Anthrax. A poplexie cérebrate. Arthritisme. Arthrite. Arthrite fongueuse. ©Ascite. Asthme. A taxic locomotrice. A oortement spontané.

- Battements de ccur. Blépharite. Bronchite. Bronchorrée. - Broncho-pneumonie. Brulures.

Catalepsie. ©Catarrhe pulmonaire. Catarrhe oesical. Cauchemar. Cephalalgie. Cephalees. Chlorose. Choroidite. Chule des cheveux. Clous. Cour ! maladies duj. Congestion cérébrale. Conjonctivite. fontusions. Constipation. Conoulsions chez les enfants. Coquelu.he. Couches (suirm de). Coupures. Coxalgie. Crampes. Crampes destomac. Crampe d's ecrıoains et des pianistes. Crise de nerfs. Croup. Cystite.

Danse de Saint-Guy. Dartres. - Defaillance. Delire. Deliriumtremens. Diabète. Diarriee. Dilatation d'estomac. Double conscience. Dysenterie. D! smenorrlide. Dyspepsie.

Eclampsie. Eczenct. Emphyseme. Encéphalite. Engelures. Enrouratint. Enterite. Entorse. Eryptpele. Epilepsie. Esquinancie. Essouiflement. Etat nerveux. Etoundissements.

Фrusso: :, ..he. Facus. Fibromes. Fièore puerperale. Fièore cereorale. Fivores erupitioes. Fleurs blanches. ${ }^{\text {GFluxion }}$ de poitrine. Folie. Foulures. Fringule. Furoncles.

Gestralgie. Gastrite. Gastro-enterite. Glaucome. Goitre. ${ }^{*}$ Gourme. Goutte. Goutte sereine. Grippe. Grossesse (accidents de la).

Ha'lucinations. * Hemiplegie. *Hemorrhoilles. Herpps. *Hydarthros:. Hydrorele. •Hydrocephalie. •Hydropisie. •Hydrothorax. Hypo sondrie. Hysterie.

I:rere. Idiotie. Imbecilite. Impétigo. Impulsions. Incontinence d'u-ine. Influenza. Insomnie. Iritis.
Jaurisse

## Kératite.

Lait répandu. Laryngite. Lethargie. Leucorrhé. Lumbago.
Mal de tete. Mal de gorge. Mal de dents. Maladie de Brıght. Manies hystériques. Mélancolie. "Meningite. Ménopause. Menorragie Metrite. Metrorragie. Meurtrissures. Migraine. Myelite.
Nixusees. Nephrite. Neroosisme. Neurasthénie. Névralgie periodique. Néoralgie faciale. Néoroses.
Obósité, Obsession. Orlontalgic. OEdème. Ophtalmie. Oppression Otrslgic. Otite. Otorrhee. Ovarite.

Pdes coulcurs, • Palpitations de coeur. Panaris. P Paralysies (Paralısie faciale, paraplégie, etc.) Peau (Maladies de la). Pelade. Pabısie faciale, paraplegie, etc.) Peau Maladies de la). Pelade. Ihrisie laryngde. Pituite.Plaies.-Pleurésie. ${ }^{\bullet}$ Pleuro-pneumonte. ${ }^{\bullet}$ Pleurolynie. - Pneumonte. Prostatile. Prurigo. Psoriasis.
Rnchitisme. Rétinite. Retour d'àe. Rhumatisme. ${ }^{*}$ Rhume. Roséole. Rougsole. Rubéole.
surcomes. Scarlatine. Seialipue. Scoliose. Somnambulisme naturel. Spasmes. Suppression de règles: Surdité. Surdi-mutitt. - Syncope.
-Telgne. Tic douloureux. ${ }^{\bullet}$ Toux. Tremblement. Tumewr blanehe. Tumeurs.
Uledres. - Uleère variqueux. Urdthrite. Urticaire.

- Varices. Varicèle. Varicocèle. Variole. Vertige. Vomissements. Vromissements incoercibles de la grossesse.

Fouse (Affect. infammatoires des yeux et des Paupieres).

- iona.

Poar bien comprendre le mode d'application, cenx qui ne connaissent pas If Magnetisme devront lise : Pour ll-oenir Magnetiseur, Theories et Priceedés du Magnétisme de l'anteur, ouvrage de propagande illustré de 8 Iortraits et 89 fig. Prix : $1 \mathbf{f r}$.

1 Conseil pratique(dans le Journal du Magndtisme). . . 1 fr . 11 Conseils pratiques . . . . . . id. . . . . . . 9 fr.
${ }_{2 j}$ Conseils pratiques. . . . . . . id. . . . . . . . 20 fr .
Cullsetion complete, contenue dans 6 ool. entiers, non relies, : \& 5 fr. (l.es 14 premiers Conscile pratiques, parus danséle 240, vol., ons p- resimprimés dans les deux derniers volumes.)

Vinra. - Les Conseils pratiŋues précédex d'un * sont presqna Apnisés et 1. © vendent pas en dehors de la collection compléte: mais ily rot:t rómprimes dans in collection des Pour combatcre, sous las formedd'un ingant petit vulume a 1 fr.

La Bociété générale de Renseignements commercianx, fondé en 1873. Dir. : M. Auzannzau. 12, fg. Poissonnidre, Paris, $10{ }^{\circ}$. Envoi franco de tarifs et conditions.

Au Manège Petit, 23, Avenue des Champs-Elysées, Paris, 8 . ON APPREND A MONTER A BICYCLETTE POUR 20 FRANCS. - OuOert de 8 hewres du matin $\dot{a} 11$ heures du soir. - Legons, Location, Vente Garage, Reparations de Cycles et d'Automobiles. - Prix moderes

Les malades, comme tous ceux qui sont susceptibles do le devenir, doivent connattre les Conselis pratiques et lo traitésurl'A pplication de l'Aimant au traitement dee maladies du profeseenr H . Durville.
Le Corset. - Aax lectrices quinous demandent de les conseiller dans le choix d'une corsetiere, nous lear indiquons sans craintes la grande corsetiere, Melanie de Gruyter, 76 rue Saint-Lazare, dont la réputation n'est plus à faire. Cette maison a obtenu on 1889 ot 1900 les plus hates récompenses pour ses corsets sur mesure. L'Hygiene se joint toujours à l'elégance et un corset de Melanic de Gruyter est tonjours parfait, qn'd vaille 30 francs on 125 francs.

Les Jeunes Collectionneure detimbres-poste, Gaston, Henrios Andre Durnile seraient reconnaissants aux lecteurs du Journal du Magnétisme habitant les colonies et l'Etranger de voaloir bien leur envover des timbres usés de leur pays et autres pays circonvoisins. Ils feraieat volontiers des échanges avec les petits collectionneurs étrangers.

A l'Ecole pratique de Massage et de Magnetisme, 93 . rue Saint-Merri, on apprend a guderir ot a guérir les autres.

La Graphologie peut rendre les plusgrands services dans toates les cironstances de la vie, pour connaltre en tonte sincérité ceux avee qui l'on est en relatione d'affaires on autres. Un graphologue émérite aze lo Journal du Magnetisme a maintes fois apprécié, se met à la disposition des lecteurs. Une lettre écrite couramment lui est nécessaire. S'adresser an Juurnel du Magnétisme avec un mandat de 10 francs.

Horoscope. - Deux pages de présages pour la vie entière. comprenant l'estude du caractére, des Chances de Fortune, de Mariage. etc.; Ce Theme, que l'on pent faire faire pour soi-méme on tonte personne qu'oo désire connaltre, sera adressé sous pli cacheté, par, une celébrité de l'Art astrolologique, a qui enverra la date de naissance et le prénom du Consultant, avec un mandat de 10 francs, au Journal du Magnétisme.

Le Champagne Mercier est encore plus recommandable abi malades, et aux convalescents qu'aux bien portants; car s'il donne a ceuxci l'entrain et la gaité à la suite d'un bon diner, il reléve et stimule agréablement les forces de celni-lá. C'est pour cela que tous les medecins lo prescrivinata leurs malades.

Somnambulisme, Cartomancie, etc. - Ceux qui désirent consu:ter une somnambule irréprochable, wne bonne cartomanczennc. graphologue, médium, etc., etc,, peuvent s'adresser an Journal du Mag ne tisme qui les mettra en rapport direct avec les célébrités les plus appréciets

## SOMMAIRE DF CE NUMERO

 rands Magnétiseurs : Le Docteur C. Surville - ille. - $109^{\circ}$ les maladies du CourH. Durville. - Magnétisme personnel ou Magnétisme. psychique
Revue de Thérapeutique
Institut Magnélique de France.
Echos de Partout
Les Livres nuuveaux.
Librairie du Magnétisme

## 工es Gramas Masmétiseura

Le docteur Clovis, Jean, Marie, Napoléon Surville, né le 18 février 1835, est décédé à Toulouse, 6 , rue des Chalets, le 26 janvier 1905, à l'âge de 70 ans, en laissant un testament olographe en date du 22 août 1932, déposé chez $\mathrm{M}^{\bullet}$ Garrigou, notaire à Toulouse, par lequel il donne et lègue à l'École pratique de Magnétisme et de Massage, ainsi qu'à M Durville, son corps, une certaine quantité d'exemplaires des ouvrages qu'ila publiés, et uneoffrande pour fonder un Prix en son nom, pour contribuer à l'entretien de l'École et venir en aide à des magnétiseurs malades ou nécessiteux.

Ne serait-ce qu'en raison de cette généreuse libéralité,


D'après une photographie qu'il envoya à M. Durville avec la dédicace ci-dessous,
remplissant le verso de la carte.
nous ne pouvons pas faire ici par nous mêmex l'éloge que le docteur Surville mérite. Nous nove bornons simplement, pour le moment du moins, à reproduire la photographie qu'il adressa en 1888 , aves dédicace, à M. Durville, 9 à publier des notes biographiques d'après l'ouvrage suivant : Le docteur sum ville, médecin à Toulouse sa Vie et ses Euvres, pac, Samson. Toulouse, 1878 in- $8^{\circ}$ de 36 pages; et nour faisons suivre ces notes de la copie de la partie du testament intéressant l'École d'une part, et personnelle ment M. Durville, d'autre part.


## LE DOCTEUR CLOVIS SURVILLE

Si une vie, toute de travail et de dévouement, peut être donnée en exemple à la société, c'est. sans contredit, celle de Clovis Surville, actuellement médecin de la ville de Toulouse, dont nous allons essayer ici d'esquisser à grands traits les principaux faits.

Peu de gens, à coup sùr, ont mérité autant que lui le titre de véritable philanthrope, mais aussi, et pour celte raison même, peu ont su, autant que lui, faire nailre ces haines jalouses et ces rancunes implacables qui ne s'attachent qu'au mérite sérieux et aux intelligences supérieures et convaincues.
C'est un disciple de Mesmer que nous allons présenter au public, mais un disciple doublé d'un homme de science, possédant le résultat de tous les progrès que l'art de guérir a su faire depuis la venue du célèbre innovateur de la médecine magnétique.

Clovis Surville est né à Gratens (Haute-Garonne) e 18 février $1 \times: 35$. Il appartient à cette génération sur la grande jcunesse de laquelle 1848 imprima son rachet indélébile, en lui ouvrant la voie des aspirations élevées et libérales.

Plus que tout autre, du reste, il était à même de profiter des larges idées et de la saine morale qui découlent des immortels principes de 1789; son père, Antoine Surville, cultivateur modeste, laborieux et d'une rare intelligence, toujours choisi, par ses concitoyens, pour ses idées libérales, comme membre de l'autorité municipale de Gratens, son père, dis-je, sut de bonne heure lui inculquer les qualités et les principes qui formaient sa règle de conduite, et auxquels il dut d'être nommé maire de sa commune à l'avènement de la République de 48.

Cette nomination, prix justement mérité de son dévouement aux idées modernes, augmenta encore, comme bien on le pense, la haine des ennemis politiques d'Antoine Surville; les cléricaux et les autocrates conservateurs de toute nuance le vouèrent à une haine implacable, qu'ils reportèrent plus tard sur son ils, avec l'acharnement qui est le propre de leur.s sentiments aveugles

Comme on le sait, la République française, minée sourdement par la réaction, fut trahie et échoua au sinistre coup d'Etat du Deux-Décembre 1851.

Antoine Surville, l'homme intègre, l'homme de désintéressement et de dévouement, le fonctionnaire vigilant et le propagateur des principes libéraux, dut subir la loi commune appliquée aux purs et souffrit les diverses tortures que l'on mit en usage à cette époque et que l'on continua à employer sous toutes sortes de formes durant les vingt années d'oppression et de corruption qui suiviren'.

Clovis Surville, digne héritier des sentiments élevés de son père, quoique bien jeune à cette époque, n'en reçut pas moins le baptême du feu des républicains. Il avait orné son bonnet de la cocarde tricolore, qu'il portait fièrement partout: à la promenade, à lécole, voire même au cathéchisme; le curé qui le préparait à sa première communion, vieillard irascible et imbu des pré jugés les plus despotiques, ennemi politique de son père, ce qui lui valait déjà de sa part une antipathie qu'il lui faisait sentir en toute circonstance, ce curé, dis-je, lui arracha stupidement sa coiffure et, après lui avoir déchiré sa cocarde, voulut encore punir le jeune élive. Mais celui ci, enthousiaste des maximes libérales professées par les siens, lui répondit, avec toute l'indignation que lui inspirait deja l’amour du juste et la haine des oppresseurs: "Je regrette trop le temps que je perds auprès de "vous pour vous obéir désormais, et je vous " quille pour toujours, avec la conviction que je " puis micux piofiter de mon temps ailleurs. "

Cette affaire fit beaucoup de bruit dans la contrée: autocrates et bigots en furent scandalises et en firent le point de départ des innombrables et inqualifiables misères qu'eut à subir, depuis, Clovis Surville, et qu'il a décrit dans l'un de ses ouvrages : La Cible des Prufares, auquel nous renvoyonsle lecteur désireux de les connaitre; leur énumération nous ferait sortir du cadre que nous nous sommes imposé.

Le fait que nous venons de retracer promettait pour l'avenir un sujet d'un sens rare et d'une rare énergie, qualités qu'il n'a jamais démenti dans aucune des épreuves que le hasard ou la malignité des hommes lui ont fait essuyer depuis Du reste, en cherchant bien, et dans une jeunesse plus tendre encore, nous trouvons déjà des signes non équivoques de ce grand caractère.
Clovis Surville fut mis de fort bonne heure à l'école; son père décida de l'envoyer chez l'instituteur de Labastide-Clermont (Gratens ne possédait, malheureusement, pas d'école à cette époque). Aussi le petit Surville, pour faire deux fois par jour les six kilomètres qui séparent sa commune de celle de Labastide, était-il obligé de partir de bonne heure le matin et de ne rentrer que tard le soir pour souper; nous ajouterons que ceux qui connaissent toutes les difficultés, tels que ruisseaux, bois, broussailles, etc , etc., qui coupent la route que devait suivre le jeune Clovis pour se rendre à l'étude, peuvent seuls apprécier le degré de constance que devait déjà posséder cet enfant de six ans. Inrsque l'hiver venait encore aggraver les obstacles qu'il avait à suraonter

Nous ne voulons pourtant pas faire de Clovis

Surville une espèce denfant phènix ; il connut aussi, croyez-le, les plaisirs de son âge auxquels il se livrait tout comme un autre, et au besoin mieux qu'un autre; il eut même la réputation d'un dénicheur émérite; il n'était pas de nid, si haut placé qu'il fût, qu'il ne sût atteindre. On raconte encore de lui la façon dont il savait changer les œufs et placer dans un nid de pie des œufs de poule. ou dans un nid de cormeille des œufs de pie. C'est dire qu'il avait toute la gaieté de ses camarades du même àge.

Lorsqu'il eut huit ans, ses études furent subitement interrompues par la mort de son digne professeur, M. Brune. Le jeune écolier se trouva un instant sans instituteur ; alors son père le conduisit à six ou sept kilomètres de Gratens, chez M. Rupé, maitre d'école à Laffitte-Vigordane, le plus charmant village de la région. Les études du jeune Surville repripent leur cours, et son caractère probe, loyal et bon se dessinant de plus en plus; ses camarades l'affectionnaient tout particulièrement pour son bon naturel et son courage à déb témétité Nous ne citerons qu'un fait entre mille, lequel prouvera aussi sa constance et son gount pour l'étude.

Vires la fin de mai 1843, il avait neuf ans eqviron partant un matin pour l'évole, il trouva da rivière La Louge, qui séparait les deux commulles de Gratens et Laffitte, dans un état de débordement extraordinaire. Les eaux avaient emporté, dans la nuit même, la passerelle qui servait de communication entre les deux pays Un autre, à sa place, aurait pris le sage parti de rebrousser son chemin et de rentrer au logis. Telle ne fut pas sa décision : saus balancer davantage, il se téshabilla, it un paquet de ses vétements et les lanca de toutes ses forces, au moyen d'une courroie, sur le bord opposé; puis, contiant dans ses talents de fort nageur, dans son courage et sa viguelur, il se jeta résolûment dans le courant impétueux qui le forca à décrime une diagonale telle, qu'il faillit se noyer, car il ne jui fut permis que de s'accrocher au dernier des arbres quil s'était donnés pour but sur la rive opposée. Il nous a avoué que c'est dans cette aventure qu'il avait eprouvés en sautant à l'eau fut si vive, parait-il, quil lui sembla "qu'il recevait un coup de sabre dans le ventre." Ce sont ses propres expressions. Et sa dificulté pour atterrir fut si grande qu'il se crut perdu un long moment. Aussi ne voulut-il plus recommencer cette expérience en sens inverse à son retour, et rentra t-il chez lui deux jours après seulement (en faisant un immense détour), à la grande joie de sa famille qui, n'ayant pas de now-
velles de lui depuis l'avan'-veilie, le pleurait déjà comme bien réellement noyé. Il y avait environ deux ans qu'il allait étudier à Laffitte, lorsque sa propre commune fut aussi dotée d'une école; il quitta alors la classe de M. Rupé pour suivre plas directement, sous la surveillance de son père, les leçons de M. Dubuc, le premier des instituteurs de Gratens. Ce fut à ce moment que, sans faire aucun tort à ses études classiques, il commenga à aborder la musique et apprit successivenent à jouer de l'octavin, de la flutte, du violon et du cor de chasse. Ce furent ses distractions favorites. Ici se place l'anecdote que nous avons racontée en commençant, au sujet de la préj aration du jeune Surville à sa première communion par le vieux curé de Gratens, lequel avait en si grande haine jusqu'aux insignes républicains dont le jeune catéchumène avait orné son chapeau. Après la réponse que ce dernier fit au vieux prêtre, qui avait osé fouler aux pieds sa cocarde tricolore, il quitta le catéchisme et l'église, et son père le confia aux soins de M. l'abbé Toigne, l'un des démocrates les plus honnètes et les plus convaincus que nous ayons vus.
M. l'abbé Toigne, dont les idées étaient si bien en harmonie avec celles du père de Clovis Surville, se chargea entièrement de lui, de son éducation, et lui fit faire sa première communion. Durant deux années, le jeune Surville resta le pensionmaire en même temps que l'élève de M. l'ablé Toigne, qui commence son instruction secondaire en lui apprenant le latin. Mais ses études furent encore une fois entravées : son père tomba malade, devint presque infirme, et son tils quoique âgé de quatorze ans seulement, lui devint indispensable à la maison.

Devenu jeune homme, d'une nature solide et d'un tempérament laborieux. Clovis Surville se mit résolûment à l'œuvre et remplaça bientót entiòrement son père dans les travaux les plus pénibles de ce dernier. C'est aiusi que pueu à peu il parvint. par la constante opiniatreté qui fait le fond de son caractère, à suppléer cutierrement au chef de sa famille et à augmenter même le produit du biende son père. Mais, quelque durs que fussent sex travaux manuels et quelque elifficulté qu'il rencontrát à perfectionner son élucation, il ne perdit jamais loccasion de compléter son instruction si bien commencée. Plusieurs fois par semaine il allait prendre des leçons chez l'instituteur de sa commune.

Notre héros atteignit ainsi ses vingt ans.
C'est à cet âge de rêves et dillusions, d'aspirations et de désirs, à cet àge qui double le gruât du merveilleax que, pour la première fois, un traité
de Magnétisme lui tomba entre les mains. Il fut tellement frappé des ressources qu'offre cette sience, qu'il s'empressa de se procurer tous les axrrages y ayant trait. Il les étudia d'une façon zärieuse, suivie, et fit de rapides progrès en fort peu de temps. En effet, tout ne se trouve-t.il pas básni dans cette science pour tenter une imagination jeune et ardente: merveilles des résultats, efets salutaires et facilité des applications, inconnu dos limites, etc., etc., tout concourt à en faire Tutile et dulcite tant cherché.

Lorsqu'il se sentit assez avancé dans la théorie hes mystères du magnétisme, il se décida à passer E l'expérimentation. Malgré les obstacles que rencontrèrent ses premiers pas dans cette voie, il n'en continua pas moins ses essais sans jamais laisser ©chapper une occasion. Rien ne l'arrêtait devant ue expérience à tenter; quelquefois mème il agissait mentalement sans qu'aucun signe extésieur indiquât le travail de sa volonté. C'est ainsi qa'un jour, au milieu même d'un quadrille, il anagnétisa, à son insu, sa propre danseuse. Cette bune personne, qu'il voyait pour la première fois, se sentit tout à coup, vers la fin de la danse, une Lhssitude extraordinaire et s'écria : *Mon Dieu, - que j'ai envie de dormir! il me tarde d'avoir fini - ce quadrille pour me reposer : ma tête est lourde, - mes jambes se dérobent sous moi, le sommeil - m’accable ! » Elle dut aller se reposer, et Surville, oharmé de la réussite de son expérience, procéda, geu après, à la démagnétisation de son sujet sans cae celui-ci se fût douté de quoi que ce soit. C'est ainsi qu'il découvrit sa puissance magnétique.

Mais nous allons le voir agir d'une façon plus sérieuse.

Vers cette époque de sa vie, son père, alors ágé fe 60 ans , était atteint depuis une dizaine d'années Tune douleur sciatique compliquée d'une parabysie locale. Il avait consulté bien des médecins, suivi bien des traitements et était allé țousles ans qrendre les eaux; rien n'y avait fait, son état s'en aggravait plutôt.
Dans ces derniers temps, son mal était devenu ohronique et à l'état si aigu qu'il ne pouvait plus, cu'avec beaucoup de peine, troverser sa chambre, de son lit à la cheminée. Depuis six ou sept mois in ne pouvait presque plus se remuer, maigrissait oncore et souffrait des douleurs intolérables. Le 1le, désolé de le voir dans cette triste situation, moulut mettre au service de son père la science qu'il avait déjà acquise, et lui proposa d'essayer de le guérir par le magnétisme. Antoine Surville Y consentit. «Mais, cependant, lui dit son fils, - comme je n'ai jamais essayé la puissance magné-- tique sur aucun malade, si, par hasard, tout en

* voulant vous guérir, je vous rendais plus
« malade encore, que diriez-vous?
- «Mon enfant, lui répondit son père, je suis a si malade, je souffre tant, que je ne demande a plus qu'une chose : mourir ou guérir! J'ai foi en - toi et en la science que tu étudies; nous sommes * unis par la même volonté, ce qui constitue la « base de l'influence magnétique; opère-moi donc, * et je suis convaincu que tu me guériras! Du - reste, quoi qu'il arrive, je te pardonne d'avance in Ce fut le 1 er mai 1856 que Clovis Surville entreprit la cure de son père par le magnétisme.

Il est inutile, ici, d'entrer dans tous les détails de ce premier traitement : qu'il nous suffise de dire qu'au bout de deux mois, par le seul fait de l'influence magnétique, la guérison était complète. Les douleurs avaient disparu; les forces étaient revenues, et toutes les autres fonctions s'exécutaient d'une façon admirable. Ajoutons encore que, depuis cette époque, jamais Antoine Surville n'éprouvait plus rien de ce qui le faisait tant souffrir auparavant.
Un résultat aussi merveilleux, et un certain nombre d'autres guérisons tout aussi complètes qu'il opéra dans diverses localités, ne laissèrent plus le moindre doute à Clovis Surville sur la souveraineté de ce traitement, et il promit de se consacrer entièrement au soulagement de ceux qui souffrent, en employant un remède aussi efficace; c'est le but qu'il a toujours poursuivi et qui lui a valu taut de poursuites acharnées et de colères haineuses.

Entrainé par des faits si convaincants, il ne chercha plus que de nouvelles cures à faire, ce qui lui permettait d'approfondir le magnétisme et ses phénomènes merveilleux: Inutile d'ajouter qu'il n'était guidé, en tout cela, que par l'amour de la science et un exubérant désir de faire le bien.

Peu à peu, sa réputation de guérisseur prit de la consistance et s'étendit: on vint le trouver de toutes parts, et avec d'autant plus d'empressement que le médicament ne coûtait pas plus que le médecin; car ce dernier, ainsi que nous l'avons déjà fait entendre n'avait, pour toute rétribution, que le plaisir qu'il éprouvait à voir ses malades guéris ou soulagés.

Ce fut vers cette époque (juin 1857) que ses amis l'entraînèrent à Rieumes le jour de la foire, pour donner quelques consultations.

Il fit, entre autres. une visite dans un café de la ville, à un malade alité qui lui avait été signalé, et qui, ayant été abandonné par plusieurs médecins, était à peu près condamné. Un dernier discipled Esculape lui restait pourtant, et le voyait encore, par acquit de conscience, à de longs inter-
valles. Sur les instances d'un parent du moribond, C. Surville, après avoir examiné ce dernier, promit de revenir secrètement pour le soigner. En effet, il y retourna plusieurs fois en ayant soin de changer le lieu de chacune de ses séances
Malgré ces précautions, les médecins, sans doute, mais à coup sûr la police, prit ombrage des succès croissants du jeune Surville; et, bien renseignés sur l'endroit où il donna un jour sa consultation, trois gendarmes firent irruption dans la salle où il se trouvait, et l'un d'eux, Pandore, c'est certain, l'arrêta «au nom de la loi," comme un vagabond sans ressources. Quoiqu'indigné des procédés des gardiens de la loi, il se laissa conduire docilement à la gendarmerie, où on le mit dans une chambre ayant pour tout ameublement une litière de paille, sur laquelle il passa la nuit. Le lendemain on le fit monter dans une voiture louée à ses frais et escortée de deux gendarmes; il fut conduit à Muret devant le procureur impérial.

Le brigadier de gendarmerie exposa à ce magistrat les motifs de l'arrestation arbitraire de notre héros et reçut, en échange de sa narration, un blâme des plus sentis, avec prière de vouloir bien, à l'avenir, ne plus renouveler de pareils exploits; puis le procureur ajouta: a Du reste, je suis, depuis longtemps déjà, renseigné sur les faits et gestes de ce jeune homme par de prétendues plaintes en exercice illégal de la médecine, etc., etc., mais je sais que sa famille est honnéte et que luimême est inoffensif; vous eussiez dû attendre mes ordres avant de le mettre en état d'arrestation, comme le premier malfaiteur venu. Retirez-vous." Puis, se trouvant seul avec Surville M. le procureur lui tint à peu près ce langage : « N'étant pas reçu médecin, mon jeune ami, vous ne pouvez faire aucune ordonnance sans vous mettre en dehors de la loi. Faites du magnétisme tant que vous voudrez, mais n'employez aucune formule médicale, et même ne soignez ostensiblement personne, sans être pourvu d'un diplôme de médecin. Telle est la loi, et si vous l'enfreignez, croyez-moi, il vous en coûtera.n Surville, qui écoutait religieusement ces bons avis, répondit au procureur : « J'irai, monsieur, étudier la médecine, puisqu'il le faut, afin de pouvoir librement exercer le magnétisme." - «C'est, je crois, ce que vous avez de mieux à faire, lui répondit le procureur en le congédiant ; car, alors, vous serez a l'abri de toute espèce de poursuite.» Ainsi se termina cette arrestation fantaisiste, qui eut pour tout résultat de lui occasionner une perte de temps et d'argent.

Malgré cette arrestation arbitraire et les avis du procureur, Surville se crut suffisamment édifié sur
la ligne de conduits à suivre pour l'avenir ; aussí s'abstenant complétement de retourner à Rieumes ou dans dautres localités, et ne se permettan' plus aucune ordonnance écrite, il se contenta d'exercer chez lui sa science favorite, qu'il continua à faire servir de base au traitement des maladies réputées chroniques et incurables pour lesquelles, malheureusement (nous nous permer tons ici cette observation), on n'a recours ace magnétisme que dans le cas où les secrours de la médecine ordinaire sont reconnus impuissants. EX la plupart du temps on s'adresse ainsi au magnétisme, ce qui est encore plus regrettable, non parce qu'on est convaincu de ses bons effets, mais parce qu'on a pu constater par soi-même l'impuissanee de la médecine ordinaire.
Quoi qu'il en soit, Surville, à cette époque, exerçait déjà cette science avec une telle convietion, et par conséquent avec une telle puissance, qu'il passa bientót pour un bienfaiteur de l'humanité, et qu'il fut surnommé la providence de sore pays.

En cela, il croyait être entièrement dans légalité, et nous sommes presque de son avis, carr aucun article du Code n'interdit l'exercice da magnétisme pur. Pourtant, son illusion fut de courte durée: les plaintes recommencèrent a pleuvoir; et bientôt les gardes-champêtres, les juges de paix et les zélés de l'obscurantisme, les uns sollicités, les autres poussés par ses ennemis. recueillirent une foule de renseignements, aussi bien sur le compte des personnes qui allaient consulter Surville que sur lui-même, et dispe sèrent tout un échafaudage de prétendues preuve qui devaient l'accabler plus tard.

En effet, son horizon se rembrunissait de plus en plus, et il reçut enfin le coup de foudre attende. sous la forme d'un mandat de comparution pardes vant le juge d'instruction, et portant la date da 25 juillet 1858. Après sa dèposition pardevant ce magistrat. il attendit avec patience l'heure de sor jugement. Ce fut le mois suivant que s'ouvrit san premier procès. Tous les témoins appelés dépe sèrent en sa faveur; pas un seul de ceux qu'il avair soignés ne se plaignit de lui : au contraire, tous furent unanimes pour reconnaître son grand désintéressement et sa parfaite bonne foi dans les soins qu'il leur avait donnés; mais rien n'y fit: les juges découvrirent dans son procès le délit d'exercice illégal de la médecine, et malgré une courte, mais chaude plaidoierie de son avocat, le condamnèreni à 15 francs d'amende et aux dépens.

C'est ainsi qu'il perditsa première bataille!
Quoique ayant succombé, le courage et la foi ne l'abandonnèrent pas; « et puisqu'on ne peut abso.
lument guérir sans la permission de dame F'aculté, s'écria le jeune Surville, soyons diplômé, et je pourrai librementexercer suivant ma conscience! !

Le tirage au sort l'ayant fait soldat, il se fit remplacer; puis, après müres réflexions, il partit pour Toulouse, afin de compléter ses études.

C'est en 1858, à l'age de vingt deux ans qu'il fut reçu étudiant dans l'art de guérir ; et, faisant allègrement le sacritice de sa liberté, il semit au travail avec l'acharnement et la constance qui le distinguent. La tàche qu'il entreprenait, toute rude qu'clle était, lui fut encore rendue plus ardue par les préventions que son passé suscitait et par les calomnies ténébreuses de certains jaloux qui cherchèrent à le faire expulser de l'école. Mais la façon brillante dont il passait ses divers examens lui valut l'estime de ses professeurs et lui rendit le calme nécessaire à ses études.

Malheureusement, ce répit ne fut pas de longue durée, et il n'était absorbé par la médecine que depuis neuf mois seulement, lorsqu'une nouvelle assignation à comparaitre le 19 mai 1859 pardevant le tribunal de première instance de Muret lui tomba comme des nues! 11 se rendit au jour et au lieu indiqué, et se trouva en présence de nombreux personnagesappelés comme témoins à charge contre lui pour des affaires semblables à celles qui avaient motivé son premier jugement; tous rendirent justice aux qualités, au dévouement et à l'extréme honnêteté de Surville; mais rien n'y fit, nil'ensemble des dépositions, plus que favorable à l'accusé, ni l'èloquente plaidoirie de son avocat. Le tribunal, n'admettant pas les bienfaits du magné tisme, et plus inexorable encore que dans son premier jugement, le condamna à cinq jours de prison et lui doubla sa premiére amende.
Cette sévérité le fit céder au conseil de son avocat, et il se pourvut en appel. Les nouveaux débats eurent lieu à la Cour de Toulouse. La sentence des premiers juges fut modifiée. Sa peine fut réduite à 15 francs d'amende seulement, et ia prison fut supprimée.
Ce dernier procès eut au moins poar effet de calmer, pour quelque temps, les adversaires acharnés de Surville et, à l'Ecole de médecine mème, les lettres anonymes que recevaient sans cesse ses professeurs et le directeur, furent jetées au panier, car elles ne pouvaient tenir contre les victorieux examens qu'il subissait.

Nouslaissons à penser icila somme de courage et de p̊ersévérance que devait posséder notre héros, pour ne pas se laisser abattre par cant de revers. Mais nous l'avons déjà dit: il avait résolu, coủte que coûte, d'étre recu médecin, et rien ne pouvait le distraire de cette idée nil'ébranler. Au contraire, ? ne fut jamais aussi studieux ni aussi assidu; il
était toujours le premier, le matin, à l'hôpilal, à côté des professeurs et des malades, et le soir aux études accessoires de la noble profession quilallait bientôt exercer. C'est ainsi qu'il trouvait encore le temps de suivre les cours de chimie, de botanique, de pharmacie, etc., et nous pouvons réplement rendre à Surville cette justice que, quel qu'implacables qu'aient été vis-à vis de lui les ennemis de sa doctrine, qu'elqu'acharnées qu'aient été leurs persécutions, rien ne put jamais l'amollir. Il resta toujours inébranlable dans ses résolutions, parce qu'il avait en lui la conscience de sa valeur. Il travailla ainsi durant quatre années, et ses va. cances mème furent consacrées, à l'hôpital, au service des malades; a ussi l'estime de ses profisseurs crùt-elle en raison de son dévouement, an point que M. Marchant, directeur et professeur ve l'hospice des aliénés de Toulouse se l'attachia comme interne en le prenant près de lui. Du resle. on lui confia toujours, durant toutes ses études, le, fonctions les plus distinguées.

Au bout de quatre ans d'un travail opiniâtre, et après avoir passé de brillants examens; sûr de lui, il se rendit à Paris, désirant acquérir le fini que Paris seul peut donner à tout sujet intelligent. Il passa quelque tempsà se compléter dans la ca pitale, puis se rendit à Montpellier pour terminer ses dernières études. Ce fut là qu'il reçut son diplôme.

Nous sommes en 1863 et, comme les médecins de fraiche date, il voulut, lui aussi, s'établir au sein de sa famille, au lieu qui l'avait vu naître Quoique bien isolé pour exercer l'art de guérir, son ancienne réputation lui vint bientòt en aide, et les malades accoururent de nouveau de toutes parts pour le consulter. Avec le concours d'une somnambule très-lucide qu'il avait choisie, il opérait des guérisons de cas les plus désespérés que les autres médecins avaient souvent déclarés incurables.

Insensiblement, sa clientèle de malades devint si importante qu'elle porta ombrage à ses confrères; une année ne s'était pas écoulée qu'il sentit s'abattre de nouveau surlui la main du procureur.

Lui, qui avait espéré un avenir tranquille et qui avait revé le bonheur calme que donne la conscience du devoir accompli et du dèvouement à ses semblables; lui, auquel ses confrères n'eurent jamais un reproche à faire essuyer, tant sa délicatesse envers eux était grande; lui, qui avait soigné des ouvriers, des parents à eux et d'autres malades libres de recevoir les soins de qui bon leur semble ; lui, qui avait soigné les malades du Bureau de Bienfaisance et qui avait eu pour tout avantage dètre plus heureux que ses confrères
dans ses cures, il dut supporter l'injuste colere de leurs ressentiments, car ils ne purent lui pardonner de guérir des gens qu'eux ne pouvaient même pas soulager. Ainsi qu'on peutle constater, là encore, sa trop grande bonté le perdit, et sur la dénonciation de quelques concurrents, il fut de nouveau poursuivi. On fit beaucoup d'enquêtes, on entendit beaucoup de témoins qui, tous, affirmèrent ses succès; les médecins scills déclarèrent qua Surville exerçait contrairement et d'une façon nuisible à la santé publique.' C'est ainsı que de tous temps les innovateurs ont été traités par ceux qui ne pouvaient les comprendre. Les rapports terminés, le parquet de Muret activa l'affaire, car. pour lui, c'était toujours le même délit ; Surville se rendit, accompagné de sa somnambule, à l'audience du tribunal de Muret, le 7 mai 1864.

Il fut longuement expliqué au tribunal que Surville, étant muni de son diplôme de médecin, avait droit d'exercer la médecine suivant sa conscience et sans que personne pût lui reprocher ses actes; qu'ainsi, il ne se trouvait, en aucune façon, sous le coup de la loi du 19 ventôse an XI. Que sa loyauté, sa sincérité et le discernement qu'il apportait dans le traitement des maladies lui avaient valu le grand succès qu'il obtenait; qu'il n'en voulait. comme preuve, que la déposition méme des témoins qui, tous, avaient déclaré avoir été soulagės ou guéris par lui; qu'en conséquence, il devait étre renvoyé des fins de la plainte.

Mais, quelque éloquent que fût son avocat, et malgré les témoignages presqu'unanimes en sa faveur, il n'en fut pas moins encore condamné à 15 francs d'amende et aux dépens.

Ses ennemis triomphaient: la justice venaitde nouveau de confondrele magnétisme en la personne de Clovis Surville, qui tronva cette nouvelle condamnation plus terrible que les autres, puisqu'il se croyait à l'abri de pareils faits, grâce à son diplóme; aussi pensa-t-il à se pourvoir en cassation; mais, après réflexion, il renonça philosophiquement à ce projet, certain que ces proces, n'atteignant ni son honneur, nisa réputation. Du reste, la lutte eût été inégale; il était encore le plus faible, il céda. Mais ne voulant en aucune façonabandonner le magnétisme, qui lui avait déjà rendu tant de services dans ses traitements, il résolut de ruitter son pays. Sur la prière de quelques amis de Toulouse, il se décida à fixer sa demeure dans cette ville.

Ce fut au mois de septembre 1864 que Surville vint habiter Toulouse, et en fort peu de temps il eut sa clientèle faite, laquelle augmente tous les jours. De nombreux malades atteints d'affections cbroniques les plus invétérées, des gens aban-
donnés par les célébrités médicales mème, encone viennent le trouver, et il les guérit ou les soulage d'une manière très sensible.
Tout lui promettait donc un bel avenir dans sa nouvelle résidence. et il crut, un certain temps, que le malheur l'avait totalement abandonné. Mais, hélas! il se rendit encore coupable d'un nouveau forfait! Il eut le bonheur d'opérer la guérison presque miraculeuse d'une malade, dont an docteur en renom n'avait pas même su diagnostiquer la maladie.
Il n'en fallut pas plus pour réveiller les foudres olympiques des adversaires de Surville, et une plainte fut déposée contrelui, dans laquelle il était prévenu ad’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imağinaire; d'avoir fait naítre des espérances chimériques pomt se faire remettre des fonds par divers, et notamment par la femme (doutet (ja malade en question), et d'avoir ainsi escroqué partie de la fortune d'sutrui, dèlit prévu et puni par les articles 40ã, efc., etc., du Code pénal. "

Il y avait à peine dix mois que Surville habitait Toulouse !

Le 7 juilhet 1865, Surville dut donc se rendre an tribunal correctionnel pour la troisième lois, aocompagné de Clarisse Heuillet, la somnambule qui l'avait assisté dans cette dernière affaire.

Après l'interrogatoire des accusés et l'auditiona des témoins qui déposèrent, comme toujours, en faveur du système de traitement de Surville, son défenseur, lhonorable Me Piou, prit la parole et, avec son talent ordinaire et son éloquence peu commuae, eut le mérite d'expliquer, d'une façon claire et nette, au tribunal, la théorie du magnétisme et l'emploi que san client faisait du sommanbulisme, et, par suite, l'existence de l'un et de l'autre que lui déniaient ses adversaires, et qu'il prouva être en dehors de toute contestation.

Il fit olserver aux juges que «le somnambulisme vient au secours du magnétisme, et que par ce moyen, l'un et l'autre étaient susceptibles de remdre, en médecine, les plus grands services. II leur dit encore : "Que cette science était déjà pratiquée depuis longtemps, non seulement à Toulouse, Marseille, Paris, mais presque partout, aujourd'hui; que le fluide magnétique ne pouvait être appréciable à nos sens que par les effets que l'on en ressentait.
« On ne peut pas le voir, ajouta Me Piou, car en cela il se trouve semblable à bien d'autres phénomènes qui ne se démontrent que par leurs effets. En établissant une comparaison, on pourrait peut-etre mieux vous faire comprendre :

* Le vent, par exemple, nous Proppe, sans que
mous puissions le voir; la chaleur, nous la ressentons également, et nous ne pouvons pas la voir son plus, et cependant elle existe, etc.
- Et quelle variété dans les phénomènes du somnambulisme naturel! Lisez tout ce que les ifrres des savants disent à ce sujet.
* Heureusement, à ce pyrrhonisme intraitable, a ce partipris d'une incrédulité opiniâtre on peut opposer de nobles exemples.
- J'aime à citer celui de Georget, dont nous connaissons tous au barreau les travaux célèbres. Ce modeste savant avait le malheur, comme tant d'autres médecins, d'être athée et matérialiste. Il ctait de ceux qui, n'ayant jamais trouvé sous leur scalpel une ame humaine, arrivent à cette triste conclusion : «Il n'y a point d'ame, tout est matière.n
~ Le magnótisme peut revendiquer l'honneur de \$ui avoir enseigné Dieu et de lui avoir révélé la plus consolante de toutes les vérités : l'immortaLuté de l'âme dans la vie future.
* De nouvelles méditations, dit-il, et surtout les qbénomènes du somnambulisme magnétique, ne me permirent plus da douter de l'existence en mous, et hors de nous, d'un principe intelligent sout à fait différent des existonces matérielles : bame et Dieu. Il y a chez moi, à cet égard, une sonviction profonde, fondee sur des faits que je arois incontestables.
- Ainsi s'exprime, dans son testament, un homme qui, après avoir longtemps méconnu ce qui console ici-bas de toutes les misères et de boutes les injustices, ce qui inspire de la force à tous ceux qui souffrent, crut que la plus noble facon d'expier ses erreurs était d'en faire un aveu oandide et de s'en repentir avec loyauté. (Approbation.)
* Je ne pourrais rien dire qui parlât plus haut on faveur du magnétisme que cette conversion fun honnête homme qui, en terminant une carsière illustre dans la science, a laissé un exemple pfus honorable à sa mémoire que sa science ellemême et que toute la célébrité qu'il lui doit.
* Je ne suis pas fâché, Messieurs les juges, de wous dire encore ce que l'art de la médecine doit au magnétisme. Il y a, parmi les savants qu'elle propose à l'admiration des hommes, un nom audessus de tous les autres qui, dominant tous les systèmes opposés et toutes les écoles rivales, invoqué par tous comme leur drapeau, est arrivé jusqu'à nous au milieu de l'estime et du respect des siècles: c'est Hippocrate.
- Heureusement, Messieurs, Hippocrate n'est 2as venu sous ce règne.
" C'est qu'en effet, Hippocrate puisa toute sa science dans le magnétisme.
* On ne s'explique pas comment la médecine qui, depuis le sage de Cos, a reçu le secours de tant de connaissances accessoires, parait n'avoir pas fait un pas en avant et semble, au contraire tourner dans un cercle perpétuel d'erreurs, tandis que l'œuvre d'Hippocrate reste debout comme le dépôt sacré de l'antique et vraie loi. Les disciples de Mesmer répondent, l'histoire à la main, que c'est là la preuve la plus puissante qui milite en faveur du magnétisme! " Puis, M ${ }^{\text {© }}$ Piou parla longuement des effets du magnétisme et du somnambulisme, ainsi que de plusieurs découvertes dues à cette science, en citant à l'appui de sa thèse les textes de plusieurs auteurs, il finit sa longue et très remarquable plaidoirie par les conclusions suivantes:
* Je termine en vous disant, Messieurs les juges, que j'ai le plus grand espoir que le verdict que vous allez rendre sera digne d'un tribunal éclairé, consciencieux, indépendant, qu'il sera digne de vous; et permettez-moi, en vous remerciant par avance, au nom de l'intérêt général, comme d'un acte exemplaire et d'un hommage rendu à la probité publique, de vous remercier aussi de l'attention si bienveillante que vous avez daigné donner à ma voix.
« Si vous saviez, Messieurs, combien il est doux, quand un homme d'honneur souffre, persécuté, d'étre l'appui près duquel il se réfugie, le cœur dans lequel il dépose ses chagrins, l'appui dont il attend le secours... et de pouvoir lui dire, à la fin des débats, où ce qui est juste, vrai, loyal, va triompher de ceux qui disposent du crédit, de la puissance, de l'autorité : Consolez-vous, le temps des angoises va finir; il y a encore quelque justice sur la terre; elle vous a failli bien des fois, mais elle est enfin venue! (Sensation profonde).
" Oh ! oui, Messieurs les juges, cela est doux, et j'ai déjà la plus entière confiance que vous allez accomplir vos nobles devoirs à l'égard de l'honnête homme qui est encore assis sur le banc des prévenus."
M. le président fit ensuite le résumé des débats. Dans une analyse rapide et élégante, l'honorable magistrat exposa tout le système de l'accusation et celui de la défense, et après une courte délibération, l'acquittement fut prononcé.
La voix de M . le président arrêta les manifestations qui allaient éclater dans l'auditoire; mais, étant sorti, la foule entoura M. Surville et un grand nombre d'amis et connaissances lui adressèrent, ainsi qu'à son défenseur, les plus vives félicitations.

Voilà à peu près le résumé du martyrologe de Clovis Surville. De toutes ces persécutions sans nom qui l'ont accablé, alors qu'il n'avait renduque des services; de ces poursuites arbitraires, lorsqu'on fut forcé de reconnaitre sa bonne foi et les guérisons nombreuses qu'il avait opérées; de ces haines injustes, lorsqu'on n'avait puque constater chez lui l'amour du travail, de la science et du progrès; de toutes ces basses jalousies entassées sans profit par ses détracteurs, et de toutes ces lugubres accusations faites par des adversaires aveugles, que reste-t-il aujourd'hui? Rien, sinon la honte qui rejaillit sur les calomniateurs, lesquels passent et passeront toujours, tôt ou tard, vis- d -vis du monde, pour remplir, au point de vue du progrès, le triste rôle d’èteignoirs qui leur revient de droit lorsqu'il s'agit d'une innovation quelconque.

Du reste, notre héros, pour se consoler de ses malheurs, n'a qu'à consulter l'histoire, qui lui fournira tant d'illustres exemples de comparaison-

André Vesale ne fut-il pas accusé d'avoir disséqué un gentilhomme vivant, et pour ce fait ne faillit-il pas être ignominieusement pendu et ne dut-il pas son salutà la fuite, puisqu'il s'expatria? Et Galien, lui-même, ne fut-il pas obligè de profiter de la nuit pour aller dérober le squelette d'un pendu afin de pouvoir étudier l'ostéologie dont il fut un des premiers à favoriser l'étude, ce qui faillit lui être si funeste?

Aussi, Surville doit-il s'estimer heureux, quels que soient les mauvais traitements que lui ont fait subir les ennemis du progrès, de la situation que lui ont faite les gens intelligents qui l'ont compris.

Ce dernier résultat est la seule récompense décernée sur la terre aux martyrs qui, de tout temps, se sont sacrifiés pour la marche en avant des sciences et l'amélioration physique et morale de la pauvre nature humaine, de laquelle nous espérons, toute imparfaite qu'elle est, voir surgir, à son heure, une génération complète, possédant tous les secrets encore ignorés, avec la liberté nécessaire à leur éclosion.

## Ses actes de dévouement

Nous avons présenté Clovis Surville comme homme de science et comme victime de son système; il nous reste à le faire voir scus le jour plus noble encore du courage personnel, du dévouement à ses semblables et de la probité la plus large. Il nous suffira, pour cela, de rappeler par une simple nomenclature chronologique tous les faits saillants de la jeunesse de Surville, que nous avons omis à dessein dans cette courte biographie,
afin de les offrir comme finale digne de lui et du lecteur.

1852 est la date marquée dans la vie de Surville par son premier acte de dévouement : à dix-sep.t ans, et dans une partie de natation avec des jeunes gens de son âge, au milieu de la Louge, lit même rivière qui avait faillị lui être si fatale quelques années auparavant, il eut le bonheur de sanver un de ses amis, Jeau Sauvestre, qui se noyai.. L'année suivante, nouvel acte de courage et I dévouement toujours dans la Louge. Un enfant $d$. dix ans, fils de Jean Cazertes, entrainé par un rapide courant, fut encore sauvé par Surville.

En 1855, averti par son domestique qu'un chien atteint d'hydrophobie venait de mordre plusieurs autres chiens du voisinage, Surville saisit scm fusil, se mit courageusement à la poursuite de la bête enragée et l'abattit d'un seul coup avec une précision remarquable.

Au mois d'août de la même année, en revenant de la foire du Fousseret, où il était allé avec plusieurs connaissances, il eut le spectacle d'un taureau furieux s'elançant sur le nommé S..., bien connu dans le pays, et qui, vu son état d'ivresse. occupait seul une grande partie de la route; d'un coup de tête l'animal renversa l'homme par terre et lui labourait le corps de ses cornes. Surville saisit rapidement le bàton du propriétaire de l'animal qui était accouru, et lui en assenant plusieurs coups vigoureux sur ses cornes, il força le taureau à lâcher prise el à s'enfuir

La mème année encore, Surville opéra un sat:vetage d'un autre genre. Le nommé Abadie, un de ses amis, était monté sur un arbre pour dénicher un nid; en introduisant sa main dans le trou de l'arbre le pied lui manqua et il resta suspendu dans l'espace, accroché par le poignet dont la main était restée dans le trou. Il était dar:s cette position depuis une heure au moins et complètement épuisé, lorsque Surville, qui passait par hasard, l'aperçut dans cette dangereuse position; monter sur l'arbre et décrocher son maladroit ami fut pour lui l'affaire d'un instant.

Durant l'été de 1859 , lorsqu'il étudiait la médecine à Toulouse, il fit une partie de natation avec quelques camarades. Le sieur Rogé, propriétaire. s'étant engagé sous une barque, oú il se noyait, ne dut son salut qu'à Surville qui, au péril de sa vie, alla courageusement le dégager et le ramena sain et sauf.

Durant l'hiver de 1865, rentrant chez lui ver: onze heures du soir, il vit un militaire couche dans un jardin voisin, inanimé et à moitié couverl de neige, Surville, le ramassa, et après l'avoi:

 s: cuserne.

## Ses actes de probite

En 1866, au moit d'août, Clovis Surville trouva sue la voie publique un grand médaillon en or, lui renfermait des reliques précieuses d'une valeur bien plus considérable que le médaillon lui-même; il s'empressa d'aller le faire porter par son père au bureau du commissariat de police, pour qu'il fût rendu à son propriétaire.
En 1876, voici cequ'on peut lire dans un journal de Toulouse (La Dépéche, dans son numéro du 30 aoút 1876) :

* Acte de probité : La dame Marie Razat, demeurant rue Marengo, avait perdu, la semaine dernière, un portemonnaie contenant une somme assez importante. Ce portemonnaie lui a été rendu par M. Surville, médecin, etc.»
Nous pourrions citer encore un bien plus grand nombre d'acles de dévouement et de probité qui sont à l'actif de Surville, et qui prouveraient combien cet homme de science a été méconnu et coml,ien l'injustice de ses adversaires fut grande à son égard; mais, pour de multiples raisons, dont les principales sont que certains faits ou certaines personnes ne peuvent souvent être mises en lumière, nous ne pouvons tout dire.
Néanmoins, si le lecteur desire connaitre quelques faits curieux que nous n'avons pu reproduire ici. quelques nouvelles observations, et surtout quelques attestations des cures merveilleuses du locteur Surville, nous lui recommandons ses oavrages: La Médecine magnétique et somnamumique et La cible des Protanes.
Surville a fait encore dautres ouvrages, parmi l-ipuels nous citerons : Nouveau traite des Matou's de la bouche et Chirurgie dentaire, comprenant lhygiène et le traitement de toutes les affections buccales.
cruériso., tu bégaiement. - Exposé d’une nouvelle methore.
E'strait de la mélecine magnétique et somnamibelique. Guerisons surprenantes obtenues par le m: rnetisme et au moyen d'operations chirurgi--. .u:s pratiquées sur des sujets rendus insensibles ivi le magnétisme.

Pastement des affections nerceuses par l'ap::ation de la ceinture galvano-magnétique, י.:ifermant un abrégé historique de l'application '': métaux dans l'antiquité, du galvanisme, de 1 .rtricité, du magnétisme.
‘uérison de la gonorrhée et de la leucoorrhée aigues et chroriques chez l'homme et chez la
femme. - Description de coutes les formes de ces diverses affections, suivie d'un traitement spécifique.

De la Maladie. - Thèse pour le doctorat en médecine, etc.

Il a donné, dans le cours de ces ouvrages, le moyen de traiter presque toutes les maladies à peu de frais et sans le secours du médecin et du pharmacien.

Parmi les travaux scientifiques qu'il a à son actif, nous signalons plusieurs découvertes chimiques et pharmaceutiques, qui lui ont valu les éloges des personnes les plus honorables.

Depuis la publication de cette étude biographique, Surville publia : Légende de la Roulette. Sa fondation, suivie de l'indication du vrai système. Le coup du rapide en avant, etc., etc.

Le docteur Surville était Chevalier de l'Ordre de la Conception du Portugal, Commandeur de l'Ordre du Nichan Iftikhar de Tunisie, et membre de plusieurs autres ordres.

## Son Testament en faveur de «l'Ecole

 pratique de Magnétisme et de Massage. et en celle de son DirecteurJe désire que l'on complète l'autopsie de mon corps, qui aura été préalablement vidé et proprement lavé.... après quoi les profess'urs pourront faire les priparations sécessaires pour ia conservation de mes organes et en disposer, comme ils l'entendront, pour servir aux études physiologiques des élèves.

Je désire que mon squelette soit monté pour servir $a u x$ études ostéologiques des élèves magnétistes, afn qu’ils acquierent la science nécessaire pour pratiquer la médecine humanitaire dans $r$ intéret des malades.

Pour les frais que comportera cette formalite, je donne ane somme de 2.000 francs, destinée axa médeciks qui seront chargés par l'école de faire la préparation de mon corps et de mon squelette; cette somme sera payée par mes héritiers, ainsi que les frass de transport.

En outre de cette petite offrande, je laisse la lotalite d'un dépót de 20.000 francs environ, en actions de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers d Munaco.

Ces actions et parts d'actions se trouoent en depot on mon nom, dans la caisse de la Sociesté Générale de Bains de Mer et du Cevcle des êtrangers a Monte-Carlo. Les récépissés se trouvent, sous enveloppe, dans mon coffre-fort. Ce dépot, je désire qu'il reste inaliénabie. L'Ecole de Magnétisme ne pourra jouir que des intsrets et du dioidende, qui mentent à pex près a la somme de 11 \& 1.200 francs par an. Une part de 300 francs sera distraite tous las ans de cette somme, pour fonder un prix en mon nom, qui sera offert à un élèos en sa, gnélisme ou an médecine, reconnu méricant, qui aura
obtenu, au moyen du magneitisme, une ou plusieurs cures remarquablez dans le courant de un ou doux ans, approudees par le jury de $l$ 'kcose. Poar le reste dx disidende, je baisse le soin au conseil medical et magnétique de l'Ecole, d'en disposer, soit pour les soins de réparaticn ou d'entretien de l'Ecole, ou en dee dons offerts d des magnetiseura malades ou nécessiteux.
En cas de dissolution ou de disparition de la Sociéte des Bains de mer et du Cercle des etrangers, le dépot ou sa valeur des actions, sera retiré et place dans une autre Banque, au choix et a la oolonté du Canseil administratit de l'Ecole, pour jouir du méme prioilege que prdecdemment, en faveur de l'Ecole.

20 Tout le mobilier et la bibliotheqque, je les donne a mon neveu Fitte, avec celte condition de donner à l'Ecole de Magnétisme et de Massage précité, 24 exemplaires de chacune brochares non épuisees que j"ai pabliees dans le temps, ainsi que 12 autres brochivres de chaque que j'offre amon ancien ami M. Duroille.
Joffre egalement une reproduction de mon grand portrad. peint à e'nads, al l'Ecole de Magnetisme et de Massage ci-dessus précités, de même dimension.

En cas de refus de ce legs et de mon corps par l'Ecote do Magnotisme et de Massage de Paris, mon neveu s'adressera immédiatement à la Faculté de Medecine de Toulouse pour faire l'offre de mon corps et de mon legs comme il a eté dit plus haut pour l'Ecole de Magnétisme.

## Prix du Docteur Surville.

Dès maintenant, et en attendant d'étre en possession de ce legs, pour rendre hommage à la généreuse intention du donateur, un Prix, dit Prix du Doctrur Surville, est fondé à l'Ecole praligue de Magnétisme et de Massage, et un concours est ouvert entre les èlèves inscrits, diplômés ou non, qui depuisdeux anss ont obtenus le plus de guérisons par l'emploi du Nagnétisme ou du Massage.

Le premier Prix sera détivré en juillet 1906. Si à cette époque, le legs n'était pas encore réalisé, le Prix consisterait simplementen un Diplome au une Médallle qui serait remise par la Direction de l'Ecole, au nom du donateur.

[^0]
## $109^{\circ}$ CONSEIL PRATIQUE

Póricardite. Endocardite. Myocardite. Hypertrophie. Angine de poitrine. Palpitations. syncope. Défaillance

## CONDITIONS GENÉRALES

Ee Cour est un organe charnu, situe sous le sternum dans la partie moyenne de la poitrine. entre les deux poumons, comme le montre la tigure ci-jointe.


RAPPORT DU CGELR AVEC LEG POUMONS, LES CITES, LR DIAPIIRAGME ET LES GROS VAIBEBAUX
a, Ventricule gauche du ciear; b, Ventricule droit; © Oreillette gauche; d. Oreillette droite; e, Poumon ganche: foumon droit ; 5, Diaphragme, - 1. Veine pulmonaire : 2. Artire pulmonaire; 3. A1tire aorte descondante: 4. Grande veine a\%yros; 5. Artire carotide primitive; 5. Veine jagalaire : 7. Trarhée artire: 8. Laryna; 9. Artirs coronaire; 10. Veine porte.
Il a à peu près la forme d'un cône. En le considérant ainsi, on observe que la base se trouve à la partie supérieure, à l'origine des gros vaisseaux, et que la pointe est en bas, légèrement inclinée à gauche. Celle-ci se trouve à la hauteur du $4^{\circ}$ espace intercostal. On peut conssidérer le cœur eomme un muscle creux. C'est luı qui est le principal agent de la circulation. Jouant le ròle de piston, ou mieux encore celui de pompe aspirante et foulante, par ses contractions (systoles) et ses relâchements (diastoles) successifs, il pousse le sang dans les artères jusqu'aux confins de l'organisme, et appelle, des poumons, le sang qui nat venu là par les veines pour se régénérer au contac: de l'air.

En se contractant, le cœur se déplace !égirement. surtout vers la pointe; en un mot " hat: mai. normalement, nous ne somm $\because n$ •ant in:…
modés par ces battements dont nous avons à peine conscience. Mais, lorsque l'innervation cardiaque est troublée, et surtout lorsque le cœur doit employer une force plus considérable qu'à l'ordinaire, les battements sont plus forts, plus fréquents, plus d́tendus, moins réguliers, et on les perçoit sous la forme de chocs plus ou moins pénibles dans la région qu'il occupe. Ces chocs sont vulgairement désignés sous le nom de battements de caur; dans un langage plus scientifique, ce sont des palpitations. Au contraire, si à la suite d'un affaiblissement général ou local, le cour manque d'energie, il cesse de battre ou ne bat pas suffisamment, et nous sommes exposés à la syncope ou à la défaillance.

A la naissance, $\ddagger$ le cœur de l'homme bat de 150 à 180 fois par minute ; à 15 ans, il bat de 80 à 85 fois, et chez l'adulte dans la force de l'àge, le nombre des battements n'est plus que de 70 à 75. Plus tard, chez le vieillard, ce nombre tend à s'élever.

La pression atmosphérique exerce une puissante action sur les battements du cœur. Les physiologistes admettent que si le nombre des battements est de 70 par minute au niveau de la mer, il est de 75 à 1000 mètres, 82 à 1500 , 90 à 2400 , 95 à 2500 , 100 à 3000 , 110 à 4000 .

En raison des filets nerveux que le cœur reçoit du pneumogastrique, ses battements présentent un rapport assez constant avec la respiration. Ainsi l'adulte dont le cceur bat de 70 à 75 fois par minute, respire 18 à 19 fois pendant le même temps; de telle façon que, normalement, notre cour bat environ 4 fois pendant que nous exécutons un mouvement respiratoire complet.

## LES MALADIES DU CEEUR

Les maladies du cœur sontnombreuses; quelques unes sont fatalement mortelles lorsqu'on les a laissées se développer; elles sont toutes plus ou moins douloureuses, plus ou moins incommodantes. Je vais exposer les principaux caractères de celles qui sont les plus communes.

## Péricardite

Le péricarde (de deux mots grecs qui signifient autour et cour) est une double membrane qui recouvre le cœur et se prolonge sur les gros vaisseaux, à la façon d'un gant qui erveloppe la main et l'avant-bras. La péricardite est l'inflammation de cette membrane.

La maladie se présente à l'état aigu et à l'état chronique. Elle fait très souvent suite à l'inflam. mation d'un organe voisin, au rhumatisme aigu; mais elle peut être déterminée par un brusque
refroidissement. On observe une forme sèche et une avec épanchement. Dans le premier cas, les signes extérieurs sont peu marqués, et c'est tout au plus si la main qui palpe perçoit un léger frémissement et si l'oreille qui ausculte distingue une sorte de frotlement sec; mais dans le second, ces signes sont très apparents. La poitrine présente une voussure plus ou moins considérable, le choc de la pointe du cœur n'est plus perçu dans la région précordiale qui rend un son mat sous l'action de la percussion. Le pouls est petit, irrégulier, intermittent, l'oppression est considérable et les syncopes sont fréquentes. Le cœur paraît noyé dans une masse de liquide qui s'est développé entre les deux feuillets du péricarde. Le cas est grave, car la vie du malade est menacée par un arrêt du cceur, c'est-à-dire par une syncope prolongée.
Comme toutes les maladies aiguës la péricardite a trois modes de terminaison: la guérison, la mort, le malade ne guérit pas et ne meurt pas, mais la maladie passe à l'état chronique.

Au bout de 12 à 15 jours, si la terminaison doit être heureuse, le liquide se résorbe, l'oppression disparait, les symptômes inquiétants diminuent et tout rentre dans l'ordre. Le médecin extrait parfois le liquide au moyen de la paracentése, c'est-à-dire par la ponction du péricarde, pour retirer l'eau qui y séjourne. Si le malade ne meurt pas et qu'il ne guérisse pas non plus, tous les symptömes s'amendent plus ou moins, le liquide se résorbe mais lentement, et l'état chronique se déclare. Il peut rester léger, seulement incommodant, mais il est très souvent fort grave, car en plusieurs points, le cœur, qui reste collé à son enveloppe, est la cause de douleurs ou tout au moins de malaises constants. Lorsque la péricardite chronique est légère, elle ne s'annonce guère à l'extérieur que par des frottements rudes.

## Endooardite

L'endocarde (de deux mots grecs qui signifient en dedans et coour) est une membrane fine qui tapisse les cavités et les valvules du cœur. L'inflammation de cette enveloppe intérieure est dite endocardite.

Elle se produit le plus souvent dans le cours des affections rhumatismales, et plus particulièrement dans le rhumatisme articulaire aigu; mais il est dù parfois à l'action du froid. On l'observe aussi pendant l'évolution de la pleurésie, de la fluxion de poitrine, comme à la suite de la fièvre typhoïde, des fièvres.éruptives.

Les symptômes sont très peu marqués, et peuvent parfaitement échapper à l'observation du
médecin. Ils se développent lentement d'une façon insidieuse; et à un moment donné ses conséquences se montrent avec deux caractères différents: l'insuffisance valvulaire ou le rétrécissement des orifices du cœur. Dans le premier cas, le malade éprouve de l'essoufflement, surtoutlorsqu'il marche vite ou qu'il monte; il a des battements de cœur, des troubles digestifs, de la douleur à l'épigastre, de la lourdeur et de la somnolence après les repas, de la paresse intellectuelle et des malaises divers. La tête est congestionnée et les jambes enflées vers les chevilles, surtout le soir, sont froides. Les capillaires de la face sont dilatés et se montrent sous la forme de petits sillons bleuàtres sur le nez et les joues; il peut y avoir de la toux. Le pouls est petit, intermittent, car au lieu de s'échapper complètement par l'aorte, l'ondée sanguine rentre en partie dans l'oreillette. A l'auscultation, on perçoit un bruit de souffle, qui semble partir de la pointe du cœur pour se propager dans la direction de l'aisselle. Si l'état se com.plique, l'oppression devient plus grande, l'enflure, qui est constante, gagne les parties supérieures, des troubles graves se produisent et la vie du malade est en danger.

Dans le rétrécissement, le malade accuse d'abord - des vertiges, des éblouissements, des tintements d'oreilles, des maux de tête, des douleurs plus ou moins vives sous le sternum, des bouffées de chaleur. Contrairement à ce que l'on observe dans l'insuffisance, les oreilles sont décolorées, la face est pále et tirée, et les plis du nez se creusent pour donner ce que l'on appelle le faciès cardiaque. Le ponls est brusque, plein; il y a souvent des crises d'étouffement, des vomissements et des malaises les plus divers. La mort subite est à craindre plus dans ce cas que dans tous les autres, car le -cœur qui est plus ou moins affaibli, surtout vers la pointe, se déprime en forme de bissac, forme un anévrisme, et finit par se rompre.

## Myocardite

Le myocarde (de deux mots qui signifie muscle et cceur) est le tissu musculaire : c'est le cœur à proprement dit. La myocardite est donc l'inflammation du cœur.

La maladie est dûe, le plus souvent, à la propagation de l'inflammation des enveloppes, mais elle se rattache souvent au rhumatisme, à la syphilis, aux maladies infectieuses, à un refroidissement.

Elle se développe parfois lontement, et ne se révèle que par les signes des lésions valvulaires qu'elle fait naître. Elle peut rester bénigne; mais elle peut aussi devenir extrêmement grave. Elle se révèle alors par des battements tumultueux,
une grande tension du pouls, puis par de la dépression et de l'irrégularité des bruits du cœur.

## Hypertrophie du coeur

Elle est caractérisée par l'augmentation du volume de l'organe et l'épaississement de ses parois avec ou sans augmentation de sa capacité.
L'hypertrophie du cœur est toujours dùe à un excès de travail qui peut tenir à une cause physique et à une cause mécanique. La première est favorisée par les émotions violentes souvent répétées, par l'abus du tabac, de l'alcool, du the, du café, etc.;"la seconde tient aux lésions valvu laires, à une maladic des poumons et, le plus souvent, surtout dans les cas légers, à un mauvais état de la circulation abdominale.

Arrivée à un certain degré de développement. l'hypertrophie se manifeste extérieurement par. une voussure plus ou moins prononcée de la région précordiale, une augmentation de matité au mème niveau, une augmentation des bruits valvulaires, un accoissement du choc de la pointe du cœur qui est abaissce. Le pouls est plein; le malade éprouve des battements de cœur plus ou moins violents, des maux de tête congestifs et des malaises divers.

## Angine de poitrine

L'Angine de poitrine n'a rien de commun avec les inflammations du pharynx et de l'isthmedu gosier, désignées sous le nom générique d'angines; c'est une névrose ou plutôt une névralgie du cœur.

Le mot d'angine qui vient du latin angere, voulant dire suffoquer, étrangler, ne dit pas grand chose à l'esprit. Ici, il indique pourtant une maladie terrible qui nous frappe en pleine santé. Elle se manifeste par accès d'une extrème violence qui surviennent tout à coup et cessent de même. La douleur, qui est toujours angoissante, très vive, siège dans la région du cour et derrière le sternum; elle s'irradie vers les épaules et parfois jusque dans le bras gauche. Il y a suffocation, pressentiment d'une fin imminente, et souvent battements de cœur violents.
La douleur n'augmente pas par la pression; les mouvements respiratoires n'ont que peu d'action sur elle, si le malade tombe sans souffle et sans mouvement, c'est que l'effroi le paralyse. Le pouls est intermittent et irrégulier, petit, dur; la fin de l'attaque s'arnonce par des éructations, des gaz, des vomissements glaireux et une abondante émission d'urine.

Au début de la maladie, les crises éclatent soudainement; elles sont courtes, et durent à peine quelques,minutes ; elles sont rares, entin elles ne

1 iscont aucune trace de leur passage. Mais, par sin hrincernème, l'angire đe poitrine change un peu
' caractère; la crise devient plus longue, et peut mone persister plusieurs heures. Elle n'éclate plus - r hrusquement et annonce sa venue par un sen'rriatift de tristeate, d'inquiétude générale, par des larlemerts. par unc sensation de boullomement hans lia joifrine, par des douleurs dans les mem. lires supérieurs. Après sa disparition, elle laisse ins douleurs vagues, des engourdissements et des valaise divets. L'état devient fort gopave et le midecin restr impuissent à procurer te moitrdre noulagemert. Dans te plus grand nombre des cas, to madade swoombe, soit sublitement par arrêt drusque du cocur pendant un accès, soit par suite d'épuisement dans lintervalle des accès.

L'angine de poitrine épargne à peu prèscomplètement les enfants, les jeunes gens et les femmes; rale est rare avant 45 ans.
On observe une fausse nngine de poitrine, peu dangereusequoiquetres douloureuse. Les femmes, surtout los hystériques, les nerveuses et les impressionnables, sontaffectées, en nombreau moins aussi grami que les hommes, surtout si elles sont dyspejsiques ou rhumatisantes. Les symplómes sont moins violents que ceux de l'ungine de noiWine rruir, et tiennent davantage de la néralgie intercostale.

## Battements ou Palpitations

A'qi détimi les puthulations dans les considérations générales, je n'y reviendrai pas ici.

Wn éturliant les principales maladies du coeur, mus avon : va que les palpitations consfiteent un de leurs sy plômes les plus fréquents.

Les palj..ations ne se présentent pas torjours les mémes ch- $\%$ les différents makades qui en sont allectés. Chas leg uns, c’est bimplement ane accélération ofs bettements normaux du coeur, arec modoublenkirt d'intensité ala pointe chez f'antres, se som lits accélérations entrecoupées de ratentissements el theme d'arréts légers des mourerrithts the l'organe; chez le plus grand nombre, il wy a pas de doulerirs, tandis que quelques autres $\dot{d}$,rouvent une douleur particulière et méme de la névralgie intercostale.
Un les observe à l'etat passager dans l'hysterie, l'anémie, la chlorose, la neurasthénie dv. les foom. wimbiltr $r$... ces diverses maladies), dans h's comgestions passives de la rale qui sont beaucoryp Hus commaner que le médecin ne le croit généralement, dans certainces maladies de Pestomac, des arganes génito urinaires, elc., etc., à la suite dimotions viulentes, de labus du tabac, du the, du cafe.

## Ddfaillance, 8yncope

Las deffaillance est une diminution soudaire plus ou moims marqué de l'activité du cour. C'estlo premier degré de la syncope; il semble que l'on va se trouear mal, que l'on va tomber de faiblesse.
La syrcope estla perte, ordinairement subite, du sentiment et mouvernent, avec cessation plus ou moins complète de l'action du cceur. Les contractions de cetorgane deviennent rares et faiblea, et le zang n'arrivant plus au cervean, l'action de ce dernfer organe s'anéantit, faute de son excitant naturrel, les sensations, ta voix, la respiration, les mouverrents volontaires, qui sont sous la "épendance imméđiate de l'encéphale, cessent, etl'oo perd connatssiance, on se trouve mal, on s'evanoudt.
Les earacterres de la syncope sont à peu près les mèmes que ceux de l'apoplexie (V. ce Pour cow. battre...) et de l'asymyxie, mais l'ordre dans lequel ils se présertent differe. Dans l'apoplexie, linter. ruption des fonctions commence par lecerveau, Paction ducœuretdes prumons ne cessentqu'apres; dans l'asphyxie, tes premiers troubles nut lieu dans les poumons; tandis que dans ta syncope, le premier symptónte est la diminution ou mème l'arrêt complet des mouvemen's du cœur.
La defailtance et la syncope surviennent fré quemment a la suite des grandes hémorrhagies, après une émotion riolente, une douleur très vive prolongée; on les observe aussi dans certaines affections des poumons et du cceur, telles que T'atrophie cardiaque, ainsi que dans l'anemie et dans les différents cas où l'énergie vitale est considérablement aimiruee. Dans les premiers cas, elles sortt passagères; dans les seconds, elles sorvienrent plus ou moins souvent et ne tendenti disparsitre qu'avec la cause qui les détermine

## TRABTEMENT

En général, quelque soit leur gravité, les mala dies du cœur sont très faciles à modifier. Sauf de très rares exceptions qui sont à peu près connues. les plus graves peuvent ètre plus ou moins amé liorées si elles ne som't pas gueries par un traite ment convenablement dirigé, et les trioins graves surtout lorsque l'evolution se rait lentement, pet vent presque toujours être gueries complëtement, et souvent en fort pea de temps.
Les moyens de guérison employés pour dela ne sont pas empruates a la médecine classique qu n'a guère que la digitale pour régratariser momentanément les battements du ccour; mais ils sont tirés de l'byyiène. des procedés du massage et sur tout de ceux du magnetisme.
Dans sa Therrupeul gre mir:/ati/ique, en partan

Uu traitement des madadies du coeur, du Potet s'exprime ainsi : a J'al moi-même fait cesser den desordresqui paraissaientimeurablesetsemblaient constamment menacer la vie; je n'espérais point guérrf, cependant j’ai rétabli la sasté là où les módecins avaient diagnostiqué l'incurabilité de la maladie. . Jai guéri une affection de ce genre qui durait depmis 15 ans et ne laissait aucun repas. A la troisième magnétisation bien doucement pratiquée, la malade est tombée dans un doux sommeil, ea qui ne lui était jamais arrivé dans ses crises, et pour ne point entrer dans d'autres détrils, je l'ai guérie en peu de temps. On attendait a chaque instant la mort avant mon traitement, la santé est venue pour taire mentir le pronostic des médecins, faire ceaser le désespoir d'une famille et prouver l'excellence du magnétisme. "
Je viens de dire que certaines maladies du coeur ne soat pas guérissables par le magnétisme, quoique souvent olles ne so présentent pas encore avec des earactéres inquiétans. Au délrut de ma pratique déjà longue de plus de 25 ans, j'ai remarqué que je n'obtenais aueun résultat satisfaisant sur les cas graves ou légers survenus à la suite de migraines ou de névralgies qui, après avoir ś́vi pendant de longwes amnees, araient cessé brusquement. Pour confirmer cette remarque. pendan ${ }^{t}$ 5 is ans j ai recherché avec soin les cas de ce genre pour les dtudier; j'en ai trouvé une quinzaine que jai traités à titre d'essai; et je déclare que, par plus que les médecins qui les traitaient en vain, je n'ai obtenu de résultats satiafaizanta, quand, dans la plupart des autres cas pouvant paraitre bien plus graves, j'ai constamment obtenu des guerisons rapides ou tout au moins de sérieuses améliorations. là où la médecine produreait pas le moindre soulagement.
N'expliquant pas cette particularité qui se rattache aussi à d'autres maladies, je me contente de la signaler à l'attention des malades et des médecimas.
La syncope, qui entrannerait la mort si elle se prolongeait - certaines morts subttes n'ont plus d'autre cause - cesse Te plus souvent d'elle-même, en déboutonnant les vètements (dégrafer le corset si c'est une femme), après avoir étendu le malade sur un plan horizontal, la tête à plat. Les excitants de la peau et des sens ont leur importance: frictions, aspersions d'eau froide vinaigrée, inspirations dether ou d'ammoniaque. Sous l'action du magnétisme, la syneope, comme la défaillance, cesse immédiatement; et dans le cas où elle se reproduit seruvent, on arrive très vitt à enenxpêcher e retour.
La plypart des auteurs qui ont traité de raction curative du magnétisme sont de cet avié. Je ne ci-
terai à l'appui de cette affirmation que le doctcur Charpignon, qui fut un des plus éloquents èlèves du baron du Potet et l'un des meilleurs magnètiseurs de son époque.
"Les syocopes sont fréquemment observées, dit-il, c'est pour cela que l'on appelle rarement le médecia, lorsque cet. accident survient. La science aurait pourtant beaucoup à gagner dans l'étude des phénomànas qui peuvent se produire dans les syncopes. Leurs causes sont diverses, mais il en est doant lo travail producteur se passe dans lesystème nerveux.
© Dans ce genre de syncope, les moyens excitants employés ordinairement pour ramener le jeu des organes sont impuissants; la caise dure plus ou moins de temps et se termine d'elle-mên", mais si on a recours à l'action magnétique, porlée principalement sur les régions cardiaques et épigastriques. an est étonné de l'effet qui a lieu. En effet, ou l'individu reprend ses seas, ou sans que l'ètat léthangique cessa, la circulation et la respiration se rétablissent, et le plus souvent, l'individu vous aatend et vous répond, sans entrer en relation avec d'autres persannes.
«En méconnaissant ce genre de syncope et en forçant, par toutas sortes de moyens, la crise à se terminer, on peut causer des désordre; qui ne disparaisseat pas complètement et dounent les eliments de certaines névrases.
«Mlle Bor... était sujette à de fréquents évanouissements : l'un deux venant à durer plus longtemp's que les autres, et résistant à tout ce qu'on ayait fait, on alla chercher un médecin, qui s'empressa d'asperger la figure et le cou de la jeune fille avec de l'eau froide. L'effet fut prompt; elle reprit ses sens, mais resta malaise; la nuit et le jour suivarit, elle fut en délire. On ne fit pas attention à ces accidents qui, du reste, ne laissèrent aucune trace au bout de deux jours. Mais quand les évanouissements revenaient, ils étaient plus rebelles. Peu à peu, le coour devint malade, et la jeune fille perdit sa fraîcheur. Cependant ce trouble de la sante n'alarmait pas. Dans un évanouissement, nous fûmes appelé, et loin d'essayer à le faire cesser brusquement, nous magnétisàmes le cœur et l'épigastre. An bout de quelques minutes, nous avions une cataleptique lucide, et chaque fois que les mèmes accidents se renouvelèrent, nous fimes la même chose avec le mèmesuccès. Si nous ne pouvions être auprès de cette demoiselle, lorsqu'elle s'évanouissait, et quelqu'un de sa famille faisait comme nous et laissait la crise se terminer seule. Ces accidents sont devenus de plus en plus rares et se sont guéris parfaitement d'après les conseils de la malade en étatde crise somnambulique. "
« Le docteur Despine, d'Aix, rapporte des faits
analogues dans ses Observations pratiques, et qui sont du plus haut intérêt.
«Dans les coliques violentes et subites, les en$t$ irites aiguis, les entéralgies, 11 arrive sourent que Il doulcur épuise la sensibilité ou bien qu'une congestion s'opère vers le cœur et qu'une syncope -e manif'ste: dans ce cas, magnétisant le cour surtout par l'insufflation, nous avons très promptement réveillé ses battements et conséquemment Ia vitalité. Il est à remarquer que plusieurs fois nous avons cuà agir après l'emploi des excitateurs ordinaires, et que nous avons toujours réussi à rappeler la vitalite.
a Il en est de même dans les asphyxies par immersion ou par un gaz, l'action magnétique dirigée comme nous l'enseignons, est plus puissante rue tout autre moyen. L'insufflation magnétique convient bien mieux que celle d'un ajr qui, pour agirsur l'iconomie, doit être purifié par l'appareil mulmonaire, qui se trouve paralysé, tandis que le s uffle magnélique apporte avec lui le principe vitil, l'excitateur du système nerveux. Il reste encore icomtattre les accidents ; mais le principal c'est d: faire cesser l'ètat de syncope, d’asphyxie qui, „rolongé un peu plus, amène infailliblement la inort. Le magnétisme est donc l'agent le plus capable d'atteindre ce but; après la médecine doit cmployer ses ressources.»(Physiologie, Médecine , t Mélaphysique du Magnétisme, 1848, p. 177.)
C'est dans les maladies de la circulation que le massage rend les plus grands services, et plusieurs médecins l'appliquent dans les maladies mêmes du corur. Par ce moyen, quelques-uns ont même ressuscité des cœurs morts depuis plusieurs heures. Berne, dans son Massage manuel theorique et pratique s'exprime ainsi au sujet de l'action du Massage contre les maladies du cœur.
"Dans ses remarquables travaux sur les cardiopalhies vasculaires, le docteur Huchardsignale limportance des moyens destinés à favoriser la circulation du cœur périphérique. Le massage est à juste titre mentionné parmi les plus puissants. Nous connaissons déjà les heureux effets du massage dans le traitement des infiltrations séreuses, mais l'idée de l'utilisation systématique du massage dans le traitement de ce genre d'affection revient au savantmédecin del'hópilal Necker: «c'est du cóté musculaire, qu'il faut agir de bonne heure, at cela par l'intermédiaire des contractions museilaires, de tous les organes, après le poumon, $\because$ est le tissumusculaire qui présente une combusion et une respiration plus actives. De l'activité j'us grande de la circulation dans un muscle en - ction résultefun effet lérivatif au profit du cour, la dilatation des vaisscaux, d'où la diminution de
la tension artérielle, comme Chauveau l'a démontré.
"Il résulte de ces données que l'exercice musculaire, en favorisant la circulation sanguine vers lá périphérie, soulage le cœur, facilite son travail et produit les effets d'une saignée sans en avoirles inconvénients, puisqu'il s'agit ainsi d'une véritable saignée déplétive, comme Eloy l'a dit au sujet de l'emploi des iodures.
«Le Dr Huchard párle avec èloge des bons ré. sultats obtenus par. l'adjonction au massage de mouvements passifs méthodiques. Sous cette influence, les malades perdent de jour en jour leur aspect cyanosé, leur dyspnée, leur œdème des jam. bes, pendant que le pouls gagne de la régularité et de la force et que les urines, rares et chargées a vant le traitement, reprennent, au bout de dix i douze jours, leur abondance normale et leur limpidité. Ainsi se trouve appliquée la proposition établie par le Dr Huchard : a A maladie artérielle, il faut une médication artérielle.» A rétée conseillait le massage chez les cardiaques, mais il avait pour but de provoquer uniquement la diaphorese.
"D'après Cautru, le massage profond et doux amène un abaissement de la pression artérielle périphérique; de plus, il produit une diminution du nombre des pulsations. En mème temps quela pression diminue, les urines augmentent dans les jours qui suivent le début du traitement.
"Un massage superficiel excitant, les tapotages, les hachures augmentent au contraire momentanément la pression et le nombre des pulsations cardiaques.
"On peut donc, à l'aide de manœuvres differentes, régulariser à la longue la circulation et rendre par conséquent l'équilibre normal.
"L'action diurétique du massage dans les affections du cœur a été démontrée à Necker dans le service du $\mathrm{D}^{r}$ Huchard. Le massage abdominal donne de brillants résultats dans le cas de migraine simple ou ophtalmique, dans la plèthore abdominale et ses manifestations, les dyspepsies, la dysménorrhée, les affections cardiaques pulmo. naires ou hépatiques d'origine artério-scléreuse, l'angine de poitrine vraie ou fausse, etc. La gymnastique suédoise est contre-indiquée chez les artério-scléreux avancés, le massage de l'abdomen seul suffit.

* Le $\mathrm{Dr}^{r}$ Huchard, dès 1892, considérait que le massage régularise la pression sanguine, décongestionne l'appareilveineux et provaque la diurèse en facilitant la circulation rénale. En conséquence tous ces faits permettent de considérer le massage comme un succédané de la digitale. D'importantes et nouvelles recherches sont venues s'ajouter aux
précédentes; dans les cas de lésions organiques du cœur, Lorand (de Carlsbad) conseille de pratiquer un massage énergique des extrémités et de l'abdomen, puis de faire exécuter des mouvements passifs des membres. Pour obtenir une augmentation de l'ampleur des mouvements thoraciques, Lorand se place derrière son malade, maintenu assis sur un tabouret; il passe les mains sous les épaules du patient et les porte en arrière, tout en les soulevant, pendant que le malade donne à son thorax la plus grande capacité possible au moyen d'une profonde inspiration.
« Pour exercer sur le cœur une action sédative puissante, Lorand pratique sur la région précordiale des manœuvres d'effleurage et de légers lapotements. Les troubles de la compensation se trouvent atténués, notamment la dyspnée, la cyanose, l'œdème."
J'hygiène bien comprise rend les services les plus incontestables, tant pour améliorer bon nombre de cas que pour arrêter le développement du plus grand nombre des autres. Je l'indiquerai en traitant des moyeras auxiliaires. En attendant, voyons quels sont les procédés du massage et du magnétisme qui peuvent être mis à portée de tous.


## Massage. - Magnétisme

En considérant les maladies du cœur sous le rapport de leurs symptômes les plus ordinaires, on peut les diviser en deux catégories bien distinctes: celles qui sont caractérisées par une augmentation d'activité organique, comme dans les cas ou les battements du cœur sont douloureux, trop forts, trop fréquents; et celles qui sont, au contraire, caractérisées par une diminution de la mème activité, comme dans les syncopes et les défaillances.
Maladies caractérisées par une augmentation d'activité. - Etablir longuement le rapport magnétique qui facilite considérablement l'action que le praticien doit exercer sur le malade. Pour cela, en concentrant sa pensée sur l'idée de guérir ou, tout au moins, de soulager le malade, s'asseoir devant lui aussi commodément que possible, appliquer les pieds contre les pieds, les genoux contre les genoux et les mains sur les cuisses en laissant tomber doucement le regard sur la poitrine. $\$ \mathrm{i}$ le malade est couché, se placer debout au pied du lit, appliquer les mains sur le bas des jambes et laisser tomber le regard sur la poitrine comme jo viens de le dire. du bout de 8 à 10 minutes, appliquer sur la région du cœur les mains que l'on plongera fréquemment dans l'eau froide. Passes longitudinales pratiquées très lentement de la tette à l'épigastre, puis de la poitrine jusqu'aux extré-
mites, comme pour saturer le malade. Les applications pratiquées en position hétéronome avee un doigt sur les centres du coour (centres 7) exercent une action calmante et régularisante trèr puissante sur les mouvements de l'organe L'application des doigts de la main droite sur les $2^{\circ}$ et $3^{2}$ vertèbres dorsales (centres médullaires) exercen: également une action puissante. Cette application doit se faire pendant que la main gauche est appliquée directement sur le cœur.

Il est nécessaire de stimuler la poitrine et mème d'exciter l'abdomen et les jambes. Pour cela, pratiquer très doucement des frictions traînantes sur la poitrine, en ayant bien soin de partir de la colonne vertébrale pour suivre le trajet des côtez jusqu'au sternum, dans le but de stimuler l'action des nerfs intercostaux qui président dans une certaine mesure aux mouvements respiratoires.

Frictions rotatoires, pétrissage et légère malaxa $\mathrm{t}_{\text {ion }}$ de l'abdomen, dans le but de stimuleret mème d'exciter la circulation abdominale. Frictions traz nantes sur l'abdomen comme sur la poitrine, el ensuite sur les jambes, en partant de la région dee reins jusqu'aux extrémités.
Siles jambes sont enflées, vers la fin de la séas: on peut exercer des pressions légères avec la mair bien à plat, de bas en haut, conformément aux rè gles du massage établies par les médecins, mair terminer toujours par des effleurages très legere pratiqués de haut en bas.

Séances de 40 à 50 minutes, que l'on terminera par des passes longitudinales et des passes grands courants de la tête aux pieds.

Séances quotidiennes pour les cas graves; tous les deux à trols jours pour les autres, et les faire de moins en moins souvent, au fur et à mesurt que la guérison approche.

Par l'application prolongée des mains moülléek sur le cœur, on parvient à abréger sensiblemeri la durée de la crise d'angine de poitrine. Mais pour exercer une action curative, il faut un traitement régulier pendant un temps qui peut aller jusqu'à : et méme 4 mois. Il y a avantage à commencer $4 x$ traitement curatif dès que les effets de lacrisesont passés.

Maladies caractérisées par une diminutióı d'aetivité. --Je vais prendre la syncope pour exemple. A près avoir étendu le malade à plat sur le dos, l'avoir dégrafé ou déboutonné, faire par dessusles vêtements qui restent (chemise, gilet, flanelle) des insufflations chaudes sur la région du coeur. Les pratiquer d'abord sur le plexus cardiaque, sur le cœur ensuite, puis sur la pointe de cet organe. Prenons pour exemple une syncope caractérizée par la cessation à peu près complète des mouve-
mants duw cour; entrainamit l'abolitiom absolare de lasensibilité et des mouvements, vabontaires. Ala mamière insufflation (sur le plexus aerdiagrue:, on sant sous seslèvres la poitrine, qui était immobize, so:soalever at l'on perçoit un ou plusieurs balter monts du eaur qui cessent bientôt. Sbus l'action da la vecmade imsufflation, la poitrime se soulère davantage; puis s abaissepour se soulever encore; la cour bativiolemment, puis les mouvements diminuent d'insensité et peuvent encore cesser à peu près.complètement. Eneore une, deus outrois insufflations. au plus; et. les fonctions du couy semeat.oomphiteraent rétablies (si elles ne lont pas été ài la première ou à la seconde; la respiration reprend son cours normzat, l'intelligence revient on mérme termps que la possibilitè des mouvements montaices. Quelques frictions trainantes ser- la poitrine; en suivant le trajet des côtes, delacolon: ee vertébrales jusquau sternum, des passes longitudinales et des passes à grands: courants de la foteaux pieds, pour régulariser towtes less fonctions organiques, et la s'ance, qui ne peut guère oxiger plus de fì à 5 minutes. est termimés.

Pour le traitement de la syncope symptomatique dune atrophie cardiaque ou diane débilitation queleonque, it suffit de faire, tous: les jours ow tous les deux jaurs, whe séance de 30 à 40 minutes. Fainedurant ce tomps les passes longitudinaks pratiquées très lentrment de la tête à l'épigastre; puis de la poitrine jusquiaux extrémités; comme pout saturer le malade. Applications isonomes sur Eastomac. la poitrine et plus particulièrement Ia région du cœur. comme'sur Ie centre de cet ors gane: (centre 7). à la sprface du cráne Impositions palmaires, puis impositions digitales sur l'estor mac, 1 pojtrine et le cour. Frictions rotatoires sur le ccur, la poitrine et. l'estomac, puis frietions teannentes sur les mêases, organes, en partant de l. moolle épinière, frictions énergiques sur bas reins ofles jambes. Insufflations chaudes sain le ervun, comme pour la syneope accidentelle.

Ladéfaillance, qui estmoins grave, se traite de la fatme façon; et dans les deux cas, on ne tande pas anangtater une amélioration dane l'état généred; et par suite, dans l état du cour.

## Antomassage - Antomagnêtisation

Bour dinatruer l'urtivite, c'est-d-dixe peus eat mer, le malade pe $t$ preseque toujours, sinon se guérir, du moins se soulager en se magnétisant et semassant lui-même. Pour cela, appliquer la main ciroite sur la région' du cour, pendant 5 à 6 miautemia puis frictions trainantes on suivant les trajeta indermentan. Appliquer aussi le bout des doigts au.cerreau, sur les centres: fln cmur. en observant
que las doigts de le main dpoita soient appliquós sure le centre gauche, et ceux de la gauche ana lo drort. Séances de 10 à 15 minutes répétóes a i 3 fois par jour.

Pour exciter. - Dans la syucope, surtout hors qu'elle débute brusquement, le malade ne peut jamais Y'éviter; maiser se magnétisant lai-méme, i1 peut faire beaucoup pour éviter le' retoerr des syncopes symptomatiques et efes défaillances. Pour cela, il appliquera ses mains sur les deux cortés de la poitrine fla droite sur le rotté droit, la gauche sur le gauche), puis il fera des effleurages; des frictions rotatoires et des frictirgns trainantes sur la poitrine drabord, pars les côtês latérabx nt sur les membres inférieurs. Séधnces de 6 à 8 mi nutes, répétées 4 à 5 fors par jour.

## Aiment

Pour calmer, appliquer en position hétéromane sur la rigion din cœur, un plastron magnétiaquè 2', 3 ou 4lames selon la gravité du cas. Si l'eator mac ou les organes génito-urinaires sond affectés, calmer ces organes en y appliquant te plastronde temps en tempe; rasis il est génévalement glus avantageux de le placer en position isenome pour exciter. La durée de l'application doit étre pro. portionnée à ka sensitivité du malade et à la gravité de la maladie. Généralement, le plastron sera porte pendant toute la journée ; et pendant la nuit, om appliquera une lame spéciale, en position hété ronome sur la tête, les pôlea placés wur les centres duceur.

Pour exciler. L'aimant n'agit pas aasez vite pour faipe cesser umasyncope mais il est souversin ot suffit souvent à lui seul pour tonifier, fortifior assez l'arganisme en général et le cour on particulier pour éloigner d'abord les défaillances et las syncopes srmptomatiques; puis, souvent et enfort peu de tempas, ca éviter le retour. Pour cala, appliquer tantôt sur la poitrine, tantôt sur l'abdomen durant tout le jour, ou seulement 2: à 3 heures matin et: soir, pour exciter (pole + à droite, póle gauche)' un plastron magnétique ì 2, 3ou. 4. lames selon la grazité du:eas.

## Moyemenniliaires

Les moyens anxiliaires sont surtout tirés de lhyyiène.

Alvant tont. il est nécessaire d'abandonner l'usage de presque toutos les dragues, surtont ba digitale qui: fatigue l'estomae et les bromurea gai détruisent le: gystème nerveux.

Ea générat. le cardiague doit vivme dans le plus grond calme, loin dea arfaires, on évitant les émotions, même celles qui sont de qature à provoquer
une grande joie. Si les causes de sa maladie sont connues, il doit les éloigner le plus possible .Eviter aussi les rapports sexuels trop fréquents, les repas trop capibux, les vins fins, les liqusars. Temir toujours le ventre libre, tout ea évitunt les purgations violentes. Porter des vêtements peu serrés. Se coucher sur le côté droit, la tête au nord, pour se mettre en position hëtéronome avec le magnélisme terrestre qui tend à régulariser des fonctions nerveuses. (V. à cesujet: Pour conabatıre les maladies par le Magnétisnae lerrestre et le Magméticme de ta lumière.

Les boissons magnótisées, soit par le magnétisme humain soit a l'aide du barreau magnétique, en portant le magnëtisme à l'intërieur, exercent une très puissante action dans toutes les maladies du cœur.

Pour colmer. - Dans les madadies quii :sont caractérisees par une augmentation d'actionté, on doit calmer le plus possible, ea divitant avec le phus grand soin tout ce qui peut exciter.

Brissons magnétisées d'une façon mixte (avec les Bcux mains ou les deux fils du barreau magnétique).
L.a régime végétarien convient au plus grand mominne des cardiaques, tes autres doivents'acoom-- oder diun régime mixbe en évitant torabes hes visandes noires. Du lait ou de leau arx repas. NGanmoins, dans les cas ou le lait n'est pas supporte et qua l'eau pure ne oonvient jas, prendre de T'eau rougie. Ne boire ni trop froid ni trop chaud.

Has de tabac, dalcool, de thé, de café, surtout dans les cas nerveux. Une infusion de valériane, de bouteau, de muguet, de camomille, de stigmatos the ulaïs, eonvjennent après Jes repas.
tiviter les brusques changements de température, les expenvicrs wioleuts tels que la metation, Iaviron. In biryikete, la marche ountre te went, mais ta marrhe et I exercice modéré au grand air exercent , he artion des plas salutaires. Les allemands. font ä ce sujet ce quils appellent la cure de tioruts. Cette cure consiste à graduer la marche sur des pentes insensiblement plus inclinées. C'est une sorte de dasage métho dique de l'exercice; c'est la solution de cette pénible équation du travail musculaire et du travail nerveux à infliger au cour suivant son degré de résistance. Cet entrainement, lent, prudent, modéré et sage rend surtout te grands services, lorsque le cour, chargé de graisse, a besoin d"un tonique musculaire direat. Convenablement dosee, la cure de terrain est le remède équilibrateur de la circulation défectueuse, son progressif entrainement amplife la respiration la plus bridée et fait disparaitre, peu à peu, l'insuffisance du cœur, en combattant les stases
sanguines et rétablissant les compensations nompues.

La gymnastique respiratoire et la respiration proforde méthodiqueraent employées améfiarent rapidement l'état désordonné du coeur. Lees douohes ne sont pas indiquées dans le phas grand memibre des cas. On prendra seukement des trains sédatifs en se frietionnant au sortir du bain.

Les frictions avec de l'eau séđative êtenduc, tiède, pratiquées sur l'abdomen, les reins et les jambes font le plus grand bien dans le plus grand nombre des cas.

Pour exctter. - Dans les cas qui sont caractirisés par une diminution d'activité, il est nécessaire d'exciter.
Boiasons magnètisées positivement (farec la main droite ouavec le pole + du barreau magmedique).
Les douches, les totions froides vinaigrées 'ou alcoolisées, avec friction énergique, de hat en has, font le plus grand bien dans le plus gritd nombre des cas.. Nourriture fortifiante, sans trop pousser aux viandes renges que l'estomec me.supporte pas toujours; les teniques: vins vieus de Bourgegne ou de Bordeanx, en pelite quanthe, he quinquirra, les amers, même le café. L.'Traile de foie de morue, qui améliore toujours la mutrition 'lorsqu'elle est bien supportée, peut rendre ici de grands services, comme tous les stimulaits. à la condition expresse qu'ils ne soient ni énervants, ni belmauffants. De la distraction, de l'exercice au grand air, de la gymnastique mème, ter ayantsein aéviter la fatigue. La care de terrain et la respiration profonde, comme dans les cas précédents. sont tout indiqués.

## 

J"ai dit que len maladies du ceosur sont en ghemsif
 deil trouner de nombranx complis rendus do guérison rlanus les jounnaux ol ausirages divers draitant doila therapoutigne magnóligitue. En elfet, in on tiouve been-
 jo ane contente donc strikitiont the tos citer ou comprencant par les syneopes.

Synooppes. - Dans san Expuave des cures aportas an
 -detail. 3 fatarigens., bo tocheur i:huryiguon, dane
 que da Magnetisme, p. 177, publie une ol,servaijon tris impertante; le Jourzal du Naynélinnie. I. 15 I. 428; t. 46, p. 324, 1. 23, ip. 19ذiohserxalion persoun- h. -atusyjet
 warvations; Bte.

Palpitations. - Dans sin Exp.ose des curnen herness


Dans l'art de magnetiser, Lafontaine fait un tableau deapitulatif de ces cas qu'il a traites, et cite 5 guérisons. Dans Les Progrès les plus utiles a réaliser, p. 46 et 50, D. Strong publie deux certificats de guérison. Le Journal du Magnétisme publié par Ragozzi, t. 4, p. 22 ot 25, rapporte 2 guérisons. Le Journal du Magnétisme pnblié par du Potet, t. 4, p. 22 et 24 ; t. 5, p. 131; t. 18, p. 229, t. 20, p. 2j9; t. 26 , p. 195, 196 ; t. 30 , p. 245, publient une douzaine de certificats et comptes rendus. Le Journal du Magnétisme publié par Ricard, t. 2, p. 30 ; l'Union magnélique, t. 2, p. 294; La Vérité du maqnétisme prouvée par- les faits, p. 83, etc., elc. publient uutant d'observations importantes, etc., etc.
Hypertrophie, Insuffisance oaloulaire, Anéorismes. Dans l'Ar't de magnétiser; Lafontaine parle de 3 cas d'hypertrophie très grave, dont il guérit 2 complètement. Dans l'Union magnetique, t. 2, p. 109; t. 6, p. 257 ; le Lournal du Magnétisme de Du Potet, t. 1, p. 508 ; t. 2, p. 157.212; t. 12, p. 33; t. 17, p. 231 ; t. 22, p. 235 ; t. 23, p. $272 ; \mathrm{t} .30$, p. 477; dans l'Essai sur l'Enseignement philosophique du Magnétisme, par Du Potet, p. 160, on trouve autant de guérisons, presque toutes considerées comme impossible à obtenir.

L’aimant produit des effets analogues au magnétisme humain. Heinsius, Descemet, Deiman, Mesmer, le P. Hell, l'abbe Le Noble, de Harsu, etc., citent de nombreuses guérisons. Andry et Thouret, dans leurs Obseroations et Recherches sur l'usage de l'aimant en médeaine publient sous ce titre: Palpilations, 3 observations au sujet de l'application des aimants de l'abbé Be Noble. Voici les deux premiëres :

1.     - La dame Miraumont, âgée d'environ quarante ans, était depuis deux ans sujette à des maux de nerts accompagnés de violentes palpilations. Elle avait altriDué aux approches du temps ordinuire de la cessation des règles cette indisposition d'aiord peu considérable, mais qui par la suite s'était accrue, et était devenue très grave et très fatigante. Elle en était altaquée tous les jours, et souvent un très grand nombre de fois par jor. Les palpitations étaient très violentes et accompagnées de suffocation. Au commencernent de l'année 1778, on lui conseilla de faire usage d'un aimant de N. l'abbé Le Noble. Dès les premiers moments de son application, les palpitations s'affaiblirent et s'eloignèrent. Dans Yespace de quinze jours, le soulageinent fut sensible. Deux mois apràs, le mal était entièrement dissipé. Pendant l'usage del'aimant, la dame Miraumont éprouva des pertes fréquentes qui l'affaiblirent considérablement. Ces pertes avaient commencé même avant qu'elle y eût eu recours. Elles cessèrent au hout de quelque emps avec l'écoulement periodique. Quoiqu'elles eussent sté plus fortes depuis l'application des aimants, les palpitations et les douleurs des neifs n'avaient point separu pendant cet intervalle, malgré l'affaiblissement où la malade sétait trouvée réduite; et depuis ce temps jusqu'au moment où nous écrivons, elle n'en a éprouvé aucun retour. Mme Miraumont nous a cependant assuré que lorsqu'elle quittait l'aimant pour le fa re reaimaner, ce qui arrivait environ tous les six mois, elle
éprouvait pendant huit jours à peu près qu'elle en etait privee, un sentiment de malaise, et que les palpitations se renouvelaient. Depuis qu'elle s'est procurée deux aimants pour s'en servir alternativement, et ne pas en interrompre l'usage, elle s'en trouve absolument délivrée.
II. - Au mois de juin de l'année dernière (1781), madame Desmoulins, demeurant à Corbeil, portait depuis 4 ans une croix aimantée de M. l'abbé Le Noble. Elle avait, avant ce temps, des palpitations de cceur si fréquentes et si violentes, que, soit en pariant, soit en chantant, elle était obligée de s'arrêter, la respiration en étant tout à fait interceptée. Le battement dil ceur se voyait extérieurement; il semblait même se fuire entendre aux personnes qui venaient alors la soutenir; la malade au moins l'entendait très distinctement.
Ce bruit ressemblait à celui que rend la poitrine dune personne très maigre quand on frappe dessus avec les doigts et qu'on dit qu'elle sonne creux. Ces accidents effrayaient beaucoup madame Desmoulins, et lui laissaient longtemps après, une émotion accompagnée de battements de cœour. La nuit, elle élait obligée de se mettre promptement sur son séant, éprouvant qu'elle souffrait moins en cette situation que couchée. Tous les vaisseaux de la tête paraissaient gonflés, les muscles du coude venaient douloureux; elle avait les mains brûlantes, et il lui restait apres une chalt ur incommode avec engourdissement dans les bras. Cet etat durait souvent plus dune demi-heure. Il y avait peu de jours qu'elle n'eprouvat ces accidents, quelquefois à plusieurs reprises pendant la joarnée; mais ils étaient plus forts et plus longs la nuit que le jour. Dès que la malade eut porté l'aimant, l'imagination lui fit croire d'abord qu'elle était moins incommodée; mais au bout d'un mois, elle se trouva sensiblement mieux. Ses accidents diminuèrent de force, s'éloignèrent; et un an aprés, elle fut tout à fait soulagée. Cet élat se soutint constamment depuis. - Au moins ce que madamelesmoulins eprouvait encore au mois de juin de l'année dernière, était assez rare et si peu fort, que deux ou trois battements p'us précipités étaient, disait-elle, tout ce qui lui restait seulement pour s'en souvenir. Cependant lorequ'il lui arrivait quelque chagrin, elle s'en ressentait davantage; mais il lui semblait que la sensibilité de l'àme pouvait seule y donner lieu, en dérangeant le physique dans quelqu'une de ses parties.
Depuis le mois de juin 1881, madame Desmoulins a toujours eu même soulagement, comme elle uous l'a certifíe plusieurs fois dans ses differents voyages à Paris.
Ce fut pendant liun d'eux qu'elle fit l'épreuve suivante de la vertu de l'aimant, dont elle s'empressa dans le moment de nous instruire. Sentant à ses palpitations qui menaçaient de la reprendre, que la verlu de sa lamecommençait à s'affaiblir, elle l'envoya le lundi 30 juillet 1781, à M. l'abbé Le Noble pour la rétablir. Le soir, elle éprouva, avant souper, un sentiment d'anxiété absolument semblable à celui qui, dans le temps de son indisposition, précédait ses attaques de palpitations, et lui servait à les aunoncer. Elle prit l'air, fit quelques
tours dan3 l'appartement : le malaise cessa. Après le souper, elle eut un accès de palpitations qui dura toute la nuit, et l'empecha de dormir. Le lendemain matin elle envoya chercher une lame aimantée, et dés l'instant qu'elle l'eut plaée, les palpitations cessèrent.
III. - J'extrais le cas suivant de Analogie de l'Élec. trucilé et du Magnétisme, par Van Swinden, t. 2, p. 181
L'Aimant a fait un effet considérable et très bon sur un curé, âgé de 60 ans, d'un tempérament sanguin, et qui éprouvait toujours, ạprès avoir fait un mouvement trop fort ou trop prompl, des palpitations de cour si violentes qu'il s'ensuivit une grande oppression. Les saignées, les ventouses, les remèdes intérieurs furent employés sans fruit. On essaya enfin l'opération de l'Aimant qui fut appliqué sur la poitrine. Au bout de deux jours, le malade fit un mouvement modéré à che. ral, il l'augmenta peu à peu, et il éprouva par là un plus grand repos que sans cela par d'autres remèdes. Au bout de quatre semaines, le malade témoigna qu'il était entièrement guéri de sa maladie.
IV. - Extrait d'une lettre de Mme Magné, adrassée le 28 décembre 1889, à M. Durville au sujet de l'action de ses aimants sur un malade souffrant de névralgies au coour.

- Jai la salisfaction de vous faire connaitre les buns résultats que nous avons obtenus par l'application de vos aimants.
- Ma fille, qui souffrait depuis si longtemps de névralgia dans la région du cœur, porte nuit et jour l'aimant que vous lui avez remis.
« Dès le premier jour, les douleurs violentes cessèrent complètement pour faire place à une gêne, à un malaise bien supportable. Au bout de quelques jours. le malaise cessa et quelques douleurs vives se firent sentir, tantôt aa coour: tantôt à la tête. Ces douleurs qui apparaissaient rarement, ne se faisaient sentir que pendant
 trouvait parfaitement bien. Enfln, depuis trois semaines, elle est tout à fait bien. (Journal du Magnétisme, t. 24, p. 19.)
V. - Extrait d'une lettre du docteur Guériaux, à Eymoutiers, en date du 29 octobre 1891, au sujet de l'actiou des mêmes aimants, dans un cas plus grave que le précédent.
"... Dans un cas d'angine de poitrine qui résistait à tous les moyens ordinaires, un plastron magnétique a trois lames a donné des résultats immédiats. Les douleurs vives ont diminué le jour même pour disparaître entièrement le troisième jour. Le malade est-il guéri ? J'en doute, dans tous les cas, il n'a pas éprouvé la inoindre rechute depuis trois mois.
©... Veuillez m'envoyer... » (Journal du Magnetisme, 25, p. 23).
VI. - Extrait d'une lettre de Mme Vve L. Meunier, propriétaire à Nantou, par Pourrain, Yonne, au sujet de a guérison d'une maladie de coour compliquée d'une lyspepsie, par les mémes aimants.

Je viens enfin rompre le long silence que j'ai garit vis-ú-vis de vous, depuis longtemps.

Ce silence est de bonne augure; c'est que je n'ai plus besoin de vos aimants vitalisés, car je suis guérie. Voila quatre mois que, ayant quitte mon plastroz magnétique, je n'éprouve plus aucun malaise, ni du côtś du coour, ni du côté de l'estomac.

11 y a cerlainement plus de trente ans que j'étais affectée de cette maladie nerveuse de l'estomac, qu'aucun médecin n'a jamais pu soulager, pas plus que des battements de cœur qui me faisaient tant souffir.

Je suis aussi étonnée qu'émerveillée des effets de l'aimant, dont j'ignorais les propriétés curatives Il est malheureux que tant de malades se laissent souffir, sauf de connaître un remede si simple et si puissant.

Avec mes remerciements, veuillez agréer, etc. (Joup. nal du Magnétisme, t. 29, p. 243.)

## 

## Graphologie élémentaire

Sous ce titre: Pour devenir graphologue, Grapholugis élémentaire, Elude du caractère et des aptitudes d'après l'Ecriture, par A. de Rochetal, la Librairie du Magnétisme va publier un petit volume illustré d'enviros 200 figures, dont voici un extrait :

## I

## QU'EST-CE QUE LA GRAPHOLOGIE?

Un courant énorme a porte depuis cent ans l'esprit moderne vers l'étude des phénomèmes psychiques el des relations étroites de l'homme avec les forces naturelles. Les sciences dites d'observation occupent te premier rang avec la phrénologie, la physiognomonie el surtout la graphologie, de découverte toute récente.

Qu'est-ce que la graphologie?
C'est une science qui a poun but de découvrir par l'inspection de l'écriture manuscrite le tempérament, le caractère, les aptitudes, qualités et défauts, en un mot la personnalite humaine tout entière.

Au premier abord, cela parait tellement invraisem blable que l'on crie à l'absurde, à l'impossible, mais après quelques minutes de réflexion, surtout quelques explications d'un graphologue, on ne rejette plus en bloc les principes de la science graphologique, on admet certains points comme assez justes en se basant sur l'aspect général de l'écriture.

11 semble alors naturel qu'une écriture à grands jambayes, embrouillée, désordonnée, appartient à une personne nerveuse, vive, ardente, dont l'imagination est désordonnée.

Alors qu'une écriture ordonnée, régulière, indiquera le calme, l'ordre, la pondération dans les idées.

Le contradicteur le plus déterminé vous affirmera tres simplement que huit fois sur dix, il reconnalt une écriture de femme d'une écriture d'homme. A queks signes? Il n'en sait trop rien, mais, dit-il, l'écriture de la femme est moins ferme que celle de l'homme.

Le même contradicteur vous dira naivement que la graphologie ne peut exister, puisque les écritures sont
toutes les mêmes, des formes apprises d'après des modeles identiques dans les écoles; mais il vous affirmera $q$ quil recomnaltrait une page de son écriture au miliea de milliers d'autres.
Cest en effet que chaque individu a sa façon drécrire bien personnelle, comme d'aillenrs il a son caracterre et sa physionomie dirferents des autres.

-Le botos punt avoi souts on flew 1


Jetex fes yeux sur rexemple ci-contre. Voilà quatre personnes qui ont eu les mêmes modèles d'écriture dans leur jeunesse, nais leur nature, totalement differente, a repris le dessus vers l'age de vingt ans, et a transforme leur graphisue suivant les tempéraments de chacune d'elles.
La première, imagination exaltie, caractère fougueux, a Fécrilure víve, à grands jambages; la deuxieme, calrae pondérée. a l'écrilure calme, régulière, sans ceart-de plumei la quatrième, grossière, sensuelle, a lécriture commune et pateuse; la troisième, au contraire, jeune personne délicate, idéaliste, a lécriture fine. immatériclle.

Lexplication de ce phenomène eat bien simple si nous considérons ce qu'est l'écritare en elle-meme: un geste de la main.

Or, tout.geste ou mouvement emsene du cerveaus, centre moteur de lo mactime humaine. Larsque le cerveau comazande au brae de s'allonger, il la main décrife, le bras s'allonge tout naturellement of la maia trace sur le papier ane série de phrases par un mouVement spontaré, inconscient.
Il ne nous vient pas a l'esprit, lorsque nous érivons, de nous oceuper de la forme calligraphique des lettres, c'est donc notre pensée gai se traduit machinalenent sur le papier à raide de la plume; et les traits seront vils si nous sommes vifs, lents si nous sommes habitueffement calmes, fermes si nous avons de la volonte, arrondis et mal formés si nous sonmes mons et sans energie.

Chaque trait de récriture correspond donc à un mouvement da cerveau.
Le $\mathrm{Dr}^{\text {r }}$ Héricourt, étudiant la manifestation exté rieure des sentiments écrit ces lignes qui peuvent s'appliquer a la physiologie du signe graphique.
"In est dobservation courante, qu"il sagisse de ges-
" tes spontanés, inconscients, ou dune mimique sa-
" vamment étudiée;
"Que l'énergie de la valonté se traduit par des gestes " pesants, fortement accentués;
"Qu'une exposition claire et limpide ne va pas sans " gestes pondérés et nettement dossinés;
"Que les gens sensibtes prennent, comme on dith des " airs penchés;
"Que l'egolisme semble toujours se designer, et ramener tout vers soi par les mouvements centripètes " qui lui sont habituels;
"Que l'homme franc a le geste ouvert et net;
"Que la dissimulation a le geste fuyant comme te " regard, et que ses mouvements comme ses phrases " semblent n'etre jamais terminés;
"Que l'exalté se reconnall de lain à l'amplitude de « ses mouvements;
"Que l'homme gai et bien portant a les gestes vif: " et portés vers le haut, tandis que la tristesse ineline " la tete et laisse tomber le bras;
"Que lhomme doux evite les mourements anguleuw. " toujours carrés ou pointus chez lihomme rude et d: " commerce désagréable;
"Que la grace arrondit lee mouvements et décrit de: " cercles;
"Que l'homme simple se remarque à la sobrieté et a "l'égalité de son allure."
Or l'écriture, étant un geste de la main, participe it ces données psychologiques. Remplaeez les mols geste, attitude et monvement, par le mot écriturn. vous avez toute la théorie graphologique.
Car tous les signes s'expliquent de la meme tagon ell les comparant aux mouvements naturels de thomme. Le prodigue allongera, espucera son beriture, au contraire lavare tassera ses lettres et ses mots comme il entasse ses écus, etc. Il ny a pas là coincidence. mais bien des faits sérieusement controlés admis par les physiologistes et les médecins.
D'ailleurs les multiples expériences faites dans les hopitaux sur des sujets hypnotisés sont venues conffrmer les vérités graphologiques.
Des femmes endormies auxquelles on a suggéré différents états d'ame: colère, joie, tristesse, prodigalité, avarice, etc., et que l'on a fait écrire à ces moments-la, ont eu autant d'écritures que d'états suggérés, et leurs differentes écritures ont toujours concordé avec le: principes de la science graphologique.
L'abbé Michon le fondateur de la graphologie, mieus que tout autre, a magistralement démontré le bied fondé de cette science dans ses déux ourrages "Le Système, et "La Méthode de graphologie ".

Michon, ce savant observateur, ce fin analyste du cceur humain semble avoir tout deviné, tout démonaré: il n'a laissé que bien peu de choses à découvrir à ses successeurs; et ce petit traité de graphologie, que joffre aujourd hui au public. n'est quiom n'somé très succinel et pratique de ses enscignements.
notammeat, nous a daisse des poltants graphologiques d'une justerse catemnarte.
©e qui proume qu'il y a une gnaphalogio maturedle basee sur llobstervation, mais qui exige unne intrition que poa de personnes porstident.

Vers 1830, il existait on France une école de Grapholagie qui possédait de nombreux signes provenand delbservatours resiés inconnus. Michon en eul connaiseance par dabbé Flandrin, son esprit audart sienthensiasma; tenace, actif, abservateur sagave ot onfer pnenast, il rassembila anssitot de tous eotés ches milliers d'autographes, les étudia, les classa, et, raprise un labeur acharsé de. 30 ameés, après avoir vomé des conféremoes partout en Franne et al lefranger, il pervint man prix de thattes incessantes à foire appuccierime déconvarte per se monde semant. Hil publia wass 187B son « Systime" et sa "Medhode de graphatogic ro oumrages romplets, qui resteront, quai quien dieand ses successeuris, la soude base do toute bonne céturde graphalogique.

## III

## LAGRAPPOLOGIEGUIENCEDPBESERVATIDZ

0 existe dans l'exprit de मrearcoup personnes are conforion aregrettable au strjet de la graphologie, que Yon prend bien tort pour une science occulte; et certaiter grapheitogues s'efforcent, je ne sais pourquoi, de leisser se perpetuer cette époivgque.
La graphologie est nne arienre d'observation. Elbe a ses principes étülis. ses règhes durnent comintios.
Paint dinflaences ielpstes on infermakes, ni derrow tions, ni de femtasmughie, ni de plan astiml. 7in de pratipsees supenstitienses, non.
En graphologie tont se fait en comparant les traide de lia phome avec les mouvements to cerveau; en meswiant minnatigusemert la forme des letires, leur hantear, heur zargeur, heur epaisseur, en examinant les peinds, les barres, les accents, etc...
Ce que fait la phrénotogie pour le cerveau et ses localisations; la physiognomonie pour les traits du visage et les gestes; la graphologie le fait poar l'ecritare. geste de la main, truchement de la pensee, photographis des mouvements corebraux traduits par la plame sur le papier.
La graphologie comme la médecine étudie t'tromme. Les mbdeeirs voient les maladies du corps, les graphotogues voient les maladies morales.
Dats ces deux sciences les méthodes existent ex si graphologues et médecins se trompent quelquetois dans lour diagnostie, ecest moins la fate de la scienve que leur defaut d'observation ov leur insuffisance de oocaments.

## IV

## OBJECTIONS

La Graphologie depuis Miehon, a fait des progris immenses. Elle a francti le seail de la science ortciehe puisque beaucoup de professeurs et de philo-
de l'étude du caractere par l'écriture. George Sand,

## La Graphologie estelle agee?

Comme science bien établie, efle ne date que diune cinquantame dannées. Cest vers le mitien du xare giocle que rabibe Mickon, son fondateur, la developpa fét la fit connattre au monde entier. Mais loat pronne que dans les temps les plus reculés on a pressenti timportance de t'écriture manuscrite dans an manfestátion extérieure de la pensee; quelques phrnses den poètes grecs et latins ne laissent aucun doute a ce sujet.
L'écriture était sacrée chrez les Egyptiens.
En Chine l'écriture, considérée comme une émanation de la divinité, était l'objet d'un culte particulier. Coheeidenoe curamee, phusiours de leurs signes phométiques se rapprochent de nos règles graphologiques.
Al Japon, de temps inmémorial, on fuit de la graphotogie rudimentaire, les sarciers the ce pays jaignent \& Leurs pratiques diverses, linweaprelation des signem Eraphiques. His fonl tracer i liemeve une hanre ane femple de daplerès sa uongueur, som eve sa rigidite, sa mollesse el sair dinection, its déternifzent le caractëre dis consultand. Peu de anos graphotogues europeens pourraient ea fadec nutant.
La premiene observation graphique qui nous ead parvemre est de Suétone, historien latia. Il relate que lempereur Auguste serrait ses lettres et tarsait ses muts d'une façon exagéree. Cette remarque matis en a plas tong sur lavarice ot legotiabe de ce prince ques toutes ses biographies.
Voici qurau moyen nos pores plus intivition que savants dísent d'un homme prudent, minutious, atdeatid, qu'il met les points sur tes i. Ce vieux dicton lomme pour ainsi dire le point de départ de da graphatogie.
ll ne manque pas un iola découle de la meme source de fine observations.

En 1622, un professeur de Bologne, Camillo Baldo, fatt paraltre un curieux opuscule: "Traité eomment par une lettre missive on reconnalt la nature et les qualizés de l'erivaín. wes termes sont clairs, c'est bien lei Gieapholegie; mais la Graphologie enoore dans son enfance. Ce livre eut sans doute des lecteurs car, vers cette cpoque, des graphologues pancouraient ia Prance, l'Angleterre et lifalie donnant des etudes de caracteres draprés l'ecriture. L'un d'eux même vint a la cour de Louis XIV, et fit du grand Roi un portruit peu flatteur, mais reconru juste, dit la chronique.

A la fin du xvire siele, le mouverrent philosophique devenant plus rationnel, on rechercha les rapparts qui existaient errire la penste et l'extérieur de Tindividu. Deux hommes de génie continuent la fliation graphologique. Goathe, l'immortel auteur de Farsh et Lavater, son ami, le créateur de la physiognomonie, quí pose meme les premiers jalons de la science graphologique, et moarut avant d'avoir pu établir un système.

Walter Scotl, Fourier, Balzac, George Sand, pour ne cifer que les noms les plus connus, se sont occupés
zaphes la discutent et beaucoup de médecins s'en servent dans le diagnostic de certaines maladies.

Mais il y a toujours la masse des incrédules de parti pris et celle aussi nombreuse des contradicteurs qui voient des impossibilités partout. De là, des objections axquelles nous allons répondre.

La plus fréquente malheureusement est celle-ci: mon Coriture n'est jamais la meme, elle change tous les jours. Eh bien! cela prouve tout simplement que votire caractère n'est jamais le meme, que vos idées varient tous les jours. Ayez les idees stables votre écriture sera toujours la meme.

2• objection: Mon écriture varie selon que je me rouve dans telle ou telle disposition desprit. Cette objection prouve en faveur de la Graphologie: puisque mous posons en principe que l'écriture varie quand le temperament varie et suit exactement l'état d'esprit méme momentané. Il nous faut alors plusieurs autospaphes pour donner le caractere normal.
$3^{\bullet}$ objection: Si je change mon écriture! que répondre a. cela? si vous déguisez votre écriture vous mystificz te Graphologuc.

4- objection: Connaissant la Graphologie on peut shanger son écriture et se donner des qualités que lon na pas. Il est très difficile de changer son écriture surout en tenant compte de certaines règles graphologiques; on peut réussir les premières lignes mais bientờ le naturel reprend le dessus et on laisse échapper sertains traits qui révèlent votre véritable caractère. Si vous n'etes pas intelligent vous ne vous ferez pas une écriture intelligente et d`ailleurs cette tension continuelle de l'esprit vers l'observation de certains prit:eipes scripturaux changera votre caractère.
$5^{\circ}$ objection: Vous ne donnez que des généralités, des approximations. Cette objection, très fréquente, est toujours faite par des gens qui n'ont jamais eu d'analyses graphologiques entre les mains, autrement ils verraient qu'un graphologue sérieux n'emploie que des termes elairs, sans ambiguité, bien français comme: ambiGeux, opiniâtre, énergique, indolent, triste, égoïste, dévoué, calme, violent, autoritaire ou conciliant. D'ailfeurs si nous opérions par a peu près, dix-neuf fois sur vingt nous serions pris en flagrant délit d'inexactiBude, et la Graphologie ne pourrait nésister à toutes oes réclamations.
$6^{6}$ objection: Comment pouvez-vous reconnaîve le canactère d'après ces grandes écritures de femmes, cesgrandes écrilures a la mode qui se ressemblent toutes? Cette objection paralt la plus sérieuse; mais je répondrai que ces grandes écritures ont un cachet d'uniformité pus apparent que réel, et qu'un graphologue exercé y trouve de notables différences, ainsi: la hauteur, l'inclinaison, la simplicité, l'angulosité, la rondeur des traits, les points des $i$, les barres des $t$, les finales rentrantes, etc... ne se retrouvent pas à dose égale dans trutes ces écritures à la mode, et chaque trait, ayant pour nous une signification précise, nous arrivons vite a deduire le véritable caractère.

Mais vous pouvez vous tromper!
IIétas quelquefois répondons-nous à cette dernière arijection. La Graphologie se trouve dans le même cas
que la médecine, la chimie, la physique, lastronomie et beaucoup d'autres sciences officielles reconuues qui, vous le savez, se trompent quelquefois. La science pout etre excellente et le savant médiocre.

Jéfiez-vous de ces personnes qui ne connaissent de la Graphologie que ce quielles en ont lu dans les feuillets d'un almanach, et donnent partout des réponses à tort et à travers. Hélas! c’est presque toujours d’après ces personnes inexpérimentées que lon juge la Graphologie.

La Graphologie étudiée sérieusement donne des résultats aussi positifs que toutes les autres sciences.

## V

## UTELITE

Est-il nécessaire de parler de l'utilité de la Graphologie?

Sa définition elle-mème n'est-elle pas tout un programme. Pouvoir connaltre son semblable, pénétrer dans les replis les plus profonds du cœur humain, mettre à mu ses qualités, défauts, aptitudes, passions, faiblesses et cela sans avoir besoin de le fréquenter pelrdant des années mais simplement à l'aide de quelques lignes de son écriture, quelle science magnifique!

Que ne donnerait-on pas souvent pour savoir à qui l'on a affaire journellement? si l'ami que lon croit sincère ne vous trompera pas un jour? que de déboires évités si l'on consultait plus souvent la Graphologie qui opere avec des moyens si simples!

Cette science en effet est utile à tous. Aux parents pour etre renseignés sur les aptitudes réelles de leurs enfants au moment de les lancer dans une carrière ou ils ne feront peut-etre que des déclassés. Aux négociants, industriels, banquiers, pour connaitre la valeur morale et intellectuelle de leurs correspondants ou subalternes.

Aux maitresses de maison pour leur faire connaltre ceux qu'elles recoivent dans leur salon.

Aux médecins pour le diagnostic de certaines maladies cardiaques et cérébrales.

Aux magistrats pour l'examen mental des accusés.
Aux professeurs qui appliqueraient la graphologie à l'écriture de leurs élèves.

Enfin aux parents et aux fancés dans la question du mariage. C'est là surtout que la Graphologie a rendu et rendra dinnombrables services en ce qu'elle seule peut renseigner sinement les parents et les futurs sur les qualités respectives et dévoiler les défauts, tares, etc., que chacun cache soigneusement aux yeux de tous.

Appliquée à la critique contemporaine la Graphologie ramène chaque personnalité au niveau exact qu'elle doit occuper, car elle voit aussi bien le degré d'intelligence que le caractère.

Je n'en finirais pas s'il fallait enumerer toutes les circonstances où la Graphologie est dutilité incontestable. En Angleterre, nation pratique, elle est depuis longtemps employée dans les banques, maisons de commerce et ministères, espérons quen France, son pays d'origine, il en sera de meme un jour.

## Règles graphologiques

## CHAPITRE Ier

## DU CHOIX DES DOCUMENTS

Avant de commencer l'étude détaillée des signes graphologiques, il est bon de donner quelques avertissements sans lesquels l'élève risquerait de faire fausse route dans l'application des principes graphologiques.
Le point important est de bien choisir ses documents; le fac-similé doit étre sinon rejeté du moins examiné avec prudence.
Pour bien juger un caractère il faut sossurer que l'écriture est naturelle, c'est-d̀-dire, normale, habituclle de la personne, celle que l'on emploic pour la correspondance intime entre parents et amis, entre personnes avec lesquelles on ne se gêne pas, en un mot celle qui rend une pensée. La lettre officielle it un personnage, à un inconnu, est en général appliquée, : c’est de l'écriture qui ne laisse echapper que peu de chose du tempérament réel de lécrivain.
Lécriture commerciale ou dadministration est dans le meme cas. En effet, bien souvent, on adopte, on se forge une écriture courante afin d'etre plus clair, mais lécriture intime est différente: cependant beaucoup de personnes conservent cette écriture commerciale qui leur devient naturelle, et qui indique chez eux peu de personnalite.

Une copie, même rapide, doit ètre étudiée prudemnent, whais elle laisse échapper un assez grand nombre de traits principaux du caractere.
Les brouillons donnent bien aussi le fond du caractere, mais il ne faut pas que ces brouillons soient trop Ulisibles: car il arrive souvent que l'on prend sur un carnet des notes tellement abrégées que c'est plutot athe sorte de sténographie à l'usage exclusif de l'écrivain.
Tout graphologue séricux doit s'abstenir de juger' sur une écriture au crayon; le crayon déforme beaucoup de lettres, notamment les majuscules et les barres des T.
L'écriture rendant minutieusement les moindres impressions, meme fugitives, il faut s'assurer que le document n'a pas été écrit sous une influence anormale: colère, maladie, tristesse, etc., qui altèrent le graphisme. Le graphologue s'efforcera toujours d'obtenir plusieurs documents de la même personne pour établir le caractère normal.
Il arrive que des signes se contrarient dans le méme autographe, il ne faut pas s'en étonner, la nature thumaine étant pleine de contrastes, C'est au grapholoShe dexaminer les traits principaux, leur faiblesse, lenr accentuation, et de faire la part de chacun des signes dans le diagnostic final.

## CHAPITRE II

## DIRECTION DES LIGNES

L’écriture européenne, dérivant du grec et du lalin, va de gauche it droite.

L'écriture latine, improprement appelée anglaise, e:it celle des peuples civilisés occidentaux, sauf de l'Allemagne, de la Grèce et de la Russie, qui ont un alphabet très peu différent.
La Turquie, nation dAsiatiques implante en Europe, possède l'écriture arabe de droite ì gauche.

Les gestes étant les mêmes dans tous les pays du monde en tant que mouvements spontanés, les règl $\cdots$ générales de la grapholngie peuvent donc etre appl:quées a toutes les écritures a à tous les alphabets.
Les règles particulières concernant l'érriture latins sont applicables a lollemande, a la musse. a la grecque. et cest de celle-là que nous nous occuperons dabord dans ce traité.

Une des premières choses à examiner dans un autographe, c'est la direction des lignes sur le papier.

Le papier étant carré ou rectangulaire, la main doit régulièrement tracer des lignes parallèles et horizontales, mais sous l'impulsion d'un sentiment plus ou moins violent, sous linfluence dun temperament plu.i ou moins énergique, ou indolent, triste ou gai, soupl: ou inflexible dans ses principes lécriture est muntante, fig. 1; horizontale, fig. 2; descendante, fig. 3; cu voute; en bassin; sinueuse, fig. 4 ; serpentine; 1:gide, fig. 1


La ligne montante, fig. 1, qui se dirige vers le liant du papier signifie ardeur, entrain, activité, ambition. désir de monter. Ecrivent ainsi les entreprenants, less énergiques, les téméraires, les présomptucux. L'éciture montante est signe de bonne santé. Elle donnc souvent la gaieté.

En général, l'écriture montante est rigide, ciest-àdire droite comme une barre d'acier qui va au but sans plier, elle signifie persévérance, inflexibilité, suite dans les: idées, fig. 1.

La ligne descendante, fig. 3, est signe dé déretli: gement, de tristesse; c'est l'affaissement physiqu". . moral. La main tombe comme fatiguée. C'est lir. . ture des gens peu énergiques, impressionnables, inquiets, se laissant abattre facilement.

Fn seminal. lianime descendante est molle, mal form: én. sinne dindulence al de volonté faible. C'est lorilure de linsucees.
si cette mème foriture descendante est formée de traits durs et anguleux, c'est la tristesse sombre, Thypocondrie difficile à distraire, surtout lorsque la ligne descend beaucoup
H faut s'assinrer cependant si le scripteur est bien portant, car lous les matides ont leecriture descendante; cest un fait curicus abserver.

La lignc horizontale, fig. 2 , indique une certaine qgalité dlumueur. Les gens qui écrivent ainsi sont calmes, prudents, semballent peu, car des quia y a pasision, l'erriture grimpe aussitot.

La ligne sinucuse, fig. 4, est celle dont les mots, romme les lettres d'un meme mot, montent et descendent. continuellement. C'est le signe de la souplesse didec et de caractere. Ecrivent ainsi les personnes anx convictions mobiles, écoutant le pour et le contre, insinuantes, diplomates.
forsque rette ligne sindereuse est momtante, elle signitie ambition arrivant au but par differents moyens, meme par lintrigue.

La ligne simmense ext an général it lebtres intybules, signe de grarde mobilite d'impressions.


Foici trois formes de lignes assez rares:
La ligne routée, monte dabord et descend, furmant wne coulo assez rigulière. Elle signifle ardeu!: du promiar moment pais lassitude, decouragement qui survient arant la fin d'une entaprise. Cette ligne est góneralement accidertelle.

La ligme en bassin, descend dabord et remonte, formant : creus. Comme la précédente, elle est passagère. $\uparrow$ rivert athsi les personned qui flechassent au pretuir cromrmt, qui s'eflacient des aifficultés, puis se ruisomient, refremineit courage et mèmeat à bien leur chtreprise.

La li!uéserpentinc, va par ondulations de plusieurs wots; celle forme tres rale signifie mensonge.

Des migraines, des odontalgies, des otalgies, des nèvral-- י's sciatiques ou fèmoro-pqplitées ne résistent gadre á la magnétisation.

THAET.
S'il est unp science au monde gai ronde lame visible, c'est saus contredit le Magnetieme.
a. Duakas.

# MAGNÉTISME PERSONNEL <br> OU MAGNETISME PSYCHIQUE 

## Education et développement de la volonté

Pour etre Heureux, Fort, Bien portant<br>int araccir an Toot (1).<br>pat H. Duavilex

Sous ce titre, I'auteur se propose de faire paraitue fit août prochain, un beau volume reliure serphe, fmprim sur papier de lure, iltustré de phetos de sa perese al de mombrenx descins inddits pourservir it limbelligencu du texte. Poar en domaer mpe idé, mous pernlisas de: premiers chapitres de la partie théorique.
I

## CONSIDERATIONS GENERAKEA



- Comnneat: ecquérir tinitucnce persomplite?

Definition. - L'expression de Magnëtisme per. somnel nous vient des Amóricains. C'est une in thence naturelle ou acquise qui permet a l'homas: comme à la femme d'attirer a lui la considers. tion, l'intóret, la sympathie la conisancen Jam: tié et ramour de ses semblables; dobdenir le: meilleures situations, d’arriver à la domimation et à la fortune, ou tout au momins au biea-tare au nous désirons tous. Cette influence noms :uet in médratement en contact armelles énergies qui aou: entourent, avec les sympathies qui flotsent ince: taines et indécises dans l'aturasphotre, et noes per met de les fixer en mous pour accroitre aotre is. dividualite physique et morale. wille nows dans l'intuition, cette peroeption intime, faito ave les sens de lesprit, yui permet de distraguer d'u coup d'eil ce qui nous est bon et utile de ce qu: nous est nuisible.

Duvrages à étudier. - Trois ouvrages tradui de l'anglais sont particulièrement recommand. bles pour l'étude du Magnétisme personnel. Dat: l'ordre de limportance que je leur attribue, sont:

La Force-Pensec, son Action et son Ròle dar: la Vie, 1 vol., par Villian Walker. Arkinson.
Vos Forces et le Moyen de les utiliser, 2 vol. par Prentice Mulford.
Le Magnétisme personnel, de lempire sur meme et du développement des dispositions nat. felles, 1 vel., par V. Turnbull.
(1) Le prix de l'ouvrage sera de 10 francs. Poar nos is teurs qui souscriront d'ici an $\mathbf{I 5}$ aont, en envoyart ie mos tant, ce prix sera réduit à 8 france.

Les deux premiers auteurs considèrent la pensée convenablement dirigée par la volonté comme la cause directe du bonheur ou du malleur qui nous arrive. Les pensées des divers individus se repoussemt, sattirent et se combinent selon cerlannes Yois d'afflité pour former des pensées nouvelfes. 7 sufft alors pour acquérir l'influence personnelle â un degré très ellevé, de n’avoir que des pensées d'altruisme, de bienveillance et de bonté, qui attirent tes pensées de même nature, pour former une sorte de capital que l'on emploie consciemment ou inconsciemment pour parvenir au but que lon veut atteindre.

Le dernier attribue rinfluence personnelle à une force mentale qui agit à la façon de l'aimant et de l'électricite. Celte force se manifeste sous la forme de "courants mentals " analogues aux courants étectriques, qui vont presque constamment d'un eerveat à l'aurre; et les phus influents sont ceux qui savent emmagasiner en eux, dans une sorte ne a batteric de réserve ", la plus grande somme de force qui leur appartient en propre, aiasi que celle quils puisem ehez les autres. Quriqu'elle ne me paraisse résoudre que certains intás de la question, la théorie des courants mentule mérite d'érre prise en sérieuse considération: et ce mérite fera pardonner plusieurs erreurs scicatiliques negrettables commises par l'auteur.
Cette action du désir, de la pensée et de la volonté était connue des anciens. Les ouvrages bibliques sont remplis dexemples frappants qu'il n'y a qu'à dégager de la croyance à l'intervention divine pour les voir apparaitre dans toute leur simnticité.

Ea raisonnant sur les faculiés de l'àma, Avicenae, Pomponace, C. Agrippa, Parweetse, Van Helmont of beaucoup d'autres en ont parlé dans leurs écrits. Mais, pour ne recommander ici que les ouvrages modernes que l'on puisse étudier avec intérêt, je citerai seulement, dans lordre que je leur aldribue au point de vue de leur importance:

Cossmess devenior énergique! Introduction a l'Education persenmelle pour acquérir Energic et.Activibé, 1 vioh, par le docteur Gembardt;

L'Attitude qui en impose et Comment l'acquézir, 1 vel., par to modme:

L'Educatian de lni Vebatéé, I vol., par J. Payot; L'Edratraion nationnelle de la Volonté, I vot., par P. E. Ditvy.
L'Homear visible invisible, \& vol., par Leadbeatem.

Degma enitued do In Haute Magie, z vol., par Fisntrans Lien.

Les ouvrages de Gebbardt, Pryof et P. E. Lévy,
se rapportent à peu près exclusivement au développement de la volonté; celui de Laxalbeater ert. un remarquable ouvrage de théosophie, , wais a peu trop abstrait pour ceux qui débaderal dims: l’étude si compliquée du pouvoir de Phomide enfin, celui d'Eliphas Lévi, qui est considéré comme un des meilleurs classiques ue l'occulte, mériterait d'ètre placé le premier de retle seconde catégorie, si les vérités qu'il contient relativement au rôle de la pensée et de la volonté nétaient pas trop souvent voilées sous des formules magiques qui les rendeut incomprèhensiblès à ceux qui ne sont pas initiés au langage des oceultistes.

Lea Liols peychtques. - Dans de monide phrajque, lharmonis rasalte de la loi des contraire:. Les effets de l'amant et de lelertricite consfotuent le type le plus apparent de rapplicatiogen $t$ : cette loi: les palies ou fluides de meinue narn se repoussent; les pdles ow fluides de noms contraires s'altirem. Il en eat de mine pour le magnt tisme humain, qui n'est qu'use propriett, qu'un mouvement de la matiere. (V. à ce sujat nita Physique magrétiqque.)

Les lois psychiques sont inverses; en sont hes semblables qui s'attirent et les contraires qui se repoussent. On peut les formuler ainsi: Les ensées et les actions de méme nature s'attirent et fort naitre ou augmentent la considération, la sympathie, la confiance et Camour que les indivia dus sont susceptibles d'avoir les uns poner les ritres; les pensees et les actions de noture oppossie. se reporussent et donnent naissance ì Finfipalhie, a la méfiance, et à la haine.

Nos pensées peuvent itre consifferes comnte des corps matériels; et à ce titre, ell dehors te ces rois physico-psychiques, elkes sont encore soumises a des lois chimiques analoguses it wermes qui président à la composition et a la decomposition des corps qui tombent sous nus spll. . Inssi. elles se communiquent at s'échangent. allant continuellement dun individu à l'autre, mème sans le secours de la pensée et de la volonté: ef tursqu'elles sont de mème nature sans thle identiquement semblables, elles ont ane sorte daffinite las unes pour les autres qui leur permef de se comsbiner pour former des pensfes, des idées ab des dispositions nouvelles. C'est ce qui explique notre changement dopinion après avoir écouti passivement un conférencier ou un ami sympathique hailant un sujet quelconque qui ne novis at pas on tièrement familier. C'est ce qui explique atsis lat modification de nos besoins, de nos li-fis. ti. nos penchants, lorsque nous fréquent :! :0.:-
tamment un individu ou un groupe d'individus qui pensent et agissent d'une façon différente de la nôtre. Cette vérité admise depuis longtemps a donné naissance à ce proverbe: Les mauraises friquentations corrompent les bonnes mours.

Comment acquérir l'Influence personnelle. Les différents auteurs qui ont traité de la question ne sont pas absolument d'accord sur les conditions que l'homme doit remplir pour acquérir l'influme personnelle lorsqu'il ne la possède pas et pour l'augmenter lorsqu'il la possède à un certain degré. Les uns attribuent cette influence au régime végétarien, sans observer qu'elle peut parfois exister à un très haut degré chez certains intempérants qui abusent de l'usage de la viande; les autres l'attribuent à la chasteté, sans se rendre compte qu'on la rencontre aussi chez quelques personnes qui sont fort loin d'etre chastes: d'autres encore pensent qu'elle est partout dans la nature et que, par la respiration pratiquee suivant certaines règles, chacun peut la prendre dans lair ambiant; qu'on peut même la prendre dans la force musculaire que l'on transforme ensuite en force psychique; enfin, tous sont à peu près d'accord que lorsqu'elle est acquise, elle se manifeste sous l'action de la pensée ou de la volonté qui agissent ensemble ou séparément.

Il y a dans toutes ces théories une très large part de vérité, mais aucune ne la contient completement. L'hygiène alimentaire joue certainement un role considérable dans la conservation de notre santé physique et morale; le fait de ne pas gaspiller maladroitement ses forces physifuts dans les plaisirs sensuels trop souvent répútis joue également un rolle très important; par des exercices corporels intelligemment conduits, on développe les forces physiques, et la gymnastique respiratoire a certainement une grande imfortance; mais, qu'on le sache bien, l'influence jersonnelle appartient ell propre a l'individu. Elle n'eat pas hors de lui, mais en lui, et avant quiil II: la possède en puissance, elle est déjà à l'état latent. plus où moins préparée à être développée. Pour opérer ce développement, je dirai que tous lns moyens physiques enseignés par l'hygiène sont bons, à la condition de développer en mème limps le fonctionnement régulier de la pensée et dexercer la volonte pour s'en rendre complètement maitre.

Sacho\% que rien ne se perd, que rien n'est indifférent dans la vie et que nos pensées les plus simples en apparence influent sur nous et sur
ceux qui nous entourent, et qu'elles contribuen
dans une certaine mesure à notre bonheur ou is notre malheur.

Les pensées que nous émettons avec persistance s'altachent à nous, en attirent d'autres de mème nature et forment autour de nous une sorte d'at masphère, d'aura (mot latin qui signifle soufle; vapeur subtile), plus ou moins dense, plus ou moins étendue, qui constitue un quelque chose de notre personnalité. De cette atmosphèrerayonne autour de nous des prolongements que l'on peut, comme le fait l'auteur du Magnétisme personnel, comparer à des courants électriques. ou micux encore aux lignes de forces que l'on ob serve autour des aimants. Ainsi, si nous émettons des pensées de bonté et de bienveillance, nous attirons du dehors des pensées analogues et nous gagnons en meme temps la conflance et la sympathie de ceux qui sont bons et bienveillants; tandis que si nous ne pensons qu'à la persécution, à la haine, à la vengeance, à la jalousie, nous altirons des pensées de cette nature qui viennent entretenir et merme grossir notre aura; et, tout en éloignant de nous ceux qui peuvent nous etre utiles, nous attirons les maniaques, les obsédés. les jaloux, les méchants, les rageurs, ce qui justifie amplement ce proverbe: Qui se ressemble s'assemble.
C'est ainsi que nous sommes sympathiques ou antipathiques, que nous nous rendons heureux ou malheureux, que nous faisons tourner la roue de la fortune pour ou contre nous; en un mol, que nous faisons notre propre destinée.

Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, mous dit l'Evangile; ces affirmations sont absolument exactes en ce sens : Mettez-vous dans les conditions exigées pour cela, c'estàd-dire croyez à la possibilité d'obtenir ce que vous demandez et veuillez l'obtenir comme une chose qui vous est due, vous pouvez avoir la certitude absolue que, si cela ne nuit en rien à la considération et à l'intéret de vos semblables, vous obtsendrez, sinon tout ce que vous aurez demandé, du moins une quantité proportionnelle à la sincérité de votre demande et à la somme de volonté que vous aurez dépensée en vue de l'obtenir. Il n'y a pas d'autre difficulté que celle de vouloir avec énergie, persistance et persévérance.

La volonté, surtout lorsqu'elle est aidée par k foi, est la première des puissances; c'est la foroe la plus considérable que nous ayons à notre disposition, et c'est en elle que repose l'unique fondement des miracles et de la magie antique.

Ce n'est pas une entité quelconque qui nous accorde la chose demandée; mais on pourrait presque dire que cette chose était là, à une certaine
prendre. C'est ce qui explique lefficacité réelle de la prière. Lorsqu'elle est véritablement sincère, elle possède des propriétés suffisantes pour attirer sur le croyant une somme plus ou moins grande de consolations, de satisfactions et mème d'avantages matériels. En effet, il parait évident que lorsqu'un catholique prie avec ferveur saint Antoine de Patloue, par exemple, pour retrouver un objet perdu, très souvent il retrouve immédiatement cet objet, quand, selon toute probabilité, il ne laurait retrouvé qu'au bout d'un temps plus ou moins long. La théorie de ce phénomène est bien simple : ce n'est pas le personnage invoqué qui a exaucé la prière; mais par sa foi, le croyant s'est mis dans les dispositions psychiques convenables pour attirer à lui les influences qui étaient susceptibles de guider utilement ses recherches.

Les guérisons dites miraculeuses de Lourdes et d'ailleurs s'expliquent de la mème manière. Par le désir de guérir, par les émotions du voyage et surtout par la foi, les pèlerins se mettent dans les conditions voulues pour attirer à eux les influences, les forces, - les spirites diraient les fluides - qui sont susceptibles de déterminer la guérison; et sous l'empire de l'action physique exercee par l'immersion dans la piscine, une réaction assez violente se produit pour vaincre un mal qui restait invincible sous l'action des divers moyens que le médecin avait pu employer.

Il en est de mème pour le plus grand nombre des effets spirites: le médium, aidé de la force, des fluides, des assistants, attire à lui, du milieu ambiant, tous les éléments qui sont nécessaires à la production des phénomènes.

Les sentiments, les qualités, les défauts, les passions, je dirai même toutes les propriétés physiques et morales:que possèdent ou peuvent posséder les êtres vivants sont dans la nature sous une forme réelle, matérielle, presque palpable, et chacun y prend ou peut y prendre ce qu'il est susceptible d'assimiler. Connaissant les lois qui président aux manifestations de ces phénonènes de la vie psychique, on peut attirer à soi les bonnes choses et éloigner les mauvaises. Ce pouvoir est universel; il n'est pas limité à l'fomme, car an l'observe dans l'instinct et dans la manière d'ètre des animaux. En descendant les degrés de l'échelle ontologique on le trouve à un degré très élevé chez les plantes, qui possèdent toutes des propriélés particulieres à leur espèce. C'est par lui que la belladone puise l'atropine dans le milieu ambiant, que le pavot somnifère y puise l'opium qui nous donne la morphine ohère à certains déséquilibrés; et si chaque plante
considérée individuellement peut ainsi puiser dans le milieu où elle se trouve les principes qu'elle contient, c'est évidemment parce que ces principes y sont déjà, et que son organisation lui a permis de les prendre à l'exclusion des autres.

Apprenons donc à faire au moins ce que font les végétaux, c'està-dire à puiser dans la nature les principes, les agents, les forces qui nous sont nécessaires pour assurer notre bonheur. Par des connaissances techniques relativement peu étendues, mais surtout par la culture, le développement et l'accroissement de nos facultés mentales, nous pouvons tous y parvenir à un degré plus ou moins élevé. C'est ce que je vais tâcher de vous démontrer. Pour y parvenir, je prendrai pour base cette affirmation de Prentice Mulford: Les Pensées sont des choses. Je ne ferai que peu de théorie, car j'attache plus d'importance aux faits; et dans tous les cas, je prendrai les meilleurs procédes d’éducalion partout où je les trouverai.

On dit toujours à ceux qui sont affligés: ne pensez pas à vos maux; si vous êtes tristes, pensez à la gaieté; mais on ne leur dit rien de ce qu'ils doivent faire pour cela. Je vous le dirai. J'expliquerai comment on peut remplacer les pensées sombres, désespérantes et nuisibles qui dépriment, par des pensées riantes et gaies qui apportent l'espérance vivifiante, le courage et la force permettant de vaincre les obstacles qui s'opposent à la réussite et au bonheur de chacun.

Ayez la certitude absolue que cette étude vous scrvira à améliorer votre situation dans une large mesure; mais sachez aussi que pour que la puissance personnelle atteigne un degré très elevé il faut une bonne intelligence naturelle guidée par un raisonnement logique et sain, beaucoup de discemement, de tact et de bon sens; de la bonté, de la discrétion, et par-dessus tout une volonté inébranlable.

Quelques mots encore pour terminer cette introduction. Soyez bien persuadés que la pensée, mème sans le secours de la volonte, modifie tout ce, qui nous entoure, qu'elle donne aux choses des qualités nouvelles qui s'ajoutent à celles qu'elles possèdent en propre; qu'avec le secours de la volonté, elle crée réellement, non pas des images, mais des agents, des forces, des corps même possédant les propriétés physiques et chimiques des corps matériels, corps qui agissent, se meuvent et sont susceptibles de communiquer le ton de leurs mouvements, ainsi que leurs qualités propres, aux êtres et aux choses plac $\boldsymbol{\sigma}_{6}$ dans la sphère de leur action.
Si les pensées et les differents états de l'amo
existent réellement au point de vue matériel, on doil pouvoir les photographier. En effet, cet enregistrement sur la plaque photographique est non seulement possible, mais il est certain. Le docteur Baraduc (V. L'Ame humaine, ses Mouvements, ses Lumières et l'fconographie de l'Invisible fluidique, 1896; Les Vibrations de la Vitalité humaine, 1904) et fo commandant Darget en ont oblenu de remarquables spécimens. Les clichés des cinq figures qui précèdent ont été obtenus par ce dernier, lorsqu'il était chef d'escadron au $\mathbf{z}^{\circ}$ régiment de cuirassiers en garnison à Tours.

## II

## CONSTITUTION DE LA MATIERE

Comment la Matiere est constituêe. - Les Plans de la nenure. - Las Corps de rHomme. - Les ('orps dane les rìgnes du plam plysique.

Pour ien faire comprendre comment les pensées pouvent être considérées comme des choses, c'est-à-dire comme des objets matériels, je suis obligé d'entrer dans certaines considérations relatives à ta constitution de la matière, aux plans de ta nature et aux differents corps de rhomme.

Comment la matière est constituée. - La matière est formée de particules infiniment petites, insécables, indivisibles, indestructibles, que l'on nomme des atomes (de deux mots grecs, a privatif, et temnd, couper, voulant dire que l'on ne pent couper ou diviser davantage).

Las atomes sorientent at se graupent en nombre plus oul moins grand pour former des molecules qui, jointes les unes aux autres, sont maintenues par la force de cohésion.

Les atômes et les molécules ne s'ajustent piss les uns sur les autres comme des cubes de mème volume; mais ils sont au contraire séparés les uns des autres par des espaces relativement énormes, dans lesquels circule librement un fluide, l'éther, qui, lui aussi, nest que de la matière á un état plus subtil. Libres dans les espaces qu'ils occupent, les atomes sont animés d'un mouvement qui leur est propre, mouvement vibratoire extremement rapide, qui est constamment modiff Iar les mourements differents qui leur arrivent du dehors.

Si ratome, que nous pouvons appeler latome climique représente la matière à son dernier degré de divisibititeé par les moyens dont nous disposons, tout indique qu'il n'est pas un atome dans be sens atwrologique tha mot, et qu'il est riellement divisible par des moyens plus puis-
sants. Quelques chimisles hardis, parmi leapurls je cilerai M. Jollivet Casteloh rautear de La Vie el l'Ame de la Matidre, affirment qu'il est rerme par l'agglomération particules d'ether qui. par leur nombre, deur groupementh leur orietr tation et leur mode de mouvemenh, const luent les alomes des différents corps avec les proprie. tés physiques et chimitques ques nous conaaiesons à ehacun d'eux. L'éther serait ainsi consjdéré comme le véritable atome, l'atome principe, le protoplasma de la matiere solide, liquide ou gazeuse qui tambe sous nos sens.

On cherche maintonant a tout waifier. Si les physiciens ont déjà établi ot démontré lunité dac forces physiques, les ohimistes qui raisonnent comme Jollivet Castelot, cherchent à faire admetire l'unité de la matière.

Les ocoultistes et des theosophes considèrent l'éther comme un quatrième état de la matière renant s'ajouter aux trois etats solide, liquide el gaseure que nous connaissons. Its pensent aussi que la matière telle que nous pouvons la connaptre sous ces quatre états, est divisible á l'infini. Dans son remarquable ouvrage sur CHomme visible et invisible, Leadbeater s'exprime ainsi à ce sujet:
"...Ce que nous appelons, dilil, un atome d'oxygène ou d'hydrogène, n'est point. le dogrs ultime et de fait, point un atome du tout, mais une molécule qui, sous certaines conditions, peut etre brisée en atomes. En répétant ce processus de séparation on arrive éventuellement à un nombre infini d'atomes physiques détunis qui sont tous semblables; il y a donc une substance a La baise de toutes les substances, ef des corabjnaisons diverses de ces atomes villimes, wous donnent ce que la chimie appelle des atomes d'oxygène ou d'hydrogène, d'or ou d'argent, de lithium ou de platine, oke...
"Ces atomes, cependanh ne sont atomes ultimes qu'au seul point da vu* de notre plan physique; c'està-dire qu'il y a des métzodes par lesquelles ils peuvent etre subdivisés; mais bersqu'ils sont brisés ainsi, ils nous domnent ure matière appartenant à une région différeate de la natura.... matièe qui n'est phers expansive ou contractile à quolqua degmé de chaleur ou de froid que naus la soumettions. Gette matière subtile n'est point simple non plus, mais complexe; of nous trourons qu'elte exispe masi dans unf série d'états à elle propres, correspondant à peut près aux etats de la matière physique que mous appelows solides, hiquidea gaz our éthers. En coon tinuant, plus avant, notre processus de subdinision nous arrivons à un autre atome,... latome
de cette région de la mature que les occultistes ont appelé le Monde astral.
"Le processus peut être répété encore: car, en subdivisant cet atome astral nous nous trouvous en présence d'un autre monde plus élevé et plos sưbitl, quoique toujours matériel. Une fois de pras nous trouvons de la matière existant dans des conditions bien définies et à des états différents correspondant à ce niveau très élevé; le résultat final, e'est que nos investigations nous cenduisent une fois de plus à un atome... l'atome de cette troisième grande région de la nature que la Théosophie appelle le Monde mental. Autant que mous pouvons le savoir, il n'y a pas de limite réelle que pour nos capacités d'otservation. Nous en avons assez, cependant, pour detre certains de l'existence d'un nombre considérable de régions différentes, chacune étant, dans un certain sens, un monde en lui-memae, et, dans un sens autre plus large, nous voyons que touter aes cégions formert les parties d'an tout prodigieux. "

Les Plans de la Nature. -- Les mèmes théosophes désignent ces rêgions sous le nom de mondes ou de plans. Dans le langage courant, on a tendance à les placer les uns au-dessus des autres, suivant la densité de la matière qui les compose. Dans la réalite, il n'en est pas atnsi.
"...ll ne faut pas s'imaginer, continue Leadbeatur, quilts sont superposés comme les tablettes d'une bibliothèque, mais plutôt qưils remplissent lous le mème expace, s'interpénétrant les uns les : utres.
" Il est un fait bien reconnu dans la science, pue, mëne dars les substances les plus denses, jamais deux atomes ne se touchont, chaque atome a woujours son champ d'action ef de vibration, - haque molfenle, a son tour, possède un champ encore plus grand; de sorte quil y a toujours de Tespace entre ces atomes ou ces molécules, et eela dans toute circonstance possible, chaque atome physique est baigne dans une mer astrale,... une mer de matière astrade, qui l'environne et remplit tous les interstices de cette matiere physique. 11 ast universellement reconnu que l'éther interpénètre toutes les substances connues, le solide le plus dense comme le gaz le plus raréfé; et tout comme il se meut, en toute liberté, entre les parl.icules de la matière la plus dense de mème la matière astrale l'interpénètre à son tour et se meut. en toute liberté, parmi ses particules. La matière mentale, à son tour, interpénètre l'astrale - lans les mémes conditions. Ces différentes régions de la nature ne sant donc, en aucun cas,
séparées dans l'espace. elles existent toul autour et auprès de nous, de sorte que, pour les voir ou les étudier, il n'est point nécessaire de nous mouvair dans Pespace : il suffit d'éveiller en nous-mêmes les sens au moyen desquels elles peuvent être perçues. $n$
mèmes les sens au moyen desquels elles peuvent olte perçues."
Pour expliquer comment plusieurs formes de la matière ainsi considérée selon son degré de division ou de ténuité, peuvent occuper le meme espace, je vais faire une comparaison qui fera trits bien comprendre ce phénomène.

Supposons une cavité quéconque remplie de pierres. Ces pierres vont nous représenter la matière à ses divers étals; mais elles noccupent pas tonte la place qui leur est réservée; il reste entre elles des interstices qui peuvertt ètre comblés par du sable. Ce sable nous représente ici la matière astrale pénétrant la matière physique. Les grains de sable laissent entre eux des interstices qui peuvent êre comblés par de l'eau, et l'eau nous represontera ici la matière mentale penétrant la matiere astrale. L'eau laisse encore entre ses molëcules des espaces qui peuvent être comblés par des gaz, ce qui fait comprendre que la matière mentale peut à son tour être pénétrée par de la matière à état plus subtil encore.

Les Corps de l'Elomme. - II est evident que IPomme n'est pas uniquement constitué par le corps qui tombe direetement sous nos sens. La religion chnétienne, daitleurs gonme tes grandes redigions a $\mathrm{a}_{\mathrm{i}}$ se partagent la eroyanoe des mamains. affirme que nous somames conuposess de deux corps, l'un matériel que nous voyons, laulire inmatóriel ou spirituel que nous ne veyoms pas. Les philosophes spiritualistes nous en enseignant ca pe qués amatant, et da philesophie classinque, qui ne veut rien admethre que es qui tombe directement sous les seas, est obligée, pout expliquer bes phénomènes de la vie esychique, d'accorder à la matière des pronriétés qui ne lui appartiennent certainement pas, comme celles de penser, de juger et de voutoir.
Les théosophes de l'inde ont atteirt, depuis de's milliers d'années, dans le domaine des peuvorirs psychiques, des hateurs que nous sommes fort loin d'alteindre. Ils affirment que lhomme peut arriver à ce que noas pouvons appelar la perfection; et que lorsqu'il y est parvenu, il possede ou a possédé sept corps correspondant aux différents plans de la nature sur lesquets il s'est successivement élevé. Pour ne pas effrayer notre imagination à la pensée d'une pareille étule que nou:
serions certainement incapables de faire, restons avec les occultisles et les théosophes occidentaux. Ccux-ci admettent l'existence de trois corps, qui, chez l'homme arrivé au développement moyen de l'intelligence telle que nous le comprenons, constituent ses véhicules, c'est-à-dire ses moyens de locomotion sur chacun des plans correspondant à la matière dont ils sont formés.

Au Corps physique, évidemment formé de la matière que nous connaissons, appartiennent la digestion l'assimilation, la locomotion et les divers phénomènes que les moins intelligents dentre nous peuvent constater, car ils tombent directement sous nos sens : ce sont les phénomènes physiologiques.

Les deux autres corps, plus subtils, vont se partager les fonctions que les philosophes considèrent comme des facultés de lâme.

Le corps astral est le péresprit des spirites, l'àme sensitive des anciens philosophes. Composé avec la matière du plan astral, il sert en quelque sorte de moyen dunion entre le corps physique et le corps mental. Ciest en lui que se produisent l'imagination, la sensibilité, la douleur, les émotions, les désirs, les passions et les jouissances d'un ordre peu élevé. Chez les animaux, il est le siège des instincts. C'est par son intermédiaire que se produisent les phénomènes si longtemps contestés de la télépathie, des apparitions et des visions que nous avons en songe. Lorsque nous dormons nous ne vivons que par le corps astral qui se meut en toute liberte sur ce plan.

Le corps mental, formé de la matière de ce plan, est le siège de l'intelligence, de la pensée et de la volonté. C'est le moi pensant, l'âme des philosophes (anima des latins, psyché des grecs), dans lequel se produisent tous les phénomènes de la conscience. Le souvenir, le raisonnement, les résolutions, les délibérations, le jugement font partie de son domaine. A l'état de développement que nous pouvons apprécier, c'est le principe supérieur qui gouverne toutes nos fonctions, qui préside à toutes nos actions.

Les corps astral et mental possèdent des sens correspondant à ceux qui nous mettent en communication directe avec les agents physiques, avec cette différence, qu'ils sont considérablement plus puissants.

Ces corps représentent trois organismes distincts qui sont réglés l'un sur l'autre, de telle façon qu'une impression perçuc par l'un est immédiatement transmise aux autres. On pourrait comparer cette transmission à la suivante : si l'on tire vigoureusement un son d'une harpe., les instruments semblables placés dans le voisinage ren-
dent chacun la note que lon a tirée de la harpe s'ils sont accordés au mème ton que celle-ci. Le physique, l'astral et le mental représentent ici des octaves de plus en plus élevées, de telle manière que l'ensemble des notes pouvant être données par le physique forment une octave quelconque. Le mème ensemble de notes constitue dans l'astral une octave supérieure, et le mème ensemble constitue dans le mental une octave plus élevée encore.

## Les Corps dans les règnes du Plan physique.

Certains savants hardis, pensant comme les occultistes et les théosophes. affirment que la vie est partout dans la nature; autrement dit, que la matière généralement considérée comme inanimée. vil récllement. Les expériences méthodiques faites à Naples, il y a une dizaine d’années, par le professeur von Schrön. semblent le démontrer. Dans la Vie el l'Ame de la Mafiere, Jollivet-Castelot appuie cetle idée par des observations et des remarques fort judicieuses. D`autre part l'étude approfondie du magnétisme nous montre que l'agent magnétique se trouve dans tous les corps, mème dans ceux que l'on considère comme des corps bruts, et que partout il est soumis aux mêmes lois (V. ma Physique magnétique).

Si les corps bruts présentent des traces d'animation, ils doivent posséder un corps astral rudimentaire uni à leur corps purement physique; les plantes doivent en posséder un plus développé, et les animaux, en dehors d'un corps astral presque entièrement développé, doivent avoir un corps: mental à l'état rudimentaire.

Les théosophes ne considèrent pas ces affirmations comme des hypothèses, mais comme des vérités. Dans une figure schématique très bien comprise, Leadbeater fait en quelque sorte toucher du doigt le développement de chacun des corps dun individu décolution moyenne pris dans chaque règne du plan physique.

La figure 6 dessinée en raccourci, d'après celle


Fig. 6. - Leg Plans de ba Nature
$\qquad$
de Leadbeater, suffit pour les besoins de cette démonstration.

Le minéral est représenté par un rectangle peu élevé formé dans la partie inférieure du plan physique. Ce rectangle est surmonté d'un triangle dont le sommet pénètre dans la partie inférieure du plan astral. C'est l'indice de ses premiers désirs, et comme la première manifestation de sa conscience.

Les mots désir et conscience appliqués aux propriétés des minéraux, n'ont 'certainement rien d'exagéré malgré les apparences, car on peut les considérer comme synonymes d'affinité; on pourrait mème dire que dans certaines circonstances déterminées, ils montrent de la sympathie ou de lantipathie les uns pour les autres.

Exposés à certains contacts, les corps composés se décomposent pour en former d'autres; un de leurs éléments constitutifs abandonne ceux avec lesquels il est combiné, prend sa liberté et se combine avec d'autres; et ces actions sont parfois si rapides, si violentes, si soudaines qu'elles sont presque instantanées. En voici des ex mples :

Si on jette de la limaille de zinc dans de l'acide chlorhydrique - qui est une combinaison de chlore et d'hydrogène -- le chlore abandonne l'hydrogène qui est mis en liberté et se combine avec le zinc pour former du chlorure de zinc. Ce procédé constitue une des méthodes les plus pratiques pour la fabrication de l'hydrogène.

Si on jette dans l'eau - composé d'oxygène et d'hydrogène - un fragment de sodium, on constate que l'oxygène préfère ce métal à l'hydrogène, car celui-ci est rapidement mis en liberté, tandis que le premier se combine avec le métal pour former un oxyde hydraté de sodium.
Si on observe des attractions violentes, on peut observer des répulsions insurmontables. Ainsi, ertains corps ne se combinent jamais entre eux, quels que soient les moyens que l'on puisse employer pour cela. On n'obtient pas d'acétate de sulufe, car on n'est pas encore parvenu à combiner ce métallorde avec l'acide acétique.
La préférence, l'attraction et la répulsion; on jourrait même dire la sympathie et l'antipathie, amour et la haine que les individus du règne miléral ont les uns pour les autres constituent bien les manifestations d'une sorte de désir, et comme. e premier rudiment de l'intelligence.
Les choses et les objets qui nous paraissent ineres seraient donc réellement animés et on pourait les considérer comme les premiers anneaux te la chaîne évolutive des êtres qui partirait ainsi lu niveau de la matière pour s'élever dans les rigions les plus élevées dẹ la pensée, en passant
successivement par les règnes' végétal, animal, humain, et d'autres encore, car l'homme tel que nous le comprenons n'est certainement pas l'étre en lequel doit s'arrêter la marche vers la perfection.

La plante occupe complètement le plan physique; et le triangle supérieur représentant ses désirs, ses aspirations, tient dans le plan astral, une place sensiblement plus grande que le minéral.
L'animal est complètement formé dans la partie inférieure du plan astral, et le triangle, très élevé, pénètre dans le plan mental. Son corps astral est presque aussi développé que celuí de l'homme et son mental commence à se développer.
L'homme estcomplètement développé dans la partie inférieure du plan mental et le triangle atteint la partie supérieure de ce plan. On peut supposer qu'en continuant à s'élever, il peut pénétrer dans le plan supérieur et prendre peu à peu un quatrième corps composé de matière plus subtile que celle que nous connaissons, corps par lequel it acquerrait de nouvelles qualités, une augmentation de ses facultés actuelles et très probablement des facultés nouvelles.

Maintenant, autant pour ne pas trop abandonner le langage courant que pour simplifier les descriptions que j'ai à faire, je considérerai le plus souvent comme à peu près synonymes les expressions de facullés de l'esprit, facultés psychiques, mentales, morales, intellectuelles et autres expressions analogues pour désigner les qualités ou les facultés qui appartiennent à la vie astrale et à la vie mentale.

## III

## LHOMME MAGNETIQUE

## ET LHOMME NON MAGNETIQUE

Traits caractéristiques de chacun d'eux
L'homme robuste, gai, bien équilibré, conscient de sa force et du role important qu'il joue dans l'humanité ne ressemble en rien au pauvre lypémanique constamment en proie à la plus sombre tristesse et redoutant sans cesse des malheurs qui n'auront peut-ètre pas le temps de lui arriver. C'est que notre état physique et notre état moral sont solidaires l'un de l'autre et que si l'un est sérieusement affecté, l'autre souffre toujours plus ou moins. La force silencieuse de la pensée agissant constamment dans le mème sens façonne notre corps, burine nos traits, dirige nos manières, assure nos gestes et règle notre démarche. En imprimant à tout notre être physique une série de mouvements correspondant à ceux de notre état mental, elle nous rend agréables, attractifs et sym-
pathiques ou désagréables, répulsifs et antipathiques; et les empreintes de ces qualités et de ces defauts se voient constamment sur notre physio nomie, dans nos manières, dans notre contenamce, dans notre allure, tout autant que ces qualités elles-mêmes se sentent, car elles sont directement perçues par un sens de l'esprit dont nous ae faisons que soupçonner l'existence.
S'il en est ainsi, on peut donc_définir a l'avance le type de l'homme attractif dont la personnalité magnétique est développée a un certain degré, el l'opposer an type. de l'homme non magnétique. Turnbull nous trace ainsi qu'il suit dansson Ma gnétisme personnel les traits caractéristiques de chacun d'eux; voyons d'abord l'homme magnétique:

Lhomme magnétique. -- "Quand vous vous trouvez en compagnie de l'homme consciemment magnétique, le premier effet qu'il vous faitest celu d'etre au repos : il n'est point nerveux, il ne s'agite pas. Vous éprouvez ensuite le sentiment qu'il $a_{2}$ dans lui, une force en réserve quelque part, une force dont vous ne pouvez pas nxer rendroit. Ene ne se trouve pas précisément dans son regard, ni dants ses manières, ni dans son parler, ni dans ses actions; mais elle est la, elle existe et semple faire partie de lui. Voilà exactement le fait: c'est une partie de lui, et quelques minutes auparavant, tout singutier que cela vous paraisse, cétait dans une petite mesure une partie de vous I Un peu de cetle force drattraction au'il monatre ef dont vous etes conseient est alle de rous a lui sans que vous le sachiez...
"Examinons l"homme d'un peu plus près ann de connaitre le secret de la fascination qu'il exerce sur vous. Observez d'abord son regard. Bee yeay wous dominent quaiqu'it ne vous regarde pas flxement. Il ne regarde pas dans yos yeux ni dans l'un plutot que dans l'autre: il regarde juste entre les deax, la od volre mez prend sa racine. Son regard semble vous percer avec interition - un regard fixe et pénétrant, mais dans lequel il n'y a rien de désagréable. Vous sentez qu'il n'est pas, qu'il ne peut pas etre impertinent. Remarquez egalement quil ne rous regarde pas ainsi quand vous partez: il athend votre communication, puis it vous envofe la sienne. Quend il parle, if vous regarde de eetto maniére déterminèe, dominatrice et cependant bienveillante, mais il ne se fait par valoir...
"Il yous écoute avec politesse; mais vous recevez l'impression d'une volonté inflexible, vous percevez une puissenee dans lui. C'est lhomme cqui doit atre obei; en un mot, l'impression qu'il vous laisse est celle de quelqu'un qui sait exać-
temuent ce quid seat et qui n'est pas pressé parce qu'il est certain de lobtenir... Voidà done pear. quoi il est si calme, si assunél Le saybir est ande Force et id sait que son état deprend des loós de la Cause et de I'Effet.

- Analysons sa conversation. Voas attil appriqueqque chose? Très pou, of rien qu'on paiser considérer comme vain ou prátentioux : ce qu'a donne n'est genéralement point important, gurci que vous semblez croire cela bandis que vous l'écoulez.
"Il n'est pas empreses. Il vous tait pfuter sen tir que, s'il de vouksit, il pourrait en thire long Aiasi, il pique un pea retne cariosité..., mais il er vous tend pas un piage pour chencher as se mint admirer...
"Quand eet homme a attirt vers lui la popeto rité, finfluence, le-succes, il a accepté ces doms il tes a considérés comme son ta... puis il a conlinut son chemin... II a acquis la richesse de tio meme façon qu'il a aeyuis qa poputarite : par th domination. It a domine par le magnetisme; it a altire les hommes à lui...
"Quelle impression cet homme vous at-it Tast" - Celle-ei : vous désirez !e connattre mieux pare que vous sentez qu'il rous est sympathique, d'une façon mysterieuse et que vous ne pouvez desinin H vous tient, selon l'expression courante, et vou: ne pouvez vous soustraire à son influence, même après que vous avez pris conge de lui.
"If se sert de votre force. Si vous voulez biel observer ce qui se passe entre lui et vous, vous verrez que wous btes celui qui a fait montre dy vos comarssances, que vous etes celur qui a cherche a plaire : en un mot, vous eles celai qui a donné. Oui, c'est précisément cela: vous ave: donné; il a reen. Sil avait vouk que oe fat qutpment, lui, fort de son savoir conscient, et voas faible dépourva, vous auriez ete oblige de rectvolr tout ce qu'id aurait woutu wous donger ea fait dimpulsions, d'ondres ou dridees... Maic ;' ne l'a pas vouk; it s'est permis, simplement, id vous faire une bonne impression... Puis it es? parti apres wous avoir pris un peu de magnetism. comme l'abeille s'envole après avoir pris le sar: de la fleur."

L'Homme nom magnetique. - Après avoir ains, décrit la caractéristique de l'homme magnéthqu. qui va de succios en succès, to même auteur du crit celle de l'homme non magnétique qui [ur: sonnifio f'insuecès: puis il les compare l'usi. l'autre.
"Il vous irrite, dit-il; si vous ates acpriatre wou-
mème, il augmente votre mauvaise humeur; si vous avez des dispositions à être morbide, il obscurcit vatre horizon encore plus; si vous vous. sentez heureux, sa présence semble avoir l'effel de peser sur vaus. Ouĩ, c'est un poids, et vous avez à le soulever. Il vous demande de la sympathie; il dit qu'on ne le comprend pas; il se plaint du sort, du temps, d'une personne quelconque.
"C'est un mécontent, un bavard; il vous communique ses secrets; id veut que vous preniez part i ses ennuis. C'est un impulsif sans discrétion, manquant de calme, de jugement, de mesure et d'intared. Flattez-le et laissez-le s'en aller! Vous pourez le prondre de la maniere la plus aisie en flatlant son egolsmas: pariez-lui-en, débarrassez. vous de lui... et... n'y penses plus.

* Vous vous sentez heureux dès qu'il est parti. Ia présence a pesé horriblement sur vous parce que vous ne saviez pas comment vous soustraire ì san influence. Si vous l'aviez su, vous auriez pu, non saulement vous epargner une perte de magnétisme, mais même tirer, si vous l'ariez viulu, qualque chose de sa faiblesse.
"Pourquoi donc estril dépourvu de dispositions attractives? - La raison en est bien simple. C'est un négatif; il dépend d'autrui; il a des griefs à exposer... Pouvez-vous vous figurer l'homme magnétique que nous venons de décrire, comme ayanh lui alussi, des griefs ? Essayez donc de vous le représenter ainsi? - Non, ce serait absurde. Votre homme magnétique est une force parce quill s'est rendu maitre des circonstances, parce qu'il a gardé une attitude d'esprit qui soumet les érénements, qui domine ce qui est autour de lui.
"Voici notre homme non magnétique personnifiant l'insucces, de son propre aveu, quoiqu'il ne le sache peut-etre pas; il est faible; il se plaint; lattitude de son egrit appelle l'insuccès; il gaspille la pensée et l'énergie. D'après la Loi immuable de la Cause et de l'Effet, un tel etre ne peut qu'échouer...
- Voilà nos deux types en présence. Etudiez-les attentivement. Que le premier vous serve de modele et le second d'avis. Observez ces grands pré ceptes et qu'ils tintent toujours à vos oreilles: N'exposez pas vos griefs, ne recherchez ni la sympathie ni la flatterie. Décounres la force qui agit dan's tous les désirs et appropriez-vous cette force. »

Pour ne pas diminuer l'importance de cette magistrale description, je n'ajouterai rien à la caractéristique de l'homme magnétique comparée à celle de l'homme non magnétique.

## DOU NOUS VIENT RAA PBNGRE

## ET CEMREDNT ELLE NOUS VIEVT?

Définition - Les Pensées sant des chases chargees de puissance. - Elles nous viennent du dehors - Elles agissen sur nous memes, physiquement et moralement. - Elles agissent sur nos sermblables.

Dátinition. - Les philosophes ont matérialisé l'ame en ent faisant une fonction; ce qui revient a dire qu'ils ont spiritualisé la matière en lui accordant des propriétés qu'elle ne possède pas. Le plus grand nombre d'entre eux font de la pensée une propriété snéciale du cerveau analogue à la sensibilite, a la contractilité, a la motricité.

Broussais, qui fut, envers et contre ses contemporains, un partisan convaineu du Magnétisme et de la Phrénologie, affirme que la pensée est un fluide sécrété par le cerveatu. Ituide sinon identique, du moins analogue à ce que ies magnétiseurs de l'époque appelaient le fluide magnétique.

Les theosophes américains considerent les pensées comme des choses, et les occultistes les considèrent comme des etres. Pour ces derniers, nos mauvaises pensées sont des larves qui s'attachent à nous et mous poursuivent $\times n$ ns cesse.

Il y a dans toutes ces théorioz une part de vétité que l'on peut facilement recomnaitre en se plaçant dans les condilions où les auteurs se sont placés eux-mêmes; mais la plus large part se trouve chez les théasophes qui affrment que les pensées sont des composés matériels, des corps formés de substance réelle, car elles en ont la puissance mécanique et l'action moléculaire. hans tous les cas, c'est de leur coté que je me range, et la thiorie que ie vais exposer est en quelque sorle celle de W. Atkinson, et plus encore celle de Prentice Mulford.

Les Pansbes sont des Choses chargées de Puissance. - Les pensées sont des choses; et lon pourrait ajouter qu'elles sont des choses animées d'un mouvement qui leur est. propre, c'est-à-dive qu'elles sont des corps, hon pas simples mais composés qui sont formés de la matière du plan mental. et que cette matière chargée de force constitue une véritable puissance.

On peut observer et étudier les pensées sous deux aspects differents: en les regardant dune part comme des objets matériels, en les considerant d'autre part comme des agents, cest-à-dire comme des forces.

La matiere et la force du plan mental et du plan astral, se comportent à peu près vis-d-vis l'une de lautre comme elles le font sur le plan physique,
avec cette différence que les propriétés de la matière sont plus nombreuses et plus actives sur les premiers plans que sur le dernier.

Là comme ici, les qualités des corps sont autant de propriétés, d'agents, de forces inséparables de la matière comme celle-ci est inséparables des propriétés qui agissent en elles. On peut donc étudier la matière des différents plans de la nature au double point de vue que nous appelons: $1^{\circ}$ physique, pour ce qui concerne les propriétés des corps à l'élat permanent; $2^{\circ}$ chimique, en ce qui regarde les propriétés moléculaires, la composition et la décomposition des mêmes corps.

Une pensée quelconque qui nous arrive fait vibrer notre matière mentale, et ses vibrations se communiquent autour de nous par ondulations, d'une façon qui n'est pas sans analogie, avec les mouvements ondulatoires que l'on observe à la surface d'une eau tranquille sur laquelle on a jeté une pierre et tout rentre dans l'ordre au bout de quelques instants si l'impression n'a pas été trop forte. Mais si la pensée s'impose à notre attention si elle est intense, si elle se présente souvent dans le champ de la conscience et que l'impression soit forto, elle met en mouvement une certaine quantité de matière mentale qui se déplace, circule autour de nous et finit par nous envelopper et à former l'atmosphère, l'aura que j'ai signalée dans le premier chapitre. Cette aura qui est ainsi une émanation de nous-mème agit constamment sur nous comme une force étrangère, en rappelant des pensées de mème nature qui semblaient disparues et en augmentant l'intensité d'action de celles qui sont encore en activité.

En analysant, on peut observer là deux ordres de phénomènes: des phénomènes psychiques ou mentaux obéissant à des lois opposées à celles qui régissent les forces du plan physique, lois que l'on peut, dans leur ensemble, formuler ainsi: les actions ou pensées de méme nature s'attirent, les actions ou pensées de nature opposée se repoussent. En dehors de cette action mentale, qui correspond à l'action de nos agents physiques, on peut observer des actions chimiques qui résultent de la combinaison des atomes dont nos diverses pensées sont formées; autrement dit, de la combinaison des pensćes entre elles, lorsqu'elles sont attirées les unes vers les autres et qu'elles ont entre elles une certaine affnité, on pourrait meme dire une certaine sympathie.

Nos pensées sont done formées de la matière mentale qui entre en vibration; mais notre cerveau physique est formé de matière trop grossière pour pouvoir vibrer immédiatement a l'unisson du cerveau mental. Il y a une communication, c'est évident; mais elle n'est pas aussi directe et
aussi simple qu'on pourrait le supposer. Elle suil à peu près la marche suivante : Les ondulations déterminées par les vibrations de la matière mentale, se communiquent à la matière astrale, qui peu à peu, vibre à l'unisson de la matière mentale. Puis, ce mouvement qui ne s'arrête pas là, se transmet à la matière physique: il est reçu dans la substance grise, à la partie postérieure du cerveau où se fait la perception. Il y a donc une transformation du mouvement mental en mouvement astral, puis une transformation du mouvement astral en mouvement physique. Ce sont les memes phénomènes sur les trois plans, et l'on pourrail dire qu'ils sont comparables à ce qui se passe dans le domaine musical; ils présentent les mêmes caractères, et sont en quèlque sorte, comme je lai dit dans le chapitre précédent. les mêmes gammes résonnant à des octaves différents.

Mais, ainsi présenté le sujet n'est pas à la portée de toutes les intelligences. Je vais descendre de ces hauteurs trop élevées; et pour le simplifler, confondant les effets avec les causes qui les produisent, je vais simplement considérer les pensées comme des chosés agissant constamment les unes sur les autres au double point de vue mental et chimiqué.

Les Pensees nous viennent du dehors. - Les pensées ne nous appartiennent pas en propre: elles nous sont communiquées; elles nous viennent du dehors et nous les absorbons, nous les transformons selon nos désirs, nos besoins, nos tendances. Cette vérité se trouve justifiée par une expression populaire remarquable. Ainsi, en parlant d'un état de choses déterminé, on entend souvent dire: ces idées sont dans l'air, voulant dire par là qu'un grand nombre d'individus pensent en mème temps au mème sujet.
Il est hors de doute que les pénsées se communiquent d'un individu à l'autre. Ainsi, dans la famille, par exemple, si un individu pense à une chose et l'annonce à un autre, il reçoit souvent une réponse analogue à celle-ci: Tiens, i'y pensais, j'allais t'en parler. Si l'on ne veut pas faire intervenir le hasard - qui n'existe pas -, il est impossible d'admettre que la mème pensée ait pris naissance dans les deux cerveaux en méme temps; elle s'est développée dans l'un pour se transmettre dans l'autre à travers l'espace.

Il n'y a pas qu'a proximité que la pensée dr l'un peut se communiquer à l'autre, car on l'observe souvent a distance. Ainsi, soit chez vous, dans la rue ou ailleurs, vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un temps plus out moins long, et peu de temps après, vous le ren-
contrez. Sa pensee qui est venue se communiquer à vous, l'annoncer en quelque sorte, justifle ce proverbe : Quand on parle du loup, on lui voit la queue.

Mulford admet, et je ne suis pas éloigné d'en admettre autant, qu'il n'y a que les hommes les plus forts, les plus évolués, ceux que l'on est convenu d'appeler des génies qui produisent leur propre pensée. Tous les autres la reçoivent, l'absorbent, la renvoient telle qu'ils l'ont reçue ou la transforment plus ou moins en lui donnant le cachet ds leur personnalité. A un certain point de vue, on est semblable à un miroir réflecteur teint d'une nuance spéciale : " la lumière qui s'y refléchit, dit Mulford, renvoie des rayons de la couleur du miroir. La lumière, c'est l'esprit; et le réflecteur représente l'individu qui sert d'intermédiaire. L'huile des lampes provient toute de la mème source, et les clartés de chacune d'elles peuvent être diversement colorées selon le globe qui les revèt. Ainsi, dans une méme série d'individus, chacun d'eux est alimenté par un même esprit, et pourtant chacun réfléchit la lumière suivant le prisme de son individualité.
a Nous devenons créateurs en absorbant un esprit quelconque et en lui donnant un cachet original. Lorsque vous considérez et admirez la méthode d'un artiste, vous absorbez de sa pensée, mais vous ne serez pas un simple copiste de son jeu, car sa pensée se combine avec la vòtre. Il se produit une opération chimique active d'éléments invisibles; une còmbinaison de sa pensée et de la vốtre, d'où résulte la formation d'un nouvel elément, savoir : votre pensée originale. Plus votre pensée et votre intention seront pures, moins votre projet sera égolste, et d'autant plus grande sera la rapidite de la combinaison et d'autant plus originale et plus frappante sera votre pensée. Telle est la génération des pensées. Les qualités de justice et d’altruisme sont les éléments et les facteurs scientifiques de cette génération.
"I L'esprit d'égolsme se contente d'emprunter. Il s'approprie la pensée d'autrui, sans jamais voulcir en reconnaitre le légitime auteur et demeure toujours un emprunteur..."

S'il en est ainsi, les véritables penseurs, c'est-à-dire ceux qui engendrent leur propre pensée, ou tout au moins un certain nombre de pensées nouvelles et originales daivent être fort rares; et pour les trouver, il ne faut pas les chercher chez les littérateurs et les érudits; car beaucoup d'entre eux ne sont, dit l'auteur précédent, "que des rats de bibliothè̀que " vivant de la pensée des autres.

Quelle que soit son origine, lorsqu'une pensée a agité notre cerveau d'une façon durable, elle se fortifle et se développe au contact ne nos autres pensées; et toutes se meuvent, influent les unes sur les autres, s'ajoutent, se combinent et se communiquent en dehors de nous en attirant les pensées étrangères qui sont de même nature et en repoussant celles qui sont de nature opposée.
La figure 7 qui représente grossièrement l’aura qui enveloppe le corps humain cherche à faire


Fig. 7. - Ler rayonnemant d'fchange
comprendre, par la djrection des flèches, que nous recevons et renvoyons constamment des pensées sous forme de rayons qui ne sont pas sans analogie avec les rayons lumineux.

Nos Pensées agissent sur nous-mêmes. Mens agitat molem, nous dit un vieil adage latin, ce qui se traduit en bon français par ces mots : l'esprit meut la matière. Ici, l'esprit, c'est le moi pensant, c'est l'ame, l'étre mental.

Il est évident que notre corps physique est unimé par la pensẻe qai est de la volonté en mouvement, el que cefte penséc on cette volonte nous vient du corps mental. Ciest elle qui meut nos muscles et qui regle toutes les fonctions de la vie de relation, En voici des exemples:

- Lorsque nous vonlons soulever un fardeau, nous dirigeons vers de bras qui doit accomplir cette fonction la sommi de force que nous pensons être nécessaire pour cela. Si le fardeau, disons un vase que nous supposons rempli deau est vide, nous avons envoyé trop de force et nous élevons brusquement le vase bien au-dessus de la limite qui lui etait assignée. Si au contraire ce vase que nous crojons vide est plein, nous n'envoyons que la force suffisante pour flever le vase vide, et nous nous heurtons à une impossibilité momentanéa.

Un phénomène analogue se produit dans le cas suivant:

- En soulevant un fardeau qui nécessite l'émission d'une somme de force presque égaie à celle que nous sommes capables d'emettre, si nous sornmes effrayés, et mème si nous sommes distraits, ne serait-ce que par la conversation de quelqu'un que nous écoutons, ane partie de notre force est dérivée vers l'objet qui fixe nolre attention et cette pensée emporte avec elle une assez grande somme de torce pour que nous ne puissions plus soulever robjet. Si an contraire, au moment d'un danger, par exemple, nous pouvons concentrer rapidement toutes nos pensées sur l'idée d'enlever, de transporter un fardeau préoieux que nous pouvons à peine déplacer à notre état normal, nous décuplons aotre énergie et nous transportons le fardeau sans penser que son poids ent de beaucoup au-dessus de nos forces habituelles.

Un travail diffcile on do longue haleine que nous faisons de toul carur s'achéve avec facilité, tandis que si moas $\mathrm{m}^{2}$ mus ermayons, si nous pensons à autre cloose, une partie de notre force est dérivée et celle qui resite à la disposition du corps physique n'est plus suffisante pour accomplir notre tâche dans de bonnes conditions; alors, non souletnent nous y mettons plus de temps, mais Hous moas fatiguons inatiłement.

Ce que l'on tait doit atre fait avec intelifigence, avec calfne, avec perséverance, et lon ne doit jamais chercher à faire deux choses à la fois, quel que soit le peu d'importance de chacune d'elles, car on gaspille sa pensée et sa force et ron ne fail bien ni Tune ni l'autre. Mulford, qui ne fut pas toujours riche, nous donne un exemple personnel de ta manière dont on doit lravailler.
«lans ma jeunesse, dit-il, la première fois que je piochai un placer d'or en Californie, un vieux mineur me dit: "Jeune homme, vous vous donnez " beaucoup trop de mal, vous devriez meltre plus " d'intelligence dans votre pioche."
«Rêtéchissant sur cette remarque, je trouvai que mon labeur demandait une coopēration do l'intelligence et du muscle: lintelligence pour diriger le muscle; rintelligence pour placer la pelle à l'endroit où elle pouvait prendre le pius do terre avec la moindre dépense de force; de Yintel. ligence prour lancer la pelletée de terre hors de la tranchée; et des parties infinitésimales, si Pon peut dire dans le mouvement de chaque musclu pendant ce travail. Je trouvais que plus je mettais de pensée dans la piochie, mieux je pourai: piocher, ef plus ce travaid devenait un jeu pours moi, et plus longtemps je pouvais le continuar. Je trouvais que torsque ma pensée s'égarail sur d'autres objets, quels quils fassent, moins iy avais de plaisir et puis il devenait fastidieux pour moi.
"Chaque pensée est une chose faite de subs tances invisibles. liacte de penser use ane certaine somme de force du corps. Vous employe? cette force mème dans vos moments de déscuvremen't..." (Vos Forces, deuxième série, p. 49.)

Pour accomplir da plus grande somme de travail en dépensant de ntoins de forces qu'il soil possible, il est done indispensable de dirizar cons tammeul sa pensée vers te but à atteindre, de ne penser qu'à ce que row fait; car en dépensent inutilement de ba pensfe on graspile sa force, on s'affaiblit inutilement, et tout aflaiblissemsent ext le commencemient de la ramadie. It faut touigurs avoir présent à la mámoire que la santé morde est solidaire de da samté physiqua ret que le hon étal de la première assure presque torjoars immédiatement le bon fonctionnement tie ta secondo. Lorsque les deax sonat bican aquilibréen, mans livrons une plus grande somme de trawail mimax fini, et ce travail est accompli avec une plus grait satisfaction. Nous pouvons remarquer gue les mé disants, les mécontents, les gragmons, hes jaloux. les grincheux, les hargneux ainsi que les me chants à un titre quelconque, comme les gen: sombres, tristes et renfermés en eux-memes, ne sont presque jamas bien portants, car leur esprit est winlade, esn poisonnex par lears matraises pertstes, et que cet empoisonnemenft se trairsmet an corps physique qui devient makede a sen tour. Crest ainsi que lorsqu'on remonte des effets aux causes, on est oblige d'admettre avee les mertecins alchimistes et les philosophes hermétiques de la fin du moyen age que beaucoup de malaties thu corps ne sont que des maladies de lesprit contre
esquelles tous les traitememes physiques doivent resque fatalement rester sans effet. a Une grande passion à laquelle ons g'adonme, dide Eliphas Lévi, parrespond toujours à une gramde maladie qu'on e prépare $w_{i}$ et lorsqu'elle est déclarée, pour la: poérir, it est indispensable de soigner convenable pose lo moral.

- Le respir magnélique, ajoute ce mème auteur, roduit autour de l'dme an rayomement dont elle st le centre, et edle s'entoure do reflet de ses duvres, qui lui fent un ciel ou un enter. Il n'y a as dactes solitaires et il ne smarait y avoir d'aetes schés; tout ce que nous voulons reellement, rostad-dire tout ce que nous conarmons par nos ctes, reste écrit dans la lumière astrala, on onservent nos reflets; ces reflets influencent connuellement notre pensée par l'entremise du diahan et c'est ainsi que l'on devient et qu'on. reste


Fig. 8. - Girculition des Peneées
lenfant de ses curres. " Dogme de ar Haute Magive, $\mathbf{p}$. 221.

Pleins d'espoir. si nous ne pensons qu'à etre bons, conflants, courageux, nous attirons à nous Pes bonnes influences qui flottent indécises autour de nous, notre intuition devient plus certaine ot plus puissante; et tout en consolidant notre santé physique dans une très large mesure, nows préparons notre reussite en affaires et assurens notre bonheur. Mais si, tristes, méfrants, craintifs, jalous, méchants, nous ne donnons place qu’aux pensées de désespoir, de haine et de vengeance, nous attirons à nous les mauvaises infuences qui nous rendent malades, préparent notre ruine et nous conduisent fatalement au malleur.

Dans ce deuniar cas, be rapos mous fuit souvent autant la nuil que be jour; rien ne nous distrait,
rien ne nous amuse et nous ne trouvons Ia tranquillité nulte part. Le cerveau recoit constamment de latmosphère de pensées qui nous environne des incitations à penser aux memes choses et ces pensées formulées vont. étre onvoyées à nouveau drou elles sont venues pour revenir encore, do telle façon que lon tourne toujours dans le même cercle vicieux, sans pouvoir en sartir. La durée de ta vie des pensées considérées individuellement est certainement fort limité;; mais si les anciennes s'aflaiblissent et disparaissent, elles sont constamment remplacées par des nouvelles de mème nature, pleines de force et de vigueur, qui maintiennent constamment l'état d'âme à son niveau habituel et qui peuvent méme le faire déborder.
C'est alors la hantise sous une forme quelconque, c'est l'obsession, lidée fixe dont le mécanisme est ainsi facile à comprendre. Le cerveau, constamment en activité est tour à tour un récepteur de la pensée qui lui vient et un générateur de la pensee qu'il transmet. Il se prolluit alors, comme dans un circuit électrique, un véritable courant de matière pensante, de laura au cerveau et du cerveau à laura, ainsi que la figure 8 cherche a le faire comprendre.
Si nous pouvions voir avec les yeux du mental ou même avec ceux de l'astral, nos semblables nous apparattraient comme recevant et renvoyant constamment dans toutes les directions. des forces, sous la forme de rayons lumineux (V. la ngure 7); on verrait anssi que l'aura et le cerveau sont le siegge de combinaisons actives, où les pensées qui ne sont pas absolument semblables s'allient, se pénètrent, se melent, se confondent pour former des pensées nonvehes, originales, qui vont etre renvoyées avec le cachet, avee la teinte de lindividualite de chacun deux.
Les rayons de l'homme bon nous présenteraient une teinte claire, d'un aspect agréable; ceux de l'homme méckant seraient diane teinte plus sombre; ils parattraient epais, lourds et donneraient une impression plus ou moins désagéable.
On verrait mème que parmi derniers, quel-ques-uns présentent an aspect particulier. Les rayons lumineux qui les environnent semblent etre plus sombres encore, plus lourds, comme sils étaient formés de matière phus grossière; cap its ont tendance à obér aux lois de la pesanteur, de telle façon que, projetés perpendiculairement à ume certaine distance du corps physique, ifs retombent; el, serres ensuite les uns contre les autres ils constituent ume véritable enveloppe qui est presque imperméable axx inferences du milien dans lequel ils sp trorrent hes fous. Pes ma-
niaques, les avares, les jaloux, les obsédés et tous ceux qui sont absorbés dans des idées de haine et de vengeance qui durent depuis longtemps, sont dans ce cas. Non seulement ils sont renfermés en eux-mémes, ne vivant que par eux et que pour eux; mais il leur est à peu près impossible de comprendre quoi que ce soit en dehors de leur manie ou de leur idée fixe. On peut dire qu'ils sont fermés, qu'ils sont bouchés, ce qui justifie parfaitement colte expression triviale mais juste qu'on pourrait leur appliquer: i'en as une couche !


Fig. 9. - La Coque
Les occultistes et les théosophes qui connaissent fort bien cette enveloppe, la désignent sous le nom caractéristique de coque. La figure 9 fait très bien comprendre la situation du malheureux enfermé, qui s'est ainsi séparé plus ou moins complètement du monde mental qui l'environne. Leadbeater décrit cette coque ainsi qu'il suit:
" La coque est formée par la grande masse de pensées centrées en soi, dans lesquelles l'homme ordinaire est si malheureusement embourbé. Pen-
dant son sommeil cet homme suit généralement le même genre de pensées qui l'intéressait durant le jour, et il s'environne alors d'un mur si épais, de sa propre fabrication, qu'il ne peut pratique ment rien apprendre de ce qui se passe en dehors de lui. Parfois, mais très rarement, quelque violente impulsion du dehors, ou qquelque fort désir formulé en dedans, peut s'entr'ouvrir, pour un moment, ce rideau de ténèbres et lui permettre de recevoir quelque impression bien définie; mais le brouillard se reforme autour de lui et il se reprend à rêver d'une manière incohérente. Il est évident, néanmoins, que cette coque peut être brisée suivant différentes méthodes. "(L'Hommo visible et invisible, p. 45).

## REVUE DE THERAPEUTIQUE

- lettres et ceirtificats de guérigon


## Douleurs rhumatismales

Leltre remise à M. Tore, magnétiseur à Perpignan :
Je viens vous témoigner ma reconnaissance pour le succès que vous avez remporté en guérissant ma mère, Thérèse Roige, àgée de 67 ans, qui souffrait depuis quelques années de doulpurs rhumatismales affectant le côté gauche de son corps, que tous les remèdes ainsi qu'une cure à Amélie-les-Bains n'avaient pu guérir ni même soulager. Il y a trois mois, son élat s'était subitement aggravé par une attaque de paralysie qui s'étail portée sur toute la partie droite do son corps, laissant le lras et la jambe sans pouvoir faire un mouvement.

Le médecin que je tis appeler ne pouvant pas améliorer son état ni adoucir ses souffrances, ma pauvre mère et moil nous élions désespérées, lorsque nous eûmes l'heureuse ideé d'essayer le magnétieme curatif. Eh bien, pour surprenant que cela soit, c'est bien a gràce à votre puissance magnétique, et sans l'emploí d’aucune sorte de médicaments, que cetle paralysie a disparu complètement et que le rhumatisme a été toutà fail guéri par vos soins en dix séances de magnétisme seuienent, si bien que ma mère se porte admirablement bien, ne ressentant aucune gêne ni douleurs, malgré son âge a pancé et sa vie très active.

Aussi, c'est avec une profonde et sincè:e gratitude que nous vons prions, ma mère et moi, de voulor bien agréer, M. Tore, nos remerciements pour un résultat aussi heureux.

Recevez donc nos respectueuses salutations.

> R. Roige.

## Laryngite tuberculeuse

Paris, le 4 avril 1905.
Depuis environ 18 mois, j'etais sous l'empire de violentes quintes de toux qui m'affaiblissaient. J'eus re-
cours à différents médecins, j'allai dans plusieurs dispensaires, oú les remèdes qui m’étaient prescrits n'eurent aucun résultat. Comme je perdais mes forces de jour en jour, ayant la voix éteinte avec impossibilité de prendre de nourriture, tous ceux qui me voyaient prédisaient un prochain dénouement.

Dans cette situation, je fis la connaissance du magnétiseur Joly qui constata une laryngite tuberculeuse. Malgré la gravité du mal, il voulut bien me donner des soins. En décembre, janvier, février, mars, il me fit $4 \overline{0}$ séances. Un mieux sensible se produisitet aujourd'hui les quintes sont très rares, l'appélit est bon, je peux dormir tranquille et j'émerveille les personnes qui m'avaient condamnées.
Avec la plus profonde reconnaissance, je délivre à M. Joly le pıésent cerlificat. - Vve Borde, 56, boulevard de Bercy.

## Rhumatismes

Dspiss uņ quinzaine d'années, j'étais affecté de rhumalismes intermittents, qui m'occasionnaient des douleurs du milieu du corps jusqu'aux talons. Je ressentais depuis 18 mois de violentes douleurs dans la tête. Je me traînais à peine de mon lit à la porte.

Il y avait 5 ou 6 semaines que je ne pouvais plus travailler ni même dormir. Les médicaments ne m'ayant apportés aucun soulagement, j'eus recours aux soins de M. Jacquet, magnétiseur à Couy, Cher, qui me guérit completement en quelques semaines.
J'autorise M. Jacquet a publier cette altestation.
Fait au Herry, Cher, le 29août 190ł. - Signé : Bondon.

## Phlébite

Depuis 3 semaines j'étais atteint d'uno phlébite de la jambe droite qui me faisait souffrir horriblement et m'empêchait de marcher. Après avoir suivi divers traitements, j'eus recours aux soins de M. Et. Jacquet, magnétiseur à Couy, (Cher), qui m'a complèlement guéri en une séance de Magnétisme, sans employer aucun médicament. Je pus marcher de suite et reprendre mon travail comme par le passé. Je déclare être convaincu de l'elficacité merveilleuse du Nagnétisme curatif, en foi de quoi je délivre le présent cerlificat et autorise M. Jacquet à le publier si bon lui semble. Passy, le $\varsigma^{2}$ juin 1904 Signé : Serçalle.

## Doulenre de tête

Je certifie quayant des iouleurs dans la tète depuis 24 anc, ne pouvant sortir que la téte enveloppée de fichus, j’ai été guérie, sans médicaments, en 2 séances de magnétiame, par M. Jacquet, magnétiseur à Couy.
$J$ 'autorise M. Jacquet à publier celte lettre.
Fait au lac D'Herry, le 17 àoût 190 主.
Signé: Mme Fontaine.
(Ces trois derniers certificats sont légalisés)

## Constipation, Manx de tête

Depuis longtemps je souffrais de violents maux de tète, perte d'appétit, constipation des plus opiniâtres. Ne pouvant supporter la moindre nourriture, la faiblesse augmenta de jour en jour.
Cette situation devenant intolérable, j'eus recours au magnétiseur-masseur Joly, qui, sans remede, en une séance, me guérit radicalement sans aucun relour.
Avec ma plus profonde rer:onnaissance, je lui délivre le présent certificat. C. Garon, bouleoard de Bercy, 56, Paris.

## Maladie du Coour

A M. Durville, direcleur de l'Ecole pratique de Massage et de Magnétisme.

## Monsieur,

Je suis heureuse de vous envoyer cette attestation. Depuis 5 ans $1 / 2$, j'otais affectée d'une maladie de caur qui me faisait horriblement souffrir et qui me condu!sait fatalement à la mort. J'avais tout fait ce que les médecins m'avaient prescril et je n'avais pas éprouvé de soulagement.

C'est avec la plus grande difficulté que je me transportai à volre traitement, car j'étais épuisée, à toute extrémité. Je fus arnéliorée dès les premières séances et ma guérison fut complète en l'espace de 4 mois.

En vous remerciant de vos bons soins. je vous prie d'agréer, etc. Signé : Mme Boutmy, 15, rue Saint-Sébastien, Paris.

## Fonlure. - Entorse

Je soussignée, Mme Vve Legros, 15, rue Saint-Sébastien, Paris, certifie que le 28 Novembre 190 ', je me suis forlemement foulee la main droite. Souffrant beaucoup, je suis allée Irouver un médecin le 3 décembre, qui me dit rue j’en avais encore pour 2 mois. Voyant celà, je me rendis chez Mme lBoutmy qui l:abite dans ma même maison; elle me traila magnéliquement, et en 7 séances toute trace de douleur avait disparu complètement.
Dąns la nuit du 24 all 25 décembre, en descendant sans lumière je tombai dans l'escalier, cl me fis une entorse au pied gauche. Je souffris toute la nuit comme une malheureuse, ne pouvant bouger mon pied. Je suis donc relournée le matin, 25 décembre, à 10 heure², chez Mme Boutmy, avec beaucoup de difficultés. Elle me magnétisa pendant une demi-heure, et je fus complètement guérie.

C'est avec reconnaissance que je lui délivre oe présent certificat. Paris, le 14 janvier, 1905. Signé: Vve Legros.

# Instifut magnetiode DE francr 

Le Cours de Magnétisme personrel que M. Durville fait, en dehors des cours réguliers de l'École pratique de Massage et de Magnetisme, est sur le point d'être terminé. Ce cours, qui va êlre imprimé, paraitra en août prochain, en un beau volume, reliure souple, illustré de nombreuses figures inédites quifaciliteront dans une très large mesure l'intelligence dutexte.
Les Cours par correspondance annoncts dernière ment, seront organisés pour le premier novembre prochain.

## HOOLE PRATIQUE DE MAAGEAGE



Les Cours de l'Ecole pratíque de Massage et de Magnétisme ont lieu dans l'ordre suivant :
Lundi, Physiologie. Professeur : M. le docteur Erucaussb.
Mercredi et samedi, Pathologie et Thérapeutique. Profe-geur : M. H. Durville.
Vendredi, Massage médical. Professeur: M. le docteur Ridet.
Les Cours de Massage ofthopédique, professeur: M. Demḱ, aura lieu dans le courant de mai.

Les Cours cliniques ont lien toute l'année, le jeudi et la diumnche à 9 heures du matin, sous la direction de N. le dorteur Encausse.

Les examens pour I'obtention des Diplômes de Masseur pratitier et de Magnetisear praticien, auront lieu le dimanche 2 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

## Sanscription pablique <br> Pour favoriser le déocloppemont de l'École

Une Souscrintion pablique est ouverte au burean du Journat du Magnétisme, dans le but d'augmenter les ressearees de rkeole et lui permetise de publier les cours de tom les perfomeurs, de ponvoir remettre gratuitement cee coure sax élèves néconsiteux, de pouvoir donber des insc iptions gratuiles à certains jondes gens pauvres ayant do bounes dispositions à apprendre et à pratiquer, à fonder des prix pour ricompenser les meilleurs èlèves, etc., etc.
Le. Jaurval du Maynétisme accuse réception de ces versements voloniaires.
L'administrution de l'École vient de recevoir de M. et Mme T..., 100 fr ; de M. Dayerun, 25 fr.; de M. Liebe, 3 fr.

Ensemble au $1{ }^{\circ r}$ avril 1905
128 fr.

## 

stance d'intérèt social do 14 janvier 1905
La séance est ouverte a 9 heures, sous la présidence de M. Demé, vice-president.

Le secrátaire-géneral lit le procès-verbal de la dernière séance qui est adopte.

## Admiesions

M. Marthaleur Nel, magnétisenir à Gouvieux, par Chantilly, (Orse), présenté par io secrotair-geméral, est admis à l'unanimite on qualite de eorrespondant national.

## Comonumications diversen

M. Ronichon; membre correspondent, envoie un rapport sur l'état du Magnélisme dans le département de l'Aube.
M. Roulchou commonique quelques cas de guérison qu'il a obtenues en pratiquant le magabtiome à titre d'amateur. Il parle d'un cas fort curfux qui consisterait en une guérison obtenue à distance.
Au cesajet, use diecussion s'engage ser la possibilite de l'action magnétique à distance.
M. Dambrov cite une guetison quill a obtenue de cefte façon où le doute ne parait pas possible. M. Durville, fait observer que certains magnétiseurs affirment également qu'iln guérissent souvent à distance, rans même jamais avoir vu le malade; il cite deux ohservations qu'll fit dans un but d'étude, l'une de Paris à Commercy, l'autre de Paris à Gendeve, qui ont parfaitement réussi.
M. Durville fait une série d'expirirnces pour démontrer les différences et les analogir s que l'on peut observer entre Ie Maguétisme et l'hypnotisme.
La séance est levée ì $1 / \mathrm{h} .1 / \mathrm{h}$.
Steancr du 11 février
Presidence de M. Maitmesran.
Le secrétaire lit le procés-verbal de la dornière séance qui est adopté.

## Expériences

M. Hafferer fait une longue série d'expétietces avec plusiours sujels sar certalines particularyts de l'ébet. cataleptique.
M. Béd fait quelques experiences docntractures avec se mère:
La séance est levée à $11 \mathrm{~h} .1 / 2$.
Stanang do 11 mars
Présidence de M. Maitraejras
Le secrólaire-général litt le procó-verbal de la dernière séance qui ent adopté.

## Adrodesteme

M. Pontenul.t. propriéteife \& Mayenge, prebenté par le soorétuire genéral, est admis à Punanituité en quafté de correspondant netional.

## Commanications diverset

Le secretaire informe la Société, que le docteur Survilis, qui vient de mourir à Toulouse-à-laissé un testament on laveur de ricole pratique de Massage e $e^{t}$ de Magnetisme.

Le secrétaire-général annonce la mort de MAe docteur
J. de Narkievicz Iodko, meinbre d'honneur de la Société, ot annonce que le Jowrnat de Magnetiome publiera prochainement une étude biagraphicque suc le negretté sosístaire. .

La Societé pris lo aeoretisise-général de veuloir ibien presenter ses condoléamess a la fargille da defrath.
M. Demf fant quelques experfences sur deux perconnes qui varilent se seamottro à son action.
M. Durville présente une série d'expériences sur le magnétisme lu son.

La sfance est love日 à 11 h. 1/2
Le secrétaire géndral, H. Duaviles.

## ECHOS DE PARTOUT

## L'asperge

Un: des afiments herbacés les plus aélicats, liasperge vient, le printemps, de faire son apparition et de rempiacer les poissons du careme. C'est, en effet, a cete tpoque de l'année que nous pouvons savourer a notre aise cette exquise plante potagere que les Grecs, tapres Theophraste, regardaient comme une friandise et cont les Romains faisaient une comsommation extseres Les asperges de Ravenne étasent cellebres dans FAntiquile, et Pline l'Arreien nous apprend que trois sumedient pour faire le poids d'une livre.

Oviginaite de Feurope el ae raste occidentrale ternporte, l'asperge est caltivee depuis pitus de deux mille ans. Whe presente une athquantalited'espeeces, dont huit - u dix gour le midi de l'Earope. Mais la plus importarte, et colle qui croht spontanement dans plusicurs. régions de la France, est l'apperge offieinale oa commure. Les plus connues sont les asperges de Hollemate et d'Allemaghe et lasperge verte to sisperge d'Aubervilliers. On distingar liasperge verte a pousses minces et pointaes ut l'agperye blemebe termites te niotet a poosses plas Frosses, pins arrohties, qui fait la remommede Argenteaid.
an landyse, on troure dens lasperge de la chlomophaylar de l'blommine vegetale, de la matiore sacres, uno matispe axtractive amerre, du chlorhydrate, de l'aesfate at du phosphate de chaux et de potasse, ot ennn to farranitio at de lemparerticre

D'apaiss les pécenter amase de M. Balland, pharmecien principal de l'armée, voici la composition, al'état nommal, pour 100 grammes dasperges vertes recoltées a Saintuxalion, dans le depantement de rAip on rasi 2807, et coupeep d dix centimetpes du sommet:

| Eraut | 00.70 |
| :---: | :---: |
| Mixtieres azotees | 3.88 |
| Maniepa grasses | 0.41 |
| Masiere cxtrectuvs | 4.72 |
| Clatiose | 0.58 |
| Cendres | 0.88 |
| Acidite pera | 0.08 |

Cette plante potagere, si discutie et sar la valeur nutrílive de laquelle les mefecins eux-mormes sont loin
d'etre d'accord, puisqu'ils l'interdisent aux goutteux et aux rhumalisants, n'en constitue pas moins un mets très délicat et très sain. La nature, en la mettant à notre disposition, au printemps, nous facilite ainsi les moyens de remédier aux exagęrations du régime carné si nuisible pendant la bette satson. Les aliments herbacés, tels que les asperges, les épinards, les choux, la laitue, la chicorée, les radis reposent l'estomac et dépurent lorganisme encombré par la nourritare ochauffante dont on abuse vraiment trop pendant l'hiver.

Mais, pour que d'asperge ne perde rien de ses propriétés, il est indispensable de la manger lorsqu'elle vient d'etre fratchemest cueilie La faccon de Tappreter a aussi scha importance. Les uns la proferent a la sauce blanche on ì la crèmue, d'autres a l'maile. Fontenelle, ce never du grand Corneille, qui mourut centenaile, prétendait devoir sa longevité à la consommation quotidiense qu'il faiseit des asperges perdant la saisom - mais it avad surtout grand som de les manger a lhaile. On raconte qưus jour, il avait invité le cardimal Dubris á un sueculent diner. Comane be fameux ministbe the regent noimait les asperges qu'h la samee blanche, Fontenslle se resigne dea faire préparer wa grott de Doblois Mais voila qual moment de se matllo ì table, famphitryon reçoit an rourrier qui hai spprend que le cardinal est ta dornière extrénite. "Tountes les asperges a Fincile", comnande sumsuitot Fontenelle, de sa voix la plote lonnante, a son eaisiniar.

Non seulement Frasperge est un aliment savoureax et de digestion facile, mais elle possede encore quelques propriétés medicinales, comme celles d'augmenter la secréion uriazize, ef d'étre d’apres Fourrier et Broussais un sedata du eceur. Elle a pourtant un leger inconvenitent, cennt empressionner péniblement lodorat Mais, Pait impertant a noter, cette odeur caractéristique n'existe pas chez les albuminuriques. Aussi l'empoi de lissperge est-ll devenu, aujourditra, uan excellent moyen de afereler la présence de l"admomine.

On administre les bormgerms en extrail $k$ la dawe de 1 t I grammen et en sirop, dit sirop de pointes d'asperges, a celke de 10 a 50 grammes. Les racines sont partie les ciny pacines aperilives, et sent employées comme dinrétipues. II nc faut point oublier, en effet, que lacétate de potasse, contena dans lasperge, se transforme dens réconomie, en carbonate de potasse qui de méraic que le phosphate et tous les eutre purgatifs salins t petites doses produit des effets disur titiques.

On a pretender égatement que lasperge était conirne Foselite, la tomate, fiehe en principes acides. Cest mase errexr. L'asparagive, principe immedial, cristar lisable, n'est mi acide mi slestine. Elle est, en outre, peu soluble dans l'eau treide.

Les gouttoux, à qui leurs medecins deffendent lusage de Tasperge, sont prives, par la meme, dun excellent diment herbaco. Pour ima part, je ne crois pas a l'influence nocive de l'asperge dans certains cas prathologifues; jextitre, ata contraire, qu"il est temps de
protester contre un ostracisme que des analyses recentes ne justifient nullement. Dr Legtif.

## La Médecine illégale

Le docteur Michaut, un partisan de la liberté de médecine publie sous ce titre l'article suivant dans Le Médecin du 22 janvier qui paralt a Bruxelles :

Dans toutes les Nations Europeennes où l'enseignement et l'exercice de la médecine sont soumis à l'intervention de l'Elat, l'Etat a du, par une juste réciprocité, édicter des lois protégeant les médecins contre la concurrence des empiriques dépourvus de diplomes. En général, l'Etat se montre beaucoup plus soucieux d'établir des droits sur lobtention du diplome, sur lexercice légal auquel donne droit ce diplome que détendre une protection active, efficace sur les diplomés. Il met obstacle à ce que les déshérités, issus des classes laborieuses, puisent acquérir un diplome médical - en entourant cette obtention dobstacles plutot pécuniaires qu'intellectuels. Un imbécile doué de quelque mémoire peut devenir docteur en médecine - mais un citoyen intelligent, doué d'aptitudes évidentes pour exercer la médecine, s'il n'a pas le capitar nécessaire, so voit fermer cette carriere. Il en résulte que la profession médicale est vouée à la médiocratie bourgeoise. L’élite des prolétaires ne pourra jamais, avec les lois existantes, arriver à pénétrer dans une carrière dont l'accès n'est permis qu’aux héritiers d'une famille capitaliste.

L'instruction secondaire exigée pour les étudiants en médecine éloigne donc de parti pris tous les jcunes gens qui n'ont pu suivre que des études primaires. Cette inéquitable répartition de l'instruction médicale a des résultats fâcheux. La moralité de plus en plus inférieure de la classe bourgeoise, l'absence d'initiative originale, l'esprit de lucre qui caractérisent la jeunesse de nos écoles supérieures, droit ou médecine, indiquent que les forces jeunes, le renouvellement démocratique, n'ont pas d'influence sur la routinière caste médicale parquée dans la tradition des préjugés bourgeois.

Le remède à cet état de choses n'est pas dans l'égalité d'instruction qui est impossible et qui serait en outre grotesque, mais dans une plus raisonnable conception des devoirs qui incombent aux médecins.

L'égoïsme des professionnels de la médecinc ressemble plutot a la défiance jalouse des concurrents vivant d’un mène commerce qu'à la généreuse sympathie qui devrait animer les uns pour les autres les membres d'une grande famille intellectuelle. Aussi voyons-nous les praticiens sans fortune isolés, dédaignés, souvent forcés de recourir à la pénible nécessité de changer de profession ou plus souvent encore, de condescendre à des occupations peu dignes de leur titre. Nul aide ne leur est donnée par leurs ąinés.

L'étudiant pauvre, s'il ne peut donner quelques leçons ou trouver un gagne pain compatible avec ses études, est voué au dénúment le plus profond et forcé d'abandonner ses études.

L'exemple d'un médecin arrivé à une situation éminente ou aisée aidant dans ses ètudes un étudiant paư-
vre serait à trouver, ne serait-ce que pour conffrmer la règle de l'universel égoisme. Si les maltres ont des protégés, c'est moins pour venir au secours de jeunies intelligences, pour conseiller des débutants, que pour les faire travailler au profit de leur gloire.
Il serait impossible de trouver une association medicale de médecins ayant pour but de constituer des petites rentes nécessaires à un étudiant devant fairr sa médecine mais n'en ayant pas les moyens matériels. parce qu'il est issu d'une famille de travailleurs pauvres.

Les idées humanitaires ne s'exercent que dans le domaine de la théorie ou de l'utopie. Notre éducation existe, nos préjugés nous défendent l'accès de ces hautes régions où le sentiment indique à la raison les réformes pratiques à accomplir.

Il ne faut pas s'y tromper, l'origine des illégaux de la Médecine est là. On sohstine à ne pas le voir.

Ce ne sont ni les lois, ni les syndicats médicaux, ni les craintes des condamnations, ni méme la réprola. tion publique qui peuvent défendre une société contre les illégaux de la médecine. Nous ne l’avons déjà qur trop expérimenté. C'est la démocratisation de la médecine. Il ne faut plus que les médecins ne sortent aue dune classe de la société. Le peuple, comme la hourgeoisie, a le droit d'ambitionner la digrité qui sattache aux carrières dites libérales. On ne sait pas pourqui un ouvrier serait moins apte à devenir un bon médecin que l'enfant d'une famille de la bourgeoisie moyenne. Bien au contraire, on trouve chez le peuple, dans la classe ouvrière, un sentiment d’altruisme, mu compréhension du devoir social très superieure en gé néral à ceux qu'on peut rencontrer dans la bourgeoisie. Le fils d'une famille d'ouvriers est incontestablement plus enclin à secourir son prochain, à aider son camarade, que le petit bourgeois.

Il serait inutile de chercher ici l'expression d'une sympathie partiale pour les classes bien à tort dites inférieures ou une tentative de transport de la doctrine de la lutte des classes sur le terrain médical. Non, il s'agit simplement d'un sentiment d'équité. Tous les citoyens libres et égaux devant la loi, doivent trouver les carrières ouvertes devant eux. Il n'existe plus dans une nation ouverte aux progrès modernes qu'une suprématie, celle de l'aristocratie de la bonté et de l'intelligence aidée par le travail. Donc le fils du prolétaire comme l'enfant du bourgeois a droit de pénétrer dans la carrière médicale.

Si vous lui refusez cet accès, les mieux doués se passeront de vos diplomes et par vocation irrésistible, deviendront des confrères non pourvus de diplomes. L'expérience quotidienne nous apprend que ces confrères illégaux sont parfois supérieurs comme talent aux docteurs diplomés. Les empiriques conquièrent une clientèle légitime. N'ayant pas le titre, ils ont souvent les qualités de bonté, de bienveillance, d’attention qui sont les premières vertus du bon médecin. La science. nous le savons, est secondaire. La science peut s'acquirir. Les qualités du cœur sont natives.

Aussi les médecins diplômés ont-ils raison de redouter la concurrence des illégaux. Ceux-ci sont de terri-
bles adversaires. Ils nont ni les préjugés du faux savant, ni les partis pris du pédant, ni les ignorances du disciple des mattres officiels dont ils partagent les défauts. L'illégal est indépendant et il est chercheur. Pour lui le malade est un champ d'observation nouveau - il n'obéit pas aux traditions, aux théories, à la mode - il choisit tous les moyens de guérir qui lui semblent bons. Il est de fait supérieur au médecin officiel qui tourne dans des formules apprises par cœur.
Rendez l'exercice de la médecine plus libre et vous n'aurez plus de médecins illégaux. Permettez à tous ceux qui s'en sentent la vraie vocation, de devenir des médecins et vous rendrez la concurrence si dure aux mauvais praticiens, aux charlatans titrés, aux professeurs inutiles, que de ce fait l'exercice de la médecine s'épurera et que la dignité de toute la corporation y gagnera.
Ce qui a fait la déchéance de la caste des médecins cest précisément ce qu'elle eut d'officiel.
Beaucoup de jeunes bourgeois deviennent médecins comme sous l'ancien régime on devenait pretre - sans vocation - par tradition de famille ou par préjugé de famille. Beaucoup n'embrassent la médecine que pour éviter le service militaire. Notre loi de deux ans appliquée à l'armée va détruire les médecins qui n’ont choisi ectle carrière que pour séviter les rigueurs de la caserne. Il faut y ajouter l'abrogation de la loi sur lexercice de la médecine illégale, loi inutile et dangereuse. Inutile parce que les délinquants sont trop nombreux. Dangereuse parce qu'elle n'aboutit qu'a nous priver des secours de dévouements, de talents très pré cieux.

Qu'on rende donc à la médecine la liberté qui lui convient. Qu'on autorise les empiriques reconnus aptes à soigner leurs concitoyens, à remplir les fonctions dont ils sont dignes. Qu'on ne fasse pas de lois inapplicables pour protéger illusoirement les porteurs de diplomes, incapables d'exercer une profession humanitaire.

A l'œuvre on reconnalt l'artiste. Soyez sur que le public de malades saura choisir ceux guérissant et fuir les charlatans meme s'ils sont munis de titres couvrant leur ignorance, leur rapacité et leur suffisance.

Dr Michaut.

## Alfred de Musset ot l'Autoscopio

La mort récente de la sœur d'Alfred de Musset, et differents travaux qui ont eté publiés dans ces derniers temps sur l'autoscopie, cette hallucination par suite de laquelle le sujet croit se voir devant lui, éveillent en moi des souvenirs de littérature qui intéresseront peutetre les lecteurs.
Aussi bien, le héros de l'aventure, Alfred de Musset, nous a-t-il habitués à trouver chez lui des particularités morbides curieuses, depuis que Delpeuch nous a fait connaltre le "signe de Musset ", qui traduisait au dehors linsuffisance aortique dont il était atteint.

Les auteurs qui se sont occupés de ce curieux phénomène de l'autoscopie, n'ont eu garde d'oublier parmi $\because \mathrm{B}$ " sujets" ayant présenté ce trouble nerveux l'un vers suivants sont bien connus:

Devant ma table vint s'asseoir
Un pauvre enfant vetu de noir Qui me ressemblait comme un frère.
Si l'on en croit ln Nuit de décembre, Alfred de Musset, semble avoir été plusieurs fois le jouct d'une telle hallucination.

A tous les instants de ma vie, J'ai vu partout cette ombre amie.
Mais "ombre amie " me paralt une licence poétique, et il fut au moins une circonstance dans la vie du poète où elle lui fit grand peur.

George Sand nous raconte l'événement dans Elle et Lui, et lobservation est trop bien prise pour qu'elle n'en ait pas été le témoin.

Lors d'une excursion nocturne qu'ils faisaient dans les bois, Lui s'étant écarté, Elle entendit un cri d'inexprimable détresse et, s'élançant dans la direction de la voix, elle le trouva debout, hagard, agité d'un tremblement convulsif. "Il avait eu une hallucination; il avait vu passer devant lui, sur la bruyère, un homme qui courait, pale, les vêtements déchirés et les cheveux au vent. "- Je l'ai si bien vu, dit-il, que j'ai eu le temps de raisonner et de me dire que c'était un promeneur attardé, surpris et poursuivi par des voleurs et mème j'ai cherché ma canne pour aller à son secours, mais la canne s'était perdue dans l'herbe, et cet homme avançait toujours sur moi. Quand il a été tout près, j'ai vu qu'il était ivre et non pas poursuivi. Il a passé en me jetant un regard hébété, hideux, et en me faisant une laide grimace de haine et de mépris. Alors j'ai eu peur et je me suis jeté la face contre terre, car cet homme..... c'était moi !
"Oui, c'était mon spectre, Thérèse! ne sois pas effrayée, ne me crois pas fou, c'était une vision. C'était moi avec vingt ans de plus, les traits creusés par la débauche ou la maladie, des yeux effarés, une bouche abrutie, et, malgré cet effacement de mon etre, il $\mathbf{y}$ avait dans ce fantome un reste de vigueur pour insulter et défier l'être que je suis à présent. "

Les particularités du récit nous permettent de penser que l'incident se passa dans la foret de Fontainebleau lors du séjour qu'y firent les deux amants au debut de leur liaison, a l'automne 1833. Musset avait vingtdeux ains. Paul Raymond.

## Le décubitus latéral gauche contre les crises d'épilepsie

Le procédé qui consiste à placer le malade sur le coté gauche est nouveau et mérite d'être examiné attentivement.

Dès que j'eus connaissance du procédé sus-mentionné. je recommandai au surveillaṇt de la maison de santé d'Uccle de mettre ce moyen en usage.

Il y avait, à ce moment, seulement deux epileptiques, ayant des accès très différents: le premier, atteint de démence épileptique, présentait deux espèces d’accès très différents: les uns précédés d'un aura consistant en une crampe dans le bras gauche, les autres subits, sans phénomène prémonitoire. Le malade parvenait, en serrant violemment sa main gauche à l'aide de sa droite, à arreter la plupart des accès de la première
espèce: il élait impuissant ia empecher les seconds, qui arrivaicut sans trouble prémoniloine quelechque.

Il tombait denx a six fois par jour. Wes le premier jour, le surveillant me dit quayant loumé le malade sur le coté gauche au debut de la périole tonique, il avait constaté la détente immédiate et le retour rapide à la conscience, sans la période chonique et sans le stertor habituels.

A partir de ce moment, le procédé fut mis en usage tous les jours et avec un résultat analogue.

Un jour, le malade tomba en ma présence: inmédiaiement. le surveilant to tomma sur le coite ramche el je vis loacees cesser instantanement; presque immediatement, le patient se releva.

L'autre malade est épileptique pxychique d'une fore herculeenne, sujet à des aftaques retativement peu nombreuses, mais d'une intensité extrême: le procédé décrit lui fut appliqué avec un résultat aussi éclatant; la période clonique fut supprimée et, après quelques secondes dinconscience, le patient revint a lui sans s'etre, comme d'habitude, mutilé la langue.

Le surveillant me raconta encore que, passant porte de Hal, il avait vu un homme tomber dans la rue en proie à un acces d'épilepsie; immédiatement, il le tourna sur le coté gauche et loceès sarréta presque instantanément.

Moi-méme, passant rue du Progies, je vis un fpileptique tomber sur le trotoir; l'ayant tourne sur le coté gauche, je le vis revenir a lui très rapidement sans qu'il ait présente ni clonisme ni stertor.

J'aj encore ai roreasion dappliquer la methote dans cinq cas d'epilepsie grave; le resultat fut toujours aussi éclatant que surprenant. L'entourage de ces malades ayant soin de recourir à ce procédé chaque fois quiune erise se déclare, on est arrivé a supprimer conıplètement les accès complets et meme, dans quatre de cess cas, à diminuer leur nombre.

Mon assistant, M. le Dr Marlow, a bien voulu me remettre la relation d'un cas aù les crises ont diminué sous le rapport de la fréquence et de lintensile depuis le jour où le malade a été placé sur le coté ginche.

Dans un cas où la méthode a été appliquér irreğlièrement, non seulement la fréquence des arces a diminué, mais encore leur intensité s’est affaiblie. C'est du reste ce qui m'a été signaló aussi concernant le premier malade colloqué a lasile: les accès sont souvent si rapidement terminés spontanément qu'on n'a pas le temps de placer le malade sur le coté gauche.

Jusqu'à présent, je n’ai vu aucun accès résister ì cette pratique pourva quon lapplique au début de da période tonique. Je ne doute pas que des exceptions puissent contredire cette rigle, mais je n'en suis pas moins persuadé quo nous possédons, dans le décubitus latéral gauche, un moyen héroïque darreter tes accès d'épilepsie et pent-etre aussi un procédé de nature à diminuer leur fréquence et leur intensité. Dr J. Croce. (Le Médecin. Bruxelles, 12 février 1905.).

## Causerio sur la Médecine on l'Art de guérir

La Médecine, comme art et profession, exige des connaissances très étendues, du bon sens, un juge-
ment prompt et solide ; avec cela l'expérience et les. prit dobservation feront du praticien un bon gueit... seur. Mais cela ne suffit pas encore, car le doctenr médecin doit savoir captiver la sympathie des rualadi-. voire de lentourage qui est en contact continuel avi. les patients, car la sympathie établit cctte grande it fluence qui agit sur le morad, sur laction nervease. et produit ces bienfaisants effets de stimulation vitale. cette suggestion, hypnotisante en quelque sorte, qui relive le noral comme le physique, et est un ag'n' puissant de cure. C'est cette influence dircete du praticien, ce courant sympathique entre Jui et le patient. qui vaut meme plus que tout son art et sa scienci de médecine, car il se fait que la suggestion, l'influeue morale (daublée parfois aussi de celle du magnetisu. agissant à linsu du praticien) suffit souvent à guerir On a fait de la suggesion une méthode curative d foule de maladies, méme les plus graves et les pli: réfractaires à l'art institué avec la thérapeuliaib. pharmaceutique. Je signale par la laction magnéiay w. qui est un fait passant inaperçı, mais que le mederir magnétiseur met au premier plan. Le magnétisme il'influx vital transmissithe dun sujet à un autre pr: contact ou voisinage plus ou moins immédiat. La science dobservation dénentre que tout corpes ist magnétique. Le coté droit tait rayonner le magnétisur positif - le gauche est magnétisé négrativement ; $k$ plan anterreur est posilif relativement au phan pis. térieur qui est négatif ; le haut du corps est port: par rappoit au bas du corps qui est négratif. La fen:a: se conduit en corps électro-magnétique négatif pa. rapport à l'homme qui est le positif.

Or, + attire - les contraires se combinent, ir homologues se repoussent. Ce phénomène des corre pondances magnétiques explique l'attraction physiqu entre les sexes opposés; il explique bien dactir:exercées de personne a personne : tel sujet vous caltie, tel autre irrite les nerfs. Affaire des étal.s ruagnétiques.

Cetle influence vitale du magnétisme sa common: que avec puissance par certains sujets fort doues: l'effet est considérable, surtout si la mentalité si, mêle, car la volonté est aussi une force radiante.

Dans la Nature invisible, il y a divers plans; enis autres, l'éthérique ou lastral qui charrie Prana, Vie, le fluide mugnélo-électrique des corps; un a :i; plan est celui dil mental plus subtil, par lequel cul muniquent les centres intellectuels, le mens, les lue teurs de pensées, les coccultistes exercés à res mati. festations du foyer penseur, du centre de volition.

Prenons les procédés sur le fait: volls avez I: de tete, vous portez vos mains sur le foont et . dinstinct, parce que cela vous calme : ceest un et de combinaison de courants magnetiques neutabil.. (s’ils sont de pole opposé, intensifiés (sils sunt : meme poie). Donc, il nest pas indifferent de port. telle main à la tete ou telle autle. Ia main daut. fera généradement plus deffel que celle du patioxi celle de la femme pour l'homme, de lhomme pour: femme.

Procédés : Vous voulez la combinaisun neulralis:a: entre + et -, par exemple. Nors portez la naia
gauche a la droite de la tete. la droite à gatuche du chef. - Répulsion ou infusion de mènc courant, si vons prrter la droite à droite, ba gauche a gauche de la tite. Meme nbservation pour toutes les parties du corps. Les magnétiscurs exercent ainsi leur art personnel el ils ajoutent la volonté, lordre, la correspondance directe entre les foyers penseurs; ils agissent de mental'à mental. 11 en est qui acquierent une grande puissace curative, soit quils soient doués naturellement, soit que le culte sévère des mœurs, de la pureté, de la volonté ait accru leur influence. Ainsi sexplique la cure par les thaumaturges, les saints, voire par les reliques. Il faut que le patient sympathise avec l'opérateur, qu'il ait la contiance, la foi, la volonté de guérir. Cette pratique de lart réalise la thaumaturgic, et tout homme, toute fenme, tout animal agit ainsi avec plus ou moins de puissance curalice (ou morbifique dans certains cas, sous certaines co nditions). L'imposition des mains sur les malades neec lordre de la guérison était familière à Cbristlesus et ses disciples, et des merveilles sopéraient. Las thaumaturges modernes, et ceux de toutes les nations, de tous les temps, opérèrent et opèrent de mieme façon et par les mèmés facultés magnétiquc et mentale
"Vouloir ciest pouvoir n, dit le proverbe. Le médein qui sait que les corps sont magnéliques, que le mental agit sur le mental, qui opere et veut agir par ces lacultés propres a un chacum, pourra faire de bril lantes cures. J'en ai opéré de cette fagon renfoncée par la méthode suggeative des phénomènes physiologiques qui devront échoir.
Le sceptique et le matérialiste, lincrédule pour anse dignorance, se permettra de taxer ces proce$\rightarrow$ de charlatanisme. In se trompe, cest bien certain; t les faits le confondront, c'est non moins certain.
Je connais et aj vu a Jemmepe-sur-Meuse, un brave 1 inime, M. Antoine, surnommé «le gutrisseur spirite $n$, qui reçoit toutes les semaines de 800 à 1200 per$\therefore$ nnes et se prodigue toute la journee pour secourir -ill prochain. Il soulage et goérit très souvent par ses ncédés qu'il double de l'invocation d'esprits guéris-- irs ; ceux-ci - il laffirme - lui dictent ses conseils it on mode d'opérer. Recueilli, digne, confiant, plein IIfection pour les patients, il les touche, par les :ains largement appliquées, aux endroits douldureux; - il prie et agit mentalement ; - il ordonne au patient le communier avec lui par la pensée, râme, de vouloir vec lui, la guérison. Il fait aussi des frictions avec a main. 11 ordonne un régime sobre, une communion wec lui par lesprit tous des jours, voire a certaines :aures, que le malade soit loin de lui ou non. Cest a correspondance par l'espace. Ces procédés captivent ime, opèrent ce qu'on nomme " la suggestion hypnoisinte " et produisent d'excellents résultats. J'ai été - témoin personnel de quelques bons effets instannés. Armé de la loi sur lart de guérir, on a pouruivi ce brave spirite guérisseur, parce qu'il conseilit parfois quelques plantes, ce qui semblait prouver riil exerçait la médecine. Depuis cette poursuite il abandonné tout conseil de ce genre et n'agit plus
que magnétiquement, spiritiquement et mentalement - ce qui n’a pu réveiller la susceptibilité du parquet de Liège qui a jugé que la philanthropie et le désintéressement de ce brave spirte devaient être tolérés. M. Antoine guérit foule de patients et lhumanité exige quion respecte une pratique inoffensive en soi et si souvent salutaire à foule de malheureux.

Le magnétiste spirite américain, surnommé st-Paul, n'agit pas autrement.

Des hommes de science, labbe Fortin, le ducteur Encausse (Papus) de Paris, Durville, le docteur Luys, feu le docteur Gilbert et bien d'aufres se sont occupés de cette iatrie, de thaumaturgie. de magnétisme, de spiritisme et doccultisme, d'hypnotisme et des forces varićes de la nature dapplication curative. Fortin a construit le magnétomètre qui enregistre la force magnétique et la gradue.

Quand le médecin-vitaliste et spiritualiste, conscier: des forces occultes de la nature qu'il peut maneuvrer à volonté, se décidera à faire appel a cette pratique magnéto-mentale, il pourra obtenir de magnifiques résultats. Son diplome, sa réputation dhúnme de science doubleront sa puissance, parce que le public verra croltre sa confiance. Par ce temps de matérialisme à outrance, d'empirisme jennéro-pasteurien ces praticiens sont les rari nantes in plebe casto. C'est peut-etre regrettable. (Ie Médecia, Bruxelles, 5 fovrier.). Dr J. Vindevogel.

## L'Occaltismo

Notre mission se fait de phus en plus difficile, à certains points de vue, parce qu'elle se simplifie considérablement par suite de la reprise des faits du passé par la science moderne.
L'secultisme ne se tient plus seulement dans lofficine obscure du chercheur, dans lantre du sorcier, dans la cuisine satanique de quelque alchimiste; non, a l'heure présente, ciest dans le laboratoire du chimiste expérimenté, du physicien émérite, du savant bactériofogiste, que cet ensemble des forces ignorees, des lois inconnues, semble vouloir se réfugier.
Depuis les expériences du docteur Iodko sur les fluorescences du fluide vital, la radio-activité a pris une telle place dans la science officielle, quill apparatt bien que les דíerries de tous les savants occultistes, que les découvertes des chercheurs initiés, doivent désormais entrer dans le bagage des scientitiques modernes.
La science officiclle, dont nètait pas Pasteur, apres avoir nié pendant des siècles toutes les lois que nous, les occultistes, nous vonlions lui faire connaltre, toutes les forces que nous voulions lui soumettre dans leurs plus prestigieuses manifestations doit à ltheure actuelle, earegistrer les phénomènes indéniables, les propriétés indiscutables de la matière.
Et c'est le triomphe de lobstination, de la persévérance, du travail modeste, qui nattend comme rémunération que le bien de l'humanité, et la puissance at lhonme atteignant celle des exprits.
Il résulte nettement que les travaux des occultistes ressemblent à la flamme de ce cierge, que Raniero le

Florentin porta tout allumé de Jérusalem ia Florence et dont l"histoire nous est contée dans les "Légendes du Christ", du romancier suédois Selma Lagerloef.

Les effets de ces infatigables arracheurs de secrets à la nature si voilee sont comme la chane ininterrompue entre l'étincelle divine tout dabord dérobée, qui allumera l'immense foyer appelé à ellairer notre globe et it dessiller les yeux du plus modeste et du plus naif des humains.

Et la comparaison entre ce cierge qu'il faut conserver allumé, alors que tout concourt ì léteindre: gens, eléments, circonstances, ignorance, malignité, et le labeur persévérant des occultistes, simpose.

On voit les memes efforts et les memes luttes.
Donc, dans le laboratoire du chimiste, le cabinet du physicien et du médecin, les théories émises par Paracelse, Maxwell et Van Helmont saffirment tous les jours.

On ne rit plus de nos theories, on lies applique.
Et nous voyons de nos jours le traitement par la lumière rouge, la lumière bleue, les rayons violets, entrer dans le domaine pratique.

Depuis près d'un an, on veut bien se rendre à l'évidence et l'Académie enregistre volontiers que certains rayons lumineux ont des propriétés nocives ou thérapeutiques.
La chimie avait déjà emprunté la crainte de la lumière pour certains liquides, se transformant sous l'influence des rayons solaires, à l'alchimie. Avec cette derniere, mais sans lui rendre justice, elle avait consenti à dire que dans le spectre il y a des rayons chimiques à influence notée scientifiquement.

La découverte des rayons N... par des doctcurs a été pendant quelques jours acceptée par les savants, mais on s'est avisé que cette acceptation donnait une trop grande auréole à ceux qui avaient décrit, il y a plus de quinze ans, cette simple radio-activité du corps humain, comparable en certains cas a la radio-activité de l'uranium, du palladium et du radium.
Et comme ces précurseurs n'avaient point sollicité l'apostille de l'Académie de médecine, afin de ne pas rétrospectivement leur donner raison, celle-ci déclare qu'elle doute de la réalité des rayons de MM. Charpentier et Blondlot, de Nancy.
Elle tombe mal, car la preuve des theories occultistes que scientifiquement nous avions établies il y a vingt ans, et qui se trouvent dans les articles signés G. Fabius de Champville, une note du compte rendu de la séance du lundi 5 décembre l'approuve d'une façon explicite.
Et cette note vise un docteur d'une science inattaquable, le docteur Robin, qui nous parle des quantités infinitésimales de minéraux et de sels mineraux contenus dans le sang.
Et justement nous avions soutenu en son temps qu'une partie des propriétés du fluide vital radiant du corps humain était due à l'action des métaux en dispersion infinitésimale dans le sang.

Mais passons.
Dans ces derniers mois le magnétisme a continué ses progrès. El tous ces efforts faits dans le sens the-
rapeuthique, obtiennent de plus en plus un résultat heureux.
A l'Ecole pratique de Magnétisme, reconnuc établis. sement denseignement supérieur, nous en arrivons à toutes les cérémonies des Facultés.
Dernièrement, un élève qui avait autrefois passé les examens pour etre reçu magnéliseur, après deux années de travail acharné se présente pour le diplone de professeur.
C'est une agrégation comparable à une autre et soutenue devant des professeurs d'une sévérité aussi complète qu'à la Sorbonne.
Ceci prouve que Fenseignemnt rationnel de science: autrefois jugées démoniaques, so développe chez nous sous l'oeil bienveillant de l'Université.

C'est un pas considérable fait on avant et Mesmer qui fut si mal reçu par les acidémies, aurait lieu de constater un changement.
Avouons aussi que chaque semaine a la cliniqu" Durville, la foi aidant, des malades abandonnés des médecins, de pauvres etres réduits au désespoir, viennent, sont soignés et repartent les uns réconfortes, pleins d'espoir, les autres guéris.
Ce sont les miracles modernes et leur rapprochement des miracles.du Christ.d'Appolonius, de Thyane, de Simon le Magicien, noffre aucune différence.
Memes moyens, mémes procédés. La volonté et le fluide vital chez les uns, la foi chez les autres.
Noublions pas que la volonté et le fluide dont non-: sommes doués constituent la base de toute magic. Par ces deux moyens, connaissant les lois naturelles, noms dirigeons les forces inconnues de la masse et les faisons agir dans un sens qui mène au bien individuel (ill au bien général.
Schopenhauer le pessimiste, avait admirablement compris le role de la volonté et en étudiant de près sa philosophie comme on scrute d'autre part les actrs des thaumaturges et des sorciers, des magiciens et dis charmeurs, on arrive a comprendre comment avec i, magnétisme l'homme acquiert peu à peu une bribe de la puissance divine.
Chez le frère ennemi du magnétisme, dans le domaine de l'hypnotisme, nous notons également des effots consciencieux mais il est à remarquer quen thérapeltique cest surtout en usant des méthodes purement magnétiques et de la suggestion que les hypnotisem: obtiennent des cures.
Toujours l'emploi bien net et bien défini des qualités de l'étre humain conscient de li-même et de sa force, de son pouvoir et de la portée de sa puissance.
Et scientifiquement nous le répétons, cette base de loccultisme revient purement et simplement a la ra-dio-activité.
Mais pour cela meme, rappebns-nnus la definition d'un hermétiste: "Il y a deux extériorités ct deux atmospheres, l'une physique ou gazetse, l'autre hyper-physique ou étherrée; elles se pénètrent et nous baignent également de tous cotés. La premerre agit sur nos corps: et la seconde sur nos ames; l'unt est le flot sensationnel, l'autre le flot sentimental.

Vouloir est un acte immatérie mais la volonté dis. pose d'un médiateur plastique qui est l'éther dans
lespace, fluide astral sur la terre fluide nerveux dans thomme. du commandement de la volonte, le fluide nerveux coagule et manie à son gré le tluide astral qui devient la main qui guérit ou l'épée qui frappe, refte puissance aveugle Elymas ou enlève Elie.
La volonté rayonne; on ne prétendra pcut-etre pas qu'elle a la meme force que le radium, mais on n'osera pourtant lui enlever sa suprématie comme qualité.
Et Eliphas Lévi que nous relisons, avait décrit nettement ces phénomènes dont la possession du radium permet la réalisation.
"La substance qu'Hermes appelle le Grand Télesme lorsqu'elle produit la splendeur, se nomme lumière. Elle est a la fois substance et mouvement. C'est un fluide et une vibration perpétuels. Dans l'espace cette substance est l'ether, dans les astres lumière astrale, tans les etres organisés, fluide jmagnétique, dans lhomme médiateur plastique du corps fluidique. "
Aussi devant la réalisation pratique des affirmations de loccultisme est-on en droit d'etre satisfait. La science deshire lentement le voile qui nous cachait l'inconnu, la poussiere du temps s'envole et nous avons quelque fiette a voir les affirmations d'une prescience maudite se realiser dans les laboratoires et les cabinets de sarants.
M. Berthelot avec sa théorie des atomes mène la marche vers la réalisation de toutes les promesses de l'occultisme.
En spiritisme nous navons rien de bien nouveau, les revues continuent leur enseignement et relèvent hraucoup de faits sur l'extériorisation de la pensée.
Nous en avons déjà parlé l'autre fois, nous y reviendrons, car c'est l'une des manifestations du merveilleux vaiment surprenantes et inexplicables.
M. Blondiot de Nancy peut faire voir la radiation de son cerveau; il se voit penser.
Comme souvent nos sujets nous affirmèrent la meme shase et quils nous indiquèrent très régulièrement les pitoccupations qui précipitaient chez nous une radiaiin plus forte et d'une teinte différente, nous croyons ris facilement MM. Charpentier et Blondlot.
Du reste ces messieurs peuvent indiquer a volonté es radiations musculaires ou nerveuses et avec un tran ils en déterminent la coloration.
En alchimie, un petit opuscule vient de paraltre; c'est une contribution à l'étude de l'alchimie, par M. Abel Haatan. La Théoriè et la Pratique du Grand Euore y sont étudiées scrupuleusement et l'auteur, avec une netteté rare, fait luire aux yeux les plus réfracaires la vérité alchimique qui perce lentement mais turrement les obscurités de la science officielle.
En philosophie, touchant la personnalité humaine, velus notons un fort ouvrage: La personnalité humaine, ia survivance, ses manifestations supra-morales.
C'est une bonne traduction de l'ouvrage anglais 11 a M. F. W. H. Myers, le célèbre psychologue, nous ie mous y attarderons pas. G. Fabius de Champville.

## Le cas de Telépathie de lord Brougham

En janvier dernier Jules Claretie relatait dans le emps le fait suivant :

Lord Brougham qui, a la fin dune noble carrière d'homme d'Etat, demandait le repos at sa villa de Cimmes: (oú il a maintenant sa statue) el écrivail au seuil de sa demeure : Inveni portum..., lord Brougham, qui n'avait rien de mystique, a raconté lui-même, en son autobiographie, que lorsqu'il quitta l'Université d'Edimbourg, il prit un engagement sacré avec son ami le plus cher, dont il ne donne que l'initiale: G...

Sur un morceau de parchemin, les deux amis avaient, avec leur sang, - comme ces Japonais qui s'ouvrent la veine pour écrire au mikado qu'ils vouent leur trépas à la patrie - tracé ce traité : le premier qui mourrait devait apparaltre au survivant et l'avertir. Et, le pacte signé, on s'embrassa. Adieu ca! comme disent les marins. G... partit pour les Indes, lord Brougham passa de la Revue d'Edimbourg au Parlement, oublia le parchemin sigué de son sang, oublia peut-etre G... luimeme.

Un soir de décembre, - le 19 décembre 1799, l'homme d'Etat anglais en précise la date, - voyageant en Suède, lord Brougham arrive dans une auberge, glacé de froid, et demande un bain chaud. On prepare le bain, lord Brougham s'enferme dans la cabine, ote ses vetements, et se met dans l'eau. Mais alors, là, sur la chaise meme où il venait de déposer son habit, il aperçoit, immobile, très pale, qui ? le camarade de l'Université d'Edimbourg, l'ami de sa jeunesse, l'homme au pacte, G..., qui le regardait de ses yeux fixes: "Comment, toi? Toi, ici?" Lord Brougham croyait que son compagnon d'autrefois venait d'entrer comme lui, par cette nuit d'hiver, dans l'hotellerie suédoise. "Mais comment se fait-il...? Explique-moi..." L'autre ne répondait pas. Ni un mot, ni un geste. Lord Brougham, effrayé, crut avoir un coup de sang dans son bain et peut-etre l'hallucination lui donna-t-elle une congestion, en effet, ou la congestion fut-elle la cause de la vision hallucinatoire. Toujous est-il qu'en revenant à lui, il était étendu sur le parquet, hors de la baignoire, et G... - le fantome de G... - avait disparu. Quelques mois plus tard, en revenant en Angleterre, 1 ird Brougham, parmi un monceau de lettres, en ouvrit une timbrée des Indes, qui l'attira tout d'abord. Elle lui annonçait le suicide de son ami G..., mort lit-bas dans la nuit du 19 décembre 1799, à l'heure même où lord Brougham l'avait vu assis sur la chaise, près de la baignoire, au fond de la Suède.

## Renseignements divers

Dopuis 2 ans, les médecins de tous les syndicats médicaux de France et dé Navarre, à qui les malades laissent tant de loisirs, préparaient la réunion d'un Congrès pour la répression de l'eacercice illégal de la médecine, qui devat se réunir en mai prochain. N'ayant pas eu d'adhérents en nombre suffisant, la rénuion de ce Congrès, qui était cependant bien nécessaire pour faire comprendre à tous l'incapacité de bon nombre de ses organisateurs, est remis à l'an prochain.

## Les Morts

Dapuis la publication du dernier numéro du'Journal du Magnétisme, nous avons à déplorer la mort de
M. le docteur Surville, \& Toulouse.
M.le ducteur J de Narkievicz Iodio, qui est parrenu le remier à photographier les effluves qui se dégagent des mains $n$ magnétiseur. Dans le prochain $n^{\circ}$, nous publierons un ticle biographique à son sujet.
M. le docteur Poppleton, médecin-major de $1^{\text {re }}$ classe on retraite, officier de la Légion d'honnear, décédé à Luzarches, te 5 février 1905. Le docteur Poppleton était un partisan convaincu du Magnétisme et de la nécessité, méme porr le médecin, de la liberté de la médecine.
M. Ie doctear P. Hermann, à Paris, qui était également un admirateur du Magnétisme et an partisan de la liberté de la médecine.
M. Laigneau, magnétiseur à Lille, yui, depuis une quinzaine d'aunées, avait acquis une grande réputation de guèrisseur.
M. Maisonnate, magnétiseur à Pau, mort subitement le 20) septombre dernier. M. Maisonnave dtait ua très puissant magnétiseur qui était connu à 20 lieues à la ronde, tant par son désintéressament que par son habiloté à connaitre les maladies et à les guérir.

## $\rightarrow$ Brequme

## LES LIVRES NOUVEAUX (1)

La Langue mbraique reatisude. par Fabre dOliwet. Noavelle édition, 2 volumea in-4 couronne, papler vergh. Prix : 25 francs.
Il y a peu de doctrines plus mal connues ou plus déGgurées que la Kabbale, base, cependant, de toute science philosophique ou religieuse. C'est que pour la comprendre il faut joindre la science du Nombre a celle du langage, et que l'exposé clair en est rare.
Parmi ceux qui ont enseigné cette double science et $y$ ont excellé, Fabre d'Olidet est au premier rang. Aussi versé que ses prédécesseurs dans toutes les langues orientales, y compris le Chinois, il les surpasse par sa connaissance approfondie des mystères anciens que la Kabbale domine.
Il ne nous l'a cependant pas dévoilé complètement, mais il nous a laissé, du moins, les préliminaires indispensables de soa étude. C'est l'objet de son ouvrage principal : La Langue Hébraique restituée.

Cette couvre, publiée par souscription, patronnée par les hommes les plus remarquables de son temps, est devenue très rare et atteint aujourd'hui un prix très élevé.

Afin de garantir l'exactitude de cette réédition, le texte original a été reproduit par la photographie et les volumes sont imprimés sur les clichés ainsi obtenus.

L'Evolution de la Vie et de la Conscience, du règne animal aux règnes humain et surhamain. par Revil. In-18 de 320 pages. Prix: 3 frapes.

L'auteur montre que toutes les thèses émises tant par la théologie chrétienne et la philosophie occidentale que par la psycho-physiologie sur le problème de

[^1]la vie et de la conscience n'ont abouti $\dot{A}$ aucune solutio logique, parce que chaque branche des connaissance humaines a voulu dissocier à son profit, tantot la vil tantôt la conscience, alors que ces deux êléments, pouvant étre dissociés, doivent etre étudiés simultan ment. Actuellement on découvre non soulement do manifestations de vie mais encore de conscience a plutôt d'instinct embryonnaire d'adaplation jusque das le règne minéral. C'est précisément cotte thèse mise a lumière par nos savants modernes qui a été prise comm point de départ par l'auteur et poursuivie jusque dan les règnes humain et surhumain en suivant le proom sus de l'evolution. Cette manidre de traiter le sujed la conscience est d'autant plus originale etintéressan que l'auteur, loin d'aboutir à la thèse matérialiste, dt montre au contraire la nécessité de cenclure à l'esu tence de Dieu et de l'àme. On suit avec intérét les von breux rapprochements et les concordanoes que signal l'auteur entre les idées scientifiques modernes ot h idées anciennes constituent une véritable tradition térique et s'étendant depuis l'antique philosophied l'Orient jusqu'a la philosophie de Liebnitz, le saintí monisme ot la theosophie orientale. Les extraits pf connus des idées religieuses saint-simoniennes so vraiment curieux et intéressants, tant par leur prob deur que par leurs rapprochements avec la theosoph Il y aussi une théorie qui mérite d'attirer l'atention c'est celle qui démontre que l'homme ne peut descend du singe, théorie appuyée de doux arguments scient fiques très sírieux (la découverte d'armes en pief dans des terrains anciens et l'évolution du systur nerveux chez les animaux).

Enfin la solidarité, l'égalité et la fraternité sont té blies par l'auteur sur une base inébranlable et vraime universelle. Quant à sa thèse sur l'âme elle concilie loi de justice avec l'égalité d'origine pour tous hommes et explique logiquement les inégalités ett diversités des àmes entre elles.
Différemce entre le Magnétimme et IPHypnotisme point de voe therapeatique. Brochure de 49 pages, avec une 6 par Albirt (d'Angers). Prix: 60 centimee.

Très intéressant petit ouvrage naturellement dir: en deux parties : Magnétisme, Hypnolisme. Ces de ordres de phénomènes sont comparés l'un à l'autrét l'on voit de suite, surtout pour l'application thérap: tique, les analogies et les différences qu'ils prêsente entre eux. On comprend que si l'hypnotiseur pe exercer une action salutaire sur quelques malali nerveuses, le magnétiseur exerce, et doit exercer u action bien plus salutaire sur le plus grand nombre! maladies organiques.
La Eetence doa Mages at sem applioatione thboriques pratiques, avec figares schématiquea, par Papus: Douxièmee tion revue of augmentef, in-18 de xi-104 peges. Prix:1 fr. jif.

Réd́dition d'un ouvrage du Grand Maître de l'occ tisme contemporain, dont le succès nous dispense tout éloge.
La Porsonalité humaine. Sa survivasce, Se manift: tions supranormales, par W.-H. Mybrs, Tradu ition et adap:s du docteur S. Jankelevitoh. In-8 de xn-421 pages. Pris: 7 ff .

L'auteur, un psychologue anglais, membre des p'
cits de cette Societe de recherches psychiques qui anple dans son sein lès plus grandes illustrations sientifiques d'Angleterre et des Etals. Unis, aborde vec une hardiesse et une largeur de vues incomparales les problèmes si mystérieux et si troublants en pparence de la télépathie, de la telesthésie, de l'autoratisme moteur et sensuriel, de la possession et de axtase. Après avoir contré que ces phénomènes se stachent à ceux mieux connus et scientifiquement étalis dhystérie, de somnambulisme, etc., il arrive, par ne dialectique des plus habiles et des plus convainantes, à fournir une justification scientifique de quel-ues-unes des croyances les plus métaphysiques de bumanite, en premier lieu de la croyance, sinon à mortalité, tout au moins à la surveillance de la peronalité humaine, pendant une durée plus ou moins igue après la mort corporelle. Ajoutons que les conusions de l'auteur s'appuient sur les nombreux docurents sorgneusement vérisés que renferment les archies de la Société de recherches psychiques, dont il a su res habilement tirer.

Poor combattre lea Maladies par l'Application de dmant, par H. Dubville, $13^{\circ}$ èdition, arec 9 Portraite et 19 igures. $\mathrm{In}-18$ de 72 pages. Prix: 1 rranc.
Un sait depuis longtemps déjà que toutes les malaies nerveuses et la plupart des maladies organiques : .némie, constipation, crampes, crises de nerts, diarrhée, 'ouleurs, engorgements, fièvre, gravelle, hystérie, inontinence, insomnie, jaunisse, maux de tête, de dents, 'estonac, de reins, migraine, névralgie, palpitations, aralysies, rhumatisme, sciatique, vomissements, etc., ont partois rapidement guéries par l'Application des timants.
Les douleurs vives cessent toujours au bout de quelnes instants, les accès de moius en moins violents et I guérison se lait, sans médicaments et souvent sans on changer à soar régime et à ses habitudes.
L'aetion curative des aimants vilalisés de M. Durville 3t bien plus grande que celle des aimants ordinaires. ar une disposition spasciale, ils peuvent être portés le our et la nuit, sans aucune gêne, sans aucune fatigue. ;immense avantage qu'ils possèdert sur tous les au:es traitements, c'est que l'on peut avec le même imant, selon la nature de la maladie, augmenter ou iminuer l'activité organique, exciter on calmer, et réetablir ainsi l'equilibre des forces qui constituent la ant.
L'Application de l'Aimant, très artistement éditée, vec des portraits et figures, est un ouvrage de vulgasation des plus intéreseants, tant au point de vue hysique qu'au point de vue physiologique et theraentique. Il contient un historique de lapplication de aimant en médecine, depuis les temps les plus reculés is'qu'i nos jours; une étude sur la physique de l'aimant, u l'auteur révèle l'existence d'une force incounue qu'il découverte; une étude plus remarquable encore sur la lysiologie, où la polarité du corps humain est démonee, une description des pièces aimantées à employer aris un traitement, et an précis de thérapeutique qui
permet au malade de savdir ce qu'il faut faire et de se traiter sans le secours du médecin. C'est l'application des principes que l'auteur a exposé avec tant de clarté et de précision dans sa Physique magnétique.

Cet ouvrage, traduit en espagnol, en italien, en allemand, se recommande particulierement a l'attention de ceux qui souffrent; car ils sont assurés de trouver la un moyen simple, facile et peu couteux de guérir ou tout au moins de soulager leurs maux.

Pour combattre lee Hémorroïdes et lea Phbebites, par H. Dumilles. In-18 de 36 pagea. Prix: 1 tranc.
Pour combattre les Maladies de in Peau. Les Dartres: Herpès, Zona. Ecrèma, Impétigo, Gourme. Pemphigus, Acne. Utticaine, Psoriavis, Prurigo, Teigne, Favus, Pelade, avec 2 figules, par H. Dunvileg. In-18 de 36 pages. Prix: 1 franc.
L'action exercée par le Magnétisme sur les troubles de la circulation et sur leurs conséquences: Varices, Hémorroïder, Phlébites, etc., ainsi que sur les nombreuses affections de la peau est considérable, et la guérison de la plupart des maladies indiquées ci-dessus se fait presque toujours facilement, sans aucun médicament, et rien que par l'application des procedés ordinaires du magnétisme et de massage qui sont a la porté de tout le mende. C'est ce que ces monograph'es enseignent avec la simplicité et la précision quel'auteur met dans tous ses ecrits.

## Pennellyppes

Les Pennellyppes sont des remarquables productions artistiques de $40 \times 51$, donnant lillusion d'une peinture a l'huile. Ne pouvant pas donner ici d'autre description, nous renvoyons aux éditeurs, M.M. Pennellyppes et $C^{\circ}$, éditeurs à Milan, Italie, ceux qui s'intéressent à ce genre de décoration intérieure.

L'année électrique. Electrothérapique et Radiographique. Revue annuelle des progres électriques en $1!104$, par le docteur Foveau de Courmelles. 54 annee, in-18 3 ie 344 pages, Prix 3 fr. 50 chez Beranger.
Petit manuel individualiste, par Han Rynsr. Brochure de 32 pages. Piix: 50 centimes, in Librairie française.

La serofule. Terrain septico-Pyohémique, héreditaire ou acquis de diathése lymphoïde pré- ou post-tuberculeuse, par le docteur P. Gastou. In-8 de 112 pages avec Figures et Planches coloriées. Priz: 3 francs, chez Maloine.
Le Coryzat sphilitique. Rhimo-pharyngite puruleate sep-tice-pyohémique chez les nouvean-nés syphilitiques, par le docteur P. Gastou. In-8 de 34 pages, axac Figures et Planches eoloriées. Prix: 2 francs, chez Maloine.

Hygiène et Pathologie eutanées du premior age, par le docteur P. Gastov. In-8 de 87 pages, avec Pianches hors texte. Prix: 4 francs, chez Maloine

Medicina hermetica, par Isaltino Costa. Brochure de 2ll pageas. Au Groupe Eepirita, San-Paulo, Brésil.
Wissemschaftiche Abhandiung, von P Mistelsey, Berlin.

## Journaux nouveaיx

Echo popolatre du Magnetisme, organe de propagande, rédigé par Albert (d'Angers). Parait tous les 3 mois, à la Libraivie du Magnetisme. Prix du numéro: 10 centimes.

thea prodilome luidis


# A LA LIBRAIRIE DU MAGVETISME 

23, rue Saint-Merri, Parls, 4.

## OUVRAGES DE PROPAGANDE

Collection illustrée des « Pour Combattre ", *Pour Devonir v, © Pour Faire n, à Un franc le volume.

La Collection des Pour Combattre, Pour Devenir, Pour Faire, illastrée de Portraits, Figures, Têtes de chapitres et Vignettes spéciales, traitent surtout de la Modecine usuelle du Magnétisme - Rayons N d'aujourd'hui -. des Sciences qui s'y rattachent et de leurs Applications.
Los Pour Combattre traitent spécialement de la guérison des diverses maladies par des moyens tirés du Magnétisma, du Massage et de l'Hygiene, qui, presque partout sont gratuitement ì la disposition de tout le monde. A ores avec décrit la nature, la canse, les symptomes des maladies, l'auteur explique les procédés à employer pour les éviter et les guérir. C'est la médecine de la famille. Avec elle, le mari devient le médecin de sa femme, celle-ci, le médecin de son mari et de ses enfants.
Les Pour Devenir, Pour Faire constituent de veritables traités echniques, theoriques on pratiques.
Radigés dans un style simple ot coneis, avec des Conseils et des Exemples ces Ouvrages de Propagande et de Vulgarisation rendront d'immenses srrvices aux malades, aux médecins et aux chercheurs.
Voici la liste des ouvrages paras ;
Pour combattre les maladies par l'Application de l'Aimant, $13{ }^{\circ}$ edition, avec 10 Portraits et 19 figures, par H. Durviles.
Pour combattre les Maladies par le Magndíanse. Notions generales pour ceux qui ont des malades à guérir, avec 5 Fig., par H. Durville.
Pour combattre les Maladies par le Magnétismede Ia Terre et le Magnetisme de la Lumiere, avec 1 tig., par H. Durvilis.
Pour combattre les Maladies par les simplem. - Etade sur les propriétés médicinales de 150 plantes les plus connues et les plas asuelles, d'aprés ann Somnamibule, avec Notions do therapeutique et des indicaions sur les préparations médicinales, par L. A. Cahagnet, zo édition, avec Notes biographiques et Portrait de l'Auteur.
Pour combattre la Mortalité Infantile. - Le Liore des Mères. Conseils de Médecine et d'Hygieñe pour la Santé de la Mère et de l'Enant. Ouvrage couronne au Concours unicersel de l'Enjance, par le docteur J. Gérard. 2 Edition, avec Portrait de l'Auteur.
Pour combattre les Maladies du Coeur, Pericardite, Endocardite, Myocordite, Hypertrophie, Angine de poitrine, Palpitations, Syncope, Dejaillance, avec 2 Figures, par H. Durville.
Pour combattre la Dilatation d'estomac, avec 1 figure, par h. Durvilie.

Pour combattre les Hémorroïdon et les Phlóbles, par H. Durville.
Pour combattre la Ménlngite et la Fieore sefebrale. Traitement earatif, Traitement preventif, par H. Durville.
Pour combattre les Paralysies. - Anesthénie. Hémiplégie, Paraplégie, Paralysie agitante, faciale, infantile, otc., etc., avec 1 figure, par H. Durville.

Pour combattre les Maladies de ca Peau. - Les Dartres: Herpès. Zona, Eczéma, Acné, Impétigo (gourme), Urticaire, Psoriasis, Pemphigus, Prurigo, Teigne, Favas, Yelade, aveo 2 figures, par H. Durville.
Pour combattre la Toux et les Maladies inflammatoires des Poumons, de la Pleore et des Bronches. - Rhame. Bronchite, Catarrhe pulmonaire. Fluxion de poitriue, Pleuresie, Phtisie pulmo naire, etc., avec 2 gigures, par H. Durville.
Pour combattre la Tumeur blanche (Arthrite fonguense), par H. Durviles.

Pour combattre leq Varices, l'Ulcère variqueux et le Varicocelle, par H. Durville.

Pour devenir Spirite. - Theorie et Pratique du Spiritisme. Consolation a Sophie. L'Ame humaine. Démonstration rationnelle ot expérimentale de son Existence, de son Immortalité et de la Rẻalité des Communications entre les Vivants et les Morts, par Rouxil, $2 \cdot$ edit., avec 2 Portraits et 5 Figures emblematiques.
Pour distinguer le Magnetisme de l'Hypnotisme. Analogien et Différences, par J.-M. Berco, 2 edition, aveo 8 Portraits.
Pour constater la réalité du Magnétisme. Confession d'un Hypnotiseur. Extériorlsation de la Force neurique on Fluide magnétique, par le docteur A.-A. Liebrault, aveo Notes biographiques, un Portrait ot trois Lettres inédites de l'Aateur.
Pour faire le Diagnostic des Maladies par l'examen des Centres nerveux, avec 17 figures, par H. Durville.
Pour transmettre sa Pensée, Notes ot Documents sur la Telépathie ouTransmission de Pensée, par Fabius de Canmpville, $2^{\circ}$ édit., areo Portrait do l'Auteur.

## Divers à 1 franc

Amaravella. - Le Secret de l'Uniders, selon le Brahmanismd térique. I.e Brahmanda on Univers intogral.
D' Foveaude Courmblles. - Le Magnetisme devant la Loi. Ment lu an Congrès magnétique de 188), aveo on Post-scriptam ajoute en 4
D' Gerrard. - Mémoire sur l'Etat actuel au Mapnetisme. Com nication au Congrès de 1889.
A. Porsson. - 'Iniliation alchimique. Treize lettres inedites mo partio du Grand Guvre, avec Proface du docteur Marc Haven.
Ports du Trait. - Etudes magiques et philosophiques. The"üul diverses de l'Envoatement, Corps astral, Extoriorisation de la Senity l'Ame humaine.

- L'Envoütement expdrimental. Etude zcientifque.
- Le Renouveau de Sathan.


## A 75 centimes

Marius Dacraspe - Recherches sur les Conditions d'expirin: tation personnelle en physio-physiologre.

## A 80 centimes

Albert (cAngers). - Difórenees entre le Magndtisme et l'i notisme au point de vae thérapentique, avec 1 Agure.
M. Haffner. - Comment on endort.

Revel. - Lettres au $D^{\prime}$ Dupresur la Vie future an pointd. biologique. Complément du sommaire des Editions de 1887-90:\% Rèves ot Apparitions.

## A 80 centimes

Albert (d'Angers). - La Cure magnetique.
Joanny Bricaud. - Dutoit-Membrini (un disciplo de Saint-Mar. d'apres des doouments inédits.
Papus. - Enseignement méthodique de l'Occultisme. Adppu théorie de la réalisation des données de la tradition ésotérique sur vers, l'Homme et Dieu. constituant le programme de l'Eoole sup: libre des Sciences hermétiques de Paris.
Prlletier. - L'H! $/$ pnotiseur pratique.
Saint-Yves d'Alviydre. - Notes sur la tradition oabalistique.
D' Tripirr. - Medecine et Medecins. Un coin de la criss out au XIX siècle.
Zhora. - Etudes tentatioes, on Essai sur les Mystores de l'Aar maine ot de la Priere, avec Lettre-Preface de Papus.

## A 30 centimes

Albrrt (d'A nyers). - Le Magnetisme curatif deoant l'Eglise.
Chesvals. - Le Tresor du Foyer. Contenant uno foule de rec d'ane application journaliere, des Conseils pour oviter et gant: grad nombre de maladies, etc., otc.
Drborssouze. - Guérison immédiate de la peste, de tontes le, ladies infectieuses et autres Maladies aignes et chroniques. 2 edition
H. Dunville. - Le Massage et te Majnetisme sona l'empire de du 30 novembre 1902 sur l'exercice de la mbdecine.

- Arguments des Médecins on faveur de la pratique da Massa du Magnétisme par les Masseurs et les Magnétiseurs. 5 brochores
- Arguments des Saioants, Hommes de lettres. Hommes poli: Artistes et Notabilités diverses on favear de la pratique da Mass du Magnetisme par les Masseurs et les Magnétiseurs. 2 brochares.
- Le Magnétisme considere comme agent lumineux, avec 13 㙃
- Le Magnétisme des Animaux. Zoothorapie. Polarito.
-L'Enseignement du Magnétisme a l'Ecole pratique de Mw et de Magnétisme. Reglement atatutaire, Programme ot Renseignet Lucib Granes. - Manuel de Spiritisme.
Graphologir pour Tous. - Expose des principaux signes pern: tros facilement de connaftre les Qualites on les Dsfante des antrl'examen de leur écriture, etc., avec figares.

Lsbel. - Essai d'Initiation a la Vie spirituelle.
Mouroux. - Le Magnétisme et la Justice française dean: Droits de l'Homme. Mon Proces.
Pslin. - La médecine qui tue! le Magnetisme qui gudrit. Le et les Faits magnétiques expliquès. Homo Duplex.
Psychologir exparimentale. - Manifeste adressé au Congres Spit liste de Londres, par le Syndicat de la Presse Spiritualiste de $F_{i}$

## A 20 centimes

Daniaud. - I. L'Art medical. - II. Note sur l'Enseignement Pratique de la modecine en Chine, par un Lettre chinois. - Ill trait de la Correspondance (Congrts du libre exercioe de la méd IV. Articles de Journaux sar le meme sajet.
H. Durville. - Compte-rendu des travaux du Congres dalibtr cice de la médecine. Discours, Discussions, Reponse aux questions do gramme, Vœux et Resolations.

- Rapport au Congress sur les travaux de la Ligue. Apprécis de la presse, argaments en faveur du libre exercice de la médecine.
- Le Massage et le Magnétisme menacés pur len indelecina. Le ProMoaronx Angers.
paige de Chanptille. - I. La Liberte de tyer; la Liberte de yub-$:-$ II. Le Magnétisme et l'A lcoolisme. - La Science psychique. d'apros l'curre de M. Simonin, avec 1 Agure. ouxgr - Princzpes généraux de Science psychique. - La Doctrine catholique et le Corps psychique. 'ApL's. - L'Occultisme.
- Le Spiritisme.

Docxal. - La Liberté de la médecine, 2 broch. - Pratique módicale 2 les anciens. - II. Pratique medicale chez les modernes. hiciothkous du Magnétigme et des Sciences occultes (Bibliotheque iante.) Pret à domioile. Catalogue des ouvrages de langue frangaise.

## PORTRAITS

## Photographies et Phototypies a 1 franc

hay Kardec, Cahagnit, Colavida, Delivuze, H. Durville,C. Flanhon, Lucis Grange, Van Helmont, le Zouave Jacob, Luys, Papus, ind. Rostan, Salverte.
e Professear H. Durville dans son cabinet de travail.

## e Tombeau d'Allan Kardsc. - Divers Portraits rares.

## En Photogravure a 50 centimes

igappa, Allan Kardec, Apollonius ds Thyane, Brrtrand, ati. Bud, Cagliostro, Cahagnet, Charcot, Charpignon, W. Croo;, Delankis. Delbuze, Leon Denis, Durand (de Gros), Durville 1901, Durville en 1872, 1887, 1901, 1903. Eliphas Lévi, G. Fabius Chanpville, Grbatrakrs, Van Hblmont, Kircher, l'abbé Julio. poytaine, Lavater, Liebeault, Luys, Megmer, Mouroux. D' Mou-
Papus, Paracklse, Pbtrtin, du Potist, le marquis de Puyskgur, iard, De Rochas, Roger Bacon, Saint-Yves d'Alviydre, Surville, edrnborg, Testy.
Voln. - Les Ouvrages de propagande, les Pour combattre le riraits ef Photogravares, sont vendus avec les réductions suivantes:

Par 500 exemplaires, assortis ou non, $500 / 0$ de remise.

| 500 | exemplaires, | assortis ou non, |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 100 | - | - | - | 4000 |
| 50 | - | - | - | $330 / 0$ |
| 25 | - | - | - | $250 / 0$ |
| 10 | - | - | - | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## OUVRAGES DE FONDE

MABEAGE, MAGNETIEME, HTPNOTIBME
UAbbé Almignana. - Du Somnambulisme, des Tables rnantes ef des médiums.

50 cent. etite brochure très bien comprise, qui intéresse plus particuliêreat los spiritel.
3araduc. - Observations sur le Magnétisme. Electrognélisme. 50 cont. - Ies Vibrations de la Vitalitd humaine. - Méthode biomé¡ue appliquée aux sensitifs et aux névrosés, avec fig. . . 8 fr . - mportants ouvrages d'un médecin, dont le dernier intéresse plus ticeliérement les médecins qui venlent se livrer a l'étude du fatiame, ot a la mesure de la vitalité.
3armond. - Somnambulisme et thérapeutique. Thèrapeutique Mme Kelsch. Remédes éprouvés deq \&nirrpa diffirentes 2 fr . Beaunis. - Le Somnambulisme 1 rucogue. k.twues physiol... pes et psychologiques. avec fig.
oo ouvrage d'un maitre de l'école hypnotique de Nadiy.
3londlot. - Rayons $N$. Recneil de Communica:iuns laites 'Académís des Sciences avec des Notes complémentaires, et une Iruction pour la conlection des écrans phosphorescents. 2 fr. 50 herage da professenr de physique de la Faculté do Naccy qui interesse sconr q.i venlent studier les Rayons magnétiques designées sous le do Rayons $N$.
onnet. - Traité pratique d'Hypnotisme et de Suggestion rapeutiques. Procédés d'hypnotisation, sumples. rapides, inofis a l'usage des médecins, pharmaciens, professeurs, insti eurs et gens du monde.

3 fr. 50
iresfbon onvrage pratique d'un medecin qui a su combiner avantagense at les procédés du Magnétisme avec ceux de l'Hy pnotisme.
Bordier. - Les Rayons i et les Rayons $N$ 1, cartonne. 2 fr. ?est le meilleur nurrage que nous ayons sur les rayons $N$.

- Bourru et Burot. - La Suggestion mantale et les Cariations de la personnalilé, avec I4 planches. . . . . . . Y fr. 30 Curieux ouvrage de deux médecins, piofesseurs ala Faculto de médecine de Rochefort, très boas a lire.
Bué. - Magnétisme curatif. Manuel technique. . . . . 2 fr
Excelfent ouvrage exposant la pratique magnétique des maitras qui nous ont précédés.
Cahagnet. - Encyclopédie magnétique et spiritualiste. 7 vol. 28 fr . 15 fr.
- Arcanes de la Vie future dévoilés. 3 vol. • • pagie magnétique, ou Traité historique et pratique de fascinations, miroirs cabalistiques, apports, suspensions, talismans, possessions, envoûtements, sortilèges, etc , 3 e édition. 7 fr.
- Sanctuaire du Spiritualisme. - Etude de l'Ame humaine et de ses rapports avec l'univers, d'après le somnambulisme et l'extase, 20 édit.

5 fr.

- Guide du Magnétiseur.

1 fr.
Cahagnet fut un grand penseur, un véritable apotre qui a beaucoup crit ; mais il n'a pas assez pratiquit le magnetisme pour que ses ouvrages soient considérée comine des manuels d'enseignement pratique. Malgré cela, constituant un véritable enseignement philosophique, ils sont tred bons à lire et à conserver.

Cafallhon. - La Fascination magnétigue, avec Préface de Donato et son Portrait photographié, (épuisé) . . . . 4 fr .50

De Cazeneuve. - Les Grands Hommes curactèrisés par leurs noms (Lamartine, Flammarion, V. Hugo, du Potet), avec appendice sur le Magnétisme

3 fr .
CEuvre d'un magnétiste convaincu, qui voit dans les nome une relation intime avec le caractére et l'aptitude des individus. Ouvrage très curieux que tous les partisans du magnétisme et del'occultiome devront posséder.

- Charcot. - E'uvres complètes, tome IX : Hémorrhagie et ramollissement du cerveau, métallothérapie, hypnotisme, électrothéraphie, avec 34 figures dans le texte et 13 planches. . 15 fr .

La théorie du miftre de l'hypnotisme. résumée dans crt ouvrage, montre bien que l'hypnotisme n'ert qua le magnétisme défiguré.
Grocq. - L'Hypnotisme scientifigue, 2e ėdit., avec 51 figures . . . . . . . . 15 fr . Volumineux ouvrage d'un médecin qui traite la question de l'hypnotisme son point de vue, on feignant dignorer tout ce qui se rapporte au inagnétisme contemporain.

- Cullerre. - Magnétisme et hypnotisme. - Exposé des phénomènes observis pendant le sommeil provoqué. avec 3 ifig. 3 fr. 50 - La Thérapeutique suggestive et ses application:. $\mathbf{3}$ fr. 50

Ourrages d'un mèdecin, où sont exposées les theories du inagnélisme, confondues avec celles de l'hypnotisme.

David. - Magnétisme animal. Suggestion hypnolique et postbypnotique
On y trouve plusieurs expériences très curieuses el assezimportantes. Bon à lire et a consulter.
Delaage (Henri). - La Science du Vrai. Les mystères de la Vie, de l'Amour, de l'Eternité et de la Reliyion dévoiles. . 3 fr . Ouvrage do haute philosophie basé sur les principes fondamentanz du Magnétiame.

A Dubet. - Les Hallucinations. Etude synthétique des états olivsiologiques de la Veilla, du Sommeil naturel ét magnétique, de Mri:iumaité 1 du Magibilm. .
l'halluination ate sncreut con'nid, avec lillusion l'antone 5- Force dit lui douner unsens previs, it difírencio tous lrs cas par On clasniflation nothodizue. Il dtudie l'hallucidation dans aes maallealations sensorielle, psycho-sensorielle, psychique, puis télépahique, normale et pathologique, individuelle et collective. peadaat la etic et semmeil naturel ou provoqué; il traite amplement la question de la médiumnite et de la magie.
Le sujet, insuffamament traité dans les ouvrages de medecine, est particalioremsat intéressant. On y trouve beaucoup d'observations et
daryuments indite de la plus haute importance.
Nouvelle edition, avec fly
Bon ouvrage de valearisation, où le Magnétisme, le Somnambulisme et les phénoménes occultes sont très bien présentés.

- Durand (de Gros). - Le Merveilleux scientifque. . 6 fr.

L'auteur est un des précurseurs de l'hypnotisine, ot ses nuvrages, rem plis de documents, sont curieux plus d'un titie.
H.Durville.- Enseignement du Magnétisme à l'Ecole pratique de Mass ge et de Magnetisme. Reglement, Organisation; avec Figures.

30 cent.
Le titre de l'ouvrage indique suffisamment son objet. Il constitue le gaide indispensable des eldves, qui trouvent là tous les renseignements nécossaires, depuis l'inscription à l'Ecole jusqu'aux examens, en passant par le programme détailléd de toutes les matieres enseignées dans les différenta coars. On y voit jusqu'a la reproduction des Diplomes, Prix ot Certificata delivits anx eleves. Un historique de l'enseignement du Magnetisme et une appréciation sur la valeur morale des Diplómet en font un ouvrage qui intsresse tous les partisans du Miognétisme et du Massage.

## B. Durville. - Theoric at Proodds de Magndtisme, avec 3 portraits et 39 figures dana lo texte

Tous ooux qui ont corit sary ho Magnutiame ont otabli des thbories plas on moios compliqudes. Ite ont oherebs a faire comprondre que to Magnotisme otant inhbrens ia nature des corpe organisbs, toat le meosde poll vait, on employant les procodes oonsacros par l'asage, l'appliquer avee plua on moins de suoces, a la gatrison des malades.

Jusquid cos dorniores annden, les effots du Magnetisme etaiont expliqude par la theorie de l'tmiesion. Un tuide, lo fuide magnétique, emanant de l'organismo, se communiquait du magnêticeur an magnotise. Par ene otrio do roactions, il dstorminalt des modifications organiques, ot la constquence de oes modifications se manifestait par l'amélioration du malade, pals par as gubricon.

Aujourd'hui, la thdertio de rambecion ast abendonnce poar celte do p'ondulation. On pense qu'il n'y a pas de fulde; mais tons les corps vibront, ot leur monvement se transmet par ondulations successives. Lo monvemens du plas fort o'impose an phas faiblo. o'est-i-dire am malade, do telle fagon qu'ane sorto d'bquilibre vital toed a ce faire de l'un a l'abtren of l'm gagae ce que l'autre pord.
 pent affrmer que los Procedes caployts ont ame importance considdrable. Aussi, les uns ot les antres reoommandent l'emploi dos passes, desapplicetions, des impositiona, dos frictions, eto.; mais aucun d'enx n'explique lo mantife de procedor.
M. Durville a vomla parer a oet incenvinient et faire nne mothode sim. ple of facile pour magnotisor. En quelques mote, il fait l'histarique de ohaque proodde amx differences epoques de l'histoire, expoee la technjque, ot montre de la fagon la plas eomprohonsible, le mooanisme de tons lee meevements. Un grand nombre io agures sptaialon intoroalees dans fo forto seeporpagnent la deseription.

Si oo potit ourrage ne euffit pas an pratioion qui a besoin de commafte
 famille, qui veus, pour ces besoins, pratiquer le magndtiame ouratif so p foyer comestique. En dohors de la Physique magnétique da méme antẹr. o'ent le cenl ourrage od le Magndtisme solt expliques par la thtorio nonvelle de Pondalation: o'ent lo sonl dans lequel on tronve la description methodigue do tons les prooudie ompleyde pour magndtiser, 10 mode d'setion de obacua Penx, of les divers oas dans loequols on los omploie.

A ces titres, ee petit ourrage erimpese l'attention do tous. Ajoutons id guill forme an puit complot rolatif a la Théoric ot anx Procodes di Maspetiono, of queli est oxtralt du cocond volume do la partio thorigue (2hdorit ot Preedds) da Trait exptrimental de Magnstisme.
H Durville. - iee vuyractatne considere cumorne Agent lumineix, avec 13 fig. . . . . . . . . . . . . . 30 cent. - Le Nagneitisme des Animaux. Zoothérapip. . . 30 cent. Cis deux brochures sont extraites de la Physique magnétique.
Lu preinière contient la démonstration la plus frappante de la réalité de l'agent magaétiqne, puisqu'on peut le photographier, et qu'il tombe directement sous le sens de fa vaed'an certaia nombre de personnes. Aupoint de vace physiqué, il se comporte comme la lamiere, et, sans avoir besoin de pusser par un prisme, on le décompose comme celle-ci en un apectre, dans lequel on observe les plus belles nuances de l'arc-en-oiel.

Au point de vae thérapeutique, la seconde a une tres grande importance pratique, car elle apprend au lectear qu'en se servant des animaux on peut se gaérir d'an graad nombre de maladies Des oxemples cites d'apres des autears digaes de foi tomoignent suffsamment de cette vérité. La mise en pratique du Mcignstisme des A nimaux peut, sartout a la campagne, rendre les plus gramas services.
\&. Durville. - Iraité experimental de Magnétixme. Liours professé à l'Ecole aratique de Massage et de Ma!nétisme.
Cet ouvrage, avec denx sous-titres differents. est divise en lenx parties indépendentes, et chaque partio comprend denx volumes in-d8 reliés. Prix de chaque volume.

3 fr.

1. Prieique magnétiqur, avec Portrait, Signature autographe de MAutenr, Têtes de chapitres, Vignettes sptaiales of 56 Figares dans le texte. La Ph!/siqae magnétique est un vóritable traite do physique epeciale dans laquelle l'anteur dernontre que le magnétisme, qui est tout différeat de l'hypnotisme, s'explique parlaitement par la theoru dynamıque, et qu'il n'est qu'un mode vibratoire de l'ether. c'est-d-dire une forme du mouvement.

Des démonstrations expirimentales aussi simples qu'ingénieuses. de trent que le corps humain. qui est polarise, emet des radiations, des: N, qui se propagent par ondulations comme la chalemr, la lumiere, tricite, et qu'elles peuvent déterviner los modificuions dans fétat phr ot morad d'une personne quelconque placeo dans la sphére de lour uru
Par nne méthode experimentale a la portée de tout le monde, étudie comparativement tous les corps et agents de la asture, depos ganisme humain, les animaux et les vegetaux, jusqu'ar.' minerau: oublier l'aimant, le magnétisme terrestre, l'electricite, la chalear. mière, le mouvement, le son, les actions chimiques et mbane les oim demontre ainsi que le magnétisme, qui se trouve partout dans la astus rien de mystérioux, comme on l'a pense jusqu'z présent, et qu'il est a a des lois que l'on pent réloise a des formules précises.
Arec la polarité pour base, le magndtisme, tant diecuté dopris in cles, sort de l'empirisme pour entrer dans le domaine de la science
2. Théorirs et Procedés, avec 8 Portraits, Tétes de chapitres, Vic et 55 Figures dans le texte.
Le $1^{\text {or }}$ volume des Theories et Procedres expose la pratique der paux maltres de l'art magnétique depais trois siecles. Leur th. gdelement analysde, leurs procedes sont minatieusement dera fongues citations de chacun d'eux sont reproduites. Dans l'Jut sis on a idée des frictions, attouchements et autpes procédes de l'vona puis on étudie les ecrits des auteurs classiques; Ficin, Pomponace, Af Paracelse, Van Helmont. Fludd, Maxwel, Newton, Mesmer, de Irris Deleuze, Du Potet, Lafontaine.
Le second volume contient la thdorie et les procedds de l'Acta theorie des contres nerveux. qui permet d'établir le diagnostic des sans rien demander anx malades; Ia marche da traitement, des intin précisos sar les crises anquel it peut donner lien, et tous les rease néossajres pour appliquer Io magnetisme an traitement des maluc
Le Traite experimental de HaUletisme du profesear H. écrit dans un style concis, clair et parfois poétique, qui anas $q a^{\prime} i l$ instruit, est a la portée de toutes les intelligences. Il cond manuel le plus simple, lo plus pratique et le plus complet que sede sur j'ensemble de la doctrine magndtique. Il est indispensas coux qui veulent exercer le Magnétisme an foyer domestique, casar qui exarcent la profession de masear et de manndisear.

* Bstradere. - Du Massage. Historique, menipaias effets physiologiques et thérapeutiques.

Bin ouvrage pratique i'usage des cleves masseurs.

* Féré et Binet - Magnélisme animal, avec fig., relie Ouvrage exposant la méthisde hypuntique de la Salpétriére.
A. Figuier. - Notions de Physiologie à l'usage des du monde. Gros vol illustré de portraits, figures et d'une ch: lithographie. Broché, 8 fr.: Relié toile.
Excellent ouvrage de vulgarisation scientifique appréciant les efid gnétiquee et spiritadietes.
* Flournoy. - Des Incles a la planète Mars. Etude cas de somnambulismAavec glossololalie, $3^{e}$ édit. avec 44 fig
Tres important ouvrage d'un professsur da paychologiel Sem! iror qu'un sujet en ctal de somnambulisme pent se souvenir de antérieures. et parler des langues qui lui seat inconnues.
Pollowell. - Cours de Massage.
Bon onvrage elémentaire d'un médecin
De Framorie - La Pratique du Massage, evec 31 explicatives.
- Notians de traitement manuel. - Leçons de massolle et do kinésithéra pie faites l'hôpital Broussais, arec fig.
- Cours de Massage. - Accessoires des soins d'sce ment $\dot{\alpha}$ donner anx femmes enceintee et partariantes, ays rices et nourrissons, avec $\mathbf{8 8} \mathbf{8 g}$
- Le Massage. Indications of technique du Massage get avec 24 fl .
-Le Massage abdominal. avec Preface de M. le professea bert, avec 8 planches

Excelients peffes ourrages, montrant fort bien les meupalats
Gasc-Desfosses. - Le Mrynetisme vital. Expériences n tes derregistrement suivis d'uducions scientifiques et sophiques.
Tré mon ouvrage dans leguel on trouve is preuve que le marde eat nu agerit pliyniqua et que sa preseace peut etre cuasia'de par de trwnents de laborabote.

Gebbardt. - Comment devenir énergique? Psvchogth tique ǵnérale et boulogymnastique speciale latroductionat cation persunnetio pour acquérar Energie et Activité, relue.

## - L'attitude qui en impose et Commen l'acquerir, re ie.

Importants ouvrag. s d'un médecin qui enseignent parfaitemen' developper la voloule pour devenir épergiquo et se mettre dans leurs conditions possibles pour renssir en tout

Ird. - Guide de l'Hypnotiseur, illus , par Le Roy. 3 fr. 50 purrage a recommander aux amateurs de unagmótisme théatral. Le wa de toutes les expérionces que l'on a vues dans les séances es est clairemeut expl"qué.
hor. - Comment or fait quetques expériences magnéti-
hyprotiques a l'etat de veille
2 fr.
rourage qui convient parfaitement a ceax qui de realent pas profunitétueut le Magaérisme.
on. - Massage thérapeutique. Reliure souple. . 4 fr . rrant ouvrage d'un médecin qui traite spécialement de l'applidu unsesge aux diverses maladies.
rre Janet. - L'Automatisme psychologique. Essai de plogie expérimentale sur les formes intérieure de l'activité one. .

7 fr. 50
e soutenue par un professear de l'Université pcur obsenir le titra Eteur ds-letires. Comprend un grand nambre d'observations it fiences sur le déveluppen'ent autnmatique des sensations, des +as, de la mémoire, etc. L'auteur prowose des interprétations de bart des phinoménes du somnambulisine, et explique certains ui, dit-il, ont donné lieu aux croyauces du spiritisme.
Berner. - La Voyante de Prévorst, traduit de lallemand D' Dusart, avec un Portrait de la Voyante.

4 fr.
trage tres important au poin: do vue psychique. L'avceur, qui a Te ia voyante peulant de longues anueer, expose les facultes fes qu'elle posaédait lorsqu'elle était en somasinbulisme.
jafontaine. - L'Art de magnétiser, $3^{\circ}$ édition
5 fr.
'ontaine fut un des plus grands magnedtiseurs dusiécle. Ses ouvraqui soot fort bien écrits, devraient étre dans toutes les mains. it Magndtiser est un des meilleurs traites que l'onpuisse cona A l'étadiaut magndtiseur.
says. - Lecons climiques sur les principaux phénomènes hypaotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale, 13 planches.

12 fr.

- Les Emotions dans l'état d'hy rnotisme, et l'action à disedes substances médicamenteuses, avec 28 photograv. 3 fr. 50 cellente ouvrages d'un illustrm médecin considéré comme le fonur de l'Ecole magnélico-hypnotique de la Charite.
ansuy. - Science et Foi.
5 fr. 8 bon ouvrage de vulgarisation du Magnetisme, du Spiritisme et Jocaltisme.
outin. - Dingnostic de la suggestibilité.
5 fr.
raco fort bien compris, d'un médecin magnétiseur. Après un histornque sur le magnétisme, l'auteurexpose sa theorie etiodique iovens de reconnaitie de suite ceux qui sont susceptibles d'íre -mis ner lo Magaétiame.
mfort. - Traité théorique et pratique du Massage et de ỳnastique médicale suédoise. Leur emploi thérapeutique,䛌 fig

4 fr .
samé des divers travanx publiés sur la méthode suédoise, avec expoir et méthodique des avantages que la thérapeutique peut en retirer. 'otet (baron di). - Traite complet du Mognetisme animal, ; en 12 legons, $5^{\circ}$ édition.

8 fr .

- Manuel de C'Etudiant magnétiseur, ou Nouvelle Instruc. pralique surle Magnétisme, $6^{\circ}$ edit.

3 fr .50
aron du Fotet restera le plus grand des magnétiseurs du siècle. ses ouvragen, froits done pratique de 40 ans, sont écrits dans uo prophétique, avec la foi et l'enthousiasme d'un apdire convaincu. réceia, à chaque page, on reconnait lo véritable praticien qui sire comprendre la aimplicité et la valeur de ses procédés.
is ses ouvrages devraient être dans toutes les mans.
rentice Rulford. - Vos Forces et le moyen de les er, avec Portrait de l'auteur. 2 volumes. Chaque vol. 3 fr. sellent onvrage pour faire compreodre comment on peut acquérir eore personnelle. C'est du Magnétisme personnel.
Reichenbach. - Les Phénoménes odiques, ou Recherphysiques et physiologiques sur le Magnétisine, l'Electricité. aleur. la Lumiére, la Cristalisation et l'Affinité chimique lérés dana leurs rapports avec la force vitale. . . 8 fr Leteres oaligues . . . . . . . . . . . . . 2 fr .50 importants ouyrages Indiepeneables a ceux qui veuleat etadior phyzique du Magadismo.
Riols. - Hypnotisme et Suggestion . . . . . . 1 ir.
fagnétisme et Somenambulisme, avec figures.
1 fr .
ages ellémentaires qui ont leur petite importance.
Rochas. - Les Etats superficiels de rHypunse. 2 fr. 50 s Etats profonds de l'Hypıose, avec fig., 5• elit 2 fr. 50

- L'Extériorisafion de la Sensibilité, avec figures dans le texte ot 4 planches en couleurs

7 fr.

- Recueil de documents relatifs a la Lévitation du corps humain.

2 ir. 50

## - Les Frontières de la Science.

1n Serie. Etat actuel de la Science psychique. Propriétés physiques de la force psychique. Physique de la Magie, avec fig 2 fr. 50
2• Sénie. Lettre ouverte à Jules Bois. Les Localisations cérébrales. Les actions psychiques des Contacts. des Onctions et des Emanations. La Lévitation du corps humain, avec fig.. 3 fr. 50

- Les Effluves odiques. Conférences faites par le baron de Raichen bach, précédés d'une notice historique sur les effets mécaniques de lod.

6 fr.

- L'Enooutement. Documents historiques at expérimentaux. 2• édit.

- La Physique de la Magie. 50 c.
Très bons ouvrages dontles titres indiquent suffaamment loobjet of qui se recommandent a l'attention de tous les savants.

Rossi (Dr P.). - Les Suggesteurs et la foule. Psychologie des Meneurs, Artistes, Orateurs, Mystiques, Guerriers, Criminnls, Ecrivains, etc. Traduit de i'Ttalien.

$$
4 \mathrm{fr}
$$

Ouvrage de psychologis basde sur l'action souvent fuconsciente, que les individus exercent les uns sur tes autres.

- Rouxel. - Rapports duMa!nétisme et du Spiritisme. 5 fr.

Excellent ouvrage, traitant surtuut de 1 Histoire du Magnétisme et de ses rapports svec le Splritisme. Lauteur y démontreque toutes le théories hypnotiquen étaient conrues des disciples de Mesmer, des la fin du siècle dernier.

- Hisioire et Philosophie du Vagnétisme, avec Portraits at Figures dans le texte. Cours professè à l'Ecole pratique de Magrétisme et de Massage. - Chez les Modernes. Relié. . 3 fr. C'est lo second volume d'un ouvrage dont le premier est épuisé. Ce volume, entierement indépendant do premier, présente un tont complet en ce qui concerne l'Histoirc et la Philosophie du Maynetisme dans les temps modernes. Mesmer, les de Puységnr. Deleaze, de Lausanne, Bertrand, Chardel. Noizet, Teste, Comet, Ricard, Aubin Gauthier, Charpignon. du Potet. Lafontaine, Tony Moilin, Gentil, Cahagnet, etc., etc., jasqu'aux hypnotisenrs; leurs théories et leurs méthodes, y sont étudiées au point de vue historique avec une rare érudition.

Bantini. - Photographie des Effluves humains. Historique, Discussion, avec Figures.

3 fr.
Ouvrage rempli de renseignements sur l'effluviographie. le seul itoportant qui ait paru jusqu'a présent.

- Les Secrets de la Vie, 4 vol. . . . . . . . . . 28 fr.

Cours de Magnótisme personnel. - De l'Empire sur soimème et du développement des dispositions naturelles, avec fig. La Forcg-Pensée. Son action et son rôle dans la Vie.
Methode parfaite d'Instruction pour l'Hypnotisme, le Mesmérisme, la Clairroyance, la Théra peutique suggestive, la Guérison par le Sommeil, donnant les méthodes d'hypnotisation, avec fig.
Etude progressive sur le traitement magnétique, en 5 parties avec figures.
(Ces 4 ourrages peuvent être vendus séparément an prix de 8 fr.ohaque).
Ouvrages d'une remarquable valeur pour développer la volonte, apprendre i difiger ses forces, acquérir la confiance, la sympathie, et rénnir les moyons dereussir en tout.

A titre de Prime, il est remis d tout acheteur des 4 volumes le Remède contro la Peur.
A. Simozin. - Solution diuProblème de la Suggestion hypnotique. La Salpètrière et l'Hypnotisme. La Suggestion criminelle

Excellent ouvrage d'un des grands maitres de la psychologio.
Vindevogel. - Suggestion, Hypnotisme, Religion. Eléments de la Question sociale.
Trés intéressant ouvrage d'un médecin qui, tout en le désignant soue le nom d'hypnotisme, conprend tres bien les effeto du Magnetiome quil étrade surtont ea point de vee religienx.

Weber. - Traité de massothérapie, précédé d'nne Préface, par le Dr Pean, aver 30 fig dans le texte. . . . . . . . 5 fr
Trea bon ouvrage ruidsnt fort biea le masseur, tant au point de voe thé iriqne $q$ u'au puint de vue pratique.

Voir aussi les © Ouvrages de propagande»

## GPIRITIBME, TÉLEPATHIE

A. Aksakof. - Un cas de Dématérialisation partielle du corps d'un médium, avec figures.

4 fr .
Allan-Kardec. - Le Livre des Esprits.

- Le Livre des Midiums, $12^{\circ}$ édition.

3 fr. 50

- L'Evangile selon le Spiritisme, $120^{\circ}$ édit.

3 fr. 50
8 fr. 50

- Le Ciel et l'Enfer, ou la Justice divine selon le Spiritisme, 7e édition: 3 fr. 50
- La Genèse, les Miracles et les Prédictions selon le Spiritisme. 7. èdition.

3 fr. 50

- Euvres posthumes. 3 fr. 50
Berger-Bit. - Solution dlu Problème de la Vie, donnée par les Esprits. Préface de M. Simonin, suivie du Credo de la Renaissance morale.

2 fr.
J. Bois. - L'Au-deld et les Forces inconnues. . . . 3 fr. 50

- Le Monde invisible. Avec Lettro-Préface de Sully-Prudhomme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50
Bougle. - La Création, d'après un témoin oculaire. - D'où nous venons et où nous allons. - Etats de la matière. - Forces psychiques. - Vies terrestre et sidérale. - Immortalite. 2 fr.

Ant. Bourdin (Mme) - La Consolée.
1 fr. 50

- Les deux Seuirs, roman historique. 3 fr .
- Les Souvenirs de la folie. 3 fr .
- Entre deux Globes. 3 fr .
- Les Esprits professeurs. . . . . . . . . . . 2 fr .
- Pour les Enfants. 2 fr.
Campet de Saujon. - L'Idée, la Vie, la Survivance. 2 Ir.
Crookes (W) - Force psychique. Recherches sur les phénomènes du Spiritualisme, avec figures. . . . . . . . 3 tr. 50

Léon Denis. - Après la Mort. Exposé de la Philosophie des esprits, ses bases scientifiques et expérimentales, ses consequences morales

2 fr. 50

- Christianisme et Spiritisme.

2 fr. 50

- Dans l'Invisible. Spiritisme et mèdiumnité.

2 fr. ${ }^{5} 0$
Erny. - Le Psychisme expérimental. Etude des Phènomènes psychiques.

3 fr. 50
E Feytaud - Le Spiritisme devant la Conscience. 2 fr. 50
C. Flammarion. - L'Inconnu et les Problemes psychiques.
J. Finot. - La Photographie transcendentale. Esprits graves, Esprits trompeurs, arec fig.

1 fr.
Fugairon. - Essai sur les Phénomènes électriques des Etres vivants. Explication scientifique des Phénomènes spirites

2 fr. 50

- L. Gardy - Cherchons. Répoase aux Sonférences de M. le professeur E. Yung sur le Spiritisme. . . . . . . . . 2 fr .
*-Le Médium D. D. Home. Sa Vie et son Caractère, d'après des documents authentiques.

1 fr .
P. Grendel. - Esprit ancien, Esprit nouveau. . . 1 fr. 25

- Gurney, Myers et Podmore. - Les Hallucinations télépathiques, traduit de l'anglais par Marillier, avec préface de Ch. Richet.

7 fr. 50
Home (D. D.). - Les Lumières et les Ombres du Spiritualisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. Jacolliot. - Le Spiritisme dans le monde. . . . 3 fr. 50
H. Lacroix. - Mes expériences avec les Esprits, avec 14 Portraits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 fr.
Max Theon. - La Doctrine spirite et l'œuvre d'Allan Kardec. Etade critique du Spiritisme.

50 c.

- Spiritisme Expérimental. - Médiums, Obsession, Evoca-
ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 c.
De Noeggerath. - La Survie, sa réalité, sa manifestation, tsa philosophie. Echos de l'Au-D slà.

3 fr .
J. de Riols.-Spiritisme et Tables tournantes avec 2 flg .1 fr .

Eage. - La Zone-Frontière entre l'Autre monde lui-ci.

- Madame Pıper et la Société anglo-américaine po recherches psychiques.
A. Simonin. - Dialogues entre de grands Esprits vivant.
Etainton Moses (Oxon). - Ensergnements spiritual traduit de l'anglais.
Trufy. - Causeries spirites.
Walter Jochnick. - Les Questions les plus important l'humanite. Esquisse de l'histoire de l'esprit. Rapport ent Esprits libres et les Esprits incarnés. Le Suicide. 2 rod ensemble.


## Ouvrages anonymes

Les Perplexités d'un médium consciencieux.
Prieres et Méditations spirites.

## OGGULTISME, THEOBOPHIE

Barlet et Lejay. - L'Art de demain. - La Peinture a fois et aujourhui.

Annie Besant.-La Mortet l'Au-dela. Nouv. édit. . 14
Boué de Villiers. - Manuel de Magie, Dogme, Tra. et Symbolisme occulte. LInvisible, La Mort, La Diriai Pratiques magiques, Incantation, Envouttement, etc, etc. 1
Bourgeat. - La Magie. Nouvelle édition.
Decrespe. - L'éternel téminin et le Mécanisme l'amour.

- On peut envouter. Lettre au Maitre Papus.
- La Matière des Euvres magiques. .
- Les Microbes de l'Astral. Principes de pbysique culte.

Dubéchot. - L'Orientation.

- Eliphas Levi. - Dogme et Rituel de la Haute $M$ 2 volumes, avec 13 figures.
-     - Histoire de la Magie. Exposition claire et précise procèdés, rites et mystères avec 90 fig.
-     - La Clef des grands Mystères, suivant Hėnoch, Abra Hermès Trismégiste et Salomon, avec 22 planches
-     - La Science des Esprits. Révèlation du dogme des Caba: esprit occulte des Evangiles, appréciation des doctrinc: rites.
-     - Le Liore des Splendeurs (Ouv. posthume).
- L Le Grand Arcane, ou l'Occultisme dévoilé..

Esslie. - Le Renouveau d'Isis. Traduction libre de $\operatorname{man} 1$
G. Pabius de Champville. - Le Magisme. Etude d garisation.

Flambart. - Influence astrale. Essai d'Astrologis mentale, avec dessins de l'Auteur et Planches hors textes.

- St. de Guaita. - La Clef de la Magie noire, avec fig.

Jollivet-Castelot. - La Vie et l'Ame de la matière. de physiologie chimique. Etudes de dynamochimie. . . 3
-- L'Hylozoisme, l'Alchimie, les Chimistes unitaires.
Laurent et P. Nagour. - L'Occultisme et l'Amour: 3
J. Lermina. - A Brüler, avec igures.

- La Magicienne, avec une composition inédite de fère.


## E. Michelet - L'Esotérisme dans l'art.

Dr Noriagof. - Notre-Dame de Lourdes et la Scif l'Occulte, avec un Portrait de Bernadetto, \& planches et d. ns le texte.

Papus. - La Magie et l'Hypnose. Recueil de Faits et d'Expénees justifiant et prouvant les enseignements de l'Occultisme, ec 8 planches, plusieurs dessins.

- La Cabbale. Tradition secrète de l'Occident. Précèdée d'une itre d'Ad. Franck et d'une étude par Saint-Yves d'Alveydre. balistique - Martines de Pasqually. Sa vie, ses pratiq. - 8 fr . a ceuvre, ses disciples. Suivi du catéchisme des elus Coens, après des documents inédits. . . . . . . . . . . 4 fr . - Traité élémentaire de Science occulte, mettant chacun à ème de comprendre et d'appliquer les Théories et les Symboles nployés par les anciens, par les alchimistes. les astrologues, s baballistes. 7 c édit. refondue et considérablement augmentée, - La Scienbreux Portraits, Tableaux et Figures . . . . 7 fr. atiofues, avec figures schématiques, $2 \cdot$ édition . - . 1 fr. 50 - L'Occulte, a l'Exposition de 1900. Etude sur les Aïssaahbs, avec 6 photogravures.
- Le Diast-ce que l'Occultisme f. . . . . . . 1 fr aques.
- •••••••••••••••••1 fr. - L'Ame humaine avant la Naissance et après la Mort. ation évangélique, avec 4 fig, et des tables explicatives. 1 fr . 50 - Almanach de la Chance, 1905 . . . 1 fr . - Catholicisme, Satanisme et Occultisme. . . . . 50 cent. - Comment est constitué l'Etre humain. Le Corps. l'Astral, Esprit et leurs correspondances, etc.
A. de Pouvourville. - L'Esprit des Races jaunes. L'Opium
 Paul de Régla (Dr Desjardin). - Jésus de Nazareth, au point de vue historique, scientifique et social, avec une jolie kure de Jésus.

7 fr.
Porte du Trait. - Le Mal métaphysique.
3 fr .50
S. de Riols. - Les Parfums magiques. . . . . . . 3 fr.

Saint-Martin. - Tableau naturel des rapports qui existent ntre Dieu, l'Homme et l'Univers, avec préface de Papus 8 fr . Sédir. - Lettres magiques.

1 fr. 50

- Le Bienheureux Jacob Bohome, le cor Jonnier philosophe. :évélation véridique de sa Vie et de sa Mort, de ses Cuvres et e ses Doctrines, suivi d'un Vocabulaire de la Terminologie, c èdit.

1 fr. - Elèments d'Hébreu. Cours de $1^{\text {rc }}$ année, professé à l'Ecole bre des Sciences hermétiques. . . . . . . . . . . 1 fr. - Les Incantations. Le Logos humain, la Voix de Brahma,汭 Sons et la Lumière astrale. Comment on devient Enchan3 fr. 60

## -

Les Plantes magiques. Botauque occulte. Vertus des simtes. Médecine hermétique. Philtres, Onguents, Breuvages magnéiques, etc. 2 fr Einnett. - Le Monde occulte. Nouvelle édition. . . 3 fr. 50 J. Vicère. - Le Prophète de l'Apocalypse. Annonce du eaxiéme Avènement social du Christ en Esprit dans l'intelligence es peaples . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr 50.
Vitoux. - Les Coulisses de l'Au-deld.
3 fr. 50

## Ouvrages anonymes

Au Pays des Esprits, au Roman vècu des Mystères de l'Ocaltiame, avec Préface de Papus.

## DIVINATION. - PREDICTIONS, PROPEETIES

(Astrologie, Chiromancie, Graphologie, Phrénologie).

- E. Bosc. - La Chiromancie médicinale. Suivi d'un Traité :ar la Physiognomonie, d'un autre sur les Marques des ongles, igures fig.

Clavel Gracien (Ime). - Révélations prophétiques. Instruction. Morale. [nitiation, 1902.

1 fr .50

- Révélations prophétiques, 1904. . . . . . . . . 2 fr.

Crepieux. - Traité pratique de Graphologie. Etude du caractère de l'homme, d'après son écriture . . . . . 3 fr. 50

- Desbarolles. - Les Révélations complètes. Suite des Mystères de la main, avec 500 fig . 15 fr.
Ely Star. - L'Art de voir l'Avenir par l'Astrologie. . 1 fr
Fomalhaut. - Manuel d'Astrologie sphérique el judiciaire, avec figures.


## 7 fr. 50

- Florent Garnier. - L'Avenir par le Marc de café. Tableau avec dessin représentant les aspects du marc de café. . 75 cent.
Gourdon de Genouillac. - La Chiromancie, ou la Bonne Aventure expliquée dans la main. . . . . . . . . 1 fr.
De Guiry. - Mlle Couédon est-elle inspirėe par Dieu9 Ses dernières prophéties, avec Portrait. 75 cent.
- A. Haatan - Traité d'Astrologie judiciaire. . . 7 fr. 50

8. de Massilie. - L'Oracle des Fileurs. Véritable langage des fleurs d'après la doctride hermétique. . . . . . . 2 fr

Michon. - Systeme de Graphologie. L'art de connaitre les hommes d'après leur écriture, avec fig. . . . . . . . 3 fr - Méthode de Graphologie, pour faire suite au Système, avec 3 fr.
Papus. - Comment on lit dans la main. Premiers éléments de Chiromancie, avec 62 figures. . . . . . . . . . 3 fr. 50

- Les Arts Divinatoires. . . . . . . . . . . . 1 fr.

Phaneg. - Méthode de clairvoyance psychométrique. 1 fr. 50

- Plytoff. - La Magie. - Les Lois occultes, la Théosophie, l'Initiation, Le Magnélisme, le Spiritisme, etc. . . . 3 fr. 50
J. de Riols. - Astrologie, ou Art de tirer un horoscope, avec figures. 1 fr .
- La Graphologie - Traité complet de l'Art de connaitre les défauts, les qualités, les passions et les caractére les personnes par l'ècriture. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr.
- Traité de Phrénologie, ou Art de découvrir, par les protubérances du crâne, les qualités, défauts, vices aptitudes, etc., des personnes, a vec figures. . . . . . . . . . . . . 1 fr.
- La Cartomancie, avec figures . . . . . . . . 1 fr.

Santini - L'Art de la Divination. . . . . . . . 2 fr.
Sédir. - Les Miroirs magiques. Divination et Clairvoyance, Evocations, Consécrations, etc. . . . . . . . . . 1 fr. 50
Stella. - Sciences occultes. (Graphologie, Chiromancie, Astrologie, Talismans).

Suire. - Tableau phrenologique, en vers.
1 fr.

## Ouvrage anonyme

Abrégé de Chiromancie et de chirognomonie appliquée avec figures, d'après la mèthode de Desbarolles 2 fr. 50

## SEGRETS OGCULTES

Barcus. - Le Secret des Secrets. Contenant des remèdes naturels et efficaces pour conjurer et guérir toutes les Maladies des Bettes domestiques à quatre pattes, et diverses recettes pour les éduquer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr.

- Eliphas Lévi. - Clej's majeurcs et Clavicules de Salomon. avec 100 dessins. 20 fr .
L'Abbé Julio. - Secrets merveilleux pour la guérison de toutes les Maladies physiques et morales, avec 2 Portraits et 28 Figures coloriées. Reliure souple.

12 fr.

- Prières merveilleuses pour la guérison de toutes les Maladies physiques et morales, avec 2 Portraits et des Fig. coloriées. Reliure toile.

3 fr. 50
Precieux ouvrages qui parmettent aux croyants d'obtenir des guerisons inesperten. Le second ext un abiege du premier.

- Legran. - Vrais Secrets de la Magie noire. Traité axpérimental et pratique des Sciences occultes, avec figures ( $1^{\circ \mathrm{r}}$ val., 5 fr ; $2^{\bullet}$ vol. Applications, 5 fr .)


## Ouvrages anonymen

- Lue Dragon noir, ou les Forces infernales soumises allhomme avec figures, cartonné.
- La Venus magique, contebant les thėories $\cdot \dot{\text { secrètes }}$. 20 fr les Pratiques de la Science des sexes, relié.
- Spiritiame, poar nous présenter une synthese de l'divolution de vie materielle ot spirituelie a la surface do la terre. C'eat un livre plus iotéressants, des plus instructifs pour ceex qui veutontse 'a
larisar sans efluris avec len verités principalen du monde scientifipy
(Dr) Vindevogel. - Trilogie medigale.
1ro partie. - Histoire de la Médecine.
$2^{\circ}$ - - La Matière médicale définie.


## Collection des "Comment on defend »

BIBLIOTHEQUE ILLUSTREEA 1 FR. LR VOLLME

## Publiee sous la Direction du Dr Labonne

Licencié es-sciences, Anc. interne, Offcier de l'Instruction pu

La collection des Comment on defend n, oniverselloment cous? 2i itrocie, comprend 70 petits volumes ta-16, sur presque autant de of diférents, généralement des Maladies a prevenir on é geérir.

Redigées dans un style simple et ì la porthe do toutas les inteliz-out ces Etudes peuvent rendre de grands services en volgarisant la metiea usuelle. A vec elles, on pare à tout, on sait ce qu'il jaut faire dasis ou tel cas, et aussi ce qu'il ne faut pas fiuire. Voici commen: V. docteur Laborde, de l'Académie de médecine, apprézie cette col:wo

* Une sesrie de monographies destindes a a apprendre à mener le troobat contre les maladies ou les incommodites auxquelles nons paron : an plas on moins fort tribat.

Dans ces brochares de vulgarisation destiņes à être mises entre mains de tous, on a suéviter l'écueil dans lequel tombent trop sen les livres de módecine qui prétendent s'adresser à la masso ; ovie faire plus de mal que de bien à ceax qui les liront: c'est an eloge qo ne pent faire à tous. Ecrits avec clarté dans an atyle simple, anns mit mots scientifiqnes, ces petits volumes apprennent a chacnn ce que tu: monde doit connaitre. cessont des Guiles pour la consercation Sunte; en un mot, ce sont des preceptes d'hygione at d'excollente giène. (Tril. Medicale.)
Quelques volumes épuisos sont en réimpression. Voici la lista in. qui sont disponibles.

Comment on se deffend contre l'Albuminurie. par le D' Mors Comment on se defend contre l'Alcoolisme, par le $D^{\prime}$ Forev: Courmblefs.
Comment on défend sa Basse-cour. La lutte contre les Miad des volailles et des oiseaur, par A. Eloire.
Comment on deffund son Bétail. Moyen de prérenir et de contiat la-Fiévre aphteuse (Cocotte), par Fabrus de Champtrle.
Comment on defend sa ISamehe. La latte pour la conservation dents, par le Dr Henry Labonnk.
Comment on deffend ses Cheveux. La latte contro la Caivitu contre la Canitio. par le Dr Henry Labonve.
Comment on defend sa Colonne vertebrale, par le Dr Chiptiz
Comment on se defcnd de la Constipation, par le D' Dretr.
Conseils du Dentiate, par le Dr G. Bratrand.
Comment on defend ses Dents, par le D' A. Lombard.
Comment on se defiend contre le Diabète. par le D' Mosis.
Comment on se defend contre la Douleur. La latte viotorionse e tre la souffrance, par le D' Henry Labonns.

Comment on défend ses droits à la Chasse. Législatare of jon pradonoe du Chasseur, 2 volumes, par P. d'Enjor
Comment on se défend des Maladies du Ceeorr.par le Dr Lasox Comment on defend ses Droite ì la Pêche, par P. d'Envor. Comment an se defend contre l'Eczéma. par le Dr Monin.
Comment on defend ses Enfants au Village, par le Dra. Babat
Comment on defend ses Enfants. La lutte contre leurs maladi par le Dr Petit.
Comment on deffend ses Eldves contre les maladies scolaires epulémiques, par le Dr Mora.
Comment on defend son Exiderme. La lutte pour to bon fonctic nement de la peau, par le Dr Faivrb.
Comment on se defend contre les Fiòvren éruptives. la La contre la Rougeole, la Scarlatize ot la Variole, par le D' Lamonns.
Comment on se deffend contre la Folle. La Latte pour la Rass par le D' Foveau de Courmilles.
Comment on defend les fiarçons et les Filles contre les At dents de la Puberte, par le Dr Labonne.

Comment on defend sa Gorge. La Latte contre les angines, pat D' Finivar.
 Rauthe de cervosu, par le Dr Heary Laisunini.
omment on se dejfend cantre l'insommie, par le Dr Dineur. omment on defend sa deunesme, par lo D' Schaffler omment on defend son Laryix. La latte pour le bon fonctionneat de la Voix et du Clinet, par le D' Faivis.
ornment on defend ses Malins. La Lutto pour Ies avoir bellee, par ) A. Baratier.
omment on se defend des Maladies coloniales, par Ie Dr SPIN.
onment on se defend cles Minladies merveuses. La Lutte contre veurasthenie et les Névroses, par le Dr Labonne
omment on se defend contre les Naladies d'Estomac, par lo A(D'HUI.
omment on se defend des Maladies di Foie. Lutte contre lic. Ia Colique hépatiq et les Cirrhoses, par le Dr Labonne.
omment on se defiend. contre les Maladies de la Matriee. La \& rontre les Métrites, par le Dr Monin.
unment on se defend des. Maladies de la Peau, par be $D$ r set.
onment on se défend contre les Maladies du Sang. Lutte ts l'Anémio et les Pâles coulenrs, par le D Labonne
siament on se defiend contre les Maladies seruelles et contaust's, par le $D^{r}$ Lesnamd.
धnment on se defend les contre les accidents de la Menstruation, is Retour d'age, par le Dr Baratigra
-mment on cléfend les Meres. La Lutte contro les Accidents dela iemise. par le D' Petrr.
'omment on se defend de la Migraine et clu Mal de Tete, par D: Dhevr.
Gmment on se dejend contre. a Nopie, par le Dr de Micas.
Cument on se defend contre la Nourasthonie, par le $\mathrm{D}^{*}$ Fodi Courmblles
-imment on defert son Nez. La Latte contro lea Rougenrs, l'One utautres Infirmitos, par le Dr Bonner.

C'رmment on defend les Ouvriers contre les Eclats et les Pousirex ile l'Atelier, par Mamy, ingenieur.
Comonent on deffend ses Pieds, par le Dr BaratiER.
trininent on lejinel ses Poumoms. La Lutte contre les maladies de lifini, par le Dr LaBONNE.
ment on et defent des Malarie» du Rein. La Lutte contre lo it at l'Albumtre, par le D' Labonne.
infinent on se defend du Rhumatisme. La Latte contre les Dou1r* at l'Arthritisme, par le Dr LabONNe.
onnment on se defend contre le Rhyme et les Brenchites, par b) H. Gaasset. 'iumment on deferal son Rucher. La Lutte contre les Maladies of "unimis des Abeilles, pat A. Iapbavtrrier.
'umment on defend sca Samtés par I'HIygiene, 2 volumes : 1. A li-
;: 2. Boissons, par le Dr A. Baratier.
$\because m m e n t$ on defend sa Sasté par l'Iomoeopathie, par lo Dz 1 Clerroy.
(onent on dedfend sa Santé par les Eaux minérales, par Chilsset.
inent on se defent contre la Tuberculose Avec l'exposi uvean traitement des malidies respiratoires, par le Dr H. Mendel.
"nent on se defend des Trberenloees cutanées. La Gueri's Glandes, Lupus, Chéloides.
tominent on se defend des Vers infestimatur, par le Dr Girod. ''unent on défend ea Vessie, par le Dr A. Baratier.
Cnument or cejfend la Vie humaine. La Iutte contre les Avoi-- par le D' Baudois.
furnent on se ddfend de la Viellesse, par le Dr Barnay.
cumment on defend son Vignoble, par Fabius ds Champvilhs.
Comment on defend son Vin des Mcaladies, par Litver.
Comnent on deffend sa Mirillté. La Lutto contro IAnsphrodisio of filisance, par le Dr Mavin.
Cinment on dsfend son Visange. La Lutte pour la Beanté per lo - Ojuson.

Coirment on deferd res Yeux, avoc 3 figures, par to D' Pstcrin.

## OUVRAGES EN LANGUE ÉTRANGERE

Allar-Kasdec.-Fl Libro es ios espiritus. . . . . . 3 fr .

- El Libro de los modiums. . . . . . . . . . . 8 fr
- El Eoangelso segùn el espiritismo. . . . . . 8 fr .
- Qué es el espıritismo. . . . . . . . . . . . . 1 fr .
- Las Penas Tuturas segan el Espiritismo. . . . 15 cent.

D' Bercero (Ian). - El Cuructry la Electro Homeopatia det conde César Mattei. . . . . . . . . . . . . . ī̀ cent. - Dios en el atomo. (Theosophie). . . . . . . . . 2 fr .

H Durville. - Applicacion del Iman (Magnetismo mineral) al tratamiento de las enfer medades, con figuras. Trad par Garcin.

30 cent.

- Applicazione della calamita nelle cure delle malattie. Cen 14 fig. nel texto, tradotto dalla quinta Edizione francese, dal F..G.Pons.

30 cent.

- Anwendung der Heamagneten bei der Behandlung von Krankheten. Freie Uebersetun gaus dem Franzosischen des Gteichnamigen. 30 cent.
- Processo magnetico. 30 cent.
- Procedimientos magneticos, trad. par E. Garaia. 25 cent.
- Procedimientos magneticos. Version espaola, par J, Nícolau.

25 cent.
-Leyes fisicas des magnetismo, trad. par Ed. Garcia 25 cent.
De Encausse (Papus). - Ensayo de Fisiologia sintetica, con 35 Dibujos esquematicos, traduit du français par le docteur Bercero

2 fr .50
Th. Gauthior - Espiritista . . . . . . . . . . 1 fr.
Lacie Grange. - Manual de Espiritismo, trad. du français, par le docteur Girgois. . . . . . . . . . . . 30 cent.
Mendoza. - La Vida y la murale. . . . . . 20 cent.

- Destellos del infinito, 2 volumes. . . . . . . . . 4 fr.
- Lecciones para ninos espiritista. . . . . . . 50 cent.

Metzger. - Espiritismo et hipnotismo. . . . . 25 cont.
Moutinho. - Introduccao ao estudo dos phenomenos ditos hipnoticos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1fr. 75
Dr Otero Acevedo. - Los Espiritus. . . . . . . 2 fr. 50

- Lombroso y et Espiritismo. . . . . . . . . 1 fr. 50
- Fakîrismo y Ciencia. . . . . . . . . . . . 50 cent

Pallol. - Condensacion det Espiritismo. . . . . 50 cent.
A. Péron. - La Formula del Espiritismo. . . . 50 cant.

Pol.-Evidencia de la Réincarnacion. . . . . . . 50 cent.
Scherbler. - Das Heilsystem der Zukunft. Begründet in der Osciltations-Theorie 65 cont

## LE JOURNAL DU MAGNETIBME

da Massage et de la Paychologte, fonde en I845, par le barox du Potet, paraft tons les trois mois on un fascicule de 61 pages, sous la direction de M. H. Derville, 23 , rue Saint-Merri, Paris 4 e.
Chaque numéro contient le Portrait, aveo Notes hiographiques d'une célébrite magné iqno; an Conseil pratique permettant ì tous ceux dont la santé est équilibree, d'appliquer avec succees le Magnétisme et le Massage an traitement d'ane on plasieurs maladies; des Travaux originau. $x$ sur le Magnétisme, le Massage, la Psychologie et les Sciences dites occultes, des Cures magnétiques; les Comptes-rendus de la Societé magnétique de France, dontil est l'organe; lo Programme et l'Indication des Cours do l'Ecole pratique de Massage et de Maynetisine; des notes ear l'Hygiene et la Mélecine usuelle; des Informations; ane Revue deo Liores nouveaux et le Catalogao de la Librairic du Magnetisme.
Ayant toajours eté dirigé par les Maltres de la Science magnétique, lo Journal du Magnetisme forme arjourd'hai ane collection de 30 volames, qui est le répartoire le plas complet des connaissances magnétiques. Los 20 premiers volumes (de 600 a 800 pages, petit in-8) farent pablibs par le baron du Potet, de 1845 is 1861 ; les volames suivants (de 300 is 500 pages. grand in-80, impression sur deux colonnead, par le directour actuel
Prix de chacun des 24 premiers oolumes de la collection . . . 15 fr . Les volumes suivants, non relits 10 fr. - Reliés 12 fr.
Prix de l'abonnement ansuel pour zoute l'Union postale. . . if Ptir du numbeo: 1 fr . - Annonces, la ligne: 3 fr.
Prime. - Le Journal du Magnétisme est donnt porr 1 fr. au lion de 4 aux Elèves de l'Ecole pratique de Massage et de Magnetisme, aux Malades de la Clinique, aux abonnés de l'Initiation et aux achetears de Livres on d'Aimants.

## LA REVUE CRAPEOLOGIQUE

Pagait tons les mois, eous la direotion do M. A. de Rochetal. Abonnement : 6 francs par an. - Le numéro: 50 centimes

LINITIATINV, Reoue plilmophique, des Ifrutes Etudes, fondie en $\mathbf{8 8 8 4}$, paraft tous les mois sous la direction de Papus, on un fascicule de 96 pages.

Abonnement pour la France, . . . . 10 fr . par an
-
pour l'Union postale,
Prix de chaque numéro anterieurement a 1895. . . 2 fr. depuis 1895. . . 1 fr.
(Qaelques numéros des premidres années sont épuieés.)

## imstitut magmetiaue de framce

Fondé en 1878, par M. Hector Darville, son directeur actuel, l'Institut magnótique de France grandit d'année en année. La pratique expérimentale, et ce que les américains appellent le Magnétisme personnel, sont enseignces méthodiquement dans des cours réguliers. L'enseignement pent méme se faire par corespondance. (V. les Instructions relatioes d l'Enseignement).

Avec le Journal du Magnétisme les services suivants complétent et faeilitent l'Enseignement, la pratique et la vulgarisation du Magnétisme :
כСOLD PEATIQTI DD MLAEEAGE
\& DD MLAGMNSMIEMID
Fondée en 1893 et autoriśse le 26 mars 1895 , l'Ecole est dirigée par MM. H. Durville et les docteurs Encausse (Papus), Moutin et Ridet. Elle enseigne la pratique da Massage et du Magndtisme, et fait que, dans la samille, on puisse presque toujours se guérir, sans avoir recours au medecin; elle forme des praticions instruits et dignes en tous points de la confiance des malades et des médecins.
L'Enseignoment comprend l'Anatomie, la Physiologie, l'Histoire, la Physique magnétique, les Théories et Procédes, la Pathologie, la Thérapentique, et les différentes formes du Massage pratique : d'abord le Massage hygiénique, puis le Massage médical, Je Massage orthopédique, et onfin, le Massage magnétique. (V. le Programme des Cours et les conditions (l'inscription).

## 

Fondée en 1887, p ur étudier lo Magnétisme par la méthode expérimentale et en vulgariser la pratique. Son président est M. lo doctenr Enoausss (Papus); son secrétaire gènèral, M. H. Durville. (v. les Statuts).

## INIBRAIRID DU MLAGNPBMIEMNE

Elle édite tous les bons ouvrages traitant du Magnetisme, Hypnotisme, Sciences occultes et Médecine usuelle; accepte en dépot, tons ourrages traitant de ces matiéres, se charge de l'impression pour le compte des auteurs, fait la commission et expedie tons ouvrages de librairie.

Tous ses envois sont faits franco, contre timbres francais, mandat-poste, chéque on lettre de change. a l'ordre de M. H. Durville, 23. rue SaintMerri, Paris, $4^{\bullet}$ arrond., soit par la poste, soit en colis postal. En ajoutant 10 cont. pour la France, 25 cent. pour l'étranger, tous les envois sont ussures on recommancés.

## Prime

A titro do Prime, lo Journal du Magnétisme ost envoye pendant an an, mojennant 2 fr. an liou de 4, aux achoteure de la Librairie du Magnétisme ot aux abonnés de l'Initiation. 11 est offert gratuitement pour tout achat s'elevant à un minimum de 25 francs.
 \& den Sciences Dccultes

## Bibliothèque roulante - Pret à domicile

Les ouvrages anciens ne so trouvent que dans les grandes bibliotheques, et les noureaux sont trop nombreux pour que tous cenx qui s'interessent an pringres magnético-spi-itualiste puissent se les procurer. Sanf quelqnes rare: exceptions. les bibliotheques pabliques ne consentent pas lo prêt à dom. :ie ; elles ne contiennent guère que de l'histoire et de la littoratare; elles riunt pas d'ouvrages anciens. et les nonveaux ne sont classes et mis i la disposition du pablic que longtomps après leur publication.

C'est pour combler cette lacune que M. Durville eut lidee, qui reçut nn commencement d'erécution en 1880, de finder sous le nom de Bioliotheque
 la littorature, une bibliotheque circulante concernant exclasivement les ourrages de Magnétisme, d'Hypnotisme, de Spiritisme, d'Occultisme et antres Sciences qui s'y rattachent.
La Bibliotheque ilu Magnéttsme, qui devient de plus en plus oonsidsrable, se comi:ose anjourd'hai: 1. de plus de 7.000 volumes sur le Magné tisme et sur les branches du savoir humain qui s'y rattachent; 2 de la collection de presque suas les journanx du monde qui ont paru sur ces guestions; b- de plus de 800.000 Gravares, Portrsits, Antographes, Articles de journanx, Notes sur les hommes et les choses, Medailles ot Objets divers classes méthodiquement, et constituant na veritable Musee du Magnetisme.
Demander le Catalogue qui est enooye contre 20 centimes.

## 

Par les Aimants vilalisis du Professeur H. Durville
Les Aimants vitalises g'eerissent ou sonlagent toutes les maladies. Dans le plus grand nombre des cas, les douleurs cessent on diminuent au bout de quelques instants, les acces deviennent moins violents, moins frequents, et la gnérison se fait souvent sans médicaments et sans modifier son régime et ses habitudes. (V. l'ouorage: Pour combattre les Maladies par l'Applirutian de l'Aimant, par H. Durvilar 13'edit., avec 10 portraits et 14 fgures. Prix: 1 fr.)

TETE-BURTE ARTISTIUUE EN PLATRES


## Centren moteure et mencitifs

1. Centre du bras. - 2. Contre do la jambo. - 3. Centre de la 4. Centre cérébro-spinal. - K. Centre de l'oule. - 6 Centre moten Ititéte, de la langue ot du con. - Langage articule. - 7. Coarr. - 8. S - 9. Poumons. - 10 . Foie. - 11 . Impression, croyanco. - 12. -13 . Estomac. -14. Contro genital. - 1 5. Coordination des vements, tact. - 16. Larynx. - 17 . Centre des dents. - 15. C sensitif de l'oreille. - 19 . Reins, organes genito-arinaires. - $\mathbf{Z 0}$ et mouvement des yeux. - 21. Intestin. - こ2. Respiration.

Facuités morales et intellectunilen
A. Donceur a gauche, coltre a droite. - R. Formes do la memoil B' i gancho, souvenirs gais; envie do rire et do so moquor, prendre tor riant ; satisfaction. - $\mathbf{B}^{\prime} \AA$ droito, souronirs tristes ; rend sombre et ret melancolie, mecon tentement. - C. Gafte i gauche. Tristosse i droit D. Astention. E. Volonts.

Le Gérant : MALVERGE.
Paris. - Imp. A. Malverge, 171, rue 8t-Deale.


[^0]:    Je crois qu'il ne peut exister de médecine parfaite que celle des somnambules, en ce qui les concerne, et qu'il est possibie Cutitiser, pour les autres, leur admirable instinct.

    Gmorget.

[^1]:    (1) Les ouvrages dont deux exemplaires sont déposés an burean du Jonrnal sont etadiés et analysés. Ceux dont on ne remet sealement qu'an exemplaire sont senlement annonces.
    A titre de commission, la Librairie du Magnétisme envoie tous les ouvrages dont il est rendu compte, franco, dans toute l'Union pos.
    ble, au prí marqué par les oditeurs.

