# jolrinal du higantitisie Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

# Organe de la Sociéte magnétique de France, paraissant les $I^{\text {er }}$ et 16 de chaque mois. 

Directeur : H. DURVILLE, Secrétaire général de la Société<br>Rédacteur en chef: G. Fabius in: Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

I" Siege, M. Elgene Bonnembine, Homme de Letlres.-2e, M. Brbg. - 3' M. le Comte de Constantin.
 mext. - 9e, M. le Docleur de Nagekhoff. - 10e, M. le Docteur - $11^{\circ}$, - 120, M. Moutin.

 leurscientifiquè la Patrie. - $21 \cdot \mathrm{M}$.


 niac. - 31', le Sar Josfiphin Peladan. - 3je, M. le docteur Mora. - $3 j^{\circ}$, M.
30 - M. G. Demarest. - $3 \mathrm{~S}^{\circ}$, M. J. Lermina. - $39^{\circ}$ M. Mleo ne Meyer. - $40^{\circ}$ M. E. Miehelet.

## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbittr, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Chookes, Membre de la Sociéte royale de Londres. - Delbdevf, Professcur à l'Cniversilé de Liège. - Le Docleur Diaz de la Quintana, a Bucnos-Ayres. - Le Docleur Lapienre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liebadir, a Nancy. - Le Comte de Manicorirt, a Senlis. Le Docteur Madigorani, Médecin du roi d'Ilatic, a Rome. - Max Dessoir, a Berlen. - Piefro diamco, Irésident de la Sociele Magnélique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Paoux, Irésidenl de. la Socicile d’Hygiène de Lausanne. - LiAbbe Roca, à Perpignan. - René Caillié, à Avignon. - Sinnett, Président de la Sociélé Théosophique de Simla. - Stanton-Moses, Président de l'Alliance Spiritualiste de Londres. - E. Yung, Professeur à l'Ćniversité de Genéve. - Bocvien, Dirccleur de la Paix Universelle, a Lyon.

## AbONNEMENT: 10 frames, pour toule l'Union Pustale <br> Prix du numéro: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A titre de Prime, lahomement est armer fois remboursi a coux fui sabonnent an burean du Journal :




La prime est remise sans frais dans nos bureatix elle est pxpedice partont moyennant if, iso prport etemballage

## Société Magnétique de France

| 1- sicira | MM. Cominal. | 20 siege MM. | Ménot. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ¢. | Ficrithet. | 91. | Froment. |
| 3. | Isouvery. | - | dirinevald. |
| $4 \cdot$ | fiurg. | $\bigcirc 3$. | Ginyonnet du Pérat. |
| 5 | I-.-F. Cizalis. | 94. | Jaciquillit. |
| ${ }^{\circ}$ | Chanwieres. | 05. | Le docteur licinard. |
| 7. | Chriatin. | 96 | Leswart. ancien magistrat. |
| 8 | Eiollas. | -9. | Ietrange. |
| $9 \cdot$ | E:umiaud. | 28. | J. Levy. |
| 10 | Sizatine. | -9. | Amedre-II. Simonin. |
| 11. | Le vicomte de Constantin. | $30^{\circ}$ | Aubertin. |
| 12. | Comrlet. | 31. | Reveilhate. |
| 13. | Milo de Mejer. | 32. | Sognès, ingenieur civil des mines |
| 14. | \#Disvigners. | 33. | Lindrin. |
| $15^{\circ}$ | Rlichelet. homme de lettres. | 34. | Pesinol. |
| $11^{\circ}$ | liabueguos. | 35. | sempe. |
| 17. | 1. Ducheriin. homme de lettres. | 31. | Ci. Demmrent. |
| 18. | H. Dbarville. | 39. | Maitrejean. |
| 19. | Forestier avocat. | $40^{\circ}$ | Vivant. |

## CORRESPONDANTS NATIONAUX

AM, Aunize, à Montauban
1D. Ibats, a samt-daruin (Landes).
A. Ib:rnard, a samt-!nentin.
(i Broredot, diteans.
le ductenr Pherioran, Vina, Pymiensorientales. - bionncios a Chars-en-Vexin.

Chomirr, a samt-Etienne
le docteur Gionille:ad, au Mans.
l)avidi a sipean (Aude).

Daniaud. Charente-Infirieure).
Ducos, a sion (Gers).
le docteur Bupory, a Larroque. pres Condom.
Giavot, conseilher immicipal, a Orleans.
54. de losuris. i Rennes


- -10 diniliet. a Lyon.

If. Himmerer a dancy.
-D. Jung, a bordeanx.
Lagreate, instituteur à Linoges.
MM. Halanne, a Lesperon (Landes)
J. Martin, á Tuyes.
A. de Mantin, il Xarbonme.

Dirtrees negociant a Matablan.
Metais, hussier a hondun.
if doctenr Mora, a Branehamel (Aisne
I. Mor-gon, à Thussey (Ain).

Nicolopulo, a Marseille.
II. Pelletice, a Madon. pres Blois.

Quvenatel, a Chesle Marnei
Mme ©blivier, a Bourg (Gironde).
M.M. D. Deto, a Lantosque Alpes-Matitimes.

Levert, a Lyon.

E. FRouefuette. Blanzac (Gard).

1Rov-rlu-tial, à Banulus-sur-Mer.
Saile, a la Feche sarthe).
A. Suire, publiciste a Parthenay.

Taller-Mudinn, i Houlogne-sur-Mer.
Ad. Villebien a Caen.

CORRWPONDANTS FTRANGERS
M. le docteur inforsi. à Gines, latie.

I,-A. Asaillon, a samb-benis de la lleunion.

1. 15:ares y Angladat, a Madrid.

Isertooreini a limana, Rip. de Colombie
Ie doctour zomerdia, a Roman, Roumanie.
Bobiliner, a Didessa. Rasste
©h. G:aroora, a llenisal, sumse.
Jinus Ceballos. a Mexico.
le ducteut Corroor fiaratat, a lishome.

- E:ace a Libreville.
MM. le docteur Girgois. a la Plata, Rep. Argentine.

Koperar, à schwientochlowitz.
de Lagrange, Vera-Cruद, Mexique
le ducteur Lifoquart, a New-York.
Leopoldo A. Dieda, a Mexico.
Mme Pinent-Sior, a llerstal, Belgique.
MM. A.-.J. Nicor. a la llase
M.-N. Powira. à Barcelone.

Gonlhassaye a la Trinite. Martinique.
Thomits, Trinitad Colo, Etats-Uuis.

## SOCIETEE CORLESPONDANTES

- L'institut médical électro-marnétique e de Toulonse. représenté par M. le docteur C. Gurville, président. - L'Enion spirite, de Reims. represente par M. Moncinn, secretaire-trésorier.

La siorietemingnetrofe de Geneve.

COMITE DE DIRECTION POUR 1891
MM. le combe de Ganstan!in . President dhonneur. le doctear 1s:araduc. A. - EI Ginging fo ductemb BRolal. 5H. Hamville. d:13日,
finonnat duPeane 1D:manest.

Vice-president d'homaeur. President. Vice-Piesident. Secritare general. secretaire.

## CLINIQUE DE LA SOCIEte

La Saciete a organise une Clinique où le plus grand nombrt de malades sont traités par le Magnetisme, à l'exclusion de tont medicament.
Elle est dirigée par les spécialistes de la Société les plus familiarises avee la pratique du Magnetisme et particulieremen par les docteurs de N:uckhofi, Denian, Davides; lés maznetiseurs II. Durville, Conard, (inyonnet, Canel, Cazalis, Hury, Vivant, F. de Ghampville, G. DeCazilic, furg, ivint, Fife Ghampzi
marest. Dinfind. Mme inurville, etc., etc.
Les inalades sont rȩus pratuitement, au siege de la Sourt 93, rue saint-Merri, le jeudi et le dimanche a 9 heures du mata.

Evirait des itatat de la Societs. - La Société est constituée dans le but détudier le Magnétisme par la méthode expérimeatabe et tran vulearser la pratique.

La sochte se compose de thmembresthonmenr, de 40 membres actifs habitant Paris ou les enrirons. de ao corresfondant:
 dont he nembere eat llthatio.
(In estadmis dans la wocirte sur la presentationd'un societaire ou sur la demande ecrite des candidats et apres deliberation
 2 tr . Un mat ithrer paran versmeat maque de 1.50 tr .


# JOURNAL DU MAGNÉTISME 

## Nos 1PIBIALES

Le montant de l'abommement an Journal du Ma!milisme est deux fois rembourse aux abonnes nomeaux at aux réabonnés qui en font la dematade en siahon"unt directement au bureau du journal:
10 Acec les aimants ritclises de professeth H. Dunvile ; Aver le 230 ou le $2 \mathbf{t}^{\circ}$ colume du journul; Avec les brochures de propagande et les ourvages int entalogue de libraire murques d'on - demander in catalogne qui est envoré franco contre un timbre pour affranchissement):-En annonces dems le journel jusquit concurvence de 10 frimes.
$\therefore$ Avec ath portruit peint is l'huile dune valent de 10 francs, veritable cuare d'art excuties par un pintre de talent demander be boni.
Ces deux primes sont delivées pratuitement dans mos bureaux. Pour les recevoir franco, dans toute lo nion postale, joindre an montant de rabomement 1 fr. : 0 , pour fais de correspondance, port et emballage, soit 11 fr . 50 , que l'on adressera a lordrede M. II. Dervilie ditecteur, es), rue Saint-Merri, soit en une valeur à vue sur Paris, on un mandat ou en tim-bres-pustc. On accopte les timbies etrangers movennant une augmentation de $1 ., 0 \%$. Le papier-monnaie, roubles, dollars, ete., est recu pour ce qu'il vant all chainge.
Par faveur spéciale, moyennant 1 fr. © (o) ( 1 fr . (i.) en timbres ctiangers), tous les abomes que nous servons gratuitement et tous les lectours de ce numero recerount franco le bon qui leur permettra de demander grataitenent a l'artiste leur portrait peint a thuile.
Nons prions nos lecteurs de vonleir bien nous envoyer les noms et adresses de tons ceux, qui, à leur comaissance. s'interessent an magnitisme, an spiritisme et a loccultisme ou qui sont affectés de maladies rebelles aux moyens ordinaires de la medecine.
Nous enverrons queligues numeros dn journal aux Jirsonnes designies et nous sommes pershades que linteret qu'elles y toouveront engazerat les uncs à sabonfel, les autres a so traiter par le magnetisme, dapres ls principes que notro directeur enseigne dans ses Conseils pratiques.
A titre de compensation, uons anverons gratuitehent a ceux qui nous auront fourni une liste de dix lums au moins, soit le Journal du Magnitisme pendant un an, une lame magnétique pour le tratement dune affection quelconque, un portrait peint it lonile wu $\geqslant 0$ brochures de propasande, a leur choix.

Le professeur II. Durville commencera son cours pratique de magnélisme appliquó au traitement des maladies, dans le courant de février.

## SOCIĖTÉ MAGNĖTIQUE DE FRANCE

## Séance du 28 nocembre

(Extrait du registre des procès-verbaux)
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présilence de M. Simonin.

250 Volume.

Le secretaire géniral lit le proces-verbal de la derniere séance qui est adopté.
M. Simonis prend la parole pour expliquer le phénomend de la suggestion hypnotique. Il explitre dahord les phinomines pischophysifues: impression, sensation, psyho-émotion, jet spontané, permanence du rève, comme il les a décrits dans son livre intitule Solution du problime de lu suggestion hypmotique. La démonstration de ces grandes lois, faite sur une carte murale, permet de faire comprendre anx anditeurs le mécanisme do la surgrestion. Les sens étant anesthésiés, l'idée surgeree ne pindtre pas chez le sujet par la porto des sens, mais directement d'àme à âme. Les orgines du cerveau ne sont pas impressionnés, aucune empreinte vivante n'est prise ; et par conséquent, il est absolument impossible qu'il en conserve le moindre souvenir. C'est pour la meme raison que le sujet ne rave jamais de ce qui lui a eté sugréré et quane fois la sugrestion exceutee, il ne sait plus ce fu'il a fait.
M. Botveny demande a lorateur ce yu’il entend pur unt communication faite dame a ame et s’il pent explipher comment elle a lieu.
M. Simonis rejond que ne connaissant pas la nature de l'ame, ne sachant pas quels sont ses organes, il lui est impossible dexpliquer lo mécanisme de cette communication. Ce ru'il peut affirmer, costrp'il a la certitude la plus absolue qu'elle ne se fait pas par les organes du cerveau qui sont ancothesies. sil en etait ainsi, il $y$ aurait des empreintes vivantes prises, le sujet fourrait y rever et le souvenir pourait itre rappele. Il $n$ 'en est rien. Lidee cutre chez le sujet is son insu, elle ne sassimile pas a lui ct, all moment indigué pour l'execution de l'acte shegéré, alle sort comme elle etait entrée, sans laisser aucune trace.
M. Demabest fait observer que le phénomene de la suggestion nese produit que rarement avec cette netteté chez les sujets marrnétisés qui n'agissent ordinairement qưa leur gré, et quand l'exécution de l'ordre donné ne porte pas atteinte a leur intiret, on à leur honneur.
M. Simonin repond qu’il n'entend parler que du sujet hypnotisi, ne voulant s'occuper du sujet maqnétisé que quand il pourra le faire scientifiquement.

La séance est levée à 11 heures $1 / 4$.
Le secreilaire général,
H. Durvilele

## $15{ }^{\mathrm{e}}$ CONSEIL PRATIOUE ${ }^{(1)}$

Extrait du Tiate e.pricimental et therapeutique do Maynetisme ( 6 - volume), par II. Duavile, 3 idition.

## Contre l'encéphalite chronique

Il arme parnis que lomóphalite aiguë noest pas immediatement mortelle, quelle traine en longueur, se transforme et passe à l'état chronique. Mais ordinairement $\mathfrak{j}$ " encéphalite chronique" debute par des symptomes peu marqués, consistant en maux de tête intermittents salls sieqe bien tixe, diminution de la mémoire, changement de caractere, insomnie, agacement, hébêtule, assoupissement. uroubles de la digestion. Après des periodes de calme plus on moins longues, ces symptômes reparaissent et augmentent d'intensité, le cervean est comprimé, les manx de tête qui deviennent violents se localisent en un point ; il $y$ a souvent des nansées, des vomissements, comstipation opiniátre, puis abattement, comal. Le pronostic est extremement grave. La maladie se termine sonvent par me suppuration circonscrite en un aboes qui est pres. que toujours mortel.

I'ratiqué au début de la maladie surtout quand celle-ci se dévelopre lentement, le magnétisme dissiperait toujours la canse de l'in flammation et les symptomes inquíctants disparaitraient rapidement. Dans me pritode phas arancée, les chances de gnérison dimiment heancoup, mais on ne doit pas encore désespérer completement, car une réaction pent se produire et dúterminer lélimination du mal.
magnemisme human. - Cahmer le cervean fiuand les douleurs vives se font seutir, stimuler et exditer le cervean et le reste de lorganisme dans les priodes de calme.

Pour calmer, se placer devant le malade et faire des insumbations froides et des passes transwersales sur le front. l'aire ensuite des passes tres lentes aree les denx mains qui, partant du milien du front, se dirigent derriare les oreilles pour descendre le long des bras. I Puis, se plaggant à la gatuche du malade, on applique la pame de la maing gache an front, les doigts en lair et la droite a la nugue; puisaree celle exidans le but de degager le cerbean on fait des frictions traínantes sur la moclle fininiore, depuis la base du crâne jus.

[^0]yu’an bas des reins. Ensuite, s'asseyant de. vant le malade, les pieds contre les pieds on applique les mains sur les genoux pendant quelques instants et lou fait des frictions trainantes sur les cuisses et les jambes jusqu'an bout des pieds. Terminer par des passes à grands comants.
pour exciter, on se place à la droite du malade et l'on applique la main droite au front et la gauche a la nuque ; on peut Egalement se phacer derrière et appliquer les mains sur les colés de la tête. Frictions rotatoires avec les deux mains, imposition, insuflations chandes. Sitimuler tout lorganisme bar des trictions sur la moelle épinière, sur le trajet des contes, sur l'estomac, sur lintestin, les bras et les jambess ; passes longitudinales et passes a errands courants de la tête aux pieds.
amaxt. -- Dans lintervalle des séances ani doivent aroir lien matin et soir , applifuer me lame magnétique sur le front et bine sur la nuque, alternativement pour calmer et exciter Plastron magnétique à trois lanes pour exciter l'estomac et l'intestin.
moyers auxilamizes. - Boissons et aliments magnétisés. Compresses deau magmé tisée sur la tête qui pourront alterner aver lapplication des amants.

Voici une guérison rapportée par le docteur Tharpignon:
" Cn vigneron de Saint-Mesmin avait éprouve une maladie qu'a ses mpports je pensai avoir dû être une encéphalite, et qui lui laissa de quandes douleurs de tête, une cécité de l'oeil fauche, une si grande faiblesse dans le bras du nrême côtŕ quill lui fut impossible de travailler. Cet ćtat durait depuis près de dix ans guand il eut recours an magnétisine. Il vint a Orléans et $y$ resta quinze jours; puis son état étant meilleur, il pat venir chaque jour dans me voiture à âne. La marnétisation l'endormait. Au bout d'un mois, il ne souffrait phas. et reprit ses travanx. Seph aunées après, il fut repris de douleurs de tête, son bras s'en yourdit et saffaiblit de nonveau, de maniere à le forcer einiôt a yuitter ses occupations.
"C'est alor's quil vint me trouver dans sat soiture, car il était incapable de marcher. "Cet homme avait $4 \geq$ ans, l'oil quache me voyait plus, il $y$ avait des fausses membranes dans la chambre antérieure, mais devant ceprendant laisser passer assez de lunierie. pour ne pas rendre la cécité complete, si une anamose n'arait, en même temps, existé. Lee bras gamehe était lent dans ses mouvements. il $y$ avait des fommillements et de l'engourdis. sement. Lat tete atait profondentent doulona. reuse. plus à gathe et dans le front. Liceil
 de douleurs mésiangiques tres aigues. same
grande remittence, et privant le malade de sommeil.
"Cet ćtat me paraissait d’autant plus grave qu'il se liait a une maladie ancienne, dont il était une récidive. Aussi, malgré la demande du malade, je ne crus pas devoir emplover le magnétisme auquel la guérison dautrefois l'engageait vivement à recourir. Quinze jours dune médication approprée n'umenant ancun résultat, et le malade insistant pour être malnnétisé, je me rendis a son désir. l'endant huit jours, les magnétisations furent quotidiennes, puis elles eurent lieu tous less deur jours. Les effets que je remarquai furent me sommolence marquee qui efait interrompue par des nausées, allant parfois jusqu’au rouissement, et un accroissement de la douluur de tête, qui se calmait seulement cing a sept heures après la seance.
"Le dixiène jour, mon malade ne revint plus. Mais une semaine après, sa femme arriva et me dit que son mari venant comme d'habitude, le jour fixfe, avait ette pris en chemin d'étourdissements si forts qu'il retourna chez lui. Il eut une violente fièvre, ses douleurs de tête augmentèrent. et le lendemain matin il eut des vomissements de glaires et une diarrhée abondante et tres fréquente. Toute la journée il ne cessa de vomir et d'aller al la selle; puis le soir il eut une grande sueur. Alors senulement il s'endormit. A son réeil il était bien, à part une extrême faiblesse.
" Che quinzaine après il arrivait a pied. riant, content, ne souffrant plus du tout, et pouant travailler. L'eil navait éprowe aucun changement. Cette guerison a ete solide pendant plus de deux années. Depuis je n'ai phus entendu parler de ce bon vigneron." ( atdes sur la médegine animple et vitaListe, p. 160).

## LIIOMME DANS LE COSMOS

Lhomme peut-il émettre sans condenser dabord?
Que lon soit volontiste, fluidiste, imaginationniste, il faut posséder pour émettre; lhomme condense donc comme l'aimant, son ame est en relation constante avec le grand tout qui crée sans casse et l'induit selon sa série fonctionnelle.
Dieu n'est qu'un mot qui renferme et exprime tout ce que nous pouvons concevoir des forces psychiques encore obscures pour nous mais que nous voyons agir, du plus petit atome jusqu’à l'astre qui gravite dims le ciel avec tant de régularité. Sa présence est incontestable, car tout est ordonné, conduit pal cette cellule ancestrale.

L'homme cependant, si petit en regard, est salns cesse en commonication arec ce grand tout. Il est un condensateur des forces psychiques proportionnellement ia force nerveuse, musculaire et sanguine, par le fer qu'il contient. Polarisé comme l'aimant, comme lui il condense et rayonne, mais sur lui il a l'avantage de pouvoir virtualiser, tirer, créer des effluves, reflets de la puissance céleste, par magnétisme et auto-suggestion, de luiméme, de la matière et de son semblable; a côté de la création, des changements et des modifications pousant aller de la vie a la mort, et tout cela tiré d'unc eftluve condensée en lui et rayonne par la pensie mise en action vers un but. Son cerveau ressemble au télephone le plus parfait. Lorsquil est tendu a la recherche de la verité, et que cette vérité le frappe, ildevient a la fois un récepteur de l'idée et un manipulateur:

D’où vient-elle? Il ne la crée pas, ne l'invente pas. Il en est seulement induit, impressionné. Done son orgueil seulle pousse à croire quil a trouvé, insenté, ce qu'il a compris, vu, entendu dans son esprit. L'ide qui lui apparalt est une vierge envoye du ciel a la recherche d'un époux pour la féconder et la rendre mère. L'euvre née de cette union de l'idée avee le cerveau sera tableau, statue, machine selon l'induction. Tout cela est démontré à notre imagination d'une manière irréfutable.

L'homme n'est qu'un instrument dont la nature se sert ici-bas, elle a l'élernité devant elle et s'il croit, dans la liberté qui lui est laissée, pouvoir en déranger les lois, le temps se charge de lui démontrer l'impuissance de ses efforts. Il peut s'agiter, s'imaginer apporter le plus petit changement dans des lois immuables, il doit se borner a n'etre qu'un intime acteur dans rimmense infini, le facteur agissant de l'ordonnée création. S'il condense et émet, il est aussi un sauvageon sur lequel on peut greffer la greffe intellectuelle, par émission, par suggestion, en l'instruisant. 'Témoins tous les actes accomplis par lui, contre sa volonté mème, par la volonté et le commandement d'autrui, agissant sur lui et pouvant modifier son ètre.

Les hommes sont sériés en modalités fonctionnelles différentes, ce qui se recomnait au facies, aucun homme ne ressemblant directement it un autre; bien plus, la composiate intime de son etre est accusée comme on peut le constater dans l’obeurité, par des colorations différentes des eitincelles ohtenues au contact
de son corps arec le conducteurd'une machine électrique, et bien que la durie en soit fugitive, on lobserve a l'oil nu, aucune n'est colorée de mème façon, et dans les mèmes composantes, les proportions different. Ces particularités m'ont conduit, apres des observations multiples, à proposer à lacademie des sciences, le 30 octobre $18 i 1$, un moyen dimalyse spectrale du corps humain par le courant électrique passant a travers les individus et venant, à laide du spectroscope, se peimbre dans une chambre noire en face dun micrometre qui dome la valeur intinitésimale des corps reproduits dans laigrette spectre differencice par les tempéraments divers; re dui permettra de comaitie lhomme dans sa nature intime, on verra clair dans son ètre, et en comparant les modifications survenues, laigrette spectre étant photographice, ondiagnostiquera sùrement son état de santé ou de maladic.

Laimant, la métallothérapic pourra être appliquée scientifiquement, lètre humain, aussi bien que les planetes les plus lointaines, sera analysé; la terre et le ciel se divoileront it mu pour élairer lhomme dans ses liens célestes et terrestres.

Les phénomènes de magnétisme, dhypnotisme, de spiritisme et de lucilité ont envahi et débordéle domaine scientifi pue moderne et forcé les médecins at soccuper de lhumanité. Laigretle spectre sera ainsi le photo-enrenistreur de l'état normal ou déséquilibré de l'individu.

Nous ne sommes quau premier feuillet du grand livre de la naiure dont les premières pages tiennent ia la terre et les dernieres touchent au cicl.

Que d’études à faire: Comme complément, il serait selon nous de la plus grande utilité que les découvertes de Reichenbach et lexposé si lumineux qu'en a fait M. Durville, ainsi que ses belles expériences publices dans les Comptes-rendus du Conyrés matmitique, fussent traduits par un artiste dune mimière objective et reproduits par la lithochromie pour la vraie connaissance de l'etre humain et l'avancement de la science magnétique qui s'élèverait au-dessus des tréteaux de nos ennemis, et serait une gloire à nous, nous appartenant, et comme un hommage international it nos frères en études, Mesmer et Reichenbach.

Au point de vue physiologique, le médecin auquel son diplòme de docteur dome le droit de vie et de mort sur son semblable, qui consulté séparement n’est jamais daceord avec ses confreres, nous dimontre combien il est
au-dessous de la justice, comparé a lartiste, a l'inernicur, a toat ce qui existe qui n'est rétribué que proportionnellement au service rendu. Le médecin, s'il ne guérit pas, se fait payer; hien plus, il demande une loi punissant tout être qui sonlage et guérit en dehors de lui, il sacharne surtout après les magnétiseurs, ces geneurs, qui guérissentsans drogues, tout simplement en produisant un apport qui agit en plus-value sur letre humain et ade la nature a retablir l'harmonie dans les fonctions.
Edictur une loi qui donne un privilège aussi grand a tue profession qui n'est pas infaillible, est une iniquite devant laquelle tout homme libéral et la presse libre doivent protester. Il ne manque pas de médecins studieux et hometes qui pensent ainsi. Ceux qui ont adopté le magnétisme et s'en sont servi se comptent par centaines et protesteront les premiers.

Quelle trouvaille a donc faite le corps médical pour s'arreger le droit exclusif demployer le magnetisme sug.restif? Il appartient depuis l'antiquité et surtont depuis Mesmer, it tous les adeptes sains et honnètes qui l’out pratiqué et ont soulagé et rruéri tant de leurs frères. Serart-il juste dincriminer celui qui aurail appliqué une plaque métallique ou galvanique, un aimant salutaire qui retablit l'harmonie en agissant sur la poussée du sang et en ramenant l'équilibre électrique, daus un cas de névralgrie née d'une simple différence de chaleur inégalement répartie sur le corps, les nerfs étant comme les métaux, comme la pile thermoélectrigue?

Jobeit

## LE MAGNĖTISME AU MOYEN-AGE

Extrait du Tratie erperimental et therapmetiqua de Magnilismr, zur Ih Durvilak, 3. edition (1er volume).

On sait mantenant que ce que nous appelons le "Magnétisme" était, dans l'antiquité, une branche de la magie, de rette théur"ite sacrosatinte dont l'ensemble des principes formait une science secrète, occulte gui Fait enseignce dans les sanctuaires, sous la Yoi des serments, pendant le cours d'une longue initiation.
Cente science, on pour mienx dire cet art myst́rieux des ávocations, des prodiges et des miracles, n'était enseigné que de vive voix : cest pour cette raison que, dans les érrits des anciens, on ne retrouve pas d'ensemble de preceptes, de corps de doctrine destinćs à etre tramsmis à la posterifó. Ce queghon sait de
ce patsé majestueux mous a éfé transmis par les indiscrétions de quelques philosuphess pern
 un coin du voile qui carhatit unx profames lat clef du mystère ; par les nommments que loon a interpertés ; et, raisomant de caluse at eftet, par lat compraraison de ce que nous obsrenons aujourdhui par la méthode experimentale avec le récit des fats que l'histoire nous rapporte.

En quittant les sunctuaires qui lui avaient donné asile pendant tant de sieceles, loorenttistue tombe dans le monde profane sù il prid tonte sa dignité et la phas gramde pratioe de son intportance. L'ecole mystigue d'. llexamdrie, qui disparnt vers la tin dia Vl" riect:fut son dernier rofuge soientitiqua. Les for mules secretes, qui etaient voilees pour nètre enticrement comprises que des hants initios. furent en partie recrueillias par quelques atirp. les enthomsiastes phas ou moins instruits, qui les comprenalent à peine et qui les voilemant davantage encore pour les comserver.lematant la plus grande partie du moven-ange elles furat Wansmises de bouche en bourbe, d'un ateple a l'andre, comme dans l’antiquite. sais ra a constitue lenr valenr réralle disparait soiss le fatlas des complications insionitiantes don! on les entoure et elles ressent d'être intel. ligribles, même all plas grand mombre de ceox qui less emploient.

Cenx qui se croient alors les représemtants de la sagesse antigue doviemment de valgai-
 riand tels que le " (irand" et le " letit Al beat ". " le Inagon rouge ", l" Euchiridion ". los " Clavicules de Nalomon ", le " (irimoire ", te.. qui ont éter rompilés a une apoque relatirement récente, pour dommer satisfaction alit fonle ignomate et avide de merveillenas, en sont une prenve évidente.

Il yeut pourtant. depuis l'antignité jusumà nos jours, des societés secrites qui préter daient ftre les depositaires anthentigues dies formules, de lat tradition, en un mot, de lat seience ocroulte des anciens initiex. - Chor les Juifs, les Esséménitus éaicat form instruits en orcultisme et leur sagesse fut longtemps at mirée, même par les chrétiens. Les cinostigues tiennent me larese plare dans la philo. sophie mystique des premiers sierles de lore -hretienne et lenr inflencr $\mathrm{g}_{\mathrm{i}}$ ai s'otendat fort bin,fut considérable en Exyptert ensurie.Les pierpes gravées, conservore en si grand nomhere dans mos masées soms le nomi d'uabrata as ${ }^{\prime}$, sont des monumeats de lat phose sayp tienne fondere an $\mathrm{II}^{*}$ sieqle par lamilide. Lat Sainte Welme, tribumal serot, uni ent wne si mpande influence en Nllemagme du VII!"an
 mules occultes. Liordre des Templie?s, fomdé en 1118, sinstruisit en I'alestime ans worrots
des Guostiques. En 1:31:3, aronsés didolatria. dhequise ef de matrid, lemes biens farme come
 solution et les principans rhef furent cond:
 tont : sataf en iortmal out ilsexinemt encome
 aterusait dadored le diable soas la forme d'une Edole connure sous le nom de "t̂le de liaphor
 ou de somerlerie foll soment latore piar lit shise peor se deharmsser de ses embemis ; et lointhence croissante dis Templiers lui por-
 qur, il $y$ a encore mandre dit des .. Tembphers" qui pretemtent rehamer, on ne sait comment, à loodro condammé. I la tin du

 senkrentaphos atoir visité les principalus contres d'ucoultisme qui existaient en orient,
 siste poncore.
Lat raine qui relie loceoultisme romtermon-


 Hove filiation aree rellas de lamiapmo.


 et des Grees cultivaient, non sans sucores, amo.
 lat divination of perepue lantes hes brametos de loceoltisme. I 'andre pat. il est roptain
 sut pxisté xans intarniption deplas loantipuité la puss perular jusquia nos iomes : mais de.
 missent pas avorr ell bealleonal de relatimes


Les fommoles matiques de phas an phas voiĺes, de phas en phas "acroblies or, se somt


 tes teln que Zéderchians, Jricombe. Irarthoses, Rager Bacon, Mbertle- Gmad, Dreand de Vil-
 sile Valontin. Siamarole ef tant dantres non
 la cahalr, lastrologie, laikhimie, lat phanso. phie hermetigue, etco..

Mais lenserignement donmer par ces sorife tés on par les adeptes non aflilís ćtat tori secret prour otre suseretible doun wrand dé


 vonlaient pas la valearisar ; ensuite. cela !ant


de la religion, ils se seratient exposís à être conduits an buther comme sorciers, héreti. ques et suphots de lenfer.
Les adeptes de la longne période du moyenage ne se contentent pas denseigner orale. ment comme les anciens, ils errivent; mais leurs érits sont si obscurs qu'ils sont peu intelligibles. A chaque page on attend lexplication d'un secret qui n'est jamais faite ; on si alle est faite, cest en termes si enigmatigues que le comman des mortels ne pent rien $y$ comprendre. Dans toms les cas on ne trouve where de textes indiquant quils comprenaient Gux-mêmes le mağétisme comme nous le compremons aujourd'hni, cest-it-dire comme une force spóciale inherente a la nature du corps humain. On observe, on produit mème partont des phénomènes qui sont exidemment du ressort du magnetishie, mais on ne comprend nulle part leur veritable cause. Déjà, les premiers chrétiens qui, selon toute ap. parence, n’ótaient pas initiés a la connaissance intime des mysteres celebres par leurs devanciers.crovaient fermement n'être que les instruments de la bonté divine. Il est vai que les pretres agytiens en disaient autant, mais ce hui établit la supériorité de ceux-ci, censt gu'ils commassaient la cause reetle des phé nomènes qu'ils produisaient, timdis que ceunla ne l'ont jamais soupgonnée.

Dans les différentes classes de la socífte du moventage, sans ancune exception, les effets observes sont attribués à l'intervention directe de Dien ou du diable. sous la main de ceux qui sont revêtus d'une fonction sarcerdotale, on observe des miracles ; sous celle de tous les autres, ce sont des cuvres magiques. Les premiers sont des inspirés de Dien, les autres des magiciens, des sorciers qui ont obtenu leur puissance en vertu d'un pacte, c'est-à-dire en vertu d'une conrention expresse on tacite (tablie avec le diable.

Examinons rapidement ce qui touche an magnetisme dans les diverses pratiques du, moven-âge.

## CHEZ LLE MÉdecins

Dans tous les temps et chez pressue tous les peuples, la médecine fut considáree comme un veritable sacerdoce. Chez les cianlois, elle était pratique par les druides qui faiant a la fois prêtres et magistrats. Comme il existe me certaine relation entre les maladies du corps et celles de lâme, il parait assez ral. tionnel que le soin de préserrer on de guérir les unes et les autres soit contié anx mèmes praticiens. Le prêtre-médecin se trouait ainsi rhargé du phas grand des devoiss. Je ne chercherai pas a démontrer si l'accomplissement de cette lourde tache domatit tomjours entirre satisfaction an plus grand nombere des hunams, mais jablimemi hadiment pue les
ames et les corps ćtaient moins madades a cotte éroque que maintenant. Tout change On se crée des besoins inutiles qu’il fant satisfaire. A de nonveanx manx, qui deviennent de glus en plus nombreux, il fant de nouveaux remedes et le même praticien ne peut jhus reiller utilement aux mus et anx antres. Mais la corruption atteint de proche en proche tontes les couches de la société. Le prêtre qui n'a plus la foi et la valeur morale des premiers ajootres est anssi impuissant a preserrer nos âmes de la contagion qu'à les guérir quand elles sont contaminees ; et, malqué les progres de la science, le médecin ne fait guère mieux pour nos corps. Entre les mains de ce dernier la médecine est devenue un tratic. Les malades sont des "clients" estimés dapres la fortune quails possèdent ou le rang qu'ils occupent dans la société. et son cabinet s'est transforine en ane boutique qui se vend, comme celle d'un épicier, au plus offrant et dernier encherisseur.
Mais je dois laisser à d’antres le soin de traiter cette question qui s'eloigne de mon sujet jour examiner les procédés médicaux qui ont quelque ressemblance avec les procédés du magnétisme contemporain.
Alexandre de Talles, celebre médecin grec du VI" siècle, qui fut l'un des derniers initios -aux mysteres de lontiquité religieuse, a bean-- conp employe les frictions. A l'exemple de Celse, il enseigne que. pratiquaes sur les members inférieurs, elles provoquent lélimimation des matiares morbides, calment le systeme nerveux et facilitent la transpiration. Elles calment les convulsions et sont très puis. santes contre lhydropisie, car elles ourrent les pores, atténuent et divisent les humeurs. Dans les crises d'epilepsie, il faisait des frictions moderees longitudinalement sur les membres, puis il palpait et touchait doucement les yeux. Il signale l'efficacité des frictious occultes employées par les prêtres 6yy. tiens et ne vent en confier le secret qu'aux inities et aux hommes de bien. 11 insiste particulièrement sur deux caracteres que le plus grand nombre des magnétiseurs considèrent encore comme indispensables à la production des effets magnetiques: cest une grande confiance de la part du malade of une volonte forte che\% le médecin. Il affirme que c'est anx frictions orcultes et autres remedes secrets qu'Hippocrate faisait allusion lorsin'il disait que les choses sacrées doivent être montrees anx persomnes salcrées et non aux pro. fames (alexander trabliancs. 1. 1).
11 abluéciait certainement le rôle que lima. gination du malade joue dans certains cas. ainsi que la valeur des objets chargés dume influence - on diait anjourdhui des objet: maqnótisés - car il employait quelquefois les abraxas, beg amuletterote les phylactions.

Avicenne, le plus calebre des medecins du moven-âge, qui vivait an XI" siècle, acquit me immense réputation, autant par l'étendue de ses romatssances philosophiques, astrologiques et alchimiques que par son habibote de praticien. Il admet la realité de l'action,bome ou manaise, qu'm individn pent exercer sur un antre, même à distance. I'line avait déja reconnu mille ans auparavant que les gucirisom opérées par le toncher étaient dues a la transmission d'une certaine force qui emane du corps humain. Dans son ouvrage de NaTLRA, i. (j; le medecin arabe ell reconnait autant et explique cette action magnetique d'une fagon analogue. Il attribue à liame une puissaluce considerable qui peut agir non seulement sur son propte corps mais aussi sur d'antres corps. Elle peut attirer les corps aloignés. les fasciner, exercer sur eux une action equilibrante on deséquilibrante ; en un mot, produire dans certains cas la sante et la maladie.

Les définitions de I'line et d'Aviceme, quoique bien succintes, n'en sont pas moins très importantes pour la théorie du magnétisme, car elles forment la base sur laquelle s'appuient toutes les explications qu'on a donnees depuis.

Basile Valentin, médecin alchimiste du X ${ }^{\prime \prime}$ " siècle des biographes ne sont pas daccord sur l'eppoque où il vivait), conçut lidée d'une sorte de magnótisme propre a l'economie animale. Non systeme, vague et incomplet, n'est cejendant pas sans analogie avec crux que les medecins et les philosophes hermétiques établissent au siòcle suivant. Goclés. mius qui. le premier, donna à ce système le nom de magnétisme, emprunta a l'auteur quelques idées qui furent refutées par Yan Helmont.

Les reurres de Basile Valentin sont écites dans un style obscur et enigmatique trìs difticile à comprendre: il faut deviner ce qu'il reut dire. Ce que lon comprend le mieux, cest qu'il cherchait déja le secret de la medecine universelle que tant d’antres ont cherche depuis. S'il possède des secrets, il ne les dévoile pas, se contentant daffirmor que la science hermetique est merreilleuse, que r'est un trésor qui ne s'apprend pas dans les écoles et qui reste toujours cache aux reux du vulgaire. L'arcane de la sagesse guerit les haladies, mais il faut le decourrir.

Pour lui, les guerisons extraordinaires et les faits merveilleux n'ont rien de surnatured. "Dien a plus donne de force et de miracles a la nature, dit-il, que pas un des hommes it peine puisse croire: Mais il m'a esté domé rertaines bornes et limites pour eserire, atin que cens qui viendroient après moy penssent publier les effects admirables de la nature. lescueds bien que bien permette den tracter,
sont némmoins par les ignorans et insense\%, estimez illicites et supernaturels: Mais le naturel prend son origine du supernat turel, et tomtefois si tu conjoincts toutes ces choses, th ne troureras rien que purement naturel." (Les dovze clefs de philosophie de frère basile valentin, 1661), p. 81.)

Il est probable que les profonds penseurs de cette époque barbare connaissaient un certain nombre des effets du magnétisme et quils en comprenaient la véritable cause; mais craignant d'être accusés de sorcellerie, ils voilaient leurs ecrits pour les rendre ininteligibles à ceux qui n'en comaissaient pas la clé, cest-àdire à ceux qui n'étaient pas initiós.

Basile Valentin est le premier auteur qui ait écrit avec quelque détail sur la bagnette divinatoire que l'on appelait de son temps la " baguette magique ".

## CHEZ LES PRETRES ET LESTOUCHEURS

Luab médecine fut encore pratiquée pendant la plus grande partie du moyen-áge par les prêtres et par les moines qui la transportèrent dans les monasteres. Ils etaient en possession de presque tous les manuscrits de l'antiquite qui sont parvenus jusqu’a nous, mais ils ne cherchaient pas à en propager l'étude ; d’ailleurs, leurs comnaissances scientifiques et médicales fraient bornćes. Ils faisaient de la médecine classique et guand les resultats ne repondaient pas a leur attente, ils a araient recours aux prieres et aux religues qui, souvent helas! restaient fyalement impuissantes devant la douleur. Cest quils n’avaient plus la foi "qui soulève les montagnes" et qui met en jeu cette force magnétique presque inconnue de l'organisme qui fait les " miracles".

Sans connaissances medicales et tout en ignoraut jusqu'h l'existence de la force mystérieuse qui les faisiot agir, guelques saints prersonnages ont opéré des guérisons merveilleuses par le toucher, l'imposition des mains et les divers procédés du masnétisme contemporain. Ces " miracles" sont assez commus pour que je me dispense de les rapmorter ici.

Souvent même, après la mort de ces saints persomages, des guérisons sont encore obtenues sur leurs tombeanx ou dans les cglises que les fideles lemr consacrent. O'est la lorigine des pèlerinages faits en divers lieux pour obtenir la guérison de certaines maladies. Ainsi, on allait invoquer saint Marcoul pour la guerison des éromelles, des soquires et des humeurs froides; saint Cloud, pour les manx du sein; saint Amable, pour les monsures de viperes ; sainte Claire, pour les manx d'yeux; saint Ouen, pour la surdite ; saint Loup, pour les manx des jambes ; et de nes jours cheore. all lien de renir ablanstatur Bistenf an se
rend de fort loin, dans un village presique ignore de la belpique, pour obtenir la gué. rison de la rage.
Ifi, il n'y a pas de maguétisme dans liar. ception propre du mot. Vhe sonte de sugrestion athuntés par la foi du malade met en jea cette force naturelle de l'ordanisme; et pir des voies inconnnes, le principe du mal agite, déplacé, peut être expulné et l'ǵguilibre de la sante retabli dans son integrita.
En dehors des persomages ent:miter dune amréde de sainteté, il $y$ a quelques "toncheme" ignorants, qui guerissent Ggalement par les procerlés ordinairex du magnótisnes, mais leur nomber est très limite si l'on exrepte ceux que lon appelle des sorriers.

A la fin du VI" siecle, un nomme Didier. gui disait aroir des entretiens aver salint Pierre et salnt Panl, guérissait differents malades of surtout des paralytiques, an moven do frictioms emergiques. Laes guéricons furent si nombrenses et si extraordinaires que saint (irgoire de Tours qui nous en fait le récit bes considere comme miracoulenses.

Quelques grands persomages et plus partiruliorement les rois guérissationt certaines maladies par le toucher et par limposition des mains. On croyait que córtait par une favelur divine. - Les rois d'Fspagne comburaient les démons et délivaraent les possídés; les rois de Hongrie avaient la reputation de gué rir la jamisse ; ceux de Bourgogne, la peste : reux de France, les feronelles. Naint Thomas d'Apuin et differents auteurs fonit remonter cotte prérogative des rois de France jusinuat ( 'lovis, nii en fut averti en songe.
Voici comment Delancre rapporte le fait a la page 1009 de son live intitule : incréselité et mécréance du sortilège:
"Lhistoire de celuy qui en fut guéri le: premier par le Roy Clovis, est fort ancionne at merite d'être mise en ce lien. C'etait un cavalier nommé Lancinct, de l'advis duquel le roy Clovis se serwait ordinaimment lorsgu'il était question de faire la guerre à ses emnemis. Fstant aflige de rette maladie des ecronelles, et sótant roulu servir de la recette dont parle Cornclius Celsus, qui dit', que les frouelles se gucrissent si lon mange un serpent, l’agant essayé par denx fois. et ce remede ne lui arant point réussi, un jour, comme le Roy Clovis sommeillait il lui fut adris qu'il touchait doncement le con a Lancinet. et qu'au meme instant le dit Lancit net se trourait gurri sans que même il parut aurune cicatrice.
"Le Roy, s'fant levé plus joyeux gu’it lordinaire, tont aussitôt qu'il fit jour. manda Jameinet et essaya de le guérir en le tom: chant, ce qui fut fait ; et toujons depmis,

amx Roys de Frame et sest transmise à leur posíćrité."

Lablé Guibert, de l'ordre de saint bemoit qui via ait an XI" siecle, dit avoir va le roi Lonis-le-tiros guérit sams difficulte beancoup de scrofulenx. (inillame de Xangis rend le meme trinoignage à saint Louis qui perfere tiomat la mothode en prononģant quelques baroles et en faisant le signe de la croix. Cet usage se continua longtemps. Fiancois 1-toncha les malades en Italie; Charles IN, Hemi III, Hemri IV les touchent avec le mot me succes.

Jans la suite, le toucher des malades se fit at certains jomss. an milien dome corsonsnie imposante qui suivait ordinairement celle du sacre.
"Le troisiome jour dapmen le salcre, dit Me. nin, nos Rois dont la piété ne dúpenere point, ont coutmene de partir de Reims, suivant landien usige, pour aller a Corbigny por visirer l'église de saint Marcoul, et $y$ toucher less nralades des érouelles, qui s'y rendent toujours ell très grand nombre.
"Cette puissance miraculeuse quont les rois de lyance de gutirir par leur attonche. ment pette maladie presipue incurable par les remeddes humains, est un don du ciel, qui u'a point de cause que la volonté du T'outPuissant, qui manifestant ainsi par des mimacles semsibles, sa prodilection pour les fils aine\% de som ólise, les fait admirer et respecter de tontes les nations de l'mivers...
"L'histibire et saint Róny luy-même nons apprend que Clovis est le premier à qui le rifel enfaveur de sa conversion, ait conféré cette puissance... Clovis exerca tonjours avec suceès, cette ceuvre de pióts sur les person-
 et ses successeurs ont aussi éte favorisez de la même grâce ; de façon que ce miracle sexs perpétue jusqu'a ce jour." tratte historfqIE et chronologiqCe du sacte at couronnement des rois et reines de France, $p$. 307 ).

Dans le dernier chapitre, l'auteme dome la relation du salcre de Louis $\mathrm{KI}^{\prime}$; et, entre autres détails curieux et peu comnus sur le cé. rémonial du toucher des malades, qui maraitrait átrange à notre f́poque de positivisme at outrance, il nous apprend que " lat messe ftant finie, le Roy entrat dans le pare de l'ablé de saint Róny dans les allées duquel il $y$ avait plus de deux, mille malades des frouelles que Si Majestr touchal... Le Roy etait précéde des gardes de la próvoté de l'hotel... et d'un grand nombre de sejfriems, apres lespuels ftaient... le siem 1or dard, premier médecin et plusieurs médecins et chirurgiens de sa Majeste. Les dues de \ilberoy et d'Harcourt, capitaines des gardes du corps marchaient ans deux cote\% du Roy... Le cardinal de Rohan, srand ammorieg de Fran-
cesmivait immédiatement sa Majestrita Ro: était découvert, et pendant fu'il tonchait les malades, leur etendant la main droite du front an menton, et dinne jone a rautre, formant le sigue de la croix et promoneant ces paroles: "Dien te gúrisse le Roy te tomehe". le premier médecin appuyait sal main sur la tête de chacun deax, le duc d'liarount lemtenait les mains jointes, et à mesure quils fataient touchez, le grand ammoner leur distribuait des ammônes., ( p . $4 \times 1$ ).
Les historiens anglais ont Egalement revendique pour les rois dangletere la faculté je dirai la propriété de guerir les malades par le toucher. Cette coutume atait très anriemne. Jean Fortescuc, qui publia plusieurs ourarges sons Hemi VI, dit que de temps immémorial les rois d'angleterre ataient en possession de guérir par ie toncher les gens du peuple madades des ćromelles.
Pierre de Blois arehidiacre de Bath, et, Grandwardin, font un poupeinx ćloge des comes obtenues par Edouard III. "Vous qui nie\% les miracles, dit ce dernicr, vente\% en Angheterre, amenezy les scrofulenx les phas invétérés, et lo roi, d'un signe de croix et du simpe attouchement de son doigt, les gucrim en un clin d'eeil. Ces miracless sont mi jeu pour lui; il les mperte partout, en Angleterre en France. sur terre et sur mer."

Il n'y avait pas que les rois of les grands du monde qui jossédaient le don de guérir les maladies. Cette facolté atait quelguefois ubserve chez les gens du peuple. Nuivant Delancre, le septir̀me enfant mâle, sans málange de filles, a vait, par une facteur du ciel, le don imé de guérir les écrouelles par le toucher.
On a quelques exemples de guerisons obtemues à l'aide de corps internédiaires chargés de la vertu du guérissemr, on dirait aujourdhui des objets mragurtisés. Saint Hugues. abbé de Cluny, qui vivait au XI" sièle "quírit une infinitó de malades par loattouchement de ses habits et par de l'ean dont il arait lave ses mains." (Delancre, onvage cit́, p. 174).
"Il y a aussi certaines gens, dit le même autemr, qu’ils appellent en Espagne " insalmadores" qui guérissent par la salive et par le soutte. ") ( p . 159).
A M'́oque où écrivait Delancre, quelques hardis penseurs attribuaient déja ces quérisons à la vertu d'une certaine vapeur sulnile qui s'fchappait du corpis, sous l'influence du désir ou de la volonté, mais le cálibre dámolinlogne n'est pas de cet aris, car il contime: © Je ne veux pas nier que plusieurs saints persomages n'ayent guery une infinité de maladies par le seul attoucliement, mais ce n’estait pas par me vertu maturelle qui sortait de leur corps." A la page $\mathbf{1 7 5}$, il est eneore
flus athimatif: "Ainsi la fasmation des seux ny le charme par l'attouchement, le sonfile on antre sens, he peut estre dit naturel en lhomime ; rest-it-dire qu'il ne fall croire que nul homme de soy, naturellement, puisse charmer un antre par les organes on sentiments da corps."

Ainsi, l'homme, ne pent tien par lui-même et les gutrisons qu'il obtient, c'est en vertu d'un ponvoir sumaturel. Che\% les uns, c'est un don du ciel ; chez les autres, un présent de l'enfer.

Dehrio, quoique plus selaire que les autres demonologues, n'ell est pas moins du meme avis. Dans shin curienx ourage intitule dis-
 gais par 1. Dil Chesne, sous le titre : coxtroverses et recherches alagues, aifirme ce qui suit : "Je dis done premierement que. le don de guérir et de redonner la santé, cest un don surnaturel, me grâce sperciale, et grathitement concédée de Dien, comme mons lemseigne saint laul.
"A cette conchusion je doin mpporter ce que Fon dit des rois de France et dAngheterre: que par altouchement ils gućrssent, cenx-lia des écronelles, cenx-cy danters matadies. comme la contraction des nerfs, du spasme et du hant natal...
a Je dis en second lien. qu'il ne fant pas nier qu'il se soit autrefois trouve des persomes et qu'il sen troure encore, lesquelles rendent la sante par le senl attouchement. (Cela se pronve par les légendes des saints et pur l'expúrience que nous en voyons tous les jours (p. 4N). "... Et pour le regard des soldats qui guéris. sent les playes, je dis hardiment gue cost en vertu de la partion avec le demoñ." (p. 51).

Le toucheur lui-même se croit en possession d'un pouvoir surnaturel acquis, soit par le hasard de la naissance, soit par une initiation queconque on par un secret merveilleux qui lui a éte transmis.

En Normmadie, on crovait que les enfants nés le vendredi saint aviient le don de guérif vingt denx maladies telles que manx doreilles thuxions, hydropisies, ete., mais ordinairement le powoir du gnérisseur était spécialise : il ne touchatt que les malades affec. tós d'une maladie quelconque, toujours la mes. me. Il pensalt même quil serait sans ancune action sur les autres maladies, Oest une erreur profonde ; car l'agent magnétique ne posside pas de vertu curative suéciale et celui qui guérit une sorte de maladie, pourrait caglement guérir les autres d'une fagon plus on moins rapide. ("est une affaire de tempárament et d'entrainehrent. En Bretagne, un viens préjuge attribue encore aux enfants dont le pàre est mort avant leur naissance le don inne de guerir la gourme et les groftres par le ctoucher. TOO Ole

Il $y$ avait et il $y$ a encore dans les campagnes des guérisseurs opérant an moyen de formules dont lorigine remonte, a travers les siècles, jusqu'a la magie antique. En pratiquant certains attouchements bien déterminés. ils récitent des paroles qui sont presigue toujours vides de sens et font des invocations a Jesus-Christ et aux saints. D'autre part, le malade qui vient chercher la guérison observe certaines règles et la confiance qu'il a dans le pouroir du guerisseur doit être absolue.

Il y a des formules contre la fievre, les ma ladies de la pean, les manx dyeux, les brolures, etc., etc.. Il y en a même contre les maladies des animanx.

Mon grand'pere maternel se croyait posses seur d'un sectet merveilleux jour la guérison des taies qui se développent sur les yeux. Pour que le procéde fut eflicace, il était in dispensable d'observer des rè̀gles sévères. L'opriation devait être faite avant le lever du soleil, le malade et loperatenr étant encore at jeun. Celni ci commençait par faire trois insuftiations chaudes sur l'ceil du malade ;puis, en faisant avec la main des signes de croix sur le même ceil, il refitnit des paroles qui paraissent être une invocation à la Vierge et è saint Jean. A titre de document je rapporte ces paroles: "Cou, maille, dragon, Ursule, la bonne Vierge te fond et saint Jean te con fond." Il faisait encore trois insufflations sur l'eil et achevait la séance par trois signes de croix en répétant trois "pater" et trois "ave". Je son côté, le malade devait faire une neuvaine consistant à reciter une prière trois fois, matin et soir.
Sa réputation s'étendait au loin et un grand nombre des malades de cette catégorie, qui avaient épuisé en vain tous les moyens ordinaires de la médecine, accouraient à lui. Les guérisons s'operraient souvent à la suite de la première séance, dans l'espace de 12 à 15 jours, mais il arrivait parfois que le malade ćtait oblige de revenir une seconde et même une troisiente fois.

Les guerisseurs de cette catégorie se confondent avec les sorciers dont il sera question dans le chapitre suivant. Ce sont des sorciers bienfaisants. Comme ils n'enrployaient lear puroir que dans un but utile, ils ne furent presque jamais traqués par la justice, si ce n'est a l'epoque contemporaine en vertu de la loi du 19 ventôse au XI qui, monopolisant la médecine entre les mains des médecins diplômés, contre l'interêt des malades, l'a transformee en un métier. Leurs accusateurs ne sont phus les prêtres mais les médecins jaloux qui ne perdent pourtant pas grand'chose, si ce n'est l'ocrasion de prouver davantage l'inrertilude et la vanité de la science officielle
ainsi que l'insuffisance de ce hochet quils appellent un diphôme.
ll est impossible de mettre le magnétisme plus en éridence que dans le procédé dont je viens de parler. D'une part, les attouchements et surtont les insuftiations qui ont une puissance résolutive si considérable ; d'autre part. l'action suggestive de l'espérance augmentée par la confiance et entretenue par la neuvaine imposee, sont évidemment les deux seuls facteurs qui mettent en mouvement cette force mysterieuse de lorganisme en vertu de laquelle lat guérison s'opère. L'invocation, les prières de prart et d'autre, l'heure matinale où l'operation doit être faite sont autant de voiles dissimulant aux profanes la cause de la guérison ; et cette cause était si adroitement voilée dans l'ensemble de la formule que, peu à peu, les praticiens qui l'employèrent en perdirent eux-mêmes le sens.

A côté de ces guérisseurs, derniers repré sentants de la magie antique, il $y$ avait et il $y$ a encore les meges on rebouteurs dont quel-ques-mus ont une très grande adresse acquise par l'habitude. Agissant par le massage, les frictions et des attouchements répétés, ils se différencient des précédents en ce sens quils n'attribuent ordinairement pas leur action à un pouvoir surnaturel.

On voit que ce powoir, ce don de guérir les maladies se retrouve avec les mêmes caracteres chez les gens du peuple comme chez les prêtres et les grands du monde.

Je le répète encore. c'est une faculte, une propriété naturelle qui existe du plus au moins chez tous les individus dont la santé est équilibrée. Cette faculté se développe par la pratique qui établit me sorte d'entrainement et s'exalte encore sous l'influence du désir, de la confiance, de la foi, de la volonté, Quand l'imagination du toucheur et du malade est fortement surexcitóe, que celui-ci est en quelque sorte suggestionne d'une façon suftisante, il se trouve dans les meilleures conditions pour recevoir laction de eelui-la. Il se produit alors une reaction, un courant, un mouvement en vertu duquel une guerison inespéré peut se produire.
ヘেト

## FAITS ET COMMUNICATIONS

En Belgique, la Chambre des représentants vient d'adopter un projet de loi proposé par le gouvernement contre l'hypnotiome. Après un déhat long et confus. pendant lequel la Chambre montra la plus complete ignorance du sujet, tous les articles du projet ont etr votés. S`ils le sont par le sinat, il faudra ètre médecin pour pratiquer l'hypnotisme, mème dans un but d’étude psychologique et philosorhique. (Vest assez idiot. Les penalités encourues varieraient de 15 jours à un an d'eurprisonnement et de oig a 10 on fr. daurende. $C$
MX. Leon Lobet et Astère Denis, que nos lecteurs counaissent, protestent : le premier dans une brochure intitulee l'Hypmotisme derant les Chombres bel!es, lettre ouverte ì M. le Senateur...; le second, dans une lettre adresséc aux membres du Sėnat.
"Les seances puhliques, dit ce dernier, ont éti: utiles. il faut le reconnaitre. Elles ont forcé l'attention du monde savant. Aujourdhui on peut les prohiber, mais il dermat etre permis an public, toujours avec l'autorisation de médecins, d'assister à des séances Jarticulieres d'hypnotisme. De la facon dont M. le Ministre entend interpreter la loi, il no serait jamais permis à un particulier d'être présent à une clinique.
"Il faut réserver à tout pire de famille, done it vous mémes, Nessieurs, la possibilité de se rendre compte des effets de l'hypnose,.. Avant de confier à un hypnoliseur, fut-il medecin, son enfant, que la thérapeatique courante n'a pu guerir, les parents doivent pouvoir se rendre compte du reliede."

Il est probable fue le projet sera remanié au Sénat et rue la praticue de l'hypnotisme qui est, en Belgique comme ici, en partie confondu avec le magnetisme, sera régi par une loi plus équitable.

$$
-0-
$$

Les phénomenes spirites observés partout depuis whe fuarantaine d'années, n'ont pas encore reçu la sanction officielle. Ils ont pourtant èté séverement contrölés en Ansleterre par W. Cirookes. En France, il n'y a pas racore eu d'expériences serieuses faites en présence des savants officiels, quoique certains d'entre enx s'y intéressent. En Italie, le celbbre Lombroso, qui söleva avec tant d'energie contre les seances de Donato, vient d'assister à une série d'expériences spirites. Ces expériences eurent lieu à Naples, en prėsence de plusieurs autres savants : Ascenzi, Tamburini, Vizioli, etc.

A leur grande stupefaction, ils observèrent d'abord le soulévement d'une table fui resta suspendue en l'air, en dehors de son centre de gravite, malgré la pression evaluec a cing ou six kilog. fue l'un des assistants exerc̣ait dessus; une autre tahle se promena d'clle-mème dans la chambre, malgré les efforts que l'un d'eux faisait pour la retenir; des coups violents furent frappes sur les meubles; une sonnette s'ileva en lair et s'agita bruyamment au-dessus de la tete des expérimentateurs: des attouchements par des mains invisibles furent sentis; etc. etc...

D'apre's les savants observateurs, le plas grand nondbre des phenomenes dont ils ont été témoins penvent être attribues a une force magnetique inconnue: mais cette hypothese ne pouvant expliquer tous les phénomenes, ils sont force's d'admettre une autre hypothese: crlui dune force intelligente independante de lorgaganisme.

Le professeur Lombroso a fuit une déclaration qui Thonore: "Je suis tout confus et au regret d'avoir combattu écrit-il, avec tant de persistance, la possibilité des faits dits spirites; je dis des faits, parce que je reste encore opposé à la theoric."


Si nous en croyons un journal de Madras, on vient de déconvrir, dans l'Inde, une plante magnétique. A une distance de six metres, cette plante impressionne whe aigulle aimantée, qui devient entierement affolec si on l'approche davantage. L'énergie de cette singuliere infuence varie avec l'heure dr jour. Toute-puissante at deux heures de l'aprèsmidi, elle est absoJninent nulle pendant la nuit. Dans un temps dorage,
son inlensite angmente dans une remarguable proportion.

Quand il plent, la plante semble succomber, et incline la tête, sans force, mème si elle est protegée contre la pluic. A ce moment, on ne ressent aucun choc et, en outre, l'aiguille aimanté demeure immobile.

Les oiseaux et les insectes ne se posent jamais sur la plante électrique: un instinct semble les avertir qu'ils y trouveraient une mort certaine.

## REVUE IDE LA PIRESSE

Un nouvean journal à signaler à l'attention des occultistes, c'est Psyche, revue mensuelle d'art et de litterature, qui parait sous la direction de M. E. Michelet, de la Nociete Magnétique de France. Ab. pour la Fiance, $3 \mathrm{fr} . ;$ pour l'étranger, 3 fr .50 ; le numéro, 25 cent. Rédaction chez le directeur, 12 , rue de Va:igirard; administration, 29 , rue de Trévise.

## $-0$

Les Anuale's dis science's psychiques forment un curieux recueil d'observations et d'expériences, paraissent lous les deux mois, sous la direction du docteur Dariex, depuis le 15 janvier 1891. Le plan et le but de cetto publication sont tout $\dot{a}$ fait nouveaux. Chaque livraison forme un cahier de quatre feuilles in-8o carre, de 61 pages, renfermé sons une couverture.

Elles rapportent, avec force preuves à l'appui, toutes les observations sérieuses qui leur sont adressées, relativement aux faits soi-disant occultes, de télépathie, de lucidité, de pressentiments, de mouvements dobjets, d'apparitions objectives.

En dehors de ces recueils de faits, sont publiés des dgcuments et discussions sur les bonnes conditions pour observer et cxperimenter, des analyses, des bibliographies, des critiques, etc. Le numéro de novembre-decembre contient plusieurs documents intéressants sur les expériences de Lombroso, a Naples, une étude sur les apparitions, etc.

Abonnements, un an, du 15 janvier, 12 francs; la livraison, 2 fr .50 , chez l'èditeur Fèlix Alcan, 108, boulevard Saint-Germain, et dans tous les bureaux de poste.

$$
-0-
$$

La Revista de esludïos psicologicos rui parait a Barcelone reproduit, dans son numéro de décembre, une traduction des Procede's magmetiques dee professeur $I I$. Durville. Une autre traduction de la mème: brochure parut dans les $n^{\circ 0}$ du $1 \bar{j}$ septembre, $l^{\text {er et } 15}$ octobre, ler novembre du journal El Sol, qui parait à Lima.


La Paix Universelle du 16 décembre publie une tres interessante ritude sur la Médecine magneitique. L'auteur expose avec une grande précision les avantages que le magnétisme humain et les aimants ont sur les moyens ordinaires de la médecine. Le Journal du Magnetisme reproduira cet article dans lun de ses prochains numeros.
$-0-$
L'Art et l'Hypmotisme, tel est le titre d'un article publi: firar M. i.. Buellet, dans l'Écho du Vord, du 6 decembre qui parait a dille, all sujet d'une conf:-
rence de M. Paul Sourian, professeur a la Faculte des Lettres, a loccasion de la rentrée des Facultés.
L.e conferencier roit lhypotisme (il vent dire le magnetisme) dans tontes les conceptions artistigues. Apres l'avoir nié partout pendant si longtemps, on tombe dans un excés contraire et on le voit partout, mème oú il n'est pas. ('est ce que font les savants depuis quelques annees.


Chaine Magnetique du 15 décembre. - Des guirisseurs et des rehouteurs de compagio, par II. Pelletier; E.rperiences ale lévitation et dimmaterialite pratiquies aux Indes francaises. par V. Levasseur; Les sommainbules modernes, par G. Cazalis.
Ma!!metismo ed ipnotismo, dicembre. - Conside;asioni interno al magnetismo amimal, par le doctour Ed. Reich.
Revebe spirite, décembre. - Rapports du Magnétisme et du spiritisme, par Rouxel.
I'Intiation, décembre. - Occultisme protique, par II. Pelletier.

Le Voile d'Isis, 16 decmbre. - Proceités pour suggestionmer, par Rouxel.
Le Sphenc, decembre. - Zur Voryeschichte des somnumbuliomus, par Carl kiesewetter.

## Nour paraitre prochainement:

Traite experimental et therapeulique do Mayntisime.
Cours complet. professé à l'Instilut matmerique. par II. Dchvilus. 10 vol. in-18, cartonnés a l'anglaise. Ourrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriecs.
Les cing premiers colume's comtioment lerpose renisomne de toutrs les theories mangritiques rimises jusquà re jour: les cinq derniers, in description denviron 250 affections les plus communes et l'apliplation prottique du magnctisme, mise it li poitice de tout le momale, pour le traitement de chorue malatio.
1.- Vol. - Le Magnétisur chez les anciens. Au moyen age: Sorcellerie. Dans les temps modernes: Paracelse et le nuide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer. de Puységur, ete.
aniversel, - Van lie Magnétisuc contempurain: Drleure, du Potel. Lafontaine, Gahagnet et les sprituahistes, Montin. etc. - Lhypnotisme et la sniriestion: Braid, Ecoles de Nancy. de la salpetrière et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétriere et de la charite
tisme et l'hypnotisine.
3. Yo. - Le Migne tisme considere comme agent physique: Polarite. L'od de Reichenbach. Les lois du magnétisme. Hagnetisme des animaux. des végétaux, de la terre. da laimam, de l'électricité, du calorique, de la lumiére et des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les étals du sommeil provoque. Extase. oracles, sonces, divination, prevision et clairvoyance instinctive de songes, divination, paghostro et ses pupilles. Lucidite magnétique.

5 Vol. - Mécanisme des guerisons miraculenses. Pathogénêsie. Les centres nerveux du cervean el de la moelle épiniére. - Application du Magnétisme a l'art de guirir. Procedes de l'auteur. LAimant considéé comme agent thérapentique. Moyens auxiliaures.
6. Vol. - Affections du cerveau et de la moelle épiniere, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
7. Vol. - Alfections des oreilles. des veux, du nez., de la bouche, de la gorde, ilu larynx, du foie, des pounions, des bronches, du cour et de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac, de l'intestin, de l'anns. de la ressie, des roies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fievres.
y- Vol. - Maladirs des femmes et des enfants du premier age. - Sems. matrice et ovaires; grossesse, acconchenent. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
 os, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de la peau. Manx d'aventure, maux accidentels.
 professeur II. Durville, base sur ane pratigue constante de proninta annces, sera le cours le plas complat, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
'fui atit qui veut pratiquer le maginctisme curatif par profesion. lo medecin, lamatear onte pare de famille qui vent sembement le pratiquer au foyer domestique, y troureront un ruide stip. qui, apris leur avoir tou: exposé tout démontré, leur enseignera une methode infimiment simple, a la porlée de tous, our guerir ou soulager touies les maladies.

Chaque volume 33.1 a a 400 patesj forme un tout complet, qui peut etre vendu separément.
Priat de rherfierolume spatio. 3 fr.: les 10 vol. $2 ; \mathrm{fr}$. A titre de lrime l'ouvrage complet sera laissé a 16 fr , au lieu de $巳^{s}$; un volume sépare, a $z$ fr., au lieu de 3 , aux 60 on premiars souscripteurs qui enverront dis maintenant le montant a la Libiairie du Magnetisme.

## THEATRES ET CONCERTS

La premiera représentation de Thamara, opéra en deux actes et quatre tableanx, de M. Louis Gallet, musique de M. Bourgant-Decondray, vient davoir lieu a l'Opera. Cette wavre a ohtenu du public un simple succers destime.

Voici pour mémoire les grands avantages accordes pur les representations dites de fumilles qui auront Lieu à lopera, sous la direction Bertrand, tous les samedis, du ${ }^{2}$ janvier an 11 juin.
Orchestre, la place 5 fr.: Ire amphithéatre, 8 fr.; avant-scene du rez-de-chanssée, 10 fr.: baignoire, 8 fr.; $1^{\text {re }}$ avant-seine, 10 fr .; $1^{\text {re }}$ luge de face, 10 fr .;



Les dames sont admises a toutes les places.
On pent s'aboner toms les jous a l'Opera.
A logrim-Comirue, les répetitions densemble de Chevelerie Rustique sont commencies et l'onvrage de MM. Panl Milliet, et Mascagni passera vers le 10 janvier.

L'Odénn domera, dans la stconde quinzaine du mois prochain, la premicre de Macleth, de M. Georges Clere.

Contrairement a toute attente, Michel Stroyoff fait encaisser de belles recettes au Chatelet. A la craite, serjette contime son heurenx voyage, L'Auberge dis Mr, -imiers, etablie à lombiru, a toujours une fort jolie clientide. Les directeurs de ces theitres sont heureux, le public est content, n'en demandons pas davantage.

Ft les revnes 4 Est-il bien uite den parler? Qu'en dire qu'il $y$ est naturellement question de lalliance franco-russe, quon y trouve souvent de l'esprit, parfois de jolies femmes. En un mot, elles sont de tout point semblables à celles de lan passé et à celles de l'an prochain. Mais c'est une épidémic périodique qu'il nous fant subir.
Rappelons du'il existe rue Duvivier, dans le $\mathfrak{z}^{c}$ arrondissement un pedit theitre appele Théatre Tivoli dont la direction inérite felicitations et encouragements. Nous $y$ avons applaudi des artistes que nous reverons certainement sur nos grandes scènes. Une piece inédite, la Pr,tiche vient d'y obtenir un grand succes et les noms des auteurs. Min. Vaudet, Desboissieres Dubois, ont ite fort applandis.
Quant au Casino de Paris et an Moulin Rouge, c'est auguel oftrira le plus daltractions au public, ce dernier en profite et ne boude ni l'un ni l'autre.

Le Cresino de Pa;is va donner cinq redoutes masquées les 9 et 27 janvier, les 6, 20 et 27 férrier. Ces fètes ne ressemblerout à rien de ce quia éti fait jusquà présent: Déflé de bandes de masques, batailles de fleurs, etc. Tontes les attractions des carnavals de Nice, de liome et de Milan se trouveront réunies.
G. D.

Opera, Opéra-Comeue, Franighs. Voir latfiche.
Odens, 8 h. -
(immase, Sh. 14. - Mon Oncle Bertassou.
Vaudevilee, 8 h. 1/2. - Nos Intimes.
Ponte-Samp-Martin, 8 h. 1/2. - Voyeges datis prois.
Pabals-Royal, 8 h. - Momsimer labled.
Pemalssavie, 8 h. 14. - Mademoivelle Asmodee.
Vahietes, 8 h. :3/1. - Mainselle Nitouche.
Garté: - Le Voyage de Sujette.
Сhathlet, 8 h. 1/2. - Michel strogoff.
Bourfes-Parisiens, 8 h. - Miss He!yett.
Aивиgu, 8 h. - L'Auberge des Mariniers.
Folies-Drimatioues, 8 h. $1 / 2$ - La fille de Funchon.
Notveautes, 8 h. 1/2. - La Demoiselle der Teilephone.
Manes-Plaisirs, 8 h. - Que d'Eau, que d'Eau.
Déazet, 8 h. 1/4. - Ferdinamd !e Voceur.
Clunr, 8h.1/4. - LAmee framooreesse.
Norvead Theathe (bue Blanche). - Scaramouche, Barbe-Bleuette.
Theatre Tryoli (rue Davivier, $7 \times$ arr.) Les Bobssigneul. - Ler Potiche.

Casino de Paras (rue de Clichy). Tous les soirs Concert Bal. - Mercredi et Samedi, Fete de Velit. 9 et E ; janvier; 6,20 et tif février : Redoutes masquefes.
Elomado. - Cherchea le Titre.
Concert-Paisien. - Yeette Gililliert, La Revue.
Folmes-Behgene. - Les Perles, Les Tireurs Amiricrizes.
Scala. - C'est degoutiont.
Montagnes Resses, de 8 h. $1 / 2$ à minuit, Concert1promenade.
Mollen-Rovae. Tous les soins, Conceret. Bat. Mardis, Mercreds, Vendredis at Samedis, Fite de muli. Dimanche, en matine, Kemesse-Concert.
Muspe Grevin. - Les Coulisses de lopera, les Jacanaises.
Elysee Montmatre. - Jeudi, dimanche, Bal. - Mar di et samedi, Gruende Féte.
Noureau-Cimque. - Le Roi Dagoleit, pantomime nautique.

## BEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un representant sérieux pour le placement des amants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimunts gue, ixsent vu soulapent toutes tes maladies. Fortes remises. - Ainsi, tout en rendant de grands services aux malades, on peut taire de beaux bénéfices.
s'adresser a l'Institul Moynétique, 23, rue Saint-Merri.
A rendre un beau Poile tnohite à feu visible. dit le Flambnyant, nikelé, ayant coutté 110 fr . Trés bonne occasion.
S'adresser au bureau du journal.

## ALIMENTATION, HYGIENE, MEEDECINE

Culnique dentalre. - M. et Mme Magiḱ, dentiste, 1, pluce de la . Hittion. - Extraction de dents sans douleur, par in procédé nouveau, nettoyage des dents, aurification et plombage; puse de dents et dentiers en tous genres. systemes perfection. nės; réparation de pièces dentaires. privi. moderes.

Haifres veries et blanefies. - Qualite supériente: 36 ertra $\mathrm{n} \cdot 1,3 \mathrm{fr}$. 75: 50 grosses $n \cdot 9,3 \mathrm{fr}$. 50 ; 72 p.xtra-rhoi., 5 fr .50 . Wualite ordinaire : 108 !rarvitter, 84 moy!umes ou bu irosses, 3 fr.: 156 grarrites ou 120 , belle qualite, 5 fr. Pour tranger, 95 cent en plus.
contre mandal-poste frate franco, en colis postal de 3 ou de 5 kil . à La Teste, Gironde. Forte remise sur venterg, ostréiculteur a La Teste, Gironde. Forte remise sur vente en gros.
Ver solitaire. - Les personnes atteintes du tornia ou rer solituire doivent écrire a M. Demarest. 6 , avenue des Tilleuls, Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radicaleınent. Moyen infaillible. 10 ans de succes.

## BAINS

Grands hatus francais et ortentaux, 13. boulepart du Teinple. - Bains médicinaur de toute nature, vapeur, hydrothèrapie spéciale recommandéc par MM. les doctours. Traítement, seul en son genre, appliqué par le chef de létablissement.
Le Balnénm, ${ }^{16 \text { bis, rue Cadet. - Bains turco-romains }}$ et russes. Etures dair sec et de vapeur, salles de massige et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coitfure et de pedi-
cure. Hydrotherapie completc. Buffet. Sallo d'escrime.

## CHEMENS IPF FELE

La Gompagnie des cimemins de fer de rouest a l'lonneur daviser MM. les voyageurs que, d'accord avec un grand nombre ie Commersants parisiens. elle a établi, à la Gare St-Lerare une Consigne specialement affecte au Commerce
Les personnes qui achetent un objet dans un Marasin ayant domed son adhesion a celte combinaison, peuvent retirer rapidement cet bjet a la convinne du commerce, avant le depart de leur tram. sams antre formalté que la présentation tun Balletian de Depòt remis à l'acheteur par le vendeur au moment méme de la vente.
La liste des Maisons ayant donné leur adhesion a la Gonsigne spectale dia Conmerce, est atfichee, a la dare si-Lazare. dans la salle des tioobmements ef des nenselgarments (Galerie superieure) et sur le Burean de cinte Connigne (Galerie inténare), entre les Bureaur de bagages de la Grande Ligne et ceux de ta Banlieue
Cenx de MM. les voyageurs dont les fournisseurs labituels nont pas encore adhere trouveront. soit au Bureau dex Abonnements. soit a la consigne, des intructions imprimées qui leur permetront diclairer ces fournisseurs sur tes avantages ofierts, par celle mesure nowvelle, tant au Public qu'au Commerce.
Plix ile dépot : o sr. 0.5 par colis et par jour. - Minlmum de percemtion or rr. 10.

## COURS \& LEÇONS

Gours et treons te Magnetisme, par le professeur II.Durville, a l'Institul ma!mitiqu" ©3, rue saint-Merri.

## MASEAGE - MAGNETISME

Maxange magnelifue, par le professeur H. Dcrville, a l'Institut Mum,

## PARFUMEIRIE

Dscousprte merreliferse. - Les produts de la parfuncii. Mu,ite. 10, rue Rochechouart. sont les seuls qui privienment effimacement les rides, a retent la chnte des chevens et les font repousser oin ils sont tombes. On traite á forrait. I, wit de Marie pour les tides, ifr. le llacon; raiuc d. Morie, 4 fr. le pot; Eun de Murie, contre ta chute des chevenx. 6 fr. Ie llacon.

## SOMNAMBULISME

Madame Berthe, la célébre somnambule qui a dëja domé tant de proures de son etonnante lucidite, consulte pour Matadie, sous la direction d'un medecin. Elle consulte également pour Rechror hes. Rionselignements, à ronstitut Maynelique, $\Xi_{3}$, rue Saint-Merri, Paris, et par correspondance.

## DIVERS

Fabrique d'enseignes, gravure sur marhre et sur tons métans. Lettres en relief. - ARISTIDE VINCENT, 48 , rue Saint-Merri. Paris.


## FABRIQUE D'HORLOGERIE <br> IDEPRECISION

Bijouterie, orferircrie, Jonillerie

## C. BRISERARD

Grande-Ruc; 3a a $^{\text {a }}$ Besançon (Doubs) maison de confincee foxdee en logh Grande récompense
a l-Exposition universelle de Paris 1880 Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste. spécialité de Chronomètres de poche ENVOI GRATIS DE CATALOGUE


##  (1) <br> 

Permet à tons dobtenit une rente viagère en 15 uns, par un versement de 0,30 par mois an minimum, lequel versement peut s'élever jusqu'à 9 fr.

Nous ne connaissons pas de société qui offre des conditions aussi faciles et aussi arantageuses. On est reçu dans l'association à n'importe quel age et les enfants sont adinis. Le Centime quotidicu est ossure de faire rapporter $50 / 0$ à son capital, ce qui lui permel de donner à ses adbérents une retraite relativement importante dans un délai dun tiers plas court que celui exigé par les sorićtés similaires pour une rente équivalente.
Les fonctions de rette association purement pialanthropique sont gratuites.
Une notice esplicative est envoyée gratuitement a torte prraonne qui en lait la demande par le simple envoi de sa carte de visite avec son adreswe, sans autres indirations. an siego sorial, 9, rue Cuy-de-la- Brusse, a Paris.


## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnétisme se compose

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spirltisine. l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui s'y rattachent;
${ }^{8}$ 'y. Des Deollections complètes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
monde qui ont paru sur ces ques. portraits. autographes, me-
2. De plus de 30.000 gravures. dailles, articles de jonirnaux et documents divers.
dailles. articles de joirnaux et documents divers. Prour faciliter cetude du andione suivantes:
prites au public aux condions in an, 15 fr .; six mois, 8 fr . Les volumes sont loues au prix de 5 centimes par jour a ceux qui ne sont pas abonnés. sauf pour quelques ouvrages rares ou précieur dont le taux de la location est fixe à 5 fr. par mois. precieur sont conties contre nantissement et adressés, dans toute l'Furope, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement. qui est rendu au retour de l'ourrage prêté, Le nantissement. quie est renduiar
doit représphter la valeur de celui-ci.
La Bibliothèque est ouverte tous les jours, dimanches et fetea exceptés de 1 à 4 heures. (ll n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothèque est la propriété de l'Institui magnttique.

## INSTITUT MAUNETIQUE

## 23. Rue Saint-Merri, Paris

E'Institut a pour objel principal l'application du magnétisme mamot. c'est-a-dire de l'aimant ot du magnétisme humain, au trattement des maladies rebelles.
If fournit aux malades les aimants vitalises du professeur II. Durville qui leur sont nècessaires.

II traite par le magnétisme humain et par les procédés perfectionnés dumassage les malades alleints d'alfertions trop relecthonnes dumassage les pomr ebe guries par les aimants ou par les moyens orhelles ponr ehe gurries par les amm
dinaires de ta midecine classique.
dinaires de la midecine classique.
Les malades viement au traitement a des heures convenues, ou un magnitiseur se rend chez eux.

Le magnietisme humain est une force inherente d l'organisme ot toute personne dint la sante est equilibree peut guérir ou sowlager son semblable. Dans ba plupart des cas. l'homme peut stie le medecin de sa femme; ceile-ci, le medecin de son mari et de sesenfants.
de sesentants. Dans les malaties graves, aiguēs ou chroniques, on la vie est
en danor, quelques maznétisations faites dans les rigles de en dander, quelques maznétishons faites dans les rigies de l'art sulisent presque toujours pour fane cesser les syinptomes alarmants. In parent. un anni, un domestique aninue du desir de laire le bien peut souvent. en quelques jours, être apte à continuer le traitement et à guérir la maladie la plus rebelle, si les organes essentiels à la vie ne sont pas trop protondement altéres.
alteres.
Pour atteindre ce but, !e directeur se met a la disposition des Pour atles, pant a Pis fu'en province el mime à l'étianger, pour orkaniser ce traitenent au lit du inalade.
pour orkaniser ce traitement au it du inalade. école pratique ou le magnetisme est enségné dans des cours réguliers.
Uñ inedecin est attaché à zInstitut en qualité de chef de clintque.
$*$ directeur reçoit tous les jours de $1 \& \&$ heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnôtisme édite les ouvrages traitant de cette question et réunit tons les meilleurs ouvrages publiés a Paris. en province et à l’étranger, sur le Nagnétisme, l'Hypnoparis. en province et a Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit à ses clients tous les ouArages de librairie, au prix marqué pir l'ćditeur, et fait les vrages de librairie, au prix marque pir
abonnements a tous les journaux et revucs.
Elle achéte ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc.,
Elle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc.,
anciens et modernes. Iraitont du Magnétisme et des diverses anciens et modernes, trititan
branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tuus ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Magritisme, s'abonnent à un journal politique, scientifique ou litteraire ou qui achetent des ouvrages de librairie. quels quils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magnétisme. pendant une annee.
Pour recevoir cette prime. jnindre an inontant de la demande, 1 fr. 50 pour demarches. port et emballage.

IBrochures de propagande
Pri.r: 100 excmpl., 10 fr.; 50 exompl., 7 fr.
as cx., 1 fr.; 12 ex. 2 fr ; ; 1 ex., 20 centimes.

 la ragr, be edition.
 hametine.

- leseriplion du sensitirometre. Application de l'aimant à a mesure de la sensitivite magnetique et an traitement de quelques maladies. avec 3 figures.
- Le Mognctisme humuin consideri comme, agent physique.
- Application de l'aimant (inatuitisme mineral) atitraitement des moluties, avec 40 llg .
- procedes maynctiques de l'auteter, avec une figure.
G. Fablus de Cilampvillb. - La Science psychique, d'après l'œuvre de M. Simonin. avec 1 fig.

Lucie Grainge. - Manucl du spiritisme. Broussais, Bordeu,
Letoquirt. - ma Medecine ju!jee par Brest Barther, Bichat. Stahl, Magendie, Raspail, etc., etc.
Fapes. - Loccultisme.

- Le spirilisine.
P.-C. Revel. - Esquisse dune demonstration scientifique de l'e, rstence de la rie future.
- Esquisse d'un systeme de la nature fonde sur la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future.


## TRAITEMENT DES MALADIES

## a la portée de tous les malades

ar les aimants vitalisés du professeur H. DURVILLE
Les aimants vitalisés guerissent ou soulagent toutes les maLaties. L'immense avantape qu'ils possédent avec le magnétisme laties. L'immense avantage qu'ts posse
huma:n, sur tous les autres modes de traitement, c'est que l'on huma:n, sur tous les autres modesie, produire soit une augmenpeut, selon la nature de la maladie, produre soit une auginentation. soit une diminulion de l'activite organique et retabir ainsi l'equilibre des forces qui constitue la sante. Les donleurs vires cessent au bout de quelques instants, les acces deviennent moms frequents et la guérison se lait, sans médicaments, et mans modifier ses habitudes.
sanss modiner ses generalise dans le traitement des diverses il a adies et plus particulièrament dans les maladies nerveuses, 0.1 les medicaments lont de mal, méme en guérissant.

Ces aimants comprennent blusic---n atégories :

## Lames magnétiques

Au nombre de 4, elles s'emploient dans les cas suivants:
Le n•1. - contre la crampe des écrivains et des pianistes, les affections des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'organe génital chez l'homme.

Le n. 2. - contre les bourdonnemenis, la surdrte, la migraine. les maux de dents. les névralgies, l'insomnie et toutes les alfections du cerveau, y compris les affections mentales. Contre la sciatique.
 Poie, du cour, de la rate, de l'estomac de limbestin de ta vessie. de la matrice et des ovaires. - Contre les intadies de la moelle épiniere.
Outre ces lames, qui ne different que par la forme et la longueur, on lait des lames dites speciales ne portant pas de numéro qui servent dans différents cas.

Prix de chaque lame
5 fr .
Dans beancoup de maladies anciennes et rebelles. une senie lame n'est pas toujours suffasate pour vaincre le inal. Jour obtenir une plus grande somine daction, plusicurs laines sont réunies pour former des appareils désignés sous le nom de plastrons.
Les lames composies sont doubles, triples ou quadruples.
Les appareils de plusieurs lames valent 10, 15, 20 fr., selon qu'ils sunt composés de 2,3 ou $\$$ lames.

## Barreau magnètique

## Aiec accessoires, pour magnétiser les boissone et aliments. <br> Sensitivomètre

S'emploie surtout pour se rendre coinpte si les personnes oul susceptibles d'stre endormics par le magnetisue ou par l'hypnotisme et pour mesurer leur degré de sensitivité.
rrix.
Les malades peuvent choisir, eux-mémes, les appareils qui leur sont nécessaires; toutefois, dans les maladies ou plusicurs organes sont affectés, il est preferable d'exposer au directeur de l'Institut, aussi succintement que pussible, la nature la canse, les symptónes de la maladie. l:poque depuis laquelle an souffere, etc. Il est répondu par In directenr ou par le quede. on suafre, etc. quels sont les aprarcils que lon peut te mede avec le plus de chance de succes. et comment on empper
 ployer. oindre un timbre pocseur $H$. Durville Tous les aimants du professeur h. Durvite sont polis et micres, sanf les plastrons dont les lanes sont maintenues dans an tissus de laine solidement piqué.
lls sont soumis à l'aunantationordinaire et a une operation spéciale qui augmente conviderablement leur puissance chrative. cest la vitalisation. Quoque les amants perdent pen if leur aimantation, la firree vilale disparait plas ou minins leur aimantation' ta bout de ce temps, il est necessaire de les reavoyer à l'Institut pour étre revitalises.
prt pour etre revitalises. prix de vitalisation, pour chac piece simple . . $\frac{\mathrm{ft}}{}$
Prix de la vitalisation, nihilage ou gurniture.
3 f

## Mode d'expédition

Les aimants sont envoyes frameo dans toute IUninn postate. Toute demande doit etre aceomparne d'un manlat on dill cheque a vue sur Paris, a lordre du professenr II. Durville
 Paris. Pour les pays éloignes on les envois d'arbent sont diffiParis. Pour les pays eloignes oun
oiles et coutena on accepte le pyement en tumbers-puste oiles et couteux, ognentation de 10 pour 100 .
Ges Annonces sont recurs an burean dn journal an prix ant dens fionnes la lime. La place qui lour est riserve etant


Le Gerant : A.-M. BEAUDELOT.
Paris. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Vernenil.

## JOURNAL DU IIAGNÉTISIIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet

## Organe de la Sociète magnétique de France, paraissant les $I^{\wedge r}$ et 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE, Secrétaire général de la Société<br>Rédacteur en chef: G. Fabius de: Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1or Siège, M. Elgìne Bonnemère, Homme de Lellies.-2e, M. Burg. - 3e M. le Comte de Constantin. -40, M. de Casti - $5^{\circ}$, M. Donato. - 6e, M. H. Durville. - ${ }^{\circ} \cdot$. M. Ch. Fauvety. - $8^{\circ}$, M. Froment. - $9^{\circ}$, M. le Docteur de Navghuff. - $10{ }^{\circ}$, M. le Docteur Benard. - $11^{\circ},-12^{\circ}$, M. Molin. - 13, M. Eug. Nus, Homme de Lettres. - 14', M. le Docteur Ochorıwicz. - 15 ${ }^{\circ}$, - $16^{\circ}$, M. le Commandant Tarnier. - $\mathbf{1 7}^{\circ} \cdot,-18^{\circ},-19^{\circ}$, M. Rouxfl. - $90^{\circ}$, M. le Docleur Vigounodix, Rédacteur scientifiqued la $P^{\prime} a t i \cdot i e .-21^{\circ} \mathrm{M}$.

- $22^{\circ}$, M. Fabart. - $23^{\circ}$, M. Papus. 210, M. Fabius de Champlille. - $2 \bar{j}^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $\mathfrak{Q}^{\circ}{ }^{\circ}$, M. le Docteur Biraduc.
 Guyonnet du Perat. - 31*, M. St. de. Guaita. - 32•, M. A. Simonin. - 33', M. le Doclcur Deniau. - 34', le Sar Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - 36", M.
$37^{\circ}$, - M. G. Démarest: - $38^{\circ}$, M. J. Lermina. - $39^{\circ}$ M. Milo de Meyer. - 40 M. E. Michelèt.


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docleur Babritt, Doyen du C'ollége magnélique de Nouc-York. - W. Cnookrs, Mimbie de In Scciete royale de Londres. - Delbactr, Prufesscur à l'Université de Liéfe. - Le Docleur Diaz de la Quintana, a Buenos-Ayres. - Le Docleur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minncapolis. - Le Docteur Liebaulit. a Nancy. - Je Comte de Maricoirit, a Sonlis. Le Docteur Maggiomani. Médecin du roi d'Ita:ic, a Rome. -- Max Dessom, a Berlin - Pietro d'Amico, résidenl de la Societe Magneilique de Bologne. - G. A. Ragazzi, d Lugano. - Ed. Ragux, l'résidenl de la Societe d'Hygiène de Lallsanne. - L'abbé Roca, a Perpignan. - René Caindie, a avignon. - Sinnetr, President de la Socieite Théosophique de Simla. - Stanton-Mosrs, Président de l'Alliance Spiritualiste de Londies. - E. Yung, Professeur a l'Universilé de Genéve. - Bouvier, Direcleur de la. Pain Universelle, a Lyon.

## ABONNEMEN'T : 10 francs, pour toule l'Union Postale Prix du namero: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librairié de Itrumélisme. 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste
a titre de Prime, l'abonnement est deux fois rembousé à crux qui s'abonnent an bureau du Journal :
 dujournal; - Arec les brorhures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un' - En unnonces dans le journal, jusqu'à concurrence de i0 fr.
$2^{\circ}$ Avec un portrait peint à lhuile d'une ruleur ae 10 francs. (Demander le bon.)

[^1]Tirage bi-mensuel: 18.0CO Ex (arylaifes

# Société Magnétique de France 

## CONSEIL ADMINISTRATIF (Membres actifs)



## CORRESPONDANTS NATIONAUX

MM. Lalanne, Lespéron (Landes). J. Martin, Troyes.
H. de Martin, à Narbonne Martres, négociant à Mautauban. Martres, negociant a Maut
Métais, huissier Loudun.
le docteur Mora, à Brunehamel (Aisne.
J. Morgon, à Thoissey (Ain).

Nicolopulo, 1 Marseille.
H. Pelletier, à Madon, près Blois.

Quénard, a Clesle (Marne).
Mme Ollivier, Bourg (Gironde)
MM. E. Otto, a Lantosque (Alpes-Maritimes) Revel, ilyon.
le docteur Ripeault, a Dijon.
E. Rouquette, Blanzac (Gard

Roy-du-Wal, à Banyuls-sur-Mer.
Sallé, a la Fleche (Sarthe).
A. Suire, publiciste à Parthenay. Tellier-Hudan, à Boulogne-sur-Mer.
Ad. Villebien à Caen.

## CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

M. Ie docteur Anfossi, à Génes, Italie.

L-A. Baillon, à Saint-Denis de la Réunion.
A. Barrié y Anglada, à Madrid.

Bertoncini, à Panama, Rép. de Colombie.
le docteur Bourada, à Roman, Roumanie.
Hourkser, à Odessa, Russie.
Bourkser, a Odessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, Milan, Italie.
le docteur Ch. Carron,
le docteur Correo Barata, a Lisbonne.

- Dac, à Libreville.
MM. le docteur Girgois, à la Plata, Rép. Argentine.

Kopéra, à Schwientochlowitz.
de Lagrange, Véra-Cruz, Mexique.
le docteur Létoquart, à New-York.
Loopoldo A. Ojeala, a Mexico.
Mme Parent-Sior, à Herstal, Belgique.
MM. A.-J. Rico, Ia Haye.
M.-N. Rovira, a Barcelone.

Soulhassaye, a la Trinité, Martinique.
Thomas, Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

- L'institut médical électro-magnétique • de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville, président. - L'Union spirite, de Reims, représentée par M. Monclin, secrétaire-trésorier.

La Société magnétique de Genève.

COMITE DE DIRECTION POUR 1892
MM. le comte de Constantin le docteur Baraduc.


## CLINIQUE DE LA SOCIÉTE

La Société a organisé une Clinique ou le plus grand nombre de maladies sont traités par le Magnétisme, l'exclusion de tout médicament.
Elle est dirigée par les spécialistes de la Société les plus familiarisés avec la pratique du Magnétisme et particuliérement par les docteurs de Nauckhofi, Deniau, Bénard; les magnétiseurs H. Durville, Conard, Guyonnet, Cazalis, Burg, Vivant, $F$. de Ghampville, G'. Dézalis, Burg, Vivant, F, de Champ ille,
marest. Daniaud, Mme Durville, etc., etc.
Les malades sont reçus gratuitement, au siège de la Société 23, rue Saint-Merri, le jeudí et le dimanche à 9 heures du matin.

Extrait des statut de la Sociéte. - La Société est constituée dans le but d'étudier le Magnétisme par la methode expérimentale et d'en vulgariser la pratique.

La Soctété se compose de 40 membresd'honneur, de 40 membres actifs habitant Paris ou les environs, de 20 correspondanta d'honneur, de 40 correspóndants nationaux, de 20 correspondants étrangers, de sociétés et de membres adhérents de tous pays dont le nombre est illimité.

On est adınis dans la société sur la présentationd'un sociétaire ou sur la demande écrite des candidats et après délibération.
Tous les sociétaires, saul les membres d'honneur, paient un droit d'admission unique de 5 fr . et une cotisation annuelle de 2 tr . On peut libirer parun versement unique de $1 \underset{\mathrm{p}}{\mathrm{m}} 0 \mathrm{fr}$.
Chaque socıétarre reçoit le Journal du Magnétisme, organe mensuel de la Société.

Cours pratique de Magnétisme. - Le professeur H. Durville rouvrira son cours pratique de Magnétisme appliqué au traitement des maiadies, le jeudi 25 fovrier, à l'Institut magnétique, 13, rue Saint-Merri.
Le cours comprendra 6 legol s, sans compter la leçon d'inauguration. Priz : 15fr. Se faire inscrire d'avance.

En dehors du temps qu'il consacre aux malades, de plus en plas nombreux, qui lui demandent ses soins, notre directeur travaille activement a l'achevement de son volumineux Traité expérimental et thérapeutique de Magnétisme. Ce surcroit de travail l'oblige a ne donner momentanément le Journal du Magnétisme qu'une fois par mois. L'abonnement reste fixé à 10 fr ., pour un service de 24 numéros. Les abonnés à titre gratuit ne le recevront que pendant un an, quel que soit le nombre des numéros parus.

## NOS PRIMES

Le montant de l'abonnement au Journal du Magnétisme est deux fois remboursé aux abonnés nouveaux et aux réabonnés qui en font la demande en s'abonnant directement au bureau du journal :
1• Avec les aimants vitalisés du professeur H. Durville; Avec le 23 ou le $24 \cdot$ volume du journal; Avec les brochures de propagande et les ouvrages तu catalogue de librairie marqués d'un " - En annonces dans le journal jusqu'd concurrence de 10 fr .
20 Avec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs, véritable œuvre d'art exécutée par un peintre de tatent (demander le bon).

Ces deux primes sont délivrées gratuitement dans nos bureaux. Pour les recevoir franco, dans toute l'union postale, joindre au montant de l'abonnement 1 fr . 50 , pour frais de correspondance, port et emballage, soit 11 fr .50 que l'on adressera à l'ordre de M. H. Durville, directeur, 23, rue Saint-Merri.

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous envoyer les noms et adresses de tous ceux qui, à leur connaissance, s'intéressent au magnétisme, au spiritisme et à l'occalisme ou yui sont affectés de maladies rebelles aux moyens ordinaires de la médecine.
Nous enverrons quelques numéros du journal aux personnes désignées et nous sommes persuadés que l'intérêt qu'elles y trouveront engagara les unes à s'abonner, les autres à se traiter par le magnétisme, d'après les principes que notre directeur enseigne dans ses Conseils pratiques.
A titre de compensation, nous enverrons gratuitement a coux qui nous auront fourni une liste de dix noms au moins, soit le Journal du Magnétisme pendant un 2n, soit une lame magnétique pour le traitement d'une affection quelconque, un bon de portrait peint à l'huile ou 20 brochures de propagande, à leur choiz.

## SOCIÉTÉ MAGNĖTIQUE DE FRANCE

## Séance d’intérêt social du 30 janvier 1892

(Extrait du registre des proces-verbaux)
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Simonin.

## Admiseione et Nominations

Sur la proposition du comite, M. le docteur BENARD, membre du conseil administratif est nommé membre du conseil scientifique à l'unanimité.
M. Bossong, électricien, présenté par M. Jacquillat, et M. Ouiste, présenté par M. Durville, sont admis en qualité de membres adhérents à l'unanimité.

## Communications diverses

Le secrétaire général annonce la perte d'un des fondateurs de la Société : M. Jean Sempé, qui vient de mourir, à Vincennes, dans sa 730 année. M. Sempé, puissant magnétiseur, qui fut un élève du commandant Laforgue, il y a une cinquantaine d'années, appartenait à la catégorie des magnétiseurs mystiques qui deviennent de plus en plus rares. A Pau, en 1852, sur la plainte d'un médecin, il fut condamné à six mois de prison et 300 fr . d'amende pour avoir guéri un enfant que son accusateur n'avait pu guérir. Il interjeta appel du jugement et fut acquitté. Un pretre de ses amis a publié, il y a deux ans, la Biographie de Jean Sempé, où l'on trouve de curieux documents sur la vie de notre regretté collègue.

Le président exprime les regrets que nous cause la mort de M. J. Sempé et prie le secrétaire général de vouloir bien présenter à la famille les condoléances de la Société.

Le secrétaire général lit une communication de M. A. Behnard, correspondant à Saint-Quentin, relative à une métrorragie chronique, rebelle à tout autre traitement, qu'il a guérie par le magnétisme. La guérison est radicale, car depuis deux ans que le traitement est achevé, la malade n'a pas éprouvé un seul des symptômes de la maladie qui mettait sa vie en danger.
M. Durville prie la Société de vouloir bien accepter la somme de 300 francs nette de tous frais, qu'il a recueillie par voie de souscription, pour fonder le Prix du Magnétoscope.
L'idée du magnétoscope repose sur ces considérations : 10 Quoique les lois qui régissent l'action de l'agent magnétique soient en partie connues, il n'y a pas d'instrument de laboratoire pour montrer son existence d'une façon précise; $20^{\circ} \mathrm{En}$ raison de l'analogie que cet agent présente avec l'électricité, l'aimant, le magnétisme terrestre, la lumière, la chaleur, etc., il est possible de construire un instrument qui montre son action avec autant d'évidence que celle de l'aimant est montrée par l'approche d'un autre aimant.

Ainsi, par exemple, une aiguille suspendue ou équilibrée sur un pivot, dans laquelle on pourrait fixer l'agent magnétique, présenterait certainement deux pôles opposés, comme l'aiguille aimantée. L'approche de la main droite ou de tout autre partie positive du corps humain devrait repousser le pôle positif et attirer le négatif; réciproquement la main gauche devrait repousser le pôle négatif et attirer le positif. Il en serait de même pour toute force magnétique émanant soit de l'aimant, du magnétisme terrestre, de l'èlectricité, de la lumière, des couleurs, du calorique, du son, du mouvement, des décompositions chimiques, des odeurs, etc.

La Societé accepte le don de M. Durville et met le Prix du magnétoscope au concours. Dans l'une des prochạines séances, une commission sera nommée pour déterminer les conditions du con-cours.-
Dans plusieurs conférences faites l'année dernière, M. Rouxel a émis le veru que des concours soient ouverts et des récompenses décernées aux meilleurs ouvrages traitant du magnétisme.
M. Demarest, s'inspirant de cette idée, fait la proposition suivante, dans le but de la mettre à exécution :

- Pour ouvrir des concours et donner des prix, il faut de l'argent. S'il se présentait des bienfaiteurs, amis du magnétisme, pour nous en offrir, nous l'accepterions avec reconnaissance; mais il ne faut pas compter sur cette ressource en ce moment, car les donateurs qui se trouveraient dans ces dispositions ne peuvent deviner nos intentions. C'est donc à nousd'en prendrel'initiative et d'ouvrir une souscription destinée à faire les frais du concours.
Le produit de cette souscription serait employe:
$1^{0}$ A donner un ou plusieurs prix aux mémoires couronnés; 20 A couvrir les frais du concours et à faire imprimer le ou les dits mémoires

Les questions à mettre au concours ne manquent pas; on n'aurait que l'embarras du choix, mais il faudrait, surtout pour un début, une question qui attirat les concurrents par son importance et son actualiti. Ce serait l'affaire d'une commission nommée ad hoc de se prononcer sur les conditions de ce concours.
En attendant je propose la question suivante: Etablir les diffirences et les analogies qui existent entre le magnélisme et l'hypnotisme.
La solution de cette question qui est en litige est d'une importance capitale. En effet, si le matgnétisme et l'hypnotisme ne font qu'un, pourquoi ne pas les désigner sous la mème qualification? Dans ce cas, quelle serait la meilleure? S'il y a des differences, quelles sont-elles?
Or, s'il y a des analogies, il y a des differences, et il importe que le public connaisse les unes et les autres.
Ainsi posée, la question laisserait toute latitude aux concurrents. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à la Société:
10 D'ouvrir une souscription dans le but de mettre au concours une question relative au magnétisme;
$2^{\circ}$ La sonscription serait close, quelqu'en soit e montant, dans le delai de trois mois;
3o Un ou plusieurs prix seraient décernés, suivant l'importance de la souscription, réserve faite des frais dimpression du oll des mémoires couronnés;
$4^{\circ} \mathrm{La}$ question mise au concours pourrait etre celle dontj'ai parle;
$5^{\circ}$ Le concours serait clos dans un delai déterminé, 9 mois par exemple;
$6^{\circ}$ Un jury nommé ad hoc prononcerait le ver-
dict dans les trois mois qui suivraient la clòture;
${ }^{70}$ Le ou les prix seraient ensuite distribués dans le plus bref delai, dans un banquet ou dans tout autre réunion solennelle.
La propositon de M. Demarest est prise en considération. Les sociétaires et tous ceux qui s'intéressent à la question sont priés de vouloir bien donner leur avis au secrétaire général qui le transmettra à la Société. En attendant, la souscription est ouverte.
Sur la proposition du secrétaire général ff. de tresorier, la Societe vote 50 fr .
M. et Mme Durivilee s'inscrivent pour 20 fr.; M. Simonin, 20 fr .; M. le docteur Benard, 20 fr .; M. Rouxel, 20 fr.; M. Demarest, 10 fr.; M. Oliste, 10 fr .; M. Jacqullat, $\overline{\mathrm{j}} \mathrm{fr}$.; M. Lepinette, 5 fr .; Mlle Kempr, 2 fr.; Mm• Joyeux, 2 fr.; Mme Rocgemont, 4 fr.; M. Richard, 2 fr.; Mme Gasse, 1 fr.; M. Balllon, 1 fr.; M. Fromaget, 1 fr.; Mme Bade, 7 J cent. ; Mme Tardy, 3 fr .; Mme Coinet, 3 fr.; Mme Lepage, 2 fr.; Mme Delamare, 2 fr.; M. Van-gen-Levent, 1 fr. 50; Mme Freitz; 50 cent.; Mme Revillon, 2 fr.; Siatte, 5 fr. Total à ce jour: 192 fr .75.

Ceux qui désirent prendre part à cette souscription sont priés de vouloir bien envoyer le montant au secrétaire général.
La souscription sera close le 30 avril.
La séance est levée à 10 heures.

## Le secretaire général

H. Durville

## Assemblée générale, samedi, 30 janvier

La séance est ouverte à 10 heures $1 / 4$ sous la présidence de M. Bossong, le plus jeune des sociétaires.

Le secrétaire général présente les livres de la Société, les comptes de l'année 1891 sont approuves, et le comité directeur de la Socièté se démet de ses fonctions.

Le secrétaire général lit son rapport annuel sur l'état de la Société (ce document est reproduit plus loin).

Sur la proposition du secrétaire général, l'assemblée procède à la nomination du comite divecteur pour l'année 1892 qui est ainsi constitué :
Mil. le comte de Constantin, presid. d'honneur ; le docteur Baradice, vice-preisid. d'honneur;

\[

\]

La séance est levée à 11 heures $3 / 4$.
Le searitaire geniral II. Durville.

## RAPPORT ANNUEL

à la "Sociétó magnétique de France"

Mesdames, Messievrs,

A la dernière assemblée génerale, la sociétó cemptait 190 membres.

Depuis, nous en avons admis 24 (5 membres d'honneur, et 19 correspondants ou adhe. rents), ce qui porte le nombre des adhésious a 213 . Nous eu avons perdu 20 ( 5 par suite de décès) Mme Blavatsky, MM. le docteur l'erronnet, Collier, I umas, Nemper) et 15 par suit de demission ou de radiation).
La Societé compte donc aujourd'hui 193 membres ainsi repartis:
34 Membres d'honneur formant le conseil scientifique de la Nociéte ;
18 Correspondants d'honneur;
38 Membres actifs formant le conseil administratif de la Sociéte;

40 Correspondants nationaux;
20 Correspondants étrangers;
3 Societes correspondantes ;
8 Faisant partie des deux conseils et qui font donble emploi dans cette nomenclature.
32 Adherents n'ayant aucune fonction.
larmi nos societaires, nous comptons 29. médecins, 4 professeurs des Universites, un ancien magistrat, 1 avocat, 1 officier superieur en retraite, 1 capitaine de fregate, denx ec. clesiastiques, etc... Environ 80 savants, l:ommes de lettres, publicistes, journalistes eat publie des travaux plus ou moins importants sur le magnétisme on les questions qui s'y rattachent.

L'album de la sociéte, achete an commencement de l'annee par sonscription, renferme le portrait de 46 sociétaires.

## FINANCES

Il résulte de la verification des comptes, qu'en ajoutant ce qui restait en caisse à la dernière assemblee générale. les recettes se sont dev́és à 602 fr:90, les défenses à 507 fr. 45 . il nous reste donc en caisse 45 fr .45.

A cette somme, si nous ajoutons le montant du prix du nagnétoscople: :300 fr., et ce que nous avons reçu ce soir pour récompenser les laureats du concours que nous venons dinstituer: 192 fr . 7 m ., il restera en caisse, a ce jour, un avoir de 53x fr. 20 .

## CLINIQUE

Sous la direction des médecins qui ont bien voulu preter leur concours à cette cuure, les magnétiseurs de la societé ont fait, les jeudis et dimanches, a 9 heures du matin, 100 seances de magnétisme exclusivement appli. que au traitement des maladies.

A la derniere assemblée qénérale, il restait 23 malades en traitement. 14 de ceux qui avaient quitte le traitement l'ambe dernierre apres aroir acquis une amelioration plus ou moins grande, sont revenus cette annee. Dans ce nombre il y a 5 fi femmes, 45 hommes et !0 enfants an-dessous de douze ans.
14 ont quitte le traitement a la suite des bremières sémes, sans en donner la raison, quelques-uns se disaient pourtant améliorés dès la premiere seance.

7 out ete obliges de quitter le traitement arant la guerisom, tout en se declarant satisfaits.

5ont quitts le traitement an bout d'un certain temps, sans avoir éproure d'amelioration apreeciable.

24 ont eté gueris complètement.
29 ont eté plus ou moius améliorés.
33, qui sont presque tons eal bonne voie de gnerison, restent en traitement.
Quelques cas reluates incurables ou tont an moins toaités sans succès, depuis longtempe, par la médecine classique, ont ete vite gueris on ameliores; mais pour le plus grand nombre des cas, il a fallu de nombreuses seances.
Voici l'expose de quelques cas les plus remirquables, soit par la gravité du mal, soit ;ar la rapidite avec laquelle la guerison sest м perée.

## Douleurs

M. Odot, zs ans, S, rue du Louloi, a toujours: a des douleurs plus ou moins violentes, surtout anx changements de temps, depuis plus le 20 ans. (Ces douleurs se faisaient sentir un en partout: dans les jambes, dans les reins, at surtout dans les bras. Depuis quelques annees, elles etaient très violentes et duraient des mois entiers. Quand il vint au traitement. rlles etaient localisées dans les bras et vers les omoplates. L'appétit était capricieux, sourent nul et les digestions etaient toujours lentes. Il arait de la constipation, de linsomnie et un malaise contimuel l'accablait dans le count intervalle des crises.

Le malade arait emplove, sans aucun succàs, tout ce que la médecine officielle prescrit contre les nerralgies, les rhumatismes et los douleurs de toute nature. L'amélioration vint lentement; il $\underset{y}{ }$ eut des recridessences de douleurs qui furent suivies de périodes de calme beauroup plus grand. Entin, apme a avir assiste at 43 seances, en l'espace de 7 mois, il fut complètement guéri.

## Epilepaie

A la suite d'une peur violente qu'il éprouva au commencement de 1888, M. Fntresangle. : $\because$ ans, $x$, rue de liadagasear, fut atteint depilejusie. Les crises se declaraient ordinairement toutes les 4 ous six semaines. L'etat gene-
ral est mauvais, l'appetit capricieux, la tête lourde; il y a constipation, insomnie et malaise general d'autant plus grands que les crises sont plus proches. Après les crises, il reste pendant plusieur jours dans un etat de courbature et d'hebétude qui le rend in capable de tout travail.

Il vint à la clinique en mai 1890. L'état genêral s'améliora immediatement. Au bout de trois mois, il se crogait gueri quand, a la suite d'un travail excessif, une crise se déclara. Cette crise inattendue ne laissa pas chez le malade la courbature habituelle. Il vint encore quelquefois; et enfin, en février, se considerant comme entierement rétabli, il quitta le traitement après avoir assisté à 16 séan. ces. Depuis nous n'en avons pas eu de nouvelles.

## Taies

Depuis quatre à cinq ans, M. Hamelin, 67 ans, 11, impasse du Moulin-Joli, est affecté de taies qui recouvrent presque entierement la cornee, de façon que le malade voit a peine pour se conduire. L'oeil droit est plus affecte que le gauche. Il eproure des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, un peu de surdité, de la constipation; les jambes sont faibles et l'etat général est mauvais.
Il vint à la clinique en novembre 1890 . L'e. tat general s'améliora dès les premières séances et les taies se modifierent peu à peu. Ay: bout de cinq à six mois, l'oeil gauche était entièrement retabli; le droit n'etait encore qu'amélioré. Enfin,en décembre dernier, après avoir assiste à 56 seances, il quitta le traitement, entièrement gueri.

## Névralgies

Madame Bourjoin, 49 ans, 68, rue des Cas cades, tres nerveuse, a toujours eu des migraines et des maux d'estomac, que les moyens ordinaires de la médecine n'ont jamais pu calmer. Il y a cinq à six ans, les migraines ont sensiblement diminue et de violentes nevralgies se sont fait sentir un peu partout, mais surtout a la tête et dans la région du cœur. Le mal est presque continuel; et pendant des heures entieres elle ne peut faire le moindre mouvement sans éprouver des douleurs atroces. Il y a insomnie, manque d'appetit, pituite, souvent la constipation alterne avec la diarrhee; et en dehors des crises qui sont longues et souvent répétées, la malade eproure un malaise general assez indefinissable.
Elle vint à la clinique en 1890 et fut sensiblement amélioré des les premieres séances. A la fin de l'annee, l'etat general etait entierement rétabli et la malade n'eprouvait plus que quelques crises pen douloureuses. En 1891, elle revint de temps en temps; et au mois de juin, apres avoir assiste à une soi-
xantaine de seances, elle quitta le traitement dans un état des plus satisfaisunts.
Madame Julien, 38 ans, 34, rue de la Louvière à Rambouillet, est affecté depuis six mois de névralgies dans la tête qui alternent parfois avec de violentes migraines. Les douleurs sont presque continuelles. Il y a de l'insomnie, l'appétit est capricieux, les digestions sont lentes, et l'état géneral est tre: mauvais.
Elle vint à la clinique le 26 avril; et, après avoir assiste ia 9 stances, elle quitta le traitement dans un etat très satisfaisant. La guerison s'est achevee depuis sous l'action de: aimants.

## Surdite

M. Maugas, 23 ans, 72, avenue Marcean, fut renvoye du service militaire en conge de reforme, pour une surdite qui augmentait progressivement. Il avait des maux de tête violents, des sifflements d'oreilles, de l'insomnie, de la constipation, des mauvaises digestions et un malaise continuel qui augmentait encore aux changements de temps.
Il vint a la clinique en mai. Les maux de tête cessèrent rapidement, l'appetit se regularisa, les malaises habicuels disparurent et le sommeil devint reparateur. Les sifflements diminuèrent et l'ouie revint rapidement. Au bout de deux mois, il quitta le traitement dans un état des plus satisfaisants.

## Gastro-entérite

Mademoiselle Bouisson, 23 ans, 30, rue Saint-Andre-des-Arts, souffre depuis cinq it six ans de violents maux d'estomac, sans avoir été soulagee par les nombreux traitements au'elle a suivis.. La malade eprouve dans la region du ventre et de l'estomac une douleur sourde qui augmente par la pres sion et par l'ingestion des aliments. La digestion est lente et l'appétit très capricieux; il y a parfois des vomissements et des renvois acides; le ventre est ballonne, et souvent elle éprouve de loppression, des palpitations, des coliques, de la diarrhee, des maux de tête et des acces de fievre.

Elle vint à la clinique en aoat 1890. Tous les symptômes s'amenderent rapidement et la guerison aurait etté complete au bout de trois ou quatre mois si le traitement avait été suivi regulièrement. Ce résultat fut atteint vers la fin de l'annee, apres avoir as. sistéà 51 séances.

## Choróe

Depuis trois mois, M. Gilles, 15 ans, 16, rue du Quatorze-Juillet ,aux l're Naint-Gervais,, est affecté de la danse de saint Guy, survenue à la suite d'une frayeur. L'état généra' est très mauvais: la tête est lourde, l'appétit capricieux, souvent nul, il y a constipation, etat fébrile, malaise genéral. Le tremblemen est plus accentue à droite qu'a gauche.

Il vint au traitement on ferrier et fur completement guéri après avoir assiste à 1 : stances,

## Eydarthrose

M. Baillon, 34 ans, 64, rue Pajol, souffre depuis onze mois d'une hydarthrose des deux genoux, survenue à la suite d'une chute. Les genoux sont tress gonfles, douloureux, les jambes sont faibles et la marche est très penible. $\boldsymbol{I}$ vint à la clinique le 21 juin et fut rar pidement ameliore. Au commencement de de. combre,- etant à peu près gueri, il ne venait plus qu'une fois de temps en temps, quand léquilibre de la santé fut entièrement rétabli, mais la malade reprit des forces et l'agiun nouvel accident (chute sur les pieds de plusieurs mètres de hauteur) lui occasionna une foulure du pied droit, pour laquelle i] revint se faire traiter. Les genoux redevinrent sensibles; mais après cinq à six séances, la foulure disparut et les genoux se retablirent entierement.

## Congestion cérébrale

Mademoiselle Rupe, 59 ans, institutrice en retraite, 2, rue Burnous, est menacee d'apoplexie corébrale. La tete est congestionnéa, la face est boursouftlee; il y a insomnie, diminution de la mémoire, tintements d'oreilles, perte de l'appétit, constipation, malaise general. Ces symptomes qui, depuis quelques semaines, s'exagerent de jour en jour sont accompagnés d'embarras de la parole, d'unc légère déviation de la bouche et d'un commencement d'hémiplégie qui rend la marchs tres penible.

Elle vint à la clinique le 26 juillet. Dès la première séance la tête se dégagea et les sym ptômes paralytiques cesserrent completement Après une dizaine de séances, non seulement lite qu'elle avait perdues depuis plusieur; anneess

## Incontinence d'urine

M. Nusbonn, 18 ans, 17, rue des Amandiers est affecté d'une incontinence d'urine surve nue à la suite d'une frayeur, il y a une dizaine d'annees. L'etat general est assez bon mais la volonte est presque impuissante ? empécher l'émission des urines qui se fai' souvent sans que le malade en ait conscience.
Il fut radicalement gueri en 4 séances.
Je n'étendrai pas davantage ce compte-rendu nominatif; les cas precédents suffisent pour vous donner une idée de la valeur drtraitement que les malades reçoivent gratui tement à la clinique de la Societé.

En dehors de ces cas, j’ajouterai que l'insomnie, les maux d'estomac, les maux de tete. les bourdonnements d'oreilles, les migraines les nevralgies, les palpitations, les battement: de coeur, la constipation, les troubles de la menstruation et certaines affections nerveuses sont ceux qui nous ont fourni le contingent le plus élevé de bons résultats.

Au nombre des malades qui restent en traitement, nous avons deja obtenu une amelioration très notable pour quelques cas rebelles a toute médication.

Une jeune fille traitee comme phtisique depuis 5 à 6 ans est considerablement amélio ree.

Une dame affectee depuis 8 ans d'une phti. sie laryngee est également dans un etat de: plus satisfaisants.

Une dame affectee depuis 8 ans d'une né vralgie faciale est sur le point d'être radica lement guerie.
Une dame qui, d'après le diagnostic établi par differents chirurgiens des hôpitaux, est affectée d'une tumeur fibreuse, est sensible. ment ameliorbe depuis le mois de mai. Le ventre est beaucoup moins tendu, la tumeur est beaucoup moins wolumineuse et moins dure, les hémorragies utériness ont cessé et l'etat general est excellent.
Une dame de 62 ans, affectée d'une sciatiquee double depuis 2 ans, qui rendait la marche impossible, est presque entierement guerie.
Comme certaines amladies sont incurables et que d'autres, très rebelles, ne sauraient être guéries que par un traitement presquc quotidien et dans des séances moins partagees, nous n'avons accepté que les malade susceptibles d'être gueris ou tout au moins sensiblement ameliores par les moyens dont nous disposons.

Nous avons pratiqué la magnétisation er commun en observant, dans la mesure du pos. sible, de ne pas placer à côté l'un de l'autre les malades de même sexe et surtout ceux qui sont affectés de maladies de même nature. Les séances ont dure de une heure : une heure et demie et, autant que possible. pendant le cours du traitement, les malades ont eté soignes par le même magnétiseur.
Voulant observer l'action curative du mat gnétisme dégage de tout autre elément, an cun médicament n'a été prescrit, nous n'avons pas agi sur l'imagination des malades pa1 suggestion ou affirmation et nous n'avons pas: cherché à obtenir le somnambulisme qui ne s'est déclaré sqoutanément que chez deux malades.
Votre secrétaire général a donné de ses aimants à quelques-uns des malades; mai: plusieurs dientre 'cenx.ci, rapidement ameliores, ne sont plus revenus au traitement, declarant que les applications de l'aimant qu'ils faisaient chez eux, suffisaient pour achever leur guerison.
Voici, mesdames et messieurs, l'état actuel de notre Sociéte.

Le Secrétaire général, H. Durville.

## $16^{\text {e }}$ CONSEIL PRATIQUE

(1)

Extrait du Tiaitd experimental et therapentique de Maynétisme ( $6 \cdot$ volume), par II. Duliville, 3 édition.

## Contre l'ataxie locomotrice

L" ataxie locomotrice" est due à l'altération des cordons postérieurs de la moelle opiniere. La maladie débute ordinairement :ar des symptomes leiu marqués: agacement, ennui, faiblesse dans les jambes, malaise ge. neral, insomnie, troubles oculaires, impressionnabilité plus grande qu'a l'ordinaire, et. etc.. Ces symptômes qui ne sont pas constants paraissent et disparaissent; puis, an bout d'un certain temps, la sensibilité des membres inférieurs diminue et le malade ne peut plus se rendre un compte exact de l'effort necessaire pour executer tel on tel monvement: il déparse le but ou ne l'atteint pas. Quand les yeux sont fermes, cette incertitude aug. mente encore et la marche derient impossible. L'incoordination des mouvements aur. mentant progressivement, la marche devient de plus en plus difficile et il arive à ne plus pouvoir rester debout. Une conche de mousse, epaisse et mobile parait être interposée entre ses pieds et le sol qui semble lui-mêne se déplacer dans un mourement continu dondulation.
l'endant que ces symptômes se déelopprent, lo malade epronve soit un servement autour de la taille, soit des donleurs violentes donleurs fulgurantes) dans les articulations on dans rertains muscles; il $y$ a incontinence d'urine, troubles gastriques, oppression, etc.. L'incoordination des mouvements des jambes s'étend an mouvement des bras; le sens de la vue, qui n'était d'abort que perverti s'af faiblit et peut même disparaitre entiarrement; lit paralysie devient complète et la maladie, qui dure souvent 10 et même 15 ans, se termine par la mort du malade.

La médecine emploie les pilules de nitrate d'argent, le quinquina, les ferrugineux, l'slectricité, l'hydrotherapie, les pointes de feu, la suspension, etc., qui ne sont que des palliatifs retardant un peu la marche progres. sive et fatale de la maladie.

Si le malade ne dépasse 45 à 50 ans et sill possede encore une assez grande somme de vitalité, le magnétisme, méthodiqueinent comploye peut, presque toujours, guerir radicalement cette affection. Mais la tache est

[^2]difficile. Le traitement doit être régulier, quotidien, pendant un temps qui peut varier de ${ }^{6}$ a 18 mois; ensuite être intermittent, penclant un temps qui peut bien encore être aussi long. On doit employer en même temps le magnétisme humain, celui de l'aimant et tous les moyens auxiliaires que l'art magné. tique met à la disposition du malade, tantôt pour calmer, tantôt pour exciter.
magnetisme humain. - Agir sur l'ensemble de l'organisme, mais plus spécialement sur le cerveau et la moelle épinière, pour calmer quand il $y$ a des crises, pour exciter dans le cas contraire.

Pour calmer, se placer debout à la gauche du malade, appliquer ta main gauche an front, la droite à la nuque, les doigts en l'air; puis, avec cette dernière, faire successirement des applications sur tontes les parties de la colonne vertébrale. Insufflations chaudes, malaxations légères avec le bout des doigts, frictions rotatoires et trainantes de la base du crane jusqu'au bas des reins. Se placer ensuite en position convenable auprès du malade et faire sur les parties douloureuses des frictions trainantes sur le trajet des nerfs, en partant de la colonne verte. brale. s'asseoir devant le malade, appliquer les mains sur ses genoux pendant quelques instants, frictions trainantes sur les jaubes, passes longitudinales pratiquées tres doucement, et terminer la seance, qui doit bien durer de 50 a 55 minutes, par quelques passes à grands courants de la tête aux pieds.
lour exciter, se placer áa la drvite du malade, appliquer la main droite au front. la gauche à la nuque, les doigts en l'air; et arec cette demière, faire des applications sur toutes les parties de la colonne vertébrale. Insufflations chaudes, malaxation avec le bout des doigts, frictions trainantes de la base du crâne au bas des reins. Faire a:seoir le malade sur un tabouret on sur uico claise, de telle façon que l'on puisse appliguer ses genoux sur la région des reins. peadant que lon pose lia main gauche entre les deux épaules. Malaxation, frictions rutat Wires et trabinantes, passes à grands courants.
manst. - Dans lintervalle des seances. porter constamment un plastron magneticue at 6 et mêeni 8 lames spéciales, soit promi calmer, soit pour exciter. Fn cas d'insomatic. forter pendant la nuit une lame magnétique sur le front, pour calmer.
moyens alxiliaires. - Boissons et alimoits magnétisés: s'envelopper la taille dans me longue ceinture de flanelle qui doit être magnétisée tous les jours.

EXEMPLES DE CLIRES
p'en de malades ont lamance de con-
sacrer an traitement le temps nécessaire a la guérison; d'autre part, la maladie n'étant connue sous son nom actuel que depuis peu de temps, on la confondait autrefois aver certsines formes de la paralysie. C'est pour cette donble raison que la therapentique magnetique compte peu de cures d'ataxie locomotrice bien constatées.

Néanmoins, voici quelques exemples qui ne laissent ancun doute sur la curabilite de rette maladie que l'on a toujours considéréa comme incurable.
I. - Voici une abservation publice dans le tome $\mathbf{X}$ de l' "Union magnétique ", p. 64. par le docteur Charpignon.
" Depuis cinq ans, M. Ligot, relieur, âgé de io ans, etait atteint d'une maladie de la noelle épinière. Au mois de févier 186i2, je suis demande pour hii domer des soins, et je constate létat suivant: paralysie incomplète des membres supérieurs et inférieurs: les bras agissent dans differents sens, mais ne peuvent s'elever jusqu'a la tête, les mains ne peuvent prendre les objets; les jambes ont des mouvements plus limités encore. Le malade une fois placé sur une chaise ne peut se soulever; mais au lit, il demeure dans la position ou il a été mis; soutenu debout, il arance sa jambe et fait quelques pas, puis saffaisse; il ne peut uriner seul et a constamment sons lui un vase. La vue est modifice de telle sorte qu'il voit double s'il fixe quelques instants. La sensibilité n'est pas altérée. mais l'aunaigrissement est considérable. L'ap. pétit est a peu près normal, les áacuations régulieres. Il n'y a phos de douleur rachidienne, mais il $y$ en a vers le con. Il existe une vive douleur al la région du cour, la fression l'augmente. Les facultés intellectuelles sont intactes, mais très exaltees. I.e sommeil est agité, surtout à cause de l'i. mobilité forcée.
"Cet état si fâcheux est cependant moins grave que celui dans lequel a été M. Ligot. lin effet, pendant les premieres amnées, il stait retemu au lit,les mâchoires participaient a la paralysie, et la déglutition se faisait a grand peine.
" l'lusieurs médecins ont soigne ce malacu er ont employe les divers moyens conseilles dans les inflammations de la moelle epiniere f.t de ses membranes; malgre tout, la maladie, après avoir perdu sa forme aiguë, a laissé le malade dans l'état whe j’ai décrit.
"Mulgre les caracterres d'une affection or
 a arat certains signes indiquant un etat morbide des fonctions nerveuses, et se rapprorhant de ceux qui sont propres a cette forme de perversion des mouvements appelfe ataxie locomotrice, je pensai à chercher dams la ma-
gnétisation un moyen de modifier profondement les fonctions nerveuses.
"Le malade, des la preniière magnétisation, eprouva des soubresauts dans les membres, des frissons; ses panpières se fermèrent et resisterent a sa volonté. Les jours suivants, le sommeil devint complet, ne maquant jamais de survenir des les premieres minutes, malgré l'étonnement et la résistance du sieur ligot qui est très loin de se laisser intimider et qui ne croyait nullement à cette puissance du magétisme. Pendant le somnieil, il y a des contractions subites et fortes des niuscles du dos, des jambes, du cou, en tout semblables aux excitations galvaniques. Ces secousses viennent d'elles-mêmes et ne sont pas toujous faciles a provoquer.
"Au bout de vingt jours, la force genérale est plus grande: M. Ligot se tourne dans son lit et se soutient debout; il est magnétise deux fois par semaine. L'anelioration est sensible, ${ }^{\text {six }}$ mois de ce traitement dans les deux derniers, il n'y avait plus qu'une magnétisation par huit ou dix jours), ont amene le malade à marcher seul dans son rez-dechaussée, à se servir seul pour tous ses besoins; il ne peut encore couper le pain, ni monter les escaliers, mais la maigreur a notablement diminué.
"La reconnaissance de ce paralytique rend" a la vie active est immense, quoiquil $y$ ait encore beaucoup dimperfections dans ses mouvements. P'uis-je esperer, en continuant le traitement, ramener la force, la souplesse et l'agilité aussi completes que dans la sinté? Je l'ignore. Mais on resterait où on est arrive, qu'assuréneat on devrait regarder cette cure comme d'une très grande valeur."
II. - Un cas damelioration analogue est cité par le même anteur dans ses etudes sur ta medectine amimque et vitaliste, 1. 11;3..
III.-Ci-après, le certificat d'un malade recomnaissant, extrait d'une brochure intitule e progres les plus necessaires a realiser par 1)aniel Strong, p. 38:
"Je soussigne, Madame layota, demeurant rue Terrusse, 9s, déclare que j’stais atteinte, depuis un an et demi, d'une ataxie locomotrice qui s'était aggravee an point que jo ne marchais plus qu'avec la plus grande difficulte.
"Je déclare que M.: le docteur Daniel Streng m’a complitement grérie de cette affection par le nagnatisme.
Marseille, le 1er févier 1879.
«Signé : Marie Payota.
IV,-Le 28 janvier $18 s 8$, je mrésentaj à la "Société magnétique de Franceẽouena.
lade entièrement guerie de cette affection. La communication suivante, qui flt grand bruit, jusque dans le monde medical où la malade était connue, fut inséree dans le tome 23 du journal du magnetisme, p. 212.
" Madame Fougera, commercante, naquit en 1845. Forte et robuste, d'un tempérament sanguin, elle n'a jamais souffert jusqu'au début de la maladie.
" Mariee en 1876, elle n'eut pas d'enfant. Sa mère, robuste bretonne, qui eut douze enfants de deux mariages, dont cinq filles, mourut phtisique à l'âge de 48 ans. Son père mourut de la même maladie à l'âge de 34 ans, la malade etant âgée de quelques mois. Elle est la septième des enfants et la dernière des filles. De ses frères et sours, l'un est mort en bas-âge d'une cause accidentelle, cinq sont morts de phtisie de 18 à 30 ans; les autres jouissent d'une parfaite santé. Elle reste la seule des enfants du premier lit.
"Vers la fin de 1876, quelques mois après son mariage, Madame Fougerat devint inpressionnable et irritable à l'excès. Bientôt elle fut atteinte de gontiement des paupières, cedème des conjonctives, dilatation des pupilles, auxquels succédèrent des troubles de la vision. En fixant ses regards pendant quel ques instants, les objets se deplaçaient et st multipliaient.
"Ces divers accidents qui se produisaient sans cause appréciable duraient quelques heures, disparaissaient complètement pour reparaitre au bout de plusieurs semaines. Ils etaient ordinairement accompagnés de fière et de sueurs nocturnes.
"Environ six mois après l'apparition des premiers symptômes, qui augmentaient de, frequence et d'intensite, des spasmes laryngés et de violentes crises de toux se déclarèrent.
"Elle consulta le docteur Galezowski qui, après avoir examiné les yeux, déclara que les accidents oculaires étaient symptômatigues de troubles des centres nerveux. Le célébre oculiste diagnostiquait certainement l'ataxie, car il déclara n'avoir rien à opposer A ce cas, et conseilla de consulter le docteur Charcot.
" La malade consulta d'abord le docteur l'o tain, qu'elle connaissait davantage. Sans lui dire le nom de la maladie, il prescrivit le bromure de potassium à haute dose, le valcorianate d'ammoniaque de Pierlot, le quin quina, le sulfate de quinine. L'effet du traitement, quoique régulierement suivi, fut nul ou nuisible, car en l'espace de quelques mois la fréquence et l'intensité des accidents aug. menterent dans des proportions désesperan tes.
" Espicant obtenir de mreilleurs résultat. va consulter le docteur Charcot qui, comms
le precédent, ne qualifie pas la maladie et prescrit le nitrate d'argent, le seigle ergots, les douches, deux fois par jour, sur les jambes seulement, pendant trente secondes. Lec douches furent administrees dans l'etablisse ment du docteur Keller.
"Ce traitement fut suivi leplus scrupuleusement possible pendant près d'une année, mais il n'arrêta pas les progrès du mal. Vers la fin de 1878, les douleurs fulgurantes sc 'déclarèrent. Elle se firent d'abord sentir dans la région des reins et dans les sciatiques, puis dans la région de l'estomac, en contournant la taille. Charcot, en qui la malade avais place toute sa conflance,fut de nouveau consulte. Il prescrivit de continuer les douches et de faire de l'electricité statique. La nouvelle ordonnance fut executte de point en point: le docteur Keller continua à admi nistrer les douches deux fois par jour, et le docteur Romain Vigouroux se chargea d'ap pliquer l'electricite.
"Ce mode d'électrisation mit la malade dans: un état de surexcitation physique et moral considerable, et tous les symptomes de la ma ladie s'aggraverent encore. En presence dr cet insucces, Charcot prescrivit les courants continus, qui furent appliques d'abord par le même électricien, puis par le docteur Onimus.
"Ce dernier mode d'électrisation produisit moins d'excitation que le précedent, mair n'arrêta pas le progrès du mal. Dans le courant de 1879, les troubles gastriques et lec crises viscérales se déclarèrent. Charcot prescrivit alors d'ajouter au traitement électrique et hydrotherapique, les pointes de feu, qui furent pratiquées par le docteur Troisier.

Malgré ce traitement, la maladie suit fatalement son cours regulier. Vers la fin de 1879, les troubles sensitifs et les troubles moteur apparaissent. Les sensations cessent d'etre précises. Au lit, la malade n'a plus la notion de la position de ses jambes. Dans la marche, le sol parait mobile et lui donne lillusion d'une epaisse couche de laine. Les janrbes sont projettes en dehors, un mouvement de circumduction les ramène en avant et lo. pied tombe lourdement à terre. Debout, ellf titube; et dans l'obscurite, la marche devient presque impossible (signe de Romberg).
" Dans le courant de 1881, l'incoordiuation du mouvement des jambes affecte celui des bras et tous les accidents tendent à s'exagérer. 11 y a incontinence d'urine.
" Vers 1882 , les douleurs sont presque continuelles, la digestion devient tres laborieuse et la malade ne supporte que le lait et la poudre de viande. Les vomissements son! frequents, les troubles visuels si considérables qu'elle ne peut plus sortir seule.
"A partir de 1883, tous les accidents s'exa-
gerent encore. Un froid glacial, que les fric tions, les couvertures chaudes et le feu d. foyer ne peuvent faire cesser, l'envahit. Lex douleurs sont continuelles. Des spasmes e de violentes crises de toux et d'oppression qui durent quelquefois dix minutes, metten la malade entre la vie et la mort: la face sic boursoufile, les yeux en s'injectant sortent de leur orbite; et, pendant que l'ecume parait it la bouche, les membres se tordent dans d'a troces convulsions. Les vomissements sont continuels; l'estomac supporte a peine quelques cuillerees de lait. Les injections sous. cutanees de morphine parviennent seules a procurer quelques heures d'un sommeil lourd, entrecoupe de cauchemars, de rêves etranges et de visions fantastiques.
" l)ans une crise, la mort par asphyxie devient imminente d'une heure a l'autre; dans tous les cas, le gatisme de la paralysie doit fatalement mettre fin à cette épouvantabl série de souffrances dans un délai de quelque: mois.
" Et les princes de la médecine officielle sont Ia, inrpuissants, qui contemplent cette longue et terrible agonie, sans que leur art, memt par une parole d'encouragement, puisse ei diminuer l'horreur.
"Tel est l'état de la malade quand, à la fin de janvier 1885, au bout de huit annees con secutives d'un traitement suivi avec une regularite digne d'un meilleur sort, un ami de sa famille, le docteur Piotrowsiki, de Varsovie, lui affirme que le magnétisme intelligem ment applique, peut, sinon la guérir, du moin: alleger le fardeau de ses souffrances.
"Connaissant la gravité de sa situation, cro yant savoir qu'il ne lui restait aucun espoir de guérison, et n'ayant plus de confiance qu'el la morphine qui lui présentait le doublr avantage de calmer momentanement ses souffrances les plus aiguës et d'avancer le denouement fatal, elle consentit pourtant à st laisser conduire chez le docteur Ockorowic\% qui voulut bien se charger du traitement ma gnétique, à la condition que tout traitement médical serait abandonne.
" Durant le premier mois, par des magnétisations prolongees et répetees quatre a cinc fois par sem:ine, les doule:rs falgurante diminuèrent d'intensite, les vomissements cessirrent presque complètement et les nuits devinrent meilleures. l'endant huit à dix jours au commencement du deuxiame mois, toute: les douleurs cessèrent même complètemen ${ }^{-}$ et le calme reparut; mais une reaction si produisit bientôt et presque tous les accidents se reproduisirent comme par le jassé. La malade se decouragea et résolut de cesse: tout traitement.
"Le docteur Ockorowicz, qui trouvait encore core chez la malade une assez grande vitalité
une puinsante volonte, pensait que cette curc " inesper'ée" était encore possible. Aussi, il insista aupres d'elle en lui atiirmant que cettc recrudescence de douleurs était precisément l'indice d'une action curative et que la gućrison ne pouvait s'obtenir qu'a la suite de nombreuses alternatives de calme et d'exci tation.
"Sur ces exhortations, la malade reprit conrage et se promit de tout supporter, sinor avec condiance, du moins avec resiguation. Nous verrons que le traitement magnetique meritait pourtant sa confiance, plus que tous les autres traitements qu'elle avait si infructueusement suivis.
" Après plusieurs alternatives de mieux ot de moins bien se succedant rapidement, vers la fin du troisième mois, l'etat géneral était sensiblement améliore: le sommeil etait calme et réparateur, l'appétit était meilleur, les digestions se faisaient presque normalement et les injections de morphine purent etre supprimées.
" Il est à observer que durant le premier mois, elle fut d'abord plongee dans une sorte d'engourdissement, puis dans un sommeil incomplet d'où elle sortait d'elle-mème, volontairement ou involontairement, après dix à quinze minutes. Au bout de cinq al six semaines, le somnambulisme se déclara, et la tache du magnétiseur devint plus facile.
"Vers le milieu du mois de mai, le docteur Ockorswicz fut oblige de quitter Paris. Il conseilla à la malade de continuer à se faire magnetiser en attendant son retour ou de se soumettre de nouveau à l'elctricite. Ayant en son magnetiseur une confiance absolue et n'ayant confiance qu'en lui, elle se décida à reprendre le traitement elctrique. Elle se rendit chez le docteur Boudet de laris, qui appliqua les courants continus, selon l'indicition fournie par Ockorowicz. Mais le bienétre disparut bientôt: le sommell cessa, les douleurs fulgurantes et les vomissements relarinent; et la malade dut, de nouveau, rerourir à la morphine.
"C'est alors qu'elle se décida à reprendre le traitement magnétique si heureusement commence. Son magnetiseur l'avait mise en garde contre les hypnotiseurs. Chez lui, elle avait lu le "Jonrnal du Magnétisme" et entendu parler avantageusement de moi; aussi ,elle vint me prier de vouloir bien, en l'absence de celui qu'elle considérait déja comme son sauveur, me charger de son traitement.
"J'acceptai. Nous sommes an 2 juin 1885.
"Le cocher la descendait de voiture; elle s'avangait très peniblement appuyee sur une canne jusqu'au pied de l'escalier. Là, s'appuyant d'un coté sur le bras d'un aide, de l'autre, sur la rampe, elle montait à la "clinique». Je la magnétisai pendant une heure environ; puis elle reprenait, d'un côté,le bras
d'un aide, de l'autre la rampe de l'escalier et regagnait.sa voiture, non sans faire des chutes fréquentes. Elle vint assez régulièrement 4 a 5 fois par semaine.
" Le mieux vint lentement, mais strement. En août, la digestion est régulière, les nuits sont bonnes, les spasmes, les crises de toux et d'oppression n'ont plus rien d'inquietant, les douleurs fulgurantes cessent, lincoordination du mouvement des bras et les troubles oculaires disparaissent; elle monte l'escalier sans aide et commence à marcher sans baton.
"Le $1^{\text {"r }}$ septembre, je quitte l'aris pour une vingtaine de jours; cette fois, la malade ne fut pas incommodée de linterruption du traitement.
"A la fin de l'annce, le mieux est considérable, elle marche assez facilement saus baton et n'eprouve plus que quelques douleurs passagères.
"Le docteur Ockorowicz rentra à Paris dans le courant d'octobre et conseilla a la malade ae continuer son traitement avec moi. Toutefois, il lui laissa la liberte de venir chez lui une ou deux fois par semaine. C'est ce qu'elle fit aussi régulierement que possible. "I'endant toute l'annee 1886 ,elle fut magnetisée assez regulierement, 4 à 5 fois par semaine ( 2 à 3 fois par moi, 1 à 2 fois par M. Ockorowicz). Vers la fin de l'année, lat mélioration est très considérable. Nans bâ ton, elle fait de longues courses a pied, sans se fatiguer, et n'eprouve plus que très rarement, surtout aux changements de temps, quelques douleurs vagues et des !malaises sans importance ; toutefois, les jambes n'ont pas encore repris leur allure ordinaire.
" Dans le courant de 1887 , ne souffrant phus. marchant bien et n'éprouvant plus aucun des symptâmes qui canactérisaient la maladie, elle se considère comme suffisamment guérie, et ne rient au traitement que 5 à 6 fois par mois; et encore, ses magnétiseurs sont-ils quelquefois trois mois sans la voir.
" Anjoudhui, il $y$ a un peu moins de trois ans que dure le traitement; et vous pouver, Messieurs, vous rendre compte que Mme Fougeiat n'est plus taxique; et que si cette allure des jambes n'est pas encore parfaite, surtout après un moment de repos, cela tient it l'habitude contractee durant la maladie. Mme Fougerat est certainement moins forte, moins agile que si elle n'avait jamais eté malade, mais elle ne souffie pas davantage.
"Pour entrer dans tous les déveloprements désirables, il eut fallu consacrer un volume au journal de ce traitement; mais j’ai abrege le plus possible en ne citant, tres sommairement, que ce qui se rapporte exclusivement au coté materiel de la maladie.
"Lataxie locomotrice progressive est consideree par tous les médecins comme une maladie incurable. si le médecin - disons le
médecin de l'Ecole officielle-a observe quelquefois une amelioration momentanee, il n'a jamais constaté de guérison, ni méme d'amelioration de longue durfe. Aujourd'hui, tous les médecins qui l'ont si infructueusement traité pendant 8 ans, sont bien forcés de reconnaître une guerison, mais plusieurs d'entre eux prefèrent dire "qu'ils se sont tiompés dans l'établissement du diagnostic, qu'ils; la croyaient ataxique et qu'elle ne l'était pas. (an, ajoutent-ils, " "l'ataxie ne se guerit pas."
" Mais si les horribles souffrances que la malade endurait etaient seulement la conse. quence de troubles du systeme nerveux, et si ces medecins pensent que le magnétisme n'est pas un agent curatif plus puissant que tous les moyens dont ils disposent, pourquoi ne la guérissaient-ils pas???.."
Ce n'est pas une amélioration passagère que madame Fougerat a obtenue, mais une quérison radicale, aussi durable qu'on puisse le désirer. Depuis qu'elle a quitté le traitement, elle a encore repris des forces; et aujourd'hui, c'est tout au plus si elle éprouve. aux changements de temps, quelques-uns des légers malaises auquels sont exposés ceux qui n'ont 'même jamazs été malades. Fule : se consacre maintenant entierement au traitetemrent des malades en employant elle-même pour ceux-ci les procédés qui ont assurés sal guérison; et l'on sait que pour magnétiser, il faut non seulement que la sauté du maquetiseur soit bien equilibrée, mais encore qu'il soit fort et robuste.
V.-Depuis la publication de cette communication, une cinquantaine d'axatiques, parmi lesquels il $y$ eut des magistrats et des múdecins, sont venus demander mes soins. Quelques-uns ne me paraissaient pas guerissables et je n'ai pas voulu tenter l'experience que j'ai faite avec les autres. Parmi ceux-ci, pour une raison ou pour une autre, le plus grand nombre ont quitté le traitencent avant que la guerison ne fut assuree; plusicurs sont encore en traitement; et si je n'ai obtenu que 5 on 6 guérisons complètes - que je ne publierai pas maintenant pour ne pas itendre inutilement ce chapitre - , je puis affirmer que, parmi les uralades que je croyais guerisables, il n'en est pas un seul qui n'ait obtenu une amelioration plus ou moins gran de. Plusieurs out même etté notablement souJagés par la senle application des aimants. Ce résultat confirme la certitude que jai arquise arec madame Fougerat que lataxie locomotrice est presque toujours guerissabl. par le magnetisme, à la condition que le: malade ne soit pas trop âqé et surtout quil puisse consacrer le temps nécessaire an traitement.

## La medecine des aimants

Les résultats obtenus par l'application des aimants vitalisés sont de plus en plus nombreux.

Un certain nombre de médecins qui com prennent enfin l'importance de la médecine magnétique se décident à les prescrire dans leur clientèle, et un très grand nombre de malades, désespérés par l'insuffistance ou les dangers des drogues pharmaceutiques, les demandent directement à l'Institut magnétique, à l'insu de leurs médecins. Les guérisons sont nombreuses, les améliorations plus nombreuses encore; et si je voulais citer tous les bons résultats qui me sont signalés par les malades reconnaissants, il me faudrait y consacrer la moitié du journal. Si un compte rendu de cette nature pouvait intéresser les malades, il serait monotone pour ceux qui sont bien portants. Pour satisfaire les uns sans trop ennuyer les autres, je vais seulement citer quelques lémoignages de satisfaction

A tout seigneur, tout honneur.Voici d'abord une lettre d'un médecin, relative : $1^{0}$ à un cas d'anémie; $2^{\circ}$ à une angine de poitrine; $3^{0}$ à une dyspepsie.

Eymoutiers, le 29 octobra 1891.

## Monsieur,

La jeune anémique dont je vous ai parlé le mois dernier, me paralt en bonne voie de guérison. Le plastron qu'elle porte sur la région épigastrique et les boissons magnétisées dont elle fait usage stimulent l'appetit. Les digestions se font mieux, les syncopes ont cessé, les menstrues ont paru, les forces reviennent; en un mot, l'état général est considérablement amélioré.

Dans un cas d'angine de poitrine, qui résistait à tous les moyens ordinaires, un plastron à trois lames a donné des résultats immédiats. Les douleurs vives ont cessé le jour meme pour disparaitre entièrement le troisième jour. - Le malade est-il guéri? J'en doute; dans tous les cas, il n'a pas éprouvé la moindre rechute depuis trois mois.
Une dyspepsie rebelle, chez une névropathique. fut également modifiée au bout de quelques jours.

Veuillez m'envoyer les pièces que vous croyez nécessaires pour combattre une gastro-entérite chronique.

En attondant, etc.

## Docteur Gueriaux.

La lettre suivante est relative à une affection ancienne et très compliquée. La constipation était habituelle, les selles étaient extraordinairement douloureuses, l'émission des urines causait de violentes douleurs, et le malade éprouvait un malaise continuel, surtout dans le ventre et les reiŕs. La seconde établit assez le caractère de l'affection pour que je me dispense d'en dire davantage. La troisicme est relative à un état nerveux : palpitations, digestions lentes, pénibles, maux de tête, état fébrile, malaise général. Dans la dernière, il s'agit de douleurs rhumatismales dans les reins, les genoux et la jambe gauche, qui rendaient la marche extrêmement pénible depuis cinq ans.

Pau, le 8 septembre 1891.
Monsieur,
J'ai reçu votre barreau pour magnétiser les boissons ainsi que le plastron à trois lames, et je in'en suis servi selon votre conseil. Je vous dirai d'abord que, comme par enchantement, j'ai éprouvè de suite une grande amélioration, surtout en ce qui concerne l'intestin et la prostate. L'échauffement a disparu, je n'eprouve plus les violentes douleurs que j'eprouvais pour aller à la selle, je ne souffre plus pour uriner et quoique les urines soient encore chargées, mes malaises ont à peu près disparu; enfin, je suis considérablement mieux.

Recevez, etc.
Jean Sathee,
Geirant du Cercle national.
Lille, 24 décembre 1891.
Monsieur le professeur,
Les maux de tete et les malaises divers que jetprouvais depuis deux ans ont entièrement cessé depuis six semaines que j'emploie votre lame magnétique n ${ }^{\circ} 3$ et votre plastron.
Veuillez m'envoyer les mêmes aimants pour un ami qui souffre de maux analogues à ceux que j'éprouvais, et croyez à toute ma reconnaissance.
G. Lefort.

Grosbois (Co̊te-d’Or), le 24 janvier 1892. Monsieur,
Le résultat obtenu par votre aimant a dépassé toutes mes espérances. Ma fille qui était depuis longtemps dans un état nerveux qui lui rendait la vie insupportable est entièrement guérie.
Je fais tout mon possible pour faire appreicier la valeur de vos aimants.....

## Simard Gaudrillet.

Grenoble, le 25 janvier 1892.
Monsieur le professeur H. Durville,
Je vous renvoie les lames pour être revitalisées. Je vous dirai que ma tante a eu un grand soulagement depuis qu'elle porte vos aimants. Elle marche très bien, quoique les genoux et les reins soient encore un peu sensibles.
Je vous autorise à publier ma lettre, et vous prie d'agréer.....

Roman Sabin,
Employe: au depot du chemin de fer.
Quand les médecins et les malades auront compris la valeur curative du magnétisme, on ne verra plus la moitié de l'humanité trainer une vie languissante sans que l'art puisse en alléger le fardeau, et les aimants vitalisés seront appréciés à leur juste valeur.
H. Durville.

## REVUE DE LA PRESSE

La Médecine magnétique, - Sous ce titre, la Paix Oniverselle qui parait a Lyon, publie la note suivante, dans son numéro du 16 décembre :

- Depuis longtemps déjà on reconnait que toutes les maladies nerveuses et la plupart des maladies organiques : anémie, asthme, ataxie, attaques de nerfs, constipation, convulsions, crampes, diabėte, dysenterie, engorgements divers, fièrre, goutte, gravelle, hystérie, incontinence, insomnie, jaunisse, lumbago, maux de tète, de dents, d'estomac, migraine, névralgies, palpitations, paralysie, rhumatisme, tremblement, vomissements, etc., sont rapidement modifiés par le magné-
tisme humain et mème par le magnétisme minéral, c'est-à-dire par l'aimant.
"Quand les organes ne sont pas atteints par des lésions trop profondes, les douleurs vives cessent au bout de quelques instants, les crises deviennent moins longues et moins fréquentes et la guérison se fait sans médicaments et, le plus souvent, sans modifier son règime et ses habitudes.
*A défaut du magnétisme humain dont on ne comprend pas toujours l'importance et la facilité avec laquelle tout individu bien portant peut l'appliquer, on peut se servir des aimants qui agissent sur lorganisme en vertu des mèmes lois.
* Les aimants vitalisés que M. Durville a imaginés, s'appliquent aussi exactement que possible sur toutes les partios da corps; on peut les porter le jour et la nuit, sans aucune fatigue. L'immense avantage qu'ils possèdent sur tous les autres modes de traitement. c'est que l'on peut, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminuer lactivité organique et rétablir ainsi l'équilibre des forces qui constitue la santé.
"Pour se convaincre de celte vérité, il faut lire la troisième édition de l'important traité sur l'Application de l'aimant all traitement des maladies, par le professeur H. Durville. Cet ouvrage, orné de figures, est des plas intéressants, tant au point de vue physiologique que thérapeutique. Il contient un historique de p'application de l'aimant on médecine, depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours; une ètude remarquable sur la physique de l'aimant, où l'auteur révèle 1 existence d'une force inconnue qu'il a découverte; une étude'plus remarquable encore de physique physiologique, où la polarité du corps humain et son analogie avec l'aimant, est démontrée; une description des pièces aimantées à employer dans un traitement, et un précis de thérapeutique qui permet au malade, dans le plus grand nombre des cas, de se traiter lui-mème, sans le secours du nédecin.
a C'est l'application des principes que l'auteur expose avec tant de clarté et de précision, dans son Traité experimental et therapeutique de magnetisme.
* Recommander la Médecine magnétique qui devient la médecine de tout le monde a l'attention de nos lecteurs, c'est leur rendre un service dont ils apprécieront toute limportance. n

La Gazette critique de décembre annonie en ces termes la brochure de notre directeur, parue il y a quelques mois, sous ce titre: Procédés magnéti ques de l'auteur :

- Sans être médecin, guérir les siens, tel est, pen-sons-nous, le désir général. Eh bien, ce désir peut facilement devenir une réalité. Que faut-il faire? Rien, ou peu de chose; apprendre à magnétiser.
- Tous, vous le savez, nous possédons une force sui generis, autrement dit un fluide, qui nous permet, étant bien appliqué, d'apporter presque immédiatement un soulagement notable aux douleurs de ceux qui nous entourent.
« Mais il fant encore savoir s'y prendre, direz-vous. Oh, mon Dieu, pour la modeste somme de vingt centimes vous pouvez devenir un magnétiseur émérite. Il vous suffira de vous procurer ce petit ouvrage, admirablement compris, très clair, très bref, et malgré cela assez complet: Procédés magnétiques du professeur Durville, directeur de l'Institut magnétique, 23, rue Saint-Merri.
* Avec ce travail, vous êtes capable de guérir mille maux passagers. Vous devenez le guérisseur des vôtres, qui, a leur tour, peuvent devenir vos guérisseurs. C'est la grande parole du Christ appliquée: Guó rissez-vous les uns les autres. n a 1 est inutile de faire l'èloge des Procédés magnétiques; de pareilles plaquettes, écrites pour la vulgarisation, s'imposent d'elles-mèmes et tout ceque l'on peut en dire ne vaudra jamais la lecture de quelques-unes de ces pages. n

Un grand nombre de journaux et revues en ont également fait l'eloge. Citons seulement. le Voile d'Isis, du 28 octobre; la Revue moderne, du $\overline{5}$ novembre; la Revue des sciences psychologiques, du 20 novembre; le Messager, du $1^{\circ \circ}$ octobre; le Decoir, de novembre; le Moniteur spirite et magnitique, du 15 décembre; il Vessillo Spiritista, de décembre; Magnetismo e ipnotismo, de janvier.

Le Journal des Ouvriers Inventeurs, qui paralt tous les 15 jours, avec de nombreuses illustrations, vulgarise les découvertes et inventions nouvelles et
favorise les inventeurs. Ab. 3 fr. par an.Bureaux, 16, rue de Verneuil.

Depuis la publication du dernier catalogue raisonné de la Librairie du Magnetisme, un certain nombre d'ouvrages importants ont paru. Rappelons les principaux :
Almanach spirite pour 1892, 40 année, publié par l'Union spiritualiste, 15 cent., par la poste.
A. d'Analemont. - Omnithdismé. Fractionnement de l'infini.

20 cent.

- Dieu et l'étre universel

Enseignoment populaire de i'existence de Dieu. L'hypnotisme, le magnétisme et lá médiumnité, scientifiquement démontrés.
Barlet. - Essai sur l'évolution de l'idée.
A.-C. Bodisco. - Rechercines psychiques. Trails de lumière.
Bosc.-Isis dévoilée ou l'Egyptologie sacrée.
Marquise de Giecolini. - J'Inspiration proforlde, active, inconnue en physiologie.
Courtepée. - L'unité de la vie passée, présence et future.
A. Denrs. - La voie naturelle et l'u'ilité de l'hypnotisme (du magnétisme).
P. Gúrins. - Dictionnaire des Dictionnaires. Enoyclopédie universelle des lettres, des sciences et des arts. 6 gros vol. gr. in- 40 de chacun 12 à 1300 pages.
(Pour les conditions de paiement, voir le compte rendu publié dans le numéro de décembre).
St. DE Guaita. - Essai de sciences maudites. II. Le Serpent de la Genèse

Gurney, Myers et Podmore. - ies hallucinations télépathiques. Traduit de l'anglais par Marillier.
L'abbé Jrannin. - Eglise et fin de siecle.
De Larmandie. - Eotoka. Notes sur l'ésotérisme.
H. Lefort. - L'érreur làtine.
L. Lobet. - L'hypnotisme en Beigique et le projet de loi soumis aux Chambres lègislatives

- L'hypnotisme devant ies chambres belgos. Lettre ouverte à M. le Sénateur ${ }^{\circ}$. Notions élémentaires de spiritisme dictées par les esprits

180 .

Papus. - Traite méthodique de science occulte.

| 15 | $n$ |
| :---: | :---: |
| 6 |  |
| 3 | 50 | 5380 50 cent

50 cent.
50 cent.

## 75 cent.

Prladin. - c comiment on devient máge.
Sinnett. - Boudhisme ésoterique.
Viroux. - L'occultisme scientifique.

## 

REVUE DE LIEPARGNE
Le 20 Février, émission de
100.000 OBLIGATIONS FONCIELRES

Societe des immeubles de france
nemboursemint au plus tard en 75 ans, 2 tibages pan an Intérèt : 20 francs payables trimestriellement Prix d'Emission : 475 francs payables
50 Or. en souscrivant
60 fr. a la répartition du 25au 29 février 1898;
50 fr. du ier au 10 mai 1899;
50 fr. du fer au 10 aouil 1892;
(50) fr. du 1892

50 fr. du fer au 10 mai 1893:
50 fr.du ier au 10 nov. 1893;
50 fr. du fer au 10 mai
25 fr du ferau 10 nov.
TOTAL
taal:
475 fr.

Les titres peuvent étre entièrement libérés à la répartition.
Le revenu est de $f, \dot{\sim} 100$ soit pour les titres nominatifs un reveuu NET D'MMPOTS de plus de $\neq 0 / 0$. GARANTIES

1. Les sommes employées en Immeubles de rapport ou en prets nypothecaires doivent toujours être égales au capital réalisé par l'émission des Obligations en circulation;
2. Le capital de is Millions versé;
3. Les Réserves et Provisions s'élevant à plus de 3 Militons;
4. La Société possêde a Paris 169 immeubles ayant couté 64.879.03is francs (Voir l'état détaillé au prospectus.)

Fondée en 1879, la Société a toujours distribué s $0 / 0$ de dividende.

Jusqu'à leur emploi déanitif, les fonds seront déposés au GBRDTP PONCIER DR PRANGB ou employés en valeurs émises on caranties par l'tual Français ou en obligations du Crédit poneter de France.

On souscrit : Samedi 20 février
Socioté Génórale, 54, r. de Provence et Bur. déquart Crádit Industritel et Commercial, 66, rue de la Victoire, et bureaux de quartier.
Banque de Dépóts et Comptes Courants, 2, place de l'Opéra.
Banque d'Escompte de Paris, 20, rue Taitbout.
Crédit Foncier et Agricole d'Algérie, 8, place Vendȯme
Compagnie Foncière de France, 366, rue St-Honore.
Société des Immeubles de France, 9, rue Marsollier.
dans les departements bt a tottringia
Dans les Agences et Succursales de ces Sociétés, on peut dès à

## AU CREDIT FONGIER DE FRANCE

 au compte de la Société des ImmpublesPour paraitre prochainement :
Traitd exporimental et thérapeutique de Magnétisme
Cours complet, professé à l'Institut magnélique, par H. DU. vills. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.
Les cinq premiers volumes contiennent l'exposé raisonné de toutes les théories magnétiques énises jusqu'd ce jour; les cinq derniers, la description d'environ 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise à la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.
1.- VoL. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen áge : Sorcellerie. Dans les temps modernes: Paracelse et le nuide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur, etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contemporain': Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes, Moutin, etc. - L'hypnotisme et la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétrière et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme.
3. Vol. - Le Magnétisme considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnétisme. Magnétisme des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de l'électricité, du calorique, de la lumière et des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision et clairvoyance instinctive de lhomme. Cagliostró et ses pupilles. Lucidité magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Application du Magnétisme à l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L’aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
0 Vol $^{*}$ - Affections du cerveau et de la moelle épiniere, 6. Vol. - Affections du cerveau et de la mo
afiections nerveuses, nevroses, affections mentales.
7. Vol. - Affections des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, ilu larynx, du foie, des poumons, des bronches, du cceur et de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac, de l'intestin, de l'anus, de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fiedvres.
9. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier use. - Seins, matrice et ovaires; grossesse, accouchement. Asphyxie dy nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
$10 \cdot$ Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles, des tendons. Affections de la peau. Maux d'aventure, maux accidentels.
Le Traite experimental et therapeutique de Magnétisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin, l'amateur ou le père de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sur qui, après leur avoir tou! exposé, tout démontré, leur enseignera une méthode infiniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager touies les maladies.
Chaque volume ( 350 a 100 pages) forme un tout complet, qui peut étre vendu séparément.
Prix de chaque volume sépare, 3 fr .; les 10 vol. 25 fr .
A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé à 16 fr ., au lieu de 25; un volume séparé, à 2 fr., au lieu de 3 , aux 600 premirers souscripteurs qui enverront dès maintenant le montant ala Librairie du Magnétisme.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimants guér issent ou soulagent loutes les maladies. Fortes remises. - Ainsi, tout en rendant de grands services aux malades, on peut faire de beaux bénéflces. S'adresser à l'Institut Magnétique, 83 , rue Saint-Merri.
A vendre un beau Poele mobile a feu visible, dit le Flamboyant, nickelé, ayant coutté 110 fr . Tres bonne occasion.
S'adresser au bureau du journal.

## ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE

Clinique dentalre. - M. et Mme Magní, dentiste, 1 , place de la Nation. - Extraction de dents sans douleur, par un procédé nouveaur, nettoyage des dents, aurillcation et plombage; pose de dents et dentiers en tous genres, systemes perfection. éparation de pièces dentaires. Prix modérés.

Huitres vertes et blanches. - Qualité supérieure: 36
 5fr. 50. Qualité ordinaire: 108 gravettes, 84 moyennes oul 60 grosses, 3 fr ; 156 grarettes uu 120, bellé qualite, 5 fr. Pour
l'êtranger, 25 cent. en plus. L'expédition cent en plus.
L'expédition est faite franco, en colis postal de 3 ou de 5 kil., à La Teste, Gironde a l'ordre de M. G. Dubovrg, ostréiculteur - U Reste, Gironde. Forte remise sur vente en gros.

Ver solitaire. - Les personnes atteintes du tania ou Paris, qui leur indiquere a $\boldsymbol{M}$. Demarest, 6 , avenue des Tilleuls, Moyen infaillible. 10 ans de succes.

## BAINS

Grands bains françals et orlentaux, 13, boulevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traítement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos, de coiffure et de pedicure. Hydrothérapie complêe. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

La Compagnie des Chemins de rer de lonest délivre, de Paris a toutes les gares de son réseau situées au delà de Gisors. Mantes, Houdan. Rambouillet, et vice-versa, des billets d'aller et retour comportant une réduction de $950 / 0$. La durée de valıdité de ces billets est fixée ainsi qu'il suit : jusqu'd 75 kil. 1 jour; de 76 a 185 , 2 jours; de 128 a a 250,8 jours; de 51 à 500 , 4 jours; au-dessus de 500 , 5 jours
Ces délais ne comprennent pas les dimanches et fétes et la
durée des billets est augmentée en conséquence.

## COURS \& LEÇONS

Cours et leçons de Magnetisme, par le professeur H.Durville, à l'Institut magnétique, 23 , rue Saint-Merri.

## MASSAGE - MAGNETISME

Massage magnetique, par le professeur H. Dunville, a l'Institut Magnétique, 23 , rue Saint-Merri, de 1 a 4 heures.

## SOMNAMBULISME

Madame Berthe, la célèbre somnambule qui a déjà donné tant de preuves de son etonnante lucidite, consulte pour Maladie, sous la direction d'un médecin. Elle consulte égaleman pour Recherches, Renseignements, à l'Institut Magnétique, 23, rue Saint-Merri, Paris, et par correspondance.

## DIVERS



## FABRIQUE D'HORLOGERIE

Deprécision

## Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie

## C. BRISEBARD

## Grande-Ruez 31 a Besançon (Doubg)

 MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1856 Grande récompense à l'Exposition universelle de Paris, 1889 Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 ir. contre mandat-poste. Spécialité de Chronometres de pocheENVOI GRATIS DU CATALOGUE


Cette reliure mobile est d'un fonctionnement facile et pratique pour relier, au fur et à mesure qu'elles paraissent, les publications périodiques. Elle constitue une véritable reliure, solide, elegante, aussi commode que la reliure ordinaire. S'ourrant a plat, comme l'indique la fig. ci-dessus, elle permet de lire facilement; et quand te volume est achevé;, les livraisons peuvent y être laissées à titre défnitif ou retirées en quelques secon jes pour étre remises au relieur.
Cette reliure est disposée pour le Journal du Magnétisme, avee titres au dos et sur le plat. Prix : B fr., au bureau du journal. Pour la recevoir franco, ajouter a cette somme le prix d'un colig postal.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISMF

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnetisme se compose

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spirttisme, l'occultisme et toutes les branches dusavoir humain qui
s' $\mathbf{~}$. rattachent; Des collections complestes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
2. De plus de 30,000 gravures, portraits, autographes, médailles articles de journaux el documents divers.
Pour faciliter l'ejtude du Nagnétisme, tous les ourrages sont prêtés au public aux conditions suivantes:

Abonneinent de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr . Lea volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour á ceux qui ne sonl pas abonnés, sauf pour quelques ouvrages rares ou précieů dont le taux de la location est fixé à 5 fr. par mois. pis sont conflés contre nantisserent et adressés, dans toute 1'Furope, aux frais des emprunteurs.

Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ouvrage prete. doit représenter la valeur de celui-ci
La Bibliothéque est ouverte tous les jours, dimanches et feter arceptés de 1 á 4 heures. ( $11 n^{\prime} y$ a pas de catalogue imprimé).
La Biblionthéque est la nropriété de 'Institut magnetique.

## INSTITUT MAENETIQUE

## 23. Rue Saint-Merri. Paris

L'Institut a puur objet principal l'application du magnétisme cineral c'est-a-dice l'aimant et du magnétisme humain, an mineral. c'est-a-dire de
traitement des maladies rebelles.

II fournit aux malades les aimants vitalisés du professeur H. Durville qui leur sont nécessaires.

Il traite par le magnétisme huıain et par les procédés perfectionnés du massage les malades atteints d'affections trop rebelles pour étre gueries par les aimants ou par les moyens or benaires de la médecine classique.

Les malades viemment au traiteinent des heures convenues, ou un magnétiseur se rend chez eux.

Le magnetisme humain est une force inherente al'organisme ot toute personne dont la santé est dquilibrée peut guérir ou soulager son semblable. Dans la plupart des cas, l'homme peut dtre le médecin de sa femme; celle-ci, le médecin de son mari et de sesenfants.
Dans les maladies graves, aiguês ou chroniques, où la vie est en danger, quelques magnétisations faites dans les règles de l'art sufilsent presque toujours pour faire cesser les syinptómes lart sumsints. In parent, un ami, un domestique' anime du désir alarinants. In parent, un ami, un domestique anime du desir de raire le biell. peut souvent, en quelques jours, etre apte a continuer le traitement et guérir la maladie la plus rebelle, si les organes essentiels à la vie ne cont pas trop protondément altérés.
Pour atteindre ce but, le directeur se met a la disposition des tamilles, tant Paris qu'en province et méme d'étranger, pour organiser ce tratement au lit du malade.
En dehors de cel enseignement spécial, l'Institut est une ecole pratique où le magnétisıne est enseigné dans des cours réguliers.
Uéguliers. climque.
$\rightarrow$ directeur recoit tons les jours de 1 a $\Delta$ heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magndtisme édite les ouvrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiés à cette question et réunit province et á l'étranger, sur le Magnétisme, l'llypnoParis. on province et a Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit as clients tous les ouvrages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les abonnetnents à tous les journaux et revues.
Elle :chète ou échange tous ourrages, portraits, gravures, etc., anciens et moslernes, triitiant du Magnétisme et des diverses branches qui sig rallachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiarre de la Librairie du Maphotisme, s'abonnent à un journal politique. scibntifique ou littiraire ou qui achitent des ourrages de librairie, quels qu'ils suient. peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magndtisme. piendanl une année.
Pour recevoir celte prime. joindre au inontint de la demande 1 fr. 50 pour déliarchies port et einhallage.

## Brochures de propagande

## Prix : 100 exempl., 19 fr.; 50 exempl., 7 fr.

 Almanach spirite, pour 1889, 1890, 1891, 1892.
Deвolssouze. - Guerison certaine du cholera en quelques heures, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexie et de heures, $\mathbf{l}$ rédition.
II. Durvilis. - Lois physiques du magnélisme. - Polarite humaine.
humaine. $\quad$ Description du Sensitivométre. Application de l'aimant a la inezure de la sensivité magnétique et au traitement de quelques maladies. avec 3 flgures.

- Le Magnetisme hunain considéré comme agent physique.
- Application de l'aimant (magnétisme minéral) au tr ıitement des maladies, avec 10 fig.
ment des maladies, avec ion t'autenr, avee une figure.
G. Pélin. - Humo ditple.r.
P.-C. Rbvel. - Eisquisse d'une démonstration scieatifigue de l'erestence de la vie future.
ertstence de la vie future. de ln naturegronde sur a loi dn hasard. suivi d'un essai sur la vie fulure.

Doeteur Ripault. - Geotaxie.

- L'E'nixers macranlhrope.
- Tablear synoplique de la nature.
- Tablsau des fonctions de la nature.


## TRAITEMENT DES MALAIIIIE

a la portee de tous les malades
ar les aimants vitalisis du professeur H. DUI!VILLs
Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les malarlies. L'immense avanlage qu'ils possédent avec le magnélisine hanain, sur tous les autres inodes de traitement, c'est que l'on peut, selon la nature de la maladie, produire soit une auginenpeut, selon une diminution de l'activité organique et rétablir ans l'equilibre des forces qui constitue la sante. Les douleurs ainsi l'équitibre des bout de quelques instants, les accés deriennent vives cessent au bout de queiques instants, les acces deriennent moins fréquents et la guérison se fait, sans medicaments, of sans modilier ses habitudes.
Leur emploi se généralise dans le traitement des diverses maladies et plus particulièroınent dans les maladies aerveuses, où les médicaınents font da mal, méme en guérissaut. :a
Ces aimants comprennonl olusic... ratégories:

## Lames magnétiques

Au nombre de 4 , elles s'emploient dans les cas suivants :
Le n• 1, - contre la crampe des écrivains et des pianistes. les affections des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'organe génital chez l'homme.
Le $n^{-2,}$, contre ies affections des jambes, de la gorge et da larynx.
Le n-3, - contre les bourdonnements, la surdité, la migraine, les maux de dents, les névralgies, l'insomuie et toutes
ections du cerveau, y compris les affections mentales. la sciatique.
Le n. 4, - concre les affections des relns. Jes prouninha, dis foie, du cour, de la rate, de lestorata, de l'intestin, de la vessie. de la matrice et des ovaires. - Contre les maladies de la moelle épiniére.
Outre ces lames, qui ne diffèrent que par ia forme et la longueur, on fait des lames dites spéciales ne portant pas de numéro qui servent dans différents cas.
Prix de chaque lame.
5 fr.
Dans beaucoup de maladies anciennes et rebelles, une seuie lame n'est pas toujours suffsante pour vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande somme d'action, plusieurs lames sont réunies pour former des appareila désignés sous le nom de plastrons.

Les laınes composées sont doubles, triples ou quadruples.
Les appareils de plueiours lames valent $10,15,20$ ir., coien gw'ils sont composde de \&, 3 on 1 lamm
starreau magnetique
Avec accessoires, pour magnétiser les boissons of aliments irix.

## Bensitivometre

s'emploie surtout pour se rendre compte si les personnes sunt susceptibles d'étre endormies par le magnétisme ou par l'lypnotisme et pour mesurer leur degré de sensitivité.

Prix
Les malades peuvent choisir, eux-meemes, les appareils qu lcur sont nécessaires; toutefois, dans tes maladies ou plusieurs organes sont affectés, il est préférable d'exposer an directeur de I'Institut, aussi succintement que possible, la nature la catse, les symptómes de la maladie. l'epoque depuis laquelle on souffre, etc. Il est répondu par le directeur ou par le medecin consultant, quels sont les appareils que lon peut employer avec le plus de chance de succes, et comment on doit les em phyer. Joindre un timbre pour affranchissement de la réponse. Tois les aimants du professeur II. Durville sont polis et ni-V-his, sauf les plastrons dont les lanes sont maintenues dans all tissus de laine solidement piqué.
Ils sont soumis à l'aimantation ordinaire et a une opération spéciale qui augmente considérablement leur puissance curative : crst la vitalisation. Quoique les aimants perdent peu de leur almantalion, la force vitale disparait plus ou inuins au bout de deux trois mons, selon l'usage qu'on en fait. Ao bout de ce temps, il est nécessaire de les renvoyer à l'Instilut pour étre revitalisés.
Prix de la vitalisation, pour chaque pièce simple . : 8 fr
Prix de la vitalisation, nikelage ou garniture.
Prix de la vilalisation, nikelage ou garniture.

## Mode d'expédition

Les aimants sont envoyes franco dans toute l'Union postale Toute demande doit être accompagnée d'un inandat ou d'ut :héque a vue sur Paris, a l'ordre du professeur II. Durville lirecteur de l'Institut magnélique, 23 , rue saint-Merri, taris. Pour les pays éloignés ou les envois d'argent sont diftiales et collteux, on acceplo le p.yement en timbres-posta cat:yelliant ur aginentation de 10 pour 100.
Les Annonces sont regucs au bureau du journal au prix de deux frances la ligne. La place qui leur est réservée étant limitée. l'insertion n'est nas garantie dans tous les numeros

> Le terant : A.-M. BEAUDELOT.
1962. - Tyn. A.-M. Reanielot, 16 rue de Vernenil, l'aris.

# Journal du IIagnétinie Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Sociéte magnétique de France, paraissant les $I^{\text {er }}$ et 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE, Socrétaire général de la Société<br>Rédacteur en chef: G. Fabius dis Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

$1^{\circ r}$ Siège, M. Eugène Bonnemère, Homme de Lellies.-20, M. Burg.- $3^{\circ}$, M. le Comte dr Constantin. -4•, M. de Casti-5, M. Donato. - 6•, M. H. Durville. - 7•, M. Ch. Fauvety. - 8", M. Froment. - $9^{\circ}$, M. le Docteur de Nauckhoff. - 100, M. le Docteur Benard.-11年, 120, M. Moutin. -130, M. Eva. Nus, Homme de Leltres. - 14', M. le Docteur Ochor»wicz. - 15 , - 16., M. le Commandant Tarnier. - 170, - 180, - 19., M. Rouxel. - $20^{\circ}$, M. le Docteur Vigouroux, Rédacleur scientifqued la Patrie. - $21 \cdot$ M. - $22^{\circ}$, M. Fabart. - $23 \cdot$, M. Papus. 24 , M. Fabius de Ghampville. - $20^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $20^{\circ}$, M. le Docteur Baraduc. - 2 「־, M. le Docteur Dupouy. - $28^{\circ}$, M. le Docleur Flasscheen. - $29^{\circ}$, M. F.-J. Cazalis. - $30^{\circ}$, M. Guyonnet du Perat. - $31^{\circ}$, M. St. de Guaita. - 320, M. A. Simonin. - 33, M. le Docleur Deniau. - $3^{\circ}$, le Sar Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - $36^{\circ}$, M.

- $37^{\circ}$, M. G. Démarest. - $38^{\circ}$, M. J. Lermina. - $39^{\circ}$, M. Milo de Meyer. - 40 ${ }^{\circ}$, M. E. Michelet.


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Crookes, Membre de la Sociéte royale de Londres. - Delbgur, Professeur à l'Uṇiversilé de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, à Buenos-Ayres. - Le Docleur Lapierre, Président de la Sociélé théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liebaclt, à Nancy. - Le Comte de Maricoirt, a Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, a Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro d’amico, Irésidenl de la Société Magnétique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raoux, l'résidenl de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Gallile, à avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stanton-Moser, I'rćsidenl de l’Alliancé Spirilualisle de Londres. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genève. - Bouvier, Direcleur de la Paix Universelle, a Lyon.

ABONNEMENT : 10 francs, pour toute l'Union Postale
Prix du numéro: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A tilre de Prime, l'abonnement est deux fois remboursé à ceux qui s'abonnent au bureau du Journal :
10 Aver: lés aimants vitalises du-professeur H. Durviles; - Avec des anciens numérós dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un' - En annonces dans le journal, jusqu'à concurrence de i0 fr.
2. Arec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demander le bon.)

La prime est remise sans frals dans nos bureaux elle est expedice partout moyennant 1 f , so prport et embailage

# Société Magnétique de France 



## CORRESPONDANTS NATIONAUX

M. Aunac, $\boldsymbol{A}_{\text {M }}$ Montauban.
D. Bats, A Saint-Jaguin (Landes).
A. Bernard, Saini-Quenlín.

Gi Bertelot, a Orléans.
docteur Berjoan, Vinç, Pyrénées-Orientales.
Bounejoy, ì Chars-en-Vexin.
Bornard-Colliard, Chanay (Ain).
Chomier, daint-Btienne.
le docteur Cornilleau, au Mans - David, Sizean (Aude).

Daniaud, (Charente-luférieure).
Ducos, á Sion (Gers).
le docteur Dupouy, Larroque, près Condom.
le docteur ioupouy, aniarroque, orléans.
Mavot conseilier muniai
Houbarefi, Villefranche (Alpes-Maritimes).
J.-F. Guiliet. a Lyom.
II. Fiomère, a Nancy.
J. Jung, a Bordeaux.

Lageais, instituteur à Límoges.
MM. Lalanne, Lespéron (Landes).
J. Martin, Troyes.
H. de Martin, Narbonne. Martrés, nékociant a Mautauban. Martres, negociant a Mauta
Métais, huissier a Loudun.
J. Morgon, thoissey (Ain).

Nicolopulo, a Marseille.
H. Pelletier, Madon, près Blois.

Quénard, Clesle (Marne).
Mme Ollivier, a Bourg (Gironde).
Mme E. Otto, Lantosque (Alpes-Maritimes)
M. Revel, à Lyon.

Revel, a Ryon.
E. Rouquette, Blanzac (Gard

Roy-du-Wal, a Banyuls-sur-Mer.
Sallé, a la Fléche (Sarthe).
A. Suire, publiciste a Parthenay. Tellier-Hudan, Roulogne-sur-Mer.
Ad. Villeblen a Caen.

## CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

M. le docteur Anfossi, à Génes, Italie. Réunion.

L-A. Ballion, a Saint-Denis de la
A. Barrié y Anglada, à Madrid.

Bertoncini, a Panana, Rep. de Colombie.
le docteur Bourada, i Roman, Roumanie.
Bourkser, Odessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, Milan, Italie.
Jésus Cebsallos, Mexico.
de docteur Correo Barata, a Lisbonne.

- Dac, Libreville.
MM. le docteur Girgois, a la Plata, Rép. Argeutine.

Kopéra, achwientochlowitz.
de Lagrange, Vera-Crux, Mexique.
le docteur Letoguart, a New-York. Loopoldo A. Ojeda, à Mexico.
Mme Parent-Sior, A Herstal, Belgique.
Mme parent Aico, ila Haye. M.-N. Rovira, a Barcelone. Martinique. Soulhaseaye ta Trinite, Martini

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

- Linstitut médical électro-magnétique p de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville; président. - LUnion spirite, de Reisns. représentée par M. Monciln, secrétaire-trésorier.

La Société magnétique de Genéve.

## COMIT直 DE DIRECTION POUR 1892

MM. le comate de Constantin le doctear Baradinc. A.-F. Simonin. . .
le docteur Mora. I. Durville. Burg
Guyonnet d

Président d'honneur.
Vice-prêsident d'honneur.
Président
Vice-Président.
Secrétaire ǵóaéral.
Secrétaire.
-

## CLINIQUE DE LA SOCI它TE

La Société a organisé une Clinique ou le plus grand nowbre de maladies sont traités par le Magnétisme, à l'exclusion de tout médicament.

Elle est dirigée par les spécialistes de la Société les plus familiarisés avec la pratique du Magnétisme et particuliérement par les docteurs de Nauckhofi, Deniau, Bénard; les par les docteurs H. Durville, Conard, Guyonnet, Casmagneuseurs He Vivistilie, de Ghampville, Gi. Démais, Burg,
marest, Daniaud, Mme mutaitement, au siège de la Société Les maladee sont recus gratuitement, au siege de la 23, rue Saint-Merri, le jeudi et le dimanche à 9 heures du inatin.

Bxtrait def stafut de la beelett. - La Sociósés ent constitude dans le but d'étudier le Magnélisme par ta methode expérimentale et d'en vulgariser la pratique.
 d'honneur, de correspond
dont le nombre est illunité.
On est admis dans la sociète sur ta presentatondan andiont un droit d'admission unique de 5 fr. et une cotisation annuelle de
Toas des sociétaires, saur lee membres unique de 150 fr .
12 ir. On peut se liberer par Journal du Magnetisme, orgase de da Socidte.
Chaque societaire recon le Journal du Magnetisme, orgase de da societe.
Séances de In Socfétof. - Le dornior samedi de chaque roois, a 8 beures $1 / \mathrm{z}$ dut sour, séance jintérêt social; le 9.

gers a la Sncićté quidesitent $y$ assister doiveat deaunder une invitation au
CONCOURS DE LA SOCIETE POUR $184: 83$

Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.

Prix. . . . . . . . . . . (En souscription
Aux meilleurs mémoires sur unequestion d'actualité touchan Dig authaguélisme

## SOCIÉTĖ MAGNÉTIQUE DE FRANCE

## Séance a'intérêt social du 27 février 1892 <br> (Extrait du registro des procés-verbsux)

## Commnnications diverses

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Simonin.
M. Simonin demande à faire une petite rectifieation au compte rendu de sa conférence du 28 novembre dernier. En réponse à la question posée par M. Bouvery, savoir: Comment se fait une commzznication d'âme à ame, il a répondu que n'ayant jamais vu d'âmes, il ne pouvait pas expliquer en détail comment elles se communiquent entre elles. Ce quil peut affirmer, c'est que les idées communiquées à une personne hypnotisée n'entrent pas en elle par la porte des sens physiques puisque ceux-ci sont anesthesies; mais il n'a pas dit ni ecrit nulle part que les organes du cerveau (organes psycho-physiques) des sujets mis dans cet état fussent anesthésiés.
M. Simonin fait une observation au sujet de la dernière réunion. - Après avoir terminé la séance d'intérêt social, dit-il, le secrétaire général déclara que le comité de direction pour l'année 1891, se démettait de ses fonctions, et avec le plus jeune des sociétaires, désigné pour présider l'Assemblée générale, il rendit compte de la gestion de la société pendant l'année écoulée et lut ensuite son rapport annuel. Cette façon de procéder ne lui paralt pas conforme au 83 de l'article 12 des statuts ainsi conçu : "Assemblèe générale dans le * premier trimestre de l'année. Dans un rapport - détaillé, le secrétaire général rend compte de la - gestion, de l'état des finances et des progrès ac-- complis dans l'année : Puis les deux conseils se - réunissent en congrès; le comité se démet de ses * fonctions, et l'on procède à la nomination d'un - nouveau comité.n L'ancien comité n'existant plos, la société se trouvait sans organes. ll lui semble que ces formalités devaient être remplies avant la dissolution de l'ancien comité.
M. Durville répond que cet article des statuts n'étant pas rédigé d'une façon bien précise, il a cru bien faire en procédant ainsi; que c'est d'ailleurs de cette façon qu'il a procédé aux précédentes assemblées générales et qu'aucune voix ne s'est élevée pour faire observer que la société ainsi réunie en assemblée générale n'était pas suffisamment représentėe.
M. Fabius de Champville propose d'étudier toute les questions d'actualité et de vérifier expérimentalement les théories et découvertes nouvelles relatives au magnétisme. Cette proposition est acceptée. Dorénavant, aprés la séance d'intéret social, il sera fait une série d'expériences.
M. Durville rend compte des souscriptions qu'il a reçues pour le Concours relatif à une Question traitant du magnétisme que la sociéte organise dans le but de décerner un ou plusieurs prix.
Llete précedentr : 192 fr. 75; M. Bornard-

Colliard, 5 fr.; M. Ganilh, 3 fr.; M. Lepine, 2 fr.; Mme X..., $\mathfrak{Z}$ fr.; M. Prabel, 1 fr.; M. Darget, 1 fr .; Mme Tuhlin, 50 cent.; de Girkonte, 11 fr. 50. Total à ce jour : 218 fr . 7.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

Le secretaire général,<br>H. Durville.

## $17^{\circ}$ CONSEIL PRATIQUE

Extrait du Traite experimental et therapeutique de Magnetisme ( 60 volume), par H. Durville, $3^{\circ}$ édition.

## Contre Ia myélite

La " myélite" est une inflammation de a moelle épinière. Elle est ordinairement due a l'impression du froid, à une suite de fatigues prolongées ou ì des émotions violentes; quelquefois aussi elle se développe secondairement à la suite de la variole, de la fievre typhoïde, d'une affection de la vessie. La ariadie s'amnorice brusquenent, par un mourement fébrile intense, des douleurs vives en ceinture ou le long de la colonne vertébrale; mais le plus souvent elle se déclare sans cause bien apparente et passe à l'état chronique, lentement, progressivement, par des symptômes peu marques.
La maladie revèt des formes diverses. uand l'inflammation se localise dans les cordons postérieurs, elle détermine l'ataxie locomotrice; dans les cordons latéraux, la sclerose amyotrophique; dans les cornes antérieures, l'atrophie musculaire progressive; etc.. souvent la partie inférieure de la moelle qui entraine la paralysie des jambes, l'atonie de l'intestin et de la vessie est seule affectée; puis l'intlammation gagnant la partie superieure, des troubles gastriques et la paralysie des bras surviennent. Parfois un seul ite de la moelle est affecte, et l'on observe l'hémiplégie. Dans presque tous les cas, après une periode dexcitation plus ou moins longue, on observe de la perversion, puis un affaiblissement lent et progressif qui va jusqu'à la paralysie complète de toutes les fonctions qui dépendent de la moelle épinière. Il y a d'abord constipation, retention d'urine, troubles des fonctions génésiques; puis impuissance, incontinence et enfin gâtisme.
Le mal est tres grave, et les moyens ordinaires de la médecine - pointes de feu, douches, Aectricité- ne sont presque tonjours que des palliatifs retardant plus ou moins longtemps la marche naturelle et fatale de lit maladie, qui pent durer 12 et même 15 ans.

Quand le malade ne dépasse pas 45 à $\quad 0$ ans et qu'il possède encore une assez grande somme de vitalite, on peut, presque toujours, guerir radicalement cette affection, an moyen du magnétisme mét'odiquentent employs. Mais la tâche est difficile, car, sauf de très rares exceptions, le traitemient dait etre re.
gulier, presque quotidien, pendant un temps qui peut varier de 6 a 18 mois, suivans la gravite du mal; ensuite être intermittent, pendant an temps qui peut bien encore être aussi long. On doit employer en même temps le magnetisme humain, celui de l'aimant et tous les moyens auxiliaires que l'art magnetique met à la disposition du malade, soit pour calmer, soit pour exciter.
magnétisme hcmane. - Agir sur l'ensemble de l'organisme, mais plus speécialement sur la moelle epiniere, pour calmer pendant la periode aiguie on quand il $y$ a des crises, pour exciter dans le cas contraire.
Pour calmer: Se placer debout a la gauche du malade, appliquer la main gauche au front, la droite a la nuque, les doigts en l'air; puis, avec cette derniere, faire successivement des applications sur toutes les parties de la colonne rertébrale. Insutilations chaudes, malafations legeres arec le bout des doigts, frictions rotatoires et trainantes depuis la base du crâne jusqu'au bas des reins. Se placer ensuite en position convenable aupress du malade et faire sur les parties douloureuses des frictions trainnantes sur le trajet des nerfs, en partant de la colome vertebrale. Faire asseoir le malade sur un tabouret ou sur une chaise de telle facon que l'on puisse appliquer le genou droit au bas de la colome verterbale et la main droite vers le milieu. On peut égralement se servir du pied droit. S'asseoir devant le malade, ap)pliquer les mains sur ses genoux pendant quelques instants, frictions traînantes sur les jambes, passes longitudinales pratiquées très doucement, et Zerminer la séance, qui doit bien durer de 50 à 55 minutes, par quelques passes à grands courants de la tête aux pieds.

Pour exciter: Se placer a la droite du malade, appliquer la main droite au front, la gauche ì la nuque, les doigts en loair; et avec cette dernière, faire des applications sur toutes les parties de la colonne vertébrale. Insuftlations chaudes, malaxations avec le bout des doigts, frictions trainantes de la base du crane au bas des reins. Faire asseoir le malade de telle façon que l'on puisse appliquer ses genoux sur la région des reins, pendant que l'on pose la main gauche entre les deux épaules. Le pied ganche appliqué sur le bas de la colonne vertébrale ou les deux pieds, à lorigine des sciatiques exercent une action très énergique, qui fatigue peu le magnétiseur. Malaxations, frictions rotatoires et traînantes, passes à grands courants.
aimant. - Dans̄ linterralle des séances, porter constamment un plastron magnetique it is et même 8 lames speciales, sit pour s.o. no nom excitrr. En cas dinsomnie.
porter pendant la nuit une lampe magnétique sur le front, pour calmer.
moyers auxiliaires. - Boissons et aliments magnétises: s'envelopper la taille dails me longue ceinture de fianelle qui doit ètre magnétisée tous les jouis.

## EXEMPLES DE CURES

I. - Le docteur H. André expose dans le tome 8 de " l'Union magnétique", p. 245, un cas très curieux, surtout par la rapidité avec laquelle la guerison s'est produite. H s'agit d'une femme d'une trentaine d'annés qui fut affectée de surdite et d'État nerveux, it la suite d'une fievre typhoide 15 ans anparavant. L'état de la malade qui est très minutieusement décrit, se compliqua de myé lite qui s'aggrava d’annee en annee. Je reproduis seulement ce qui est relatif à l'etat de maladie au commencement du traitement:
"...La malade ne peut supporter ni les veilles ni le bruit, ni la foule, ni aucure émotion morale, ni enfin une lumière un peu vive, saus eprouver une violente douleur au-dessus des yenx, douleur qui se convertit en un tiraillement nerveux venant se grouper a la nuque, et descendant le long de l'épine dorsale et les nerfs sciatiques d'une part jusqu'au sacrum, et de l'autre jusqu'aux talons, où elle occasionne des picotements insupportables; en mème temps, il y a de vives douleurs aux coudes et au cceur.
"Le calme le plus complet, le repos au lit sonlagent les souffiances, et la durete de l'ouie diminue ou augmente selon l'etat moral et physique. - Les nuits sont generalement mauvaises et accompagnées de rêves dincendie, de voleurs, dassassins, de bêtes féroces, etc. - La malade se reveille toujours tres fatigute et avec une constriction spasmodique du larynx et de l'œsophage qui l'empêche, jusqu'a une heure très avancee de la journée, d'avaler le moindre aliment solide. - Apress avoir mange: toux spasmodique tenace arHravant toutes les douleurs. - Elle eproure aussi des engourdissements dans les mains, ies jambes et les pieds; et generalement, à l'approche de la nuit, un froid glacial de tout le corps, avec frissons et tremblement des membres qui se dissipent apres quinze ou vingt minutes qu'rlle est au lit. - Une partic des vertebres dorsales sont très stansibles .uu toucher, ainsi qu'en se courbant et en se renversant en arrière. -
"La malade ne peut se coucher ni sir le côté gauche, ni sur le dos; la seule position possible est sur la poitrine. - Les menstrues sont regulieres, mais durent de six a huit jours, arec écoulement d'un sang pale, $r$, lans les intervalles, il y a lencorrhee laite.: avec pression vers le bas-ventre et do.!t...s lancinantes au pénil. - Après les règies: sonffrances nerveuses, urès grande faibles.e. odontalsie et douleurs violentes au dos et an

Gacram. - La malade ne peat presque plus marcher et ne se lève que pour passer de son lit sur une dormeuse, où elle est forcée de rester immobile. - Elle ne peut ni se coucher ni se déshabiller seule; sa faiblesse est telle, qu'a peine si elle peut faire quelques pas, même étant soutenue. $\Pi$ y a, de temps en temps et alternativement, constipation ou diarrhee.
"" Diagnostic". - Myelite chronique bien caracterisée, avec complication d'hémorrhoides borgnes, souffrances gastriques, grand affiaiblissement de la matrice et engorgement des ovaires.
"" Traitement magnétique". - Le 15 janvier 1861, mon ami le Dr J. de Kirico, qui, depuis le 12, soignait la malade, vint me chercher pour me conduire chez elle, desirant la confier à mes soins pour un traitement magnétique.
" Dés le même jour, je magnétisai pour la premiere fois la malade, qui s'eulormit après quatre ou cinq minutes.
" Malheureusement je fus oblige de la laisser sept jours sans être magnétisé, par suite d'une intluence de famille. Le 22 , je pus reprendre la magnétisation, et, sur l'ordre que me donna la malade en etat de somnambulisme, je la laissai vingt jours dans cet etat.
" Depuis lors, tous les jours et jusqu'au 3 mars inclusivement, je magnétisai la malade pour maintenir lintensité de mon action ainsi que le sommeil magnétique.
" Le 3 mars, la malade se réveilla seule, d’après l'ordre que je lui donnai la veille. Puis je la magnétisai encore deux fois, le $i$ et le 21 senlement, époque à partir de laquelle je cessai le traitement, la malade ayant déclaré elle-même, dans son sommeil, qu'elle était complètement guérie du donloureux état lans lequel elle se trouvait depuis sept ans.
" Le 9 avril, mon ami, le Dr Kirico, et moi rédigeames le tableau qui precede de la maladie de $\mathrm{M}^{e} \mathrm{M}$. du P . a la suite duquel M. L. du P. voulut bien joindre un certificat constatant son exactitude, ainsi que la querison de sa femme, si merveilleusement "bltenue en si peu de temps."
II. - Un cas non moins curieux que le préedent est rapporté par Lafontaine dans i.aht de magnétiser. 1852, p. 200. Il s'asit de M. Borderes, agree au tribunal de commerce de Rouen, affecte de paralysie des jambes, troubles de la parole et malaises dirers, depuis un an, tenant à une inflammation de la moelle épinière qui fut presque completement guerie en 17 séances. Voici une lettre que le malade reconnaissant écrivit a son magnétiseur quelques mois après avoir cessé les, marnétisations:
" Monsieur,
" Je viens satisfaire a votre demande; ma santé est bonne et j’ai bon appétit. L'hésita-
 qu'elle est beaucoup moins fréquente, et je sens le dégagement de plus en plus, au fur et à mesure que je me gargarise avec lean magnétisée; en somme, je suis à peu près dans mon etat normal, sans aucun flechissement des jambes.

J'ai l'honneur d'être, etc...
" BORDĖRES, agréé."
III. - M. X... qui menait de front ses etudes litteraires et artistiques fut, des l'âge de is ans, affecte de troubles divers se manifestant surtout par une grande impressionnabilité, une crainte exageŕee, de la faibless dans les jambes. A 19 ans, il fit son volontariat, tout en continuant encore ses etudes artistiques. En rentrant, malgre l'avis contraire de sa famille, il se livra entierement a son art favori et acquit rapidement une répuation qui le fit rechercher dans tous les salons a la mode. Mais le surmenage et les contriariétés augmenterent son état qui se compliqua j'eu à peu d'une façon désesperante. I consulta les princes de la science qui diagnostiquerent: les uns "myelite chronique", les autres " tronbles des fonctions du systeme nerveux" et prescrivirent les traitements les plus divers qui n'empécherent pas la maladie de suivre sa marche progressive.

A 26 ans, les jambes sont affaiblies, à tel point qu'il a peine a marcher, l'impressionnabilité est excessive, la tête est toujours lourde, une douleur sourde se fait sentir en plusieurs points de la colonne vertebrale, le moindre travail détermine une fatigue accablante et il Eprouve constamment des malaises assez inexplicables.

Desespere, en juin 1890, il me demanda mes soins. Pendant 3 a 4 mois, il vint assez régulierrement 3 fois par semaine. Au bout de ce temps, l'amélioration était déja cousiderable, et il put, sans inconvenient, s'absenter pendant 5 ia 6 semaines. A son retour, il revint au traitement deux fois par semaine. Au mois de juillet 1891, après environ 90 seances, il fut rétabli de façon satisfaisante. Malgre le mariage, son état s'améliora encore sensiblement. Quoique n'eprouvant plus aucun malaise, il vint encore quelques fois jusqu'a la fin de l'année, époque où la guérison put être considérée comme complète.

## REVUE DES LIVRES (1)

La Graphologie sinmpifiee. - L'art de connaitre le caractère par l'ėcriture. Théorie, pratique, par Arsène Aruss. In-18 de xx- 2006 pages. Prix : 3 fr. 50 , chez Kolb.
Déjá nous avions nombre de traités sur la graphologie.
(i) Il n'est rendu compte que des ouvrages dont il est déposé denx exemplaires aux bureaux du Journal.
A titre de commission, la Librairie du Magnetisme envoie tous les ouviages dont il est rendu compte, au prix marqué par les éditeurs.

En ouvrant le nouveau volume, et apres avoir parcouru les premiers chapitres, nous étions presque convaincus que c'etait un livre de plus, mais non pas une œuvre nouvelle et intéressante.

Nous avons été récompensés de notre persévérance à poursuivre l'étude de la graphologie simpliffée de M. Arsène Aruss. En effet, quand nous en fümes à l'Alphabet graphologique, la personnalité et les recherches de lauteur prirent corps. Là est le côté curieux, intéressant, presque nouveau du travail. Le graphologue y trouvera une étude utile à ses recherches, le simple lecteur y puisera des notions condensées, qui lui permettront de saisir au vol, dans l'examen d'une écriture quelconque, sinon les finesses du ,caractère, du moins les qualités ou les défauts dominants. A ce point de vue, cet ouvrage complète ceux qui ont précédemment paru sur la question.
Ainsi, ce qui doit surtout attirer l'attention du chercheur, c'est l'étude détaillée de chaque lettre en particulier, puis de chaque signe, barres, points, accents. L'exemple est donné à còté de l'analyse.

Enfin l'esquisse grapholozique ou le moyen rationnel de faire un portrait d'après la graphologie, termine ce travail qui ne peut manquer d'obtenir un vêritable succès d'utilité pratique.
La Voie parfaite ou le Christ ésotérique par amik Kingsford, docteur en médecine de la Faculté de Paris. et E. Maitland, avec une préface d'E. Schure, in-8o de xv-336 pages, traduit de l'anglais, 6 fr., chez Alcan.
Les auteurs ont eu pour but de faire pour le Mysticisme de l'Occident ce que la Société théosophique a entrepris en faveur du Mysticisme de l'Orient. Il s'agit de mettre l'interprétation de ce Mysticisme en harmonie avec sou but originel, afin d'arracher les Ecritures et la Religion à l'obscurcissement qu'elles ont subi sous un contrôle exclusivement sacerdotal.
C'est aujourd'hui un fait reconnu que le dogme chretien, tel qu'il s'enseigne depuis dix-huit cents ans, ne repond plus aux besoins de notre epoque.
Le livre de Mme Kingsford et de M. Maitland respond à un besoin de notre temps; il expose des idées, habituellement enveloppées de formules obscures, dans le langage clair de la philosophie moderne, et il les appuie sur des données empruntées aux sciences. Ony trouve un essai de synthèse ésotérique au point de vue de la science contemporaine et en vue de notre civilisation. La révélation n'est plus un privilège sacerdotal, elle est destinée à devenir de plus en plus individuelle et universelle, mais graduée selon les capacités. On ne voit plus le Christ historique, mais le Christ-principe, le Verbe humain et divin, le Fils de l'Homme devenant par sa régéneration le Fils de Dieu dont chaque homme porte en lui-meme le germe latent.
Ce livre est indispensable dans la libliothéque du savant, á la recherche de la véritéphilosophique, et tous ceux qui aiment à lire autre chose que les banalités de romans peignant une vie factice, en feront, eux aussi, l'acquisition.

Tratis de Immière : Recherahes psychiques, preuves materielles de l'existence de la vie future, par C.-A. Bobiscn, arec préface de Papus, in-8o de xvi-125 pages. Prix 5 fr ., chex Chamuel.
Spirites, voulez-vous grossir votre documentation, voulez-vous vous armer pour la lutte contre l'incrédulité des profanes, vite, ajoutez les Traits de Lumière, de M. Bodisco, à la collection des arguments et preuves que vous avez pu réunir.

La préface synthétise le livre. Papus l'a écrite dans un style clair, compréhensible a tous, qui montre, dans ce milieu où l'obscurité dans les démonstrations, le symbolisme dans les formules, sont un peu trop cherchés, qu'il est, lui, avant tout homme de science, et que son esprit d'analyste l'èève souvent bien au-dessus de ses confrères de l'école spirite.
Quant à M. Bodisco, nous ne devons non plus le laisser dans le nombre de ceux quifuient les explications franches. Il a écrit son livremilitairement, e'est-ì-dire avec une franchise de soldat. Il a vu, il le dit. Les faits parleront suffisamment, et pour qu'ils nepa 3 sent pas pour etre le résultat dehantises ou d'hallucinations d'un cerveau déséquilibre, il se fait examiner par des médecins et sortant ravi de l'examen, il écrit avec raison : Je suis sain de corps, donc mon espril est sain.
Certes, les matérialisations relatées par l'auteur paraltront bien extraordinaires aux sceptiques, mais l'accent de verité qui ressort du rêcit nous semble un garant de la réglité des phénomènes.
Fervent chrétien, M. Bodisco termine son livre par trois chapitresà méditer: s'y conformer en tous points serait atteindre la perfection... mais helas, la perfection n'est pas de ce monde.
Comment on devient mage. Ethique (amphithéatre des sciences mortes). par le Sar míronack J. Psladan, avec un portrait pittoresque grave par G. Pornsl, in-80 de 303 pages. Prix 7 fr. 50, chez Chamuel.
Il y a de ces choses qui défient l'analyse, soit qu'elles synthétisent le ridicule, soit qu'elles touchent au sublime. C'est dans ces cas, où l'esprit reste perplexe devant une cruvre, que l'on se rend le mieux compte que les extremes se touchent.
Si le lecteur est un etre ignare, si son ame n'est pas de celle dont on fait une ame d'initie, il restera... étonné devant Comment on devient mage. Mais si au contraire, le lecteur est une de ces natures déjà épurée par l'étude théosophique, si son courur est ouvert aux sentiments de divinamourqui régit le grandiose occultisme, si son ame s'est éthérée au contact de la prestigieuse flamme de la science reevélatoire, alors il sera plein d'admiration devant l'œuvre du sar Peladan at il fera de cette cuvre, le sublime brévaire de zes heures de méditations.

Mais hèlas! rares sont les derniers, et plus nombreux que les oiseaux des bois sont les autres.

C'est pour cela que ce travail très intéressant ne sera prisau sérieux que par le petit groupe de fidèles: de l’ésotérisme.

Pour les autres, suivant les tempéraments, il y auralà une étude dont mille points sont curieux Digitized by $\rightarrow 0$ OE
un livre à conserver comme une tentativg d'ecole. Les ignorants en riront. De quoi ne rit-on pas de nos jours?
Mais le sar est au-dessus des appréciations des modernes humains. Descendant d'une race qui méprise ceux yui ne peuvent la comprendre, il est en dehors de la discussion. Il rayonne et pontifie, il enselgne et doit consoler. C'est tout.

Comment on, devient mage sera lu par bien des gens; tous n'y apporteront pas la vénération qu'il convient, mais le livre n'en sera pas moins répandu, et en dehors de la vulgarisation gu'il peut poursuivre - c'est une hérésie que nous commettons - le sar aura un succes de librairie que beaucoup recherchent en vain.

## Fabies de Champville.

LTmspiration profonde, active, inconnue en physiologie, par Sofia, marquise dx Ciccolini. In-8o de 69 pages. 1 franc a la Librairie du Magnétisme.
Il ne s'agit point ici de l'inspiration spirituelle, mais de la manière de respirer pour éviter toutes les maladies, triompher de l'anémie, de la déhilité et vivre longtemps. On en était arrivé, a la fin du XIXe siécle, sans avoir encore compris toute l'importance du mécanisme de la respiration; il a fallu qu'une femme, émue des souffrances de l'humanite, fit à ce sujet des remarques extraordinairement lucides et entreprit un réel apostolat contre les préjugés, la routine et les mauvaises habitudes. L'air peut nous donner la mort ou la vie, tout dépend de la manière de l'absorber et les preuves y sont dounées scientifquement. Il y est beaucoup question de l'influenza, sujet tout d'actualité, en cette période de ráapparition de l'épidémie.
Ce petit ouvrage, conģu en un français net et pur qui en rend la lecture facile et attrayante, se recommande à l'attention de tous nos lecteurs.
Ba Viltine, par Rene de Maicount. In-18 de 333 pages. 8 fr . 50 , clez Flammarion.
Sous ce titre, notre distingué collègue, M. R. de Maricourt, pour lequel les mystères du Magnétisme et de l'Occultisme offrent des attraits sans nombre, vient de faire paraltre une série de nouvellea destínées à produire une sensation profonde.
Ce volume, où le terrifiant succède au macabre, laisse l'esprit inquiet, troublé par l'inconnu. Nous y avons retrouvé les mames émotions qu'à la lecture des contes d'Edgar Poè.

Mais, sous ces dehors étranges, l'auteur dissimule l'exposé d'une théorie personnelle du magnétisme et soulève un coin du voile cachant ses hautes conceptions psychologiques.
Nous ne saurions trop recommander ce livre, car des contes et romans basés sur les effets du magnétisme qui ont paru en ces derniers temps, il est un des meilleurs au double point de vue scientifique et littéraire.

## Les Etats profonds de l'Hypaose, par le lientenant-colonel de Rochas d'Aiglun. In-8 de 117 pages. Prix 2 fr. 50 , chez Chamuel.

Voici un livre qui, en ses quelques pages, va
faire faire un pas immense it llweuvre \{que nous poursuivons.

On reconnalt donc enfin dans certaines sphères officielles - celles où la science n'exclut pas la franchise - que les magnétiseurs, les partisans de la thérie du fluide - res fous, ces illuminés, ces charlatans, ces exploiteurs - de quels noms ne les a-t-on pas qualifiés!... - avaient tout bonnement raison.
Les premiers, avec les faibles moyens dont ils disposaient, ont pénétré dans une foret encore vierge et, bravant les railleries, ont tracé un étroit sentier que ne dédaignent pas de suivre aujourd'hui les pionniers officiels; ils l'elargissent, le débarrassent des ronces qui l'obstruent de part et d'autre pour le rendre accessible à tous, mais ils suivent, qu'on ne l'oublie pas, un chemin dont le tracé est fait depuis longtemps.
Le livre de M. de Rochas provoque dans le monde savant une stupeur profonde, dans le public avide de savoir uu trouble infini. Il fait entrevoir l'aurore d'une nouvelle science qui est l'antithèse de celle formant la base de nos connaissances actuelles, son principe etant l'inexact et lirréel pour nos sens.

Cette science que ses premières manifestations ont, il y a bien longtemps, révélé aux magnétiseurs, l'auteur la révèle aux Facultés qui ne la voulaient pas soupçonner et il le fait de telle sorte qu'il sera désormais impossible à ces dernières de ne pas l'accepter.
Une analyse, mème détaillée et fouillée, de l'ousvre de M. de Rochas ne se peut faire; il la faut lire en son entier; c'est, non une nécessité, mais un devoir qui s'impose a tous ceux que la question magnétique intéresse.
LUnite de la vie passee, pressente et futare, ou l'immortalité individuelle et collective, par Pierri-Fílix Courtifíg. In-16 de 918 pages. Prix 1 fr. 50, a la Lumiere.
L'esprit de ce petit livre est basé sur la pluralité des existences terrestres. L'auteur y cherche à prouver la préexistence de l'àme au corps, sa sur-' vivance à ce dernier, et ses réincarnations successives, jusqu'à épuration et l'immatérialisation la devant rapprocher de ç foyer de lumière et de vie, qui est l'inconnu, l'X en vertu duquel l'univers entier se meut.
Après avoir exposé la raison de la pluralité des existences, l'auteur enseigne par quelles lois morales on se prépare de bons et beaux jours. En fautil davantage pour désirer lire un livie? Ce livie est donc, non seulement à lire, mais à méditer, à faire lire, à répandre dans le monde social si tour. menté de notre temps.
La magietenne, par J. Lermina, avec une composition inédite de J. Lefterre. In-12 de 384 pages. Prix 3 fr. 50 , chez Chamuel.
La Magicienne est une œuvre des plus originales. Par la hardiesse de se; hypothèses, Jules Lermina attire le regard vers les espaces invisités, comme ces voyageurs qui, par leurs écrits merveilleux, ont poussé les explorateurs a la conquête
de la terre. Ce livre est le manuel de la magie ma ternelle et conjugale.
Almanach-annualre de rélectricité et de lèlectro-chimie. poir 1899. Chez Firmin-Leclerc.
Der Hell-Magnetismas, par Willy-Meicisl, magnetopath. Brochure de 48 pages, chez Karl Siegismund, à Berlin.
GIf odiernl occuitisti. sono realmente i continuatori della Dottrina delle antiche iniziazione, par G. Palazzi. Brochure de 85 pages, à la Direction de la Sfinge, á Rome.
Destellos del inflnito. Conceptos morales, cientificos y filosoficos, par B. A. Mendozi. In-16 de 252 pages, chez Llaurado. a Madrid.
G. Démarest.

## Le magnétisme au moyen-age

Extrait du Traité e..perimental et therapeutique de Magnélisine, par II. Durviles, 3 e édition ( 1 er volume).

## Chez les Sorciers

L'origine de la sarcellerie étant établie, revenons aux sorciers. Jetons un coup d'ceil rapide sur les crimes imaginaires que la cres. dulité aveugle leur imputait et voyons ce qui, dans leurs œenvres, touche à ce que nous appelons aujourd'hui le magnétisme.
On distinguait la sorcellerie active et la sorcellerie passive. Les sorciers à proprement dit faisaient partie de la première categorie; les possédes, les maléficiés, les eusorcelés, c'est-à-dire ceux qui avaient subi l'action soi-disant diabolique des premiers, appartenaient a la secoude.

D'apres Bodin, les sorciers commettaient quinze crimes principaux: $1^{\circ}$ ils reniaient Dieu; $2^{\circ}$ ils blasphemaient; $3^{\circ}$ ils adoraient le diable; $4^{\text {a }}$ ils lui vouaient leurs enfants; $5^{\circ}$ ils les lui sacritiaient souvent, avant qu'ils soient baptises; $6^{\circ}$ ils les consacraient a Satan, dans le ventre de leur mere; $7^{\circ}$ ils lui promettaient d'attirer tous ceux quils pourraient a son service; $8^{c}$ ils juraient par le nom du démon, et s'en faisaient honneur; $9^{\circ}$ ils ne respectaient aucune loi, et commettaient jusqu'a des incestes; $10^{\circ}$ ils tuaient les personnes, les faisaient bouillir et les mangeaient; $11^{\circ} \mathrm{ils}$ mangeaient même les pendus; $12^{\circ}$ ils faisaient mourir les gens par sortileges; $13^{\circ}$ ils faisaient crever le betail; $14^{\circ}$ ils faisaient perir les récoltes et causaient la sterilite; $15^{\circ}$ ils se faisaient en tout les esclaves des démons. (de la démonomanie Des Sorciers, 1. 217)

Tous ces chefs d'accusation sont autant d'absurdités qui ne méritent même pas d'etre discutees. Malgré cela j'en retiendrai quel-ques-uns sur lesquels on peut faire des observations dont l'importance n'échappera pas a un seul des partisans du magrétisme.

- On accusait les sorciers d'adorer le diable. Ce culte lui etait rendu au " sabbat". D'apres la croyance populaire, le sabbat etait une assemblée nocturne où se rendaient le. sorciers de toute une contrée. Ils y etaient transportés à travers l'espace, sur le dos d'un
démon protecteur ou mêne sur un simple manche à balai. Là, on méditait sur le mal, on préparait les maléfices, on faisait des orgies, on banquetait arec les démons, sous la présidence de Satan qui paraissait ordinairement sous les traits d'un personnage tenant de l'homme et du bouc. Cette conception qui paraitt monstrueuse a son importance au point de vue ésotérique. C'est limage défigurée du. dieu Mendes que lantiquite égyptienne symbolisait avec le bouc, comme elle symbolisait d'autres divinites, c'est-ì-dire d'autres forces de la nature par libis, le crocodile, le boeuf, etc... Le prince des tenebres distribuait de l'argent a ses serviteurs, donnait ses ordres. recevait les néphytes qu'il marquait en les touchant soit avec le sceptre qu'il tenait à la main soit avec l'une deśs cornes qui ornaient sou front. Dans la suite, ceite marque constituait contre le sorcier la prenve la plus accablante, la plus certaine de son initiatiou diabolique. On verra dans le chapitre suivant en quoi elle consistait. Au lever de i'aurore, tout disparaissait comme par enchantement; les démons retournaient probablement dans l'enfer d'où ils etaient sortis et les sorciers rentraient à leur logis sur le coursier qui les avait amenés. Le sorcier se reveillait ensuite, fatigué par toutes les péripéties de cette folle équipee, l'esprit plein de ce qu'il avait cru voir, entendre, toucher.
Ces assemblees, qui etaient signalees dès le Ve siecle, passaient pour ètre nombreuses et fréquentes; et malgre l'aveu d'un nombre considérable de malheureux qui ont paye de leur vie cette erreur de leurs sens, on ne put jamais en prendre un seul en flagrant délit, ni même soupgonner le lieu de ces réunions qui n'ont existe que dans l'imagination delirante des pauvres fous qui se croyaient des sorciers, des prêtres qui les accusaient et des juges qui les condamnaient.
Pour se rendre au sabbat, le sorcier prononçait ordinairement quelques mots et se frictionnait tout le corps avec un onguent compose de drogues stupefiantes et soporifiques - on dirait aujourd'hui des substances hypnotiques - qui devait le rendre invulnerable et qui, en realité, le plongeait dans un sommeil erotique. Ainsi endormi, sous l'empire d'une imagiuation déreglée, il avait des rêves et des visions dont il conservait le souvenir, en vertu d'une sorte d'auto-suggestion dont le mécanisme de la suggestion hypnotique chez les hysteriques peut nous donner une idee.

Ce dereglement de l'imagination, qui était une sorte de folie contagieuse, s'établissait che\% ceux qui desiraient devenir des sorciers, par la croyance populaire, par les descriptions qu'ils avaient entendues de la bouche de ceux qui se figuraient être revenus du sabbat; et plus tard, il etait entretenu et fortifie par
les inallucinations qu'ls avaient eux-mêmes dans ce sommeil anormal.
lls avaient tous la conviction profonde d'avoir vu le diable en personne, d'avoir assisté a des festins reels; et, quoiqu’ils sentissent bien, comme ils l'avouaient devant les juges, que ces repas n'apaisaient pas leur faim, ils ne pouvaient pas admettre qu'ils étaient dans leur lit au lieu d'etre au sabbat, qu'ils n'avaient adoré le diable que par la pensée, fait des orgies, bu et mange qu'en rêve.

Le plus simple bon sens l'indiquait pourtant et les experiences de Gassendi l'ont prouve jusqu'a l'evidence.

A cet effet, le savant philosophe se rendit dans les Alpes où la sorcellerie florissait encore (au milieu du $\mathrm{XVII}^{\circ}$ siecle) conme a ses plus beaux jours. Il se mit en rapport avec les sorciers et obtint d'eux le secret de la drogue narcotique en vertu de laquelle ils se transportaient au sabbat. En possession de cette recette, il fabriqua de l'onguent et se fit passer lui-même pour un maitre sorcier, promettant à des paysans qui ne demandaient pas mieux que d'être ses elèves, de les initier aux mysteres de la sorcellerie et de les conduire au sabbat. Suivant les recommandations précises du maitre, les élèves sorciers employèrent la drogue, se coucherent et ne tarderent pas à s'endormir d'un profond sommeil, avec la conviction d'être bientot transportes dans l'assemblee infernale. a leur réveil, les dormeurs qui, sous l'oeil de l'experimentateur, u'avaient pas quitté leurs lits, firent le récit de ce-qu'ils avaient cru voir et raconterent en détail les impressions qu'ils avaient eprouvees dans cette reunion imaginaire.
Gassendi conclut naturellement que tous les pretendus voyages à travers l'espace sur un manche al balai, le sabbat et les crimes dont les sorciers s'accusaient n'existaient que dans leur imagination exaltee; en un mot que ceux-ci étaient des malades atteints dans leurs facultés mentales et qu'ils n'etaient pas des criminels. Quelques medecins partageaient cet avis qui n'etait pas celui du plus grand nombre d'entre eux, et moins encore celui des demonographes, si ce n'est Jean Wier. Pourtant, lidée que les sorciers n'assitaient pas en personne au sabbat, mais seulement en esprit, n'était pas nouvelle au temps de Gassendi. Tout le monde en admettait la possibilite depuis longtemps; cela pouvait être, mais c'etait une exception à la règle generale. En parlant du ravissement ou extase des sorciers, Bodin rapporte plusieurs faits de ce genre quil considere comne autant d'artifices que le démon emploie, quand il plait, pour mieux tromper. Je laisse la parole à l'auteur: "Nous en avons une histoire de récente mémoire, de l'autheur de lia Magie naturelle, lequel recite avoir faict
preure d'me sorcière qui se frotta de gres. ses toute nue, puis tomba pasmée sans aucun sentiment, et trois heures apres retourna en son corps, disant houvelles de pluseurs pays, qui furent avérees. Vray est que l'Autheur da livre (qui mérite le feu) monstré les moyens de le pratiquer. Or Sathan ei use envers ceux qui veulent pas descouvir, ou qui, pour la grandeur de leur maison, ou autres raisons n'osent se trourer en telles assemblees."
"Je tiens du I'résident de la Tourette, continue le mème auteur, qu'il a véu en Daufiné une Sorciere, laquelle estant $c \cdot u$ uchee au long du fen. fitt ravie en ecstase, demeurant son corps en la maison: Et parce qu'elle n'entendait rien, son maistre frappait dessus a grands coups de verge, et pour scavoir si elle estait morte, on lui tist mettre le feu aux parties les plus sensibles, pour tout cela elle ne s'esveille poinct. Et de faict le maistre et la maistresse la laisserent estendue en la place, pensant qu'elle fust morte. Au matin, elle se trouve en sont lict couchee. Dequoy son maistre esbahy, luy demanda ce qu'elle avait eu: Alors elle s'ecria en son langage: Ha mon maistre tant m'avez batue. Le maistre ayant faict le conte à ses voisins, on luy dist qu'elle estait Sorciere: Il ne cessa qu'elle ne luy eust confessé la verite, et qu'elle avait esté de son esprit en l'assemblee des Sorciers: Elle confessa aussi plusieurs meschancelez, qu'elle avait commises, et fut bruslee." (De la démonomanie DES SORCIERS, 1637 . p. 10\%.)
Quoique la description de cet etát d'u ecs. tase" soit bien incomplete, il est facile de comprendre que nous sommes lid en presence d'une crise d'hysteric.

On accusait les sorciers, et ceux-ci s'accusaient eux-mênes de toutes les infamies. - Ils mangeaient les morts. Une femme s'accuse d'avoir déterre le cadavre d'un cifant et de s'être rassasiee de sa chair à demi-putrefiee. wille est condamnée. Le mari qui croit sa femme innccente duae telle profanation proteste; il demande, an moins, que cette etrange affirmation soit verifiée. On proceda à l'exhumation et le petit cadavre fut trouve intact dans son linceul. C'etait une preuse bien evidente que la malheureuse n'était qu'une hallucinee. Mais dans la sincérité de sa conviction, elle affirme encore avoir dit la verite; et pour lui donner raison, en déclarant que le cadavre retiré du linceul n'etait pas le cadavre veritable, mais que ce n'etait qu'un fantôme, un simulacre dépose la par Satan pour tromper la justice, le juge confirme la sentence et l'envoie an bûcher.

- Par envoatement, malefices, sortileges, ils faisaient mourir ceux qu’ils detestaient; ils; détruisaient les vegetanx et envoyaient lia maladie et la mort dans les tronpeaux.

L'envontement consistait dans la preparation d'une figurine de cire modelee a la ressemblance de la jersonne qu'on voulait envonter. On la consacrait par une sorte de bapteme en proferant mille imprécations. Tous les jours, pendint un certain temis, en repétant les mémes imprécations, le sorcier approchait cette figure du fen et la piquait avee des aiguilles; puis il l'approchait du feu de plus en plus, la faisait fondre et la brîlait. L'effer de l'envontement etait certain, surtout si on melangeait a la cire des cheveux, du sang de celui qu'on voulait envonter ou màme un objet quelconque lui ayant appartenu. l'ar une communication sympathique que lon croyait etablir entre la persomne et la figure qui la representait, les piqûres et les brálures faites a celle-ci devaient ètre ressenties par celle-la. Quand l'opération etait faite lentement et avec methode, l'envonte ne tardait pas à epronver des malaises inexplimables, des douleurs, puis il tombait malade. languissait pendant quelque temps et mourait, sams que la méderine pit apporter le moindre soulagement it ses sonffrances.
Si l'envonteur etait decouvert pendant cette opération qui devait durer phasieurs mois, et que la figure representant l'envonté lui fut enlever. ley effets de l'envoûtement res. saient aussitôt et le malade recouvrait la sante, car le fil conducteur de la mauvaise influence du sorcier fatait brise; en un mot, le charme Etait rompu.

Le malefice consistait en un objet quelconque, une poudre, un fruit, une hostic, un crapand charge d'impréations et de male. dictions que l'on cachait sous le seuil de la bergerie, dans la maison, dans le jardin ou dans un endroit queleongue ou passaient souvent les animaux et les serviteurs de celui quion voulait maléficier. La mauvaise influence deposee sur l'objet maléfique devait se transmettre a ceux qui s'en approchaient. Le sorcier ou plutot la croyance populaire admettait que. par ce moyen, on pouvait detruire les moissons et les frints, rendre malades et même faire mourir les animanx et les hommes. Beancoup de maladies étaient attribuees a cette cause; et pendant qu'une epidémie ravarpait un pays. on ne manquait pas de decouvrir un on plusieurs sorciers qui s'accusaient souvent enx-mémes d'être les auteurs de cette calamite. Ils étaient immediatement déféres à la justice, on instruisait leur proces qui etait rapidement termine et, sans apprl, on les condamnait an bacher.

Les sorciers jetaient des sorts qui produisuient des effets analogues a cenx des male. ficer. Pour rela, il lemr suffisait de sombler sur ia persome qu'ils vonlaient ensorceler, de la toucher ou méme de la regarder. Le
regard, le sontle ou le toucher servait de vehicule a leur action diabolique et l'ensorcele tombait, d'une facon plus on moins complete, en leur pouvoir. Dans les circonstances ordinaires de la vie, rien ne reussissait plus à l'ensorcele: ses récoltes, en parti dévorges par les insectes, n’arrivaient pas en maturité, ses bens. tiaux, ses serviteurs, ses eufants tombaient mailades et mouraient; et lui-mème était sans reme evjose aux plus grands dangers.

Quelques philosophes attribuaient l'action maléfique des sorciers à lemploi de poisons subtils dont ils possédaient le secret ou à dantres causes naturelles; mals l'opinion dew demonolognes etait toute autre. Ecoutons Bodin: " Mais pour montrer de plus en plus, dit-il, que les crapaux ny les hosties, ny les poudres diaboliques ne font mourir les animanx, il est tout notoire, que tontes les plus grandes Sorcieres font quelquefois mourir en sobiflant au visige, comme Daneau a bien remarque en son petit dialogue: mais je n’approuve pas que c'est par le moyen des poisons qu'elles ont en la buuche, comme dit Daneau. Ciar les Norvières en mourroient les premie. res, qui est un argument anquel je ne voy point de response, et qui peut servir contre un certain persomage Italien, qu'on dict avoir esté des plus grands empoisonneurs de son aace, ce que je ne puis croire, quoy qu'on die, qu'il a fourny des grands parfums it plasieurs personnes, qui mouroient après les avoir sentis, car il feust mort tout le premier veu qu'il faisoit les senteurs, si le Diable n'eust tue ceux qu'il avoit charge par une finste permission divine, de tuer par le Hoyen de ce Sorcier, qu'on appeloit Empoisommeur, ducuel Dieu a extermine la race bienitost aprres sa mort par supplices publiques. Et mesmes au procès des Sorcières soubs Valery en savore, imprime. il se trouve qu'en jettant de la poudre sur les plantes, soudain (Hles: mouroient. Et au mesme proces imprimé, au livre de Daneau l'an M. D. LXXXIX, uno jeune Norciere qui avait esté seduite par sil mère, confessa que son pere, Sorcier, luy avoit baille d'une racine, laquelle elle mettoit en sa bouche, et souffloil contre celuy rubelle vouloit faire mourir, et mouroit soudain: en quoy il appert quece n'estoit pas la racine qui ne fut onc de telle puissance, ains le Diable; car la Sorciere fust sans comparaison phis tost morte: cest pourquoy je ne puis estre de l'advis de Joubert Medecin qui escrit qu'il $y$ a des poisons ai subtiles, qu'en frottant lestrier, celuy qui monte a cheval en meurr. Car il faudroit premierement que ceux qui composent les poisons si sultiles en mourussent, et ceux qui tiennent l'estrier, ou qui approchent du cheval mesmes. Davantage on void que le bestail pasnant sur l'esseuil de quelques poudres ou serpents que les Sorciers y enterrent, meurent. Ce n'est
done pas le poison, ny les os, ni les poudres enterres qui font mourir: mais Sathan a la priere des Sercieres, par la juste permission de Dien. Et jour le monstrer encores mieux, j'ay un procès qui n'a esté envoye par le sieur de lipemont, vertuenx Gentilhomme, faict contre Barbe Doré, qui a esté condamnee d'estre bruslee par Arrest du Parlement l'onziesme Janvier M. D. LXXVII, confirmatif de la sentence du Bailly sainct Christophle, lea Senliz: apres avoir confesse qu'elle avoit faict mourir trois hommes, en jettant un peu de poudre en un papier, au lieu où ils devoient passer, en disant au nom de Dieu, et de tous les Diables, etc. Je ne mettray pas les autres paroles. Chacun scait que le venin, quel qu'il soit, ne pent avoir tel effect, beaucoup moins, la poudre seiche. Aussi la sentence de condamnation porte, que c'est pour les sortilages dont elle a use." (Ouvrage cite, p. 127).

Les sorciers pouvaient ainsi, à l'aide de Satan qui leur concedait an puissance, rendre malade quiconque leur deplaisait, soit par malefice, soit par sortilege. Nls pouvaient même, à leur gré, enlever le mal qu'ils avaient fait, à la condition toutefois de le rejeter sur un autre. Leur pouvoir était si grand qr'il s'gtendait sur la nature entière. l'ar la force de leurs incantations, ils produisaient ici la sécheresse qui désolait la terre; la, Ils déchainaient la tempète qui, en un instant, cavageait toute une contree. Entre les mains de quelques-uns d'entre eux, la fondre même n'etait qu'un jouet dont Jupiter ne s'est ja mais servi plus habilement. Le pouvoir surnaturel des sorciers n'était pas seulement admis par le peuple superstitieux, les pretres fanatiques et les juges ignorants, il l'etait anssi par les papes qui ont toujours fulmine contre oux. Dans une bulle, Innocent VIII sexprime ainsi: "Nous avons appris qu'un grand nombre de persounes des deux sexes ne craignent pas d'entrer en commerce arec les démons infernaux, et par leurs sorcellerien frappent également les hommos et les animaux, rendent stérile le lit conjugal, font perir les enfants des femmes ot les petits des bestiaux, les fruits de la terre, l'herbe des prairies, etc..." Us possedaient de par Satan des facultés etranges qui frappaient de crainte et d'etonnement. Ils connaissaient quelquefois jusqu'aux plus secretes pensees des perwonnes qui les approchaient, ils avaient des extases et des ravissements d'esprit pendant lesquells ils annonçaient les evenements futurs, fin parlaient des langues inconnues, ete., etc.
Du $\mathrm{V}^{\text {a }}$ au $\mathrm{XII}{ }^{\circ}$ siecle, le nombre des sorciers va toujours en grandissant; les chroniques et les légendes du temps nous montrent partout des legions de démons déchaînes au sein des societés chretiennes. Du XIII
au XVIL siècle, les progrès furent effrayants et la démonomanie regna en sonveraine sur toute l'Europe. A partir du XIV o sìcle, la terreur fut si grande qu'on croyait le sort de l'humanite entre les mains des sorciers. Sain de corps et d'esprit, le plus vertueux, le plus sage n'etait jamais sûr, en travaillant, en se promenant, en dormant, de ne pas tomber entre les mains du diable par l'intermediaire d'un sorcier connu ou inconnu ou d'e. tre frappe d'un odieux maléfice. Du jour au lendemain, le plus honnete homme pouvait etre pris de lia contagion, devenir sorpier maluré lui; et, comme tel, etre deffere it la justice qui l'envoyait irrévocablement an bucher.

Malgre cela, tout n'etait pas rose pour le sorcier. Non semlement il s'exposait a payer de sa vie les crimes imaginaires quil commettrit, mais il ftait souvent on butte aux mañais traitements du diable, son maitre, qui lui intligeait des chatiments corporels, quand il n'avait jas fait autour de lui tout le mal qu'il pouvait faire. Ces chatiments etaient nombrenx et varies, mais les plus ordinaires consistaient en crises plus ou moins doulourenses dans lesquelles ses cheveux se herissaient, ses membres se tordaient, sa bouche ecumait en proferant des mots incoherents et tout son corps sagitait dans des convulsions horribles. Au sortir de cette crise, il ne gardait ordinairement aucun souvenir de ce qui s'éait passé et il ne lui restait qu'une courbature plus ou moins grande qui disparaissait rapidement.

Examinons ce qu'il peut y avoir de réel dans les affreuses pratiques des sorclers, daus les facultes qu'ils possédaient et dans les crises qui les agitaient.

- Nous savons que l'action d'un individu peut s'exercer sur un autre a une certaine distance, mais il faut que plusieurs conditions indispensables soient reunies. L'un, fort et robuste, a besoin d'âtre doué d'une volonté très puissante; l'autre, au contraire, doit être faible et il fant encore que cette faiblesse soit doublée d'une sensitivite spéciale qui se rencontre rarement. Il faut en outre, surtout au début des expériences, que le sujet $y$ consente. Ces conditions etant remies, ce qui n'est pas impossible, il reste è demontrer qu'on pourrait transmettre une influence nuisible it une personne saine comme on transmet une influience salutaire à un malade. C'est ce que le raisonnement ne me permet pas d'admettre. Si je ne m'inscris pas en faux d'une façon absolue contre la possibilite de l'envôtement, je le consid’̀re comme tellement difficile a operer dans les circonstances ordinaires de la vie, qu'il serait à peu puès impossible de l'obtenir.

L'idee de l'envontement repose cortainement sur l'exageration d'un pouvoir reel em-
phye par une volonté perverse dans le but de faire le mal. L'existence de ce pouvoir est suffisamment démontree par l'action qu'un puissant magnétiseur pent exercer à distance sur un sujet reunissant certaines condition de sensibilite, pour que je ne cherche pa: a l'etablir maintenant.

L'action de l'objet maléfique que l'on peut considerer comme un objet magnétisé peut être expliquée d'une façon analogue et j'en déduirai les mêmes conclusions.

11 est évident que le malefice doit exercer une action très faible et de si courte duree, que ses effets seront toujours douteux et incertains.

Le mal est partout dans la nature à côté du bien: liviaie pousse à côté du bon grain et l'homme honnetee est force de coudoyer saus cesse le malfaiteur. Aux œeuvres d'amour et de charite de l'un, l'autre oppose des œeuvres de haine. L'emploi de ces maléfices pour faire le mal est aussi ancien que celui des talismans, des amulettes, des abraxas employes dans le but d'attirer une influence salutaire sur celui qui les porte. Le principe de l'action des uns et des autres est le mème que celui des scapulaires, des médailles et objets benits. Il est bien érident que si une action salutaire est attribube aux uns, on ne peut se refuser d'admettre l'action nuisible des autres. Mais, je le repete, cette action consideré conme cause est loin d'être en rapport avec l'étendue des effets que la crédulité aveugle du moyen-age lui attribuait.

Comme on le verra dans la suite de cet ouvrage, c'est par les organes du toucher, de la respiration et de la vue que s'exercent les plus puissantes actions magnétiques; aussi, sans être forte, l'action du sorcier est plus reelle quand il argit directement par le toucher, par le souftle oū par le regard.
L'intluence de l'œil était la plus redoutée; et dans certains pays ou craint encore les " jettatores" c'est-à-dire certains individus dont le regard vif et penétrant exerce une action désagreable ou difficile à supporter. Quand on se croyait ensorcele par le regard, on disait qu'on avait resu l'intluence du " mauvais œil".
La croyance à l'influence du mauvais œil etait tellement repandue que les juges redoutaient le regard des sorciers, quoiqu'il fut generalement admis que le ponvoir suruaturel de ceūx-ci cessait à l'instant où ils tombaient entre les mains de la justice. Ainsi, dans les interrogatoires qui avaient lieu au cours de l'instruction, comme pendant les plaidoiries, les juges ne permettaient pas aux accusés de diriger leurs regards sur eux avant qu'euxmemes ne les aient regardés. On croyait que le regard du sorcier bannirait l'indiguation du coeur du juge et le porterait a faire mettre l'accuse en liberte: C'est pour cette rai-
son que celuici eait tonjours introduit devant les juges le dos tourcé.
L'action de l'œil, quoique bien naturelle, n'etait pas consideree comme telle par les demonologues. Sans afirmer qu'elle vieut directement du diable, après avoir disserté sur les différentes formes de la fascination, Delrio s'exprime en ces termes: "Si nous parlons de cette fascination proprement dite que j'ai nommee poetique ou vulgaire, ils veulent estre faicte du seul regard, conjoint avec une imagination malveillante, je dis que c'est je ne scay quoi de non naturel, mais fabuleux et plein de superstition". Controverses et rejherches magiques, p. 368.)

Les sorciers qui faisaient ordinairement du mal ponvaient aussi faire du bien. Ayant le pouvoir de donner des maladies, dans certains cas, ils avaient le don de les guerir. Ce qui est plus genéralement admis, c'est qu'il y avait de tres mauvais sorciers qui ne faisaient guère que le mal et ce qu'on pourrait appeler de bons sorciers qui essayaient surtout de reparer le mal fait par les premiers. Ces utiles sorciers se confondaient presque toujours avec les toucheurs qui faisaient plus spécialement profession de guérí les maladies. Et, comment guerissaientils? Bodin va nous l'apprendre. "Tous les sorciers qui font profession de guérir les naladies, et oster les charmes, dit-il, demaident premierement à celuy qu'ils veulens guerir, qu'il croye fermement quils le gueriront, et qu'ils s'y fient. Cela est ordinaire, et qui est une ıdolatrie meschante: car c'est donnei à la creature la fiance qui appartient au Crtateur Aussi voit-on au proces d'Abel de la Rue exécute à mort, l'an 1582, par arrest de la court, que le diable ne luy parloit d'autre chose que d'avoir fiance en luy, et qu'il seroit bien heureux, qui ne seroit jamais pauvre. Aussi Sathan employe toutes ces receptes, et sa puissance à guérir celuy qui se fie en luy ou és créatures. De quoy Galien estant estonne, quand il parle de medicatione homerica, dict que plus on a de liance aux paroles és ligatures plustost on guarist. Toutesfois Spranizer faisant le procez aux Sorcieres, a entendu que cela n'a lieu si non aux maladies venues par sortileges. Et que les Sorciers ne peurent guerir des maladies naturelles, non pius que les medecins ne peuvent guerir des maladies venues par sortileges. Il y avait un savetier Sorcier dans Paris qui guérissait de ceste sorte la fièvre quarte, en touchant seulement la main: mais celuy qui ne vouloit pas croire qu'il peust guerir, ne guerissoit poinct: J'en ay veu un autre qui estoit de Mirabeau en Anjou qui guérissait du mal des dents en la mesme sorte. " (p. 139.)

La guérison ne s'opere ordinairement que si le malade a confiance dans le pouvoir du guérisscur. C'est une des formes de la
suggestion qui n'est pas indispensable; mais qui ajoute a l'efricacité de l'action magnetique exercee par le toucher ou par wut autre moyen.

Il arrive parfois que le sorcier ne guerit une maladie qu'en la donnant à un autre et quand ce transfert ne réussit pas, la maladie retombe sūr lui. En voici des exemples empuntés au même auteur:
"L'un que j'ai ēntendu de M. Fournier, conseiller d'Orleans, d'un noanme Huliu Petit, marchand de bois d'Orleans, lequel estant ensorcelé à mort, envoya querir un qui se disait guarir de toutes les maladies, suspect toutesfois d'ēstre grand sorcier, pour le guarir: lequel fist response, qu'il ne pouvoit le guarir, s'il ne donnait la maladie à son fils, qui estoit encores à la mammelle. Le pelte consentit le parricide de son fils... La nourrice ayant entendu cela, s'enfuit avec sun fils pendant que le Sorcier touchait le pere pour le guarir. Apres l'avoir tonché le pere se trouva guary: Mais le sorcier demanda où estoit le fils, et ne le trouvant point, il commença à s'écrier, je suis mort, où est l'enfant? Ne l'ayant point trouvé il s'en ra: mais il n'eust pas mis les pieds hors la porte, que le Diable le tua soudain... J'ay sceu aussi qu'au jugement d'une Sorciere qui estsit accusée d'avoir ensorcelé sa voisine en la ville de Nantes, les juges luy commandèrent de toucher celle qui estoit ensorcelée, chose qui est ordinaire aux juges d'Allemagne, et mesmes en la Chambre Imperiale, cela se faict souvent: elle n'en vouloit rien faire, on la contraignit; elle s'écria, je suis morte. Elle n'eust pas touché la femme qu'elle avait ensorcelee que soudain elle ne guarist, et la sorciere tomba roide morte. Elle fut condamnee d'estre bruslee morte. Je tiens l'histoire de l'un des juges qui assista au jugement. " (p. 144.)

Le toucher, soit pour donner une maladie, soit pour la guerir etait ordinairement pratiqué avec la main nue; mais quelques sorciers se servaient d'une baguette. En voici un exeinple que j'emprunte encore au même au teur.
"J'ay veu le procers faict à Marguerite Pajot exécutée à mort par sentence des juges de Tonnerre l'an 1576, qui fut convaincue par plus de cinquante témoins, d'avoir faict mourir plusieurs hommes et betail en les touchant d'une baguette: Il s'en remarquait treize personnes qui estoient mortes de tel attouchement: et quand elle retouchoit de la mesme baguette, elle guarissoit. Entres autres, aiant guary une fille de cette sorte, aupres d'elle soudain une brebis mourut.") (p. 146.)

Ce tiansfert de maladie d'un individu it l'antre qui est applique méthodiquement par Luys à l'hôpital de la Charité, a ête observe
par tous les magnetiseurs. Il arrive presque toujours aux personnes seasitives deprouver les symptômes du mal de ceux que l'on magnétise auprès d'elles; et si le magnétiseur est lui-même un sensitif, il en ressent toujours quelque chose. Malgre cela, l'histoire du magnétisme $\overline{n e}$ rapporte aucun cas de mort, ou du moins de mort immediate par un transfert de ce genre; c'est surtout au plus si les auteurs signalent quelques cas présentant une certaine gravité qui ont été plus ou moins faciles à guerir. Les affirmations de Bodin ainsi que celles de tous les démonologues sont beaucoup exagerees comme tout ce qu’ils ont érit sur la sorcellerie. Malgré ces exagerations, il y a presque partout un fond de vérite. C'est ce phénomene du transfert observé sous la main des sorciers qui servit de base a la théorie de la medecine transplantatoire que les médecins magnétistes allemands ont pratiquee au XVII ${ }^{e}$ siècle, comme je le démontrerai plus loin.

> (A suivre.)

## EAITS ET COMMUNICATIONS

Un des savants les plus distingués de notre époque, M. Alfred Maury, directeur des Archives nationales, membre de l'Institut, est mort le 12 février à l'age de 75 ans. Il publia de noinbreux travaux ; nous citerons seulement les suivants qui se rapportent plus directement au maynétisme et aux sciences occultes : Essai sur les légendes pieuses du moyen-ige, 1813; de l'Hallucination au point de vue historique et philoso phique, 1815; la Mragie et l'astrologie dans l'antiquité et au moyen-âge, 1860 ; le Sommeil et les rêves, 1861 ; Croyances et légendes de l'antiquité, 1863.
M. Maury. qui avait fait de bonnes études médicales, admettait la réalits du magnétisme avec de grandes restrictions. Les travaux de ces dernières années ont modifié ses idérs, comme l'indique la lettre suivante qu'il adressa à M. Durville pour lui accuser réception de son Traite experimental et thérapeutique de magnétisime et répondre à une invitation.

Archives nationales.

## Monsieur,

De retour à Paris dopuis deux jours, j'ai trouvé l'intéressant ourrage que vous avez eu laimable attention de m'offrir. Il y a la des faits très curieux et qui, ajoutés à d'autres observations qui m'ont été communiquėes ailleurs, tendent à modifier mes idées antérieures touchant le magnétisme animal.

Je vous suis donc fort reconnaissant de votre envoi et si je suis libre samedi prochain à 2 heures, je me rendrai avec empressement à la seance à laquelle vous me faites l'honneur de me convier.

Veuillez agrėer, Monsieur, de nouveau, l'expression de tous mes remerciements.

Votre dévoué,
Alfred Maury.
A M. H. Durville.
Il y a quelques mois, le tribunal correctionnel de Nivelles condamnait un médecin, un magnétiseur et un somnambule à chrcun huit mois de prison, pour exercice i,légal de la médecine.

Sylvain Vandevoir était mis en état de somnambulisme par son frére Gustave, et des cheveux, un mouchoir, un bonnet ou une flanelle appartenant au malade lui étaient remis. En touchant ces objets, le somnambule diagnostiquait la maladie dont le consultant était affecté. Les guérisons étaient nombreuses, et la réputation des frères Vandevoir s'étendait au loin. Les consultations
avaient lieu chez le docteur Carlier qui signait les ordonnauces. Sur appel interjeté par les condamnés, la cour do Bruxelles, a prés des debats très animés, a prononcé l'acquittement des prévenus, en déclarant que l'emploi de l'hypnotisme, par un medecin, n'est pas dèlictueux.

En Belgique comme en France, on mêle encore livraie et le bon grain, on confond l'hypnotisme avec le magnétisme. C'est dn magnétisme dont il s'agit, car on n'ubtient jamais de lucidité quand le sujet est endormi par les procidés hypunotigues.

La socieft fruncaise rhmgione a mis au concours:
10 pour lamme 189 ?, la question inute dactualiti :
Hytiene Cohoshafe: "Exposcran pinint de vue pratique. Les principes dhygiene qui, dans nos colonies, doivent difizer l Europern, en ce qui concorne lhabitation, to frone do vie, le vetement, lalimentation et le travail."

Les prix consisteront on une grande midaille dor, et deux modailles darsent oftertes par M. le Dr Pian, president de la socinte.
Les momoires devront ètre envoy's dans les formes acalomiques ordinaires. avant le 31 juillet (dernier delai), au sieqe social, 30 , rue du Dragon, Paris.
zo Le: theme proposi par la Socinte pour le concours de $1 \times 93$ est le suivant:
Hygiene et education physioge de l'adolescemee, pour faire suite aux trois trarts deja publics sur thygiene et l'education de l'enfance (de la naissance a douze ans).
Les prix consisteront en une médaille dor, une médaille daryent et deux midailles de bronze.
Les mémoires qui ne devront pas d'passer 32 pases in-8o seront remis dans les formes acadimiques avant le lor aout 1893 au siege social, 30, rue du Dragron.

L'Union spiritualiste vient de créer un dispensaire magnétique où les malad.s sont regus le dimanche matin, 12, rue Agimont, Liège. Les communicatious concernant l'étude et la pratique du magnétisme curatif, doivent ètre adressies à Mi. Paulsen, 11, rue GardeDieu, à Angleur-lez-Liege.

## REVUE DE LA PRESSE

Le Tintamarre du 26 dėcembre, qui parait a Lyon, publie une spirituelle Causerie sur te maynétisme. Après avoir expliqué comment les médecins ont adopté, sous le nom d'hypnotisme, la realité de certains effets du magnétisme, que les magnétisenrs sérieux ont toujours considérés comme inutiles ou dangereux, l'auteur s'exprime ainsi à l'igard de cenx-ci :
"Ils n'ont certainement pas la prétention d'avoir trouvé l'absoln des lois qui régissent l'existence de l'homme; seulement. nëtant liés par aucune entrave universitaire, ils ont marché dans l'etude d'un principe, d'une science, sinon inconnue, du moins négligee et que l'expérience lenr a prouvé ètre un auxiliaire des plus puissants de la médecine. "

Le Bulletin de la presse, de férrier, publio sur la Prosse néo-spiritualiste, un article très étudié du à la plume de Papus.
"A còts du spiritisme dit-il, nous devons maintenant signaler le magneitisme.
"En France, les adversaires du matérialisme, qui opposent surtout aux positivistes les faits concernant la double vue, la suggestion mentale et les guirisons par le fluide, comme preuves d' l'existence, en l'homme, d'un principe different de la matière, ont deux organes principanx. Le Journal du Maqnétisme, paraissant deux fois par mois. 23, rue Sinint-Merri, Paris, est dirige par M. H. Durville. Cirst celui des deux organes qui compte le plus de redactenrs; ses tendances sont très sérieuses et tres scientiticques...."
1.n Voltaire, du 26 janvier, publie un bon article sur Lecitation, par le doctear Fovean de Conmeles.

Sous ce titre : Un Saint vivant, l'Eclair du $25 \mathrm{de}-$ combre publie une etude de Rodolphe Darzens, sur un prètre de Kronstadt, qui opére des guérisons merveilleuses par la prière et par le toucher. Voici le témoignage dun malade gueri: "Il y a un an, je tombai gravement malade... Tous les medecins de Saint-Pétersbourg ayant ète consultes en vain, des amis sadressirent au prètre de Kronstadt. Il vint. En s'approchant de mon lit, humble et doux, il me dit : $\alpha$ Lève-toi, et allons prier! " Or, je ne pouvais pas me soulever, sans crier, qua vec l'aide de deux personnes. Je trouvai cependant des forces pour le faire et pour m'habiller soul. Dans la chambre à cóté, je m'agenouillai près de l'icone. Le prétre objurga la Vierge de me guérir, et à chacune de ses paroles mon cour battait plus a l'aise, mes forces semblaient renaltre, tandis que je pleurai abondamment. Ayant fini de prier. le pere loaun me demanda oi je souffrais davantage. Je le lui dis et il passa plusicurs fois la main, légérement. sur la place indiquee en me disant: "Prie Dieu! " Deux semaines plus tard, j'étais guéri,"

Sous le titre: Bienfaits du Magnétisme, M. Sausse publie dans la Revue des sciences psychologiques du 20 décembre un bon article vì il expose les avantages que les malades peuvent tirer du magnitisme, dans un grand nombre de cas où la médecine officielle reste impuissante. Après avoir rendu compte de la guérison d'une paralysie agitante obtenue par le magnétisme à la clinique de la societe fraternelle, à Lyon, il proteste contre le projet de loi sur lexercice de la médocine qui va bientơt venir en discussion devant le Sénat.

La Revue philosophique de la France et de l'étran(fer, dirigée par Th. Ribot, parait, tous les mois, par livraisons de six a sept feuilles in- 80 , et forme, a la fin do lannée, deux forts volumes d'environ 680 pages chacun.
Chaque numéro contient : $1^{1}$ plusieurs articles de fond ; 20 des analyses et comptes rendus des nouveaux ouvrages philosophiques français ot etrangers; $3^{\circ}$ un compte rendu anssi complet que possible des publications périoniques de l'étranger pour tout ce qui concerne la philosophie; $4^{\circ}$ des notes, documents, observations, pouvant servir de matériaux ou donner lieu à des vues nouvelles.

La Revue pinlosophoue n'est l'organe d'aucune secte, daucune école en particulier. Tous les articles sont signes et chaque auteur est seul responsable de son o;inion. Sans professer un culte avengle et exclusif pour l'experience, la direction, bien prrsuadée que rien de solide ne s'est fonde sans cet appui, lui fait la plus large part et n'accepte aucun travail qui la dédaigne.
Elle ne néglige aucune partie de la philosophic, tout en sattachant cependantà celles qui, par leur caractère de précision relative, offrent moins de prises aux désaccords et sont plus propres à rallier toutes les écoles. La psychologie, avec ses auxiliaires indispensables. l'anutomie et la physiologie du système nerveux, la pnthologit mentale, la psychologie des races inféripures et des animaux, l'anthropologie; - la logique déductive et inductive, trop négligee en France de laven de tout le monde; les theories geinerales, fondees sur les decouvertes scientifiques : tels sont les principaux sujets dont elle entretient le public,
Elfe fait aussi une bonne part à l'histoire de la philosophie, qui a donné lieu, chez nous, à de nouveaux travaux dont il importe que la tradition ne reste pas interrompue.
En un mot, par la variété de ses articles et par l'abondance de ses renseignements, elle donne un tableau complet du mouvement philosophique et scientifique en Europe.
Aussi a-t-elle sa place marquée dans les biblinthèquas des professeurs et de ceux qui se destinent à l'onseiguement de la philosophie et des sciences ou qui s'intéressent au développement du mouvement scientifigue.

Prix de labomnement : Paris, 30 francs; province et étranger, $3: 3$ franes; la livaison, 3 francs, chez Félix Alcan, los, boulevard Saint-Germain.

## CONSEILS PRATIQUES

Les Conseils Prátiques du Professaur II. Dunvills permattent au pére et a la mère de famille, à l'amateur. d'appliquer le Magnétisme avec succes au traitement des diverses maladies.
Les Conseils pratiques publiés dans les numéros précédents s'appliquent au traitement des cas suivants: 1, Insomnie; 2, syncupe; 3, enturse; 4, fievre cerebrale; 5, funcion de poitrine; 6, fievre typhoide; 7, constipation; 8, somnainoulisme sponlané; $\mathbf{9}$, romissements incoercibles de la grossesse; 10, chutt des cheveux: 11, mal de tête: 12, vertige et étourdisserment; 18, oongeation et apoplexie corébrales; 14, encephatite aigué; 15, encephahte chronique; 15, atarte locoinoties; 17, myditte.
Chacun de ces Conseils, inséré dans un nusnéro du Jourmai est envoyé contre 50 centumes.

## Pour paraitre prochainement :

Traite experimenial et thérapoutique de Magnétisme Coure complet, professd a l'Institut magnétique, par H. DUn. ville. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'envirun 400 gravures et 3 planches coloriées.
Les cinq premiers volumes contiennent l'exposé raisonné de toutés les theories magnétiques émises jusqu'à ce jour; les cinq derniers, la description d'environ 250 affections les plus communes et l'application pratique du magndtisme, mise a la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.
1.- Von. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen age: Sorcellerie. Dang les teinis modernes: Paracelse et le fluido univergel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puysegur, etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contemporain : Dpleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spinituahistes. Moutin. etc. - L'hypvotisme et la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétriére et do la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme.
3. Vol. - Lo Magnétisıne considéré comme agent physique: Polarite. Lod de Reichenbach. Les lois du magndisme. Magnétisine des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de l'électricite, du calorique, de la lutniére tt des couleurs, du snd, otc.
4. Vol. - Les elats du sommeil provoqué. Bxtase, oracles, songes; divination, prévision, clarroyance instinctive de l'ronime. Cagliostro et ses pupilles. L, ucidité magnétlque.
5. VoL. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogé nésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Applıcation du Magnétisme à l'art de guérir. Procédés de l'anteur. L'aimant considéré comme agellt thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Afrections du cerveau et de la moelle épinière, affeotions nervenses, névro6es, affections mentales.
7- Vol. - Affections des oreilles, des yeur, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronchea, du caur ee de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac. de l'intestin, de l'anus. de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang el de la circulation. Fièrres:
9- Vois - Maladies des femmes et des enfants du premier age. Seins, matrices et oraires, grossesse. accouchements. Asphyxie du nouveau-ne, convulsions, denthion. etc.
10. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de la peau. Maux d'aventure, maux accidentels.

Le Traite exporimental et therapeutique de Magndtisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin, l'amateur oule père de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y troureront un guide sur quí, après leur avoir tou: exposé, tout démontré, leur enseignora une méthode infiniment simple, a la portée de tous, pour guérír ou soulager toutes les maladies.
Chaque volune ( 850 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut étre vendu séparément.
Prix de chaque volume sépart. 3 fr.; les 10 vol. 85 fr .
A titre de Prime l'ourrage complet sera laisse a 16 fr ., su liea de 25; un volume séparé, to 2 fr., au lieu de 3, sux 600 premin'rs souscripteurs qui enverront dés maintenant le monLant la Librairie du Magnetisme.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du profeaseur H. Durville, Ces aimants guti, issent ou soulagent toutes les maladies. Fortes remises. - Ainsi. tout en rendant de grands services aux malades, on peut raire de beaux bénéfices. S'adresser ÁInctitut Magnétique, 23, rue Saint-Merri.

A vendre un beau Poêle mobile à feu visible, dit le Flamboyant, nickelé, ayant couté 110 fr . Trés bonne occasion. S'adresser au bureau du journal.

## ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE

Cilnique dentalere. - M. et Mme Massi, dentiste, 1, place de la Nation. - Extraction de dente sans douleur, par un procédé nonveau, nettoyage des dents, aurification et plombage ; pose do dents et dentiers en tous genres, systemes perfection. aês, réparation de piéces tuataires. Pri.c inoderés.

Hultren vertes et blanches. - Qualité supérieure : 36 extra'n- 1, 3 fr. 75; 50 grosses $n \cdot 2,3$ fr. 50; 72 extra-thoux, 5 fr. 50. Qualité ordinaire: 108 graveltes, 84 moyennes ou 60 grosses. 3 fr.; 156 grarettes ou 120, belle quallte, 5 fr . Pour l'étranger, 25 cent. en plus.
Lexpédition est faite franco, en colis postal de 3 ou de 5 kil ., contre mandat-poste, à l'ordre de M. G. Duboung, nstrélculteur a $L a$ Teste, Gironde. Forte remise sur vente engros.

Versolitaire. - Les personues alteintes du tonia ou por solitairu doivent écrire a am. Dgmagest, 6, a venue des Tilleuls. Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radicalenent. Moyen infaillible. 10 ans de succés.

## BAINS

Grands balns françin et orientaux, 19 boulevard du Tomple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothé ropie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitemnent, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Caltet. - Bains turco-romains et russes. Eluves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coilfure et de pédicure. Hydrothérapie complèle. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

La Gompagnie des Ghemins de fer de l'Ouest délivre, de Paris à toutes les gares de son réseau situées au delà de Gisors, Mantes, Houdan. Rambowillet, et vice-versa, des billets d'aller et retour comportant une réduction de $950 / 0$. La durée de validité de ces billets est fixée ainsi qu'il suit: jusqu'd 75 kil., 1 jour; de 76 à 125, 2 jours; de 126 a 250,3 jours; de ajt à 500 , 4 jours; au-dessus de 500 . 5 jours
Ces délais ne comprennent pas les dimanches et fétes et la durée des billets est augmentée en conséquençe.

## COURS \& LEÇONS

Gours et leçons de Masnetlsme, par le professeur H. Durville, à l'Institut magnétique, 23, rue Saint-Merri.

## MASSAGE - MAGNETISME

Massase magnelique. par le proesseur H. Dunvilin,"a l'Institut Magnelique, 83 , rue Sitinj-Merri, de 1 à 4 heures.

## SOMNAMBULISME

Madame Berthe, la celèbre sonnambule qui a déja donné tant de preuves de son étonnante lucidité, consulte pour Maladie, sous la direction d'un médecin. Elle consulte également pour Recherches. Rensoignements, al'Institut Magnelique, 23, rue Saint-Merri, Paris, et par correspoudance.

## DIVES

## FABRIQUE D'HORLOGERIE <br> DEPREGISIOK

## Bijouterie, Orferrerie, Joaillevte

## C. BRISEBARD

## Grande-Rue; 84 Befançon (Boubu)

 MAISON DE CONHIANCE PONDEE EN 1856 Grande récompensea lexposition universelle de Paris, 1889
Montico, Doítes ot cuvetteg argent, oylindre 8 rubis, garantios 2 ans, drpuis 22 fr. contre mandat-poste. Spécialite de Chronométres de poche
ENVOI GBATIS DU CATALOGUE


Cette reliure mobile est d'un fonctionnement facile et pratique pour relier, au fur et à mesure qu'elles paralssent, les publications périodiques. Elle constitue une véritable reliure, polide, élegante, aussi commode que la reliure ordinaire. S'uurrant à plat, comme l'indique la fig. ci-dessus, elle permet de lire facilement; et quand le volume est achevé; les livraisons peuvent y être laissées à litre définitil ou retirées en quelques secon les pour étre reinises au relieur
Cette reliure est disposée pour le Journal du Magnólisme, aver titres au dos et sur le plat. Prix: $\mathbf{3} \mathbf{f r}$., au bureau du journal. Pour la recevoir franco, ajouter à cetle somme le prix d'un colis postal.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnétisme se compose.

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, I'hypnotisme, le spirltisme, l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui ${ }^{\prime} \%$ rattachent;
2. Des collections complètes de presque tous les journanx du monde qui ont paru sur ces questions
3. De plus de 30,000 gravures, portraits, autographes, meddailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ouvrages sont prétés au public aux conditions suivantes.
Abonnoment de lecture: un an, 15 (r.; six mois, 8 fr. Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour al ceux qui ne sont pas abonnes, sauf pour quelques ouvrages rares ou précieux dont le taux de la location est flié a 5 fr . par mois. is sont confés contre nantissernent et adressés, dans toute l'Rurope, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ouvrage preti, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bibliothéque est ouverte tous les jours, dimanches et fetes exceptés de 1 a $t$ heures. (Il n'y a pas de catalogue imprimé). La Bibliothéque est la propriété de 'Institút magnétique.

## INSTITUT MAGNETICUE

## 23. Rue Saint-Merri, Paris

L'Institut a pour objet principal l'application du magnetiame ainéral, c'est-à-dire de l'aimant et du magnétisme humain, au raitenent des maladies rebelles.
it fournit aux malades les aimants vitalisés du professeur H. Durville qui leur sont nécessaires.

Il traite par le magnétisme humain et par les procédés perectionnés du massage les malades atteints d'affections trop rebelles pour étre gueries par les aimants ou par les moyens ordinaires de la médecine classique.
Les malades viennent au traitement des heures convenues, ou un magnétiseur se rend chez eux.
Le magnétisme humain est une force inhérente al'organisme Loute personne dont la sante est dquilibrés peut gudrir ou al toule perronn soulager son semblable. Dans la plupart des cas, lhomme peut
tire le médecin de sa femme; celle-ci, le médecin de son mari et etre le médecin
de sesenfants.

Dans les maladies graves, aiguês ou chroniques, où la vie est en danger, quelques magnétisations faites dans les régles de l'art sufnsent presque toijours pour faire cesser les sympiones alarınants. In parent, un ami, un domestique anime du désir de faire le bien. peut souvent, en quelques jours, étre apte a continuer le traiternent et a guérir la maladie la plus rebelle, si les organes eseentiels à la vie ne sont pas trop profondément altérés.
Pour atteindre ce but, le directeur se met a la disposition des tamilles, tant \&aris qu'en province et mêrne ¿ l'étranger, pour organiser ce traitement au lit du malade.
En dehors de cet enseignement spécial, l'Institut est une école pratique ou le magnétisme est enseigné dans des cours réguliers.
réguliers. Un médecin est altaché arnstitut en qualité de chef de clinique.
$\rightarrow$ directear regoit tous les jours de 1 a 4 heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnotisme édite les ourrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ourrages publiés a Paris. en province el il l'étranger, sur le Magnétisme, l'Hypnotisme, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Cataloguse

A titre de commission, elle fournit ases clients tous les ourrages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les abonnements a tous les journaux et revues.

Elle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc. anciens et modernes, traitant du Magnétisme el des diverses branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiarre de la Librairie du Maprétisme, s'abonnent a un journal politique, scientiflque ou littéraire ou qui achètent des ourrages de librairie, quels qu'ils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magndtisme. pendant une annće.
Pour recevoir cette prime joindre au montant de la demande. 1 fr. 50 pour deinarches piort el emballage.

## Brochures de propagande

Prix: 100 exempl., 12 fr.; 50 exempl., 7 fr. 25 ex., 4 fr.; 12 ex. 2 fr.; 1 ex., 90 centimes. Almanach spirite, pour 1889, 1890, 1891, 1892.
Debolssoure. - Guérison certaine du cholera en quelques heures, des fèrres graves, des congestions, de l'apoplexie et de la rage, 6 édition.
II. Duaville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarite humaine.

- Description du Sensilivométre. Application de l'aimant a la mesure de la sensivité magnétique et au traitement de quelques maladies, avec 3 figures.
- Le Ma!nétisme humain considéré comme agent physique. - Applicalion de l'aimant (magnétisme minéral) au traitement des inaladies, avec 10 fig.
- Procéde's magnétiques de l'autenr, avee une figure.
G. Pelin. - Homo duplex.
P.-C. Revsl. - Esquisse d'une démorstration scientifque de l'existence de la vie future.
- Esquisse d'un s!/stème de la naturef̂fondé sur a loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future.

Doeteur Ripault. - Geotaxie.

- I'Univers macranthrope.
- Tableau synoptique de la nature.
- Tableau des fonctions de la nature.


## TRAITEMENT DES MALADIES

d la portée de tous les maladés
ar les aimants vitalisés du professeur H. DURVILLS
Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les maadies. Limmense avantage quiils possèdent avec le magnétısıne hemain, sur tous les autres modes de traitement, c'est que l'on peut, selon la nature de la maladie, produire soit une augmentation. soit une diminution de l'activite organique et retablir ainsi l'équilibre des forces qui constitue la santé. Les douleurs vives cessent au bout de quelques instants, les access deviennent moins fréquents et la guérison se fait, sans médicamants, et sans modifier ses habitudes.
Leur emploi se généralise dans le traitement des diverses aladies et plus particulierament dans les maladies nerveuses, malas inédicaments cont da mal, méme en guérissant. ${ }^{7}$
Ces aimants comprenneni olusic.--- ratégories:

## Lames magnétiques

Au nombre de 4, elles s'emploient dans les cas suivants:
Le n• 1, - contre la crampe des écrivains et des pianistes, les affections des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'organe génital chez l'homme.
Le $n \cdot 2$, - contre ies affections des jambes, de la gorge et du larynx.
Le n. 3, - conire les bourdonnements, la surdité, la migraine. les maux de dents, les névralgies, l'insomuie et toutes

## ections du cerveau, y compris les affections mentales. -

 la scialique.Le n. 1, - contre les affections des reins, les poumons, at foie, du coour, de la rate, de l'estomac, de l'intestin. de lá ves rie, de la matrice et des ovaires. - Contre les maladies de la moclle épinière.
Outre ces lames, qui ne different que par la forme et la longneur, on fait des lames dites apdeiales ne portant pas de gueur, on qui servent dans différents cas.

Prix de ehaque lame 5 fr.
Dans beaucoup de maladies anciennes et rebelles, une seu.e lame n'est pas toujours suffisante pour vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande somme d'action, plusieurs lames sont réunies pour former des appareils désignés sous le nom de plastrons.

Les lames composées sont doubles, triples ou quadruples.
Les appareils de plusieurs lames valent 10, 15, 80 fri, selon тu'ils sont composes de 8,3 ou flames

## Barreau magnétique

Avec accessoires, pour magnétiser les boissone al altments.
Prix.

## Sensltivomètre

S'emploie surtout pour se rendre compte si les personnes sont susceptibles deetre endormies par le magnétisme on par l'hypnotisme et pour mesurer leur degré de sensitivité.
Prix . . eur ant nécs peuvent choisir, cux-mêmes, les appareits qui enses sont afectes, il est prérérable d'exposer au directeur iganes sont alrectes, it est prement que possible, la nature de l'Institut, aussi succintement que possible, la naqure. la cause, les symptoines de la maladie. lepoque depuis laquede. on souffre, etc. Il est répondu par le directeur ou par le medecin consultant, quels sont les appareils que lon peut employer avec le plus de chance de succès, el coınment on doit les em. ployer. Joindre un timbre pour affranchissement de la réponse.
Tous les aimants du protesseur H. Durville sont polis et ni-
rlés sauf les plastrons dont les lanes sont maintenues dans an tissus de laine solidement piqué.
Its sont soumis a l'aimantation ordinaire et ane opération speciale qui augmente considérablement leur puissance curative: cest la vilalisafion. Quoique les aimants perdent peu de leur aimantation, la force vilale disparalt plus ou moins au bout de deux' trois mors, selon l'usage qu'on en fait. Ay bout de ce temps, il est nécessaire de les renvoyer à l'Institut pour être revitalisés.
Prix de la vitalisafion, pour chaque piece simple. . 2 fr
Prix de la vilalisation, nikelage ou garnilure.... 3 il
Mode d'expédition
Les aimants sont envoyés franco dans toute l'Union postale. Toute demande doit étre accompagnée d'un mandat ou d'ur chèque à vue sur Paris, a l'ordre du professeur II. Durville directeur de l'Institut magnélique, 23 , rue Saint-Merri, Paris. Pour les pays éloignés où les envois d'argent sont dith. ciles et coateux, on accepte le payement en timbres-poste. gojennant ur ${ }^{\prime}$ ugmentation de 10 pour 100.

Les Annonces sont reçucs au bureau du journal au prix de deux francs la ligne. La place qui leur est réservée étant limitée, l'insertion n'est pas garantie dans tous les numéros.

Le Gerant : A.-M. BEAUDELOT.
1262. - Typ. A.-N. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Paris.

# JOURNAL DU IIAGNÉTISIIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Sociéte magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE, Secrétaire général de la Société<br>Rédacteur en chef: G. Fabius dk Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1• Siège, M. Elgine Bonnemère, Homme de Lellies.- $\mathbf{2}^{\circ}$, M. Burg.- $3^{\circ}$, M. le Comte de Constantin ${ }^{\circ}$ - $\mathbf{4}^{\circ}$, M. de Catti - $5^{\circ}$, M. Donato. - $6^{\circ}$, M. H. Durville. - 7o, M. Ch. Fauvety. - $8^{\circ}$, M. Froment. - $9^{\circ}$, M. le Docteur de Nauckhoff. - 10., M. le Docteur Benard. - $11^{\circ},-12^{\circ}$, M. Moutin.
 Commandant Tarnier. - 17 ${ }^{\circ}$, - $18^{\circ},-19^{\circ}$, M. Rouxel. -- $20^{\circ}$, M. le Docteur Vighuroux, Rédacteur scientifiqued la Patrie.-21• M. le Docteur Paul de Regla.-220, M. Fabart.-230, M. Papus. - 21., M. Fabius de Champville. - $25^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $26^{\circ}$, M. le Docteur Baraduc.- $2^{\circ} \circ$, M. le Docteur Dupouy. - $28^{\circ}$, M. le Docteur Flasscheen. - $29^{\circ}$, M. F.-J. Cazalis. - $30^{\circ}$, m.Guyonnet du Pérat. - 31॰, M. St. dr Guatta. - 32॰, M. A. Simonin. - 33•, M. le Doc teur Deniau. - $34^{\circ}$, le Sar Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - $36^{\circ}$, M.

- 370, M. G. Dénarest. - $38^{\circ}$, M. J. Lermina. - 39, M. Milo de Meyer.-40 , M. E. Mighelet .


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Croores, Membre de la Sociëté royale de Londres. - Delbcuyf, Professeur a l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, a Buenos-Ayres. - Le Docteur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docleur Liébault, a Nancy. - Le Comte de Maricourt, à Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, à Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro d’Amico, I'résident de la Société Magnètique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed.' Raoux, Président de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L’abbé Roca, a Perpignan. - Rèné Calllie, à Avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stanton-Mosks, Président de l'Alliance Spirilualiste de Londres. - E. Yung, Professeur a l'Université de Genève. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon.

## ABONNEMENT : 6 francs par an, pour toute l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A titre de Prime, l'abonnement est deux fois remboursé á ceux qui s'abonnent au bureau du Journal :
10 Avec les aimants vitalises du professeur H. Durville; - Avec des anciens numèros dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un* - En annonces dnns is inurnal, jusqu’à concurrence de 6 fr .;
$2^{\circ}$ Avec un portrait peint à $l^{\prime} i_{1}$
(Demander le bon.)
Les primes sont rem. Eratis dans nos bureaux: el
s.r. nent 1 f, $\mathbf{s o}$ pr port et embal.

# Société Magnétique de France 

CONSEIL ADMINISTRATIF (Membres actifs)

```
siegr MM. Conari.
    - Ma. Berthet.
        = Berthet.
        Burg.
        Bury Cazalis.
        Chauvieres.
        Chauyierr
        Collaw.
        Daniaud.
        Suzaine.
        Le vicomte de Constantin.
        Courlet.
        Murlet. mézer.
        Mesvignes.
        Mesvignes
        Dubucquay;
        L. Duchemin, homme de lettres.
        H. Durville.
        H.Duryme.,
        Hénot.
```



Froment.

- Muyonnet du Pérat.
Hagonillat.
Le docteur Bénard.
Lewsart, ancien magistrat.
Letrange.
cetvo
Amédée-f. Simonin.
Aubertin.
Revellace
Nogués, ingénieur civil des mines
Nogues, in
Landrin.
Pennel.
G. Demarest.
Maitrejean.
Maitrej.

GORRESPONDANTS NATIONAUX
MM. Lageais, instituteurà Limoges.

Lalanne, à Lespéron (Landes).
J. Martin, a Troyes.
H. de Martin, a Narbonne.

Martrès. négociant à Mantauban.
Métais, huissier a Loudun.
Metais, huissier a Locteur Mora, à Brinehanel (Aisne.
le docteur Mora, a Brinehane
Nicolopulo, a Marscille.
H. Pelletier, à Madon (Luir-et-Cher).

Quénard, à Clesle (Marne).
Nme Sllivier, à Bourg (Gironde).
Mme P. Otto, à Lantosque (Alpes-Maritimes:
Revel, a Lyon.
le docteur Ripeault. a Dijon.
E. Rouquette. Blanzac (Gard

Roy-du-Wal, journaliste A Banyuls-sur-Mer.
A. Suire, publiciste a Parthenay.

Tellier-Hudan, a houlogne-sur-Mer.
Ad. Villebien a Caen.
CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
M. le docteur Anfossi. a Gênes, Italie.

L-A. Baillon. a Saint-Denis de la Réunion. A. Harrie y Anglada, à Madrid.

Hertoncini, a Panama, Rép. de Colombie. le docteur Bourada, à Roman, Roumanie. Hourkser, à Odessa. Russie.
Bourkser. le docteur Ch. Carron.
jésus Cehallos. a Mexico.
Jésus Cehallos a Mexico, a Lisbonne. Dace, à Libreville.
mM. le docteur Girgois. a la Plata, Rép. Argentine.

Kopéra, à schwientochlowitz.
de Lagrange, Vèra-Cruz. Mexique.
le docteur Letoquart, a New-York.
Leopoldo A.Ojeda, a Mexico.
Mme Parent-Sior, a Herstal, Belgique.
Mme A.-J. Rico, a la Haye.
M.-N. Rovira, à Barcelone.

Noulhassaye, a la Trinite. Martinique.
Thulhassaye, a a Trinite, Nads-Unis.
SOCIÉTĖS CORRESPONDANTES

- L'institut médical électro-magnétique e de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville, président. - L'Union spirite, de Reims. représentce nar M. Moncín,


## COMITE DE DIRECTION POUR 1892

hM. le comte de Constantin


Président d'honneur.
Vice-président d'honneur.
Président.
Vice-Président.
Secrétaire général. Secrétaire. -

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Suciété a organisé une Clinique où le plus grand nombre de maladies sont traités par le Magnétisme, à l'exclusion de tout medicament.
Elle est dirigée par les spécialistes de la Société les plus faniliarisés avec la pratique du Magnćtisıne et particulierement par les docteurs de Nauckhoff, Denian, Bénard; les magnétiseurs H. Durville, Conard, Guyonnet, Gamagnetiseurs Hi Vurvilie, de Champville, Gurg, Dézalis, Hurg,
marest. Daniaud, Mme burvine, etc., etc.
Les mades sont reçus gratuitement. au sigge de Les malades sont reçudí et le dimanche à 9 heures du matin. -3. rue Saint-Merri, le jeudi et le dimanche a 9 heures du inatin.

Exirait des ciatut de la Sociéte. - La Société est constituée dans le but d’étudier le Magnétisme par la methode expérimentale et d'en vulgariser la pratique. La Société se comnose de 40 membresd'honneur, de 47 membres actirs ha de sociétés et de nembres adhérents de tous pays $d$ honneur de $\neq 0$ correspónda
dont le nombre est illimité.
On est admis dans la societe sur la prosentation prient un droit d'admission unique de 5 fr . at une cotisation annuelle de
Tous les societares, sauf es versement unique de 150 fr .
12 fr. On ppul se hberer parun versul du Magnetisine, organe de la Société.
Chaque sociétaire reçot le Juurnal du Magnetisine, organe de la Sociéte.
 medi de chaque mors. à 8 henres 19 du sor. séance détude. Les seances ne aont pay publiques Les étransamed de chaque uon a disirent y assister doivent denander une invitaton anjecrétaire general ou a l'un des Sociétaires.

Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.
A l'inrenteur du meilleur instrument qui montrerait la réalite de logent magnétique et la polarité humaine

## A NOS AMIS LES MAGNETISEURS

Sous ce titre, Papus étudie, dans li 1 oile d'lsis du 23 mars, la situation des magnetiseurs vis-à-vis de la médecine qui sera bientiot rigie par une loi nourelle.
La pratique du Maguetisme ne sera pas reconnue par la loi et les magnetiseurs resteront exposes a des poursuites en magnetisant dans le but de soulager on de guérir leurs semblables. Sans itre reconnn par la loi, le massage qui n'est qu'une forme grossieve du magnétisme, est admis depuis quelque temps dans la pratique médicale, et souvent les médecins envoient lears malades à des massours quiont lear cantiance, comme ils le font dailleurs pour les magnétiseurs serimux. Papus engage les magnétiseurs à se rumir dans le but de faire une démarche aupres dos ponvoirs legislatifs, daas lespoir d'obtenir un amendement à la loi sur la médecine qui admettrait la profession du masseur comme elle reconnait celle du dentiste.

Si les masseurs et les magnetiseurs sentendaient a ce sujet - et ils s'entendraient certainement s'il n'y avait pas autant de societtes dissidentes on si ces socittés s'entendaient entre elles - on aurait encore des chances dobtenir la réglementation de la profession du masseur-magnetiseur.

Les masseurs et les magnitiseurs qui sont de cet avis - tous doivent lètre, sans aucme exception, sont pries d'envoyer leur adhision sans retard à la direction du Journal du Nu!netisme qui la fera parvenir à Papus. Les adhrents seront convoquis à bref delai dans le but d'étudier a fond la question.

## SOCIĖTĖ MAGNĖTIQUE DE FRANCE

Séance d'intérêt social du 26 mars 1892 (Extrait du registre des procès-verbaus)

## Admissions et mominations

M. Jacelet de May, pharmacien a Rennes, et M. Gerard, artiste photographe à Rennes, présentés par M. de Casti; M. Itier, magnétiseur á Agen, présenté par M. Durville, sont admis en qualité de correspondants nationaux a l'unanimite.

## Communications diverses

M. Durville rend compte des souscriptions qu'il a recues pour le Concours relatif à une Question traitant du magnetistne que la societe orgenise dans le but dedecerner un ou plasicurs prix.

Montant des listes prececientes: 218 fr . 75.
Mme Mollton, 20 fr .; M. Destianes, $1 \geqslant \mathrm{fr}$.; M. E. Yung, 10 fr .; M. le docteur Ochohowniz 10 fr .; M. Raggazai, 10 fr, ; M. F. de Champyinee, 10 fr.; M. Dumont-Carpiextien, 10 fr .; M.M. de Guaita et Papes, 10 fr . ; M. Bonen, 10 fr . ; M. le docteur Surville, 10 fr ; M. Naydet, 10 fr ; M. le docteur Ripadlt, 8 fr.: M. Maolix 6 fr.; M. le comte de Maricourt, ј fr.: M. Itier. j fr.; M. Alhaiza, 5 fr.; M. G. Cazaits, $\overline{5}$ fr.; M. Lorenza, 5 fr.; M. le docteur Vifourolex, " fr.; M. Villehien, 3 fr.; M. Bossong, 3 fr. M. Colrlet, 3 fr.; M. Mattre.ean, 2 fr.; M. Lambert, $\underset{\sim}{2} \mathrm{fr}$.; M. Hirsch, 2 fr.; M. Baceleville, 2 fr.; M. Aucher, 2 fr.; M. Rovira, 2 fr.; M. Joberet, ; fr.; M. Jamet, ¿ fr.; M. Juegret he Mar, ! fr.; M. Н. Pellefier, 5 fr'; M. Mervalin, j fr.; M. Chomifr, $4 \mathrm{fr} . ;$ M. Lageals, $2 \mathrm{fr} .:$ M. Bealdelot, 2 fr . 7\%.

Totalà ce jour : 4 10 fr . 50 .
M. GELARA, notre nouvean correspondant $\dot{a}$ Rennes, envoie une photographie montrant M. de Casti magnétisant un ataxique, declaré incurahle, qu'il a guéri en lespace de deux mois, par une mithode de transfert, avec un sujet endormi.
M. Durville prend la parole pour faire une demonstration. Lensemble des fonctions qui constitue l'équilibre de la santé, dit-il, peut ètre considéré comme le potentiel, commela tension magnétique normale de chaque individu. Chez un sujet sain, bien équilibri, sion aurmente cette tension, il se produit une augmentation de l'activité organique: si au contraire on la diminue, l'activité organique diminue. La theorie de la polarité nous fait comprendre que les applications magnétiques isonomes augmentent lartiviti et que les hétéronomes la diminnent; antroment dit, les premières exritent, les scondes calment; et ces phenomènes peuvent ètre constates chez les personnes nonsensitives à l'aide du thermometre rt du denamomètre. Chez les sensitifs, aprés unt trés courte période dexcitation, l:uplication isonome ditermine une serie dritats bien caracterises --- états suggestif, catoleptique, somnambulique, lèthargique, -qui se produisent tonjours dans le mème ordre.

Lapplication heteronome fait all contraire disparaitre ces ctats successivement dans lordre où ils ont été déterminés, et la tension magnétique diminuée et rétablie à son état normal, le sujet revient a l'état phesiolocricpne ordinaire, c'est-à-dire à leetat de veille. Si on diminue encore cette tension magnétique du sujet, loctivité organique diminue rapidement et il tombe dans un état d'affaissement qui va jusqu’a la paralysie la plus complète. C'est ce qu'une série dexpériences présentées avec un sujet sensitif a demontre.

> La seance est levé a 11 heures $1 / 2$.
> Le secretaire général, H. Durville.

## $18^{\circ}$ CONSEIL PRATIQUE

Extrait du Traite experimental et theraprutique de Maynetisine (6e voluine), par H. Durville, ze édition.

## Contre les névralgies.

Lai "nerralgie"" est une douleur vive, de fréquence et, de duree variables, qui suit ordinairement le trajet d'un nerf ou l'une de ses ramifications. Elle affecte quelquefois une rérion; dans ce cas, c'est une odontalgie (mal de dents), une angine de poitrine, une gastralwie, stlon que les dents, le cueur ou l'estomac sont affectés. (Ces formes de nevralgies seront traitées dans les volumes suivants). La douleur se montre spontanement, a la suite de la pression, de la fatigue, de limpression du froid; souvent elle est un symptôme de l'anémie, de la carie des dents, d'eugorgements divers, etc. etc:

Je divise les nevralgries en deux classes: 1" " névralgies simples" à forume légère qui
disparaissent facilement; 2" "néralgies rebelles", telles que la sciatique et surtout le tic douloureux et la névralgie faciale.

J'indique dans cet article les. différents moyens de traiter:

## Les névralgies simples.

magnétisme humain. - Ces nevralgiess disparaissent presque toujours en quelques instants sous l'action du magnétisme humain. Il suffit de calmer; et pour cela, la tuche est facile. Quand le mal siege a la tête, on se place à la gauche du malade et l'on applique la main gauche au front, la droite a la nuque, les doigts en l'air; puis on vient devant lui et l'on applique les deux mains sur les deux côtés de la tête. Quand le mal est ì la poitrine (névralgies intercostales), on se place devant le malade et l'on applique les mains sur les deux côtés de la poitrine. La douleur Etant à un bras, ou à une jambe, on applique la main dessus, de préférence la main du côte opposé. Dans tous les cas, on peut faire des insufflations sur le siège du mal; souvent. les insuftiations chaudes font cesser le mal plus vite que les insufflations froides. Terminer la séance - qui peut durer de 10 a 30 _minutes - par des passes longitudinales priatiquees très lentement sur.les deux côtés du corps, puis par passes a grands courants, de la tète aux pieds, pour regulariser l'action.

Si les névralgies sont habituelles et surtout si elles tiennent à l'anémie ou à des engorgements divers, on en evitera le retour en faisant disparaître la cause du mal, par des séances regulièrement répétées tous les jours ou tous les deux jours.
aUTCMAGNÉTISATION. - On peut souvent les faire disparaître en se magnétisant soimême. Si la douleur est à la tête, on y applique les mains, de preférence la gauche au front, la droite a la nuque. Si elle est sur toute autre partie du corps, y appliquer l'une des mains, de preférence celle du cóté oppose. Passes longitudinales et frictions trainantes sur les extrémités inférieures.
aimant. - Quand le mal est à la tête, il disparaît rapidement sous l'action d'une lame magnétique no 3 placee sur le front. pour calmer. Quand il est à la poitrine ou ill'estomac, y appliquer un plastron magnétique à 2 lames; a un bras ou à une jambe, une lame $n^{\circ} 1$ ou $n^{\circ} 2$, toujours pour calmer.
magnétisme terrestre. - Heaucoup de nevralgiques sont des sensitifs sur lesquels le courant magnétique de la terie exerce une action plus ou moins grande. Pour ceux-la, orienter le lit de telle fagon qu'ils soient conchés dans la direction du méridien, la tête an nord; en cas d'impossibilité, se concher dans lat direction de l'est a l'onest, la tete vers le memiar point. Jans la journee, debout on
assis, se placer autant que possible la face vers le nord on vers l'ouest.
moyens auxiliaires. - Quand le mal est à la tête, on peut y appliquer des compresses tiedes on froides d'eau magnétisee; quand il $y$ a de l'anémie, boissons et aliments magní. tisés, soit par le magnétisme humain, soit a laide du barreau magnétique.

## EXEMPLES DES CURES

Les névralgies de cette nature sont si faciles ì guerir, que le traitement est à la portée de tout le monde, même de ceux dont la sante n'est pas parfaitement équilibree. Comme les journaux et les traités de magnétisme citent des guerisons par milliers, il serait superflı de donner ici des exemples. Les divers procédés que j'indique étant des plus simples et les nevralgiques, partout assez nombreux, n'ont qu'a en faire l'essai, et ils seront bientot convaincus de leur efficacite.

Sous l'action de l'aimant, les nevralgies de cette nature disparaissent presque aussi facilement qu'avec le magnetisme humain. Andry et Thouret, dans leurs observations et RECIIERCHES SCR L'USAGE DE L'AIMANT EN MÉDeCLne, Mémoire lu à la Nocieté royalede médecine le 29 août 1780 , citent la guerison de plusieurs cas rebelles à tout autre mode de traitement (observ. XII, XIII, XIV, XVII), operée en quelques jours par l'application des aimants de l'ablee Le Noble.

Sous l'action de mes aimants vitalisés, c'est par centaines que j’obtiens chaque annee lis gruérison, souvent aussi rapide qu'inattendue, de ces sortes de névralgies si communes. Raprporter ici toutes les attestations qui me parviennent, ce serait trop monotome pour le lecteur; je vais seulement citer les suivantes qui donneront une idee sufisante des autres.
I. - M. Leymonie, tanneur à Ribérac, souffrait depuis quinze ans d'une nérralgie qui se faisait sentir dans diverses parties du corps, mais davantare dans la tête et plus particulierement dans la face, les dents et les oreilles. N'ayant obtenu aucun soulagement par les moyens ordinaires de la médecine, il resolut d'essayer l'action des aimants. Je lui envoyai une lame $n^{\circ} 3$, le 5 mars 1889 , pour étre appliquee en position calmante sur le front. Dès les premieres applications, les accès diminuerent de fréquence, de durée et d'intensité. Le 5 juin suivant, il m'écrivit la lettre suivante pour m'informer de son etat qui était des plus satisfaisants et me faire part des resultats obtenus sur plusieurs malades qui, sur ses conseils, avaient employé mes aimants pour des nérralgies aussi rebelles que la sienne.

## "Monsieur Durville,

"Je viens de revoir les trois personnes qui ont emploré vos lames magnétiques contre.
les nevralgies dont elles souffraient depuis longtemps. Elles m'ont affirmé leur guérison.
"Quant a moi, je ne saurais vous dire que je suis entierement guéri de la nevralgie thamatismale qui m’affectait depuis 15 ans; mais ce que je peux affirmer, c'est que je suis considérablement ameliore. Quand par hasard la douleur revient encore, j'applique votre lame magnétique et elle disparait en quelques instents.
"Vous pouvez publier ma lettre si vous le jugez à propos.
" H. LEYMONIE."
II. - Extrait d'une lettre de Madame Magne, dentiste, 1 place de la Nation. "Paris, le $2 s$ décembre 1889.
" Monsieur Durville,
"J'ai la satisfaction de vous faire connaitre les bons résultats que nous arous obtenus par l'application de vos aimants.
" Ma fille qui souffrait depuis si longtemps de névralgie dans la region du cceur porte jour et nuit l'aimant que vous lui arez remis.
" Dès le premier jour les douleurs violentes cesserent completement pour faire place a une gêne, à un malaise bien supportable. Au bout de quelques jours, le malaise cessa et quelques douleurs vives se firent sentir, tantôt au cœur, tantôt a la tête. Ces douleurs qui ap.paraissaient rarement, ne se faisaient sentir que pendant quelques instants; et, dans les intervalles, elle se trouvait parfaitement bien. Enfin, depuis trois semaines, elle est tout a fait bien.
"Veuillez agreer ,etc."
III. - Extrait d'une lettre de M. Bousseray, a Clermont-Fercand:
" $1^{\circ}$ La personne qui a porte l’aimant pendant 11 nuits consécutives souffrait d'une douleur au coude gauche. La douleur sest reportee an coude droit. J'ai fait mettre l'aimant au poignet droit, et an bout de 7 nuits, la douleur a complètement disparu. Je vous garantis ce fait, et vous assure que l'etonnement dans lequel se trouvent cette persome et son entourage est grand.
" $2^{\circ}$ J'ai expérimenté l'appareil que vous m'avez envoye la semaine derniere sur une jeune femme qui souffrait de névralgies intercostales. Des la premiere application, la douleur sest transferee dans la region ovarienne droite. J'y fis appliquer l'appareil, et la douleur remonta, moins intense, dans la région cardiaque, son lieu de prédilection. Nonvelle application magnetique, nouveau transfert à lovaire droit. Il est à remarquer qu'a chaque fois que la douleur était transferee d'un point a un autre, elle diminuait sensiblement et qu'après 5 a 6 oscillations, elle finit par disparaître entierement. Ce pheno-
mène me paraît curieux à étudier. lour le faire à mon aise, veuillez m'envoyez trois antres appareils.
"Ci-inclus: etc.. "

## CONFÉRENCES DE M. ROUXEL

## Les de Puysègur et leur œuvre.

Nous avons rendu compte, dans le Journal du Maguétisme du 15 mai 1891, de la conférence donnée par M. Rouxel à la Société de Spiritisme scientifique sur Chardel et son aduve dans laquelle notre collaborateur se proposait de réhabiliter la mémoire de ce magnétiseur déjà oublié et d'indiquer les rapports qui existent entre le magnétisme et le spiritisme.

Cette conférence ayant été très appréciée dans le monde des magnétiseurs et des spirites, M. Rouxel, dans le but de développer les idées qu'il n'avait pu qu'ébaucher, va lui donner une suite dans une série de conférences qu'il fait à la Sociélé spirite sur les principaux fondateurs du magnétisme.

Dans les deux premières séances( 13 et 27 novembre), le conférencier a parlé du marquis de Puységur et de ses deux frères, tous trois fervents magnétistes.
Ce n'est pas sans émotion que nous avons entendu M. R. raconter la vie et les travaux de ces trois pionniers, et ce n'est pas non plus sans profit, car M. R. a rectifié plusieurs erreurs de fait.
C'est ainsi, par exemple, que les biographes donnent au marquis de Puységur les prénoms de Armand-Marie-Jacques; tandis que, dans son second Mémoire de 1785, Puységur se donne lui-mème ceux de Armand-Marc-Jacques. Sans doute le marquis de Puységur devait connaitre ses prénoms, et c'est par inadvertance que les biographes auront mal'lu les registres de l'état-civil.
Le marquis de Puységuravait reçu une bonne éducation et une solide instruction.

Il faut, en effet, une instruction scientifique au-dessus de la moyenne pour parvenir au grade de lieutenant-général (aujourd'hui général de division).
Quant à son instruction littéraire, elle ne fut pas négligée, il suffit, pour s'en convaincre, d'observer que le marquis de P. est l'auteur de trois pièces de théàtre qui ont été représentées: $1^{\circ}$ Lajournée des dupes (1789); $2{ }^{\circ}$ L'intérieur d'un ménage républicain (1794); $3^{\circ}$ Le juge bienfaisant (1799).

De Puységur n'était pas non plus dépourvu
d'instruction artistique : il était bon musicien, jouait de la harpe et se servait mème de ce tillent, ainsi que son frère, comme adjuvant du magnétisme dans les soins qu’il domnait aux malades.:

La vie privée du marquis de P . a quelque chose de patriarcal, de cette vieille honnèteté sans tache et sans reproche que l'on admire plus quon ne la pratique. Les quelques faits suivants en donnent la preuve.

Il avait épousé une fille de M. de Saint-Jannes, trésorier général de la marine. Son beau-père ayant fait banqueroule, Puysegur s'empressa de restiluer anx creanciers la dot de sa femme, qui sélevait à 1.200 .000 fr .

D'un esprit libéral et très onvert au progrès, le marquis de Puysegur adopta les principes de la Révolution en ce quails avaient de raisonnable et neémigra point, comme le firent tant de membres de la nohlesse. Mais quand il vit que le mouvement de réforme était détourné de son but par les brouillons ambitieux, il quitta le service en 17!2 et se retira dans sa terre de Busancy.

Lors du retour des émigrés, le marquis mit un enticr dévouement à ètre utile aux membres de sa famille qui revenaient successivement des pays étrangers. Après avoir racheté une partie notable du patrimoine de ses pères, ille partagea avec ses parents, comme si ce patrimoine navait pas été frappé de la confiscation révolutionnaire.

Il ne fut pas moins dévoué à ses amis qu’ì ses parents. Il donnait l'hospitalite it ceux qui fuyaient les persécutions politiques, et ce fut chez lui que Fiévée, proscrit, composa son roman de la Dot de Suzette.

Il va sans dire qu'il fut encore plus charitable pour les pauvres et pour les malades auxquels il consacta la meilleure partie de sa vie.

Certes, il n'y a pas dans un pareil homme l'étoffe dun charlatan, d'un fourbe. d'un jongleur, d'un fripon, comme on n'a pas craint de le dire. Il n'y a pas davantage l'étofle d'une dupe et d'un déséquilibré, d'un halluciné.

Puységur est asse\% instruit pour ne pas se laisser dominer par desidées extravarantes on superstitieuses; rien dans sa vie privée ou publique ne lindique; tout dans ses écrits denote un homme d'un grand bon sens, d'un esprit juste, sans préventions, sans préjugés.

Analyser les travaux de Puységur en magnétisme nous mènerait trop loin : on sait quail a découvert le somnambulisme et la plupart des phénomènes physiques et psychiques que présenté ce singulier état : attraction, action à
distance, pressensation, lucidité des somnambules pourles maladies, les remédes, les crises; sugerestions verbale et mentale, etc.

Le jugement que porte Deleuze sur l'œuvre de P'uységur est tout ce qu'on peut dire de mieux.
"On ne saurait s"étonner assez, dit-il, que les Mimoires pour servir à l'histoire et à l'etrblissement de mu!uélisme étant le premier ourrage où l'on ait exposé les phénoménes du somnambulisme, et par conséquent le premier où là doctrine soit établie sur des bases solides, tous les principes fondamentaux s'y trousent, et de telle manière qu'on nà dù y faire depuis aucun changement, ni mème aucune addition importante. Une multitude dobservations ont servi à confirmer ces principes, à ies développer, a en faire connaitre les resultats; aucune ne les a combattus."

L'opinion de Deleuze pouvant être suspecte aux savants en us ou autrement qui réinventent aujourd hui les phénomènes exposés par Pusségur ell 1884, joisnons-y l'appréciation de Iun des leurs qu'ils ne renieront pas.
lans le Sommeil el les Reres, l'académicien Maury dit en parlant du marquis de Puysérus :
" Il mit en avant toutes les facultés surprenantes que lon attribue au somnambulisme adificiel, et la plupart des personnes qui depuis lui se sont occupies de magnétisme animal nont fait que renouveler ses idés. La seule divprgence qui se soit produite entre les adoptes de sa dortrine a porté sur la question du fluide magnétique."
M. Rouxel nous fait remarquer que les notes qui suivent les deux premiers Mémoires (1i8'1 et 1isis), sont de Puységur lui-mème, (comme il l'annonce page 175 (édit. de 1820), et non de Daval d'Expremenil, comme l'affirment les biographes fui se sont copiés successivement.

Autre petite erreur de fait, peu importante, mais bonne cependant à rectifier: Les Recherches, erperiemes ct ouserrations physioloyiques sui l'homeme dens l'ètat de sommambulisme nuturel et dans le somnambulisme. proroqué par l'acte magnélique, sont présentées par certains biographes comme n’ayant éti publices quen 1813. Or, M. K... possede un exemplaire de ce livre, daté de 1811 ; donc.....

Nous aimerions à exposer les idées de Puységur el les commentaires dont M. Rouxel les accompagne; mais la place nous manque. car nous voulons aussi dire un mot du comte de Chastenet Puységur et da comte Maxime
de Puységur, les deux frères puinés du marquis.

Ie comte Antoine-Hyacinthe-Anne de Chas-tenet-Puységur, officier de marine, a publié en 1788 une brochure dune soixantaine de pages: Lettre de M. le C. C. D. P. i M. le P. J. D.S, dans laquelle il rend compte de sa propre guérison et de plusieurs autres cures opéries par lui au moyen du magnétisme.

Il est question dans cette brochure d'une dame de Brest abandonnée des médecins et guérie par M. de Chastenet, qui présenta «des phénomènes singuliers et d'autant plus surprenants qu'ils nétaient pas encore connus."

Quels étaient ces phénomènes singuliers et surprenants, sur lespuels on ne donne pas plus de détails? M. R. incline à croire que c’étaient des phénomenes somnambuliques.

Le somnambulisme, dit le conférencier, était-il donc découvert en 1783, et le marquis de Puységur n'a-t-il fait que rendre public ce qui était déjà connu des magnétisseurs? Il y a toat lieu de le croire. Quoiqu'il en soit, la gloire du marfuis n'en serait point altérée, car il a eu le mérite d'endosser la paternité de cet enfant anti-scientifique et de braver le ridicule quis attachait dejitau simple marnetisme animal, a fortiori à des phénomènes bien plus extraordinaires tels que ceux que présente le somnambulisme.

Le comte de Chastenet fit ensuite un voyage en Amérique et y fit l'essai du magnétisme sur les maladies particulières à cette partie du monde. Il mourut en 1809, " laissiant, dit Deleuze, une grande réputation de connaissances, de justesse d'esprit, et de droiture de caractère."

Le comte Jacques-Maxime-Paul de Chastenet de Puységur, appliqua à son régiment ce que son frère appliqua à son batiment, Il fit imprimer en 1784 , un opuscule de 72 pages in-8o : Rapport des cures operecs ì Bayonne par le magnélisme animal, adressé à M. l'abbé de Poulousat, conseiller-clerc au Parloment de Bordéaux. Ces cures sont au nombre de soixante.

On y remarque celle d'un religieux de l'ordre des Augustins, àgé de 75 ans et paralytique de la moitié du corps.

En reconnaissance de ce service, les Pères Augustins cédèrent au magnétiseur bayonnais une salle de leur couvent, pour qu'ils pussent continuer pendant lhiver, les traitements qu'ils avaient inaugurés l'èté sous les arbres.

Le comte Maxime organisa la Socićté de Guyenne, composée de 60 membres, parmi les-
quels on remarque 8 médecins, 1 chirurgien, 1 maitre en pharmacie et 't religieux de la Charité.

Ces derniers membres nous prouvent que l'Eglise n'était point hostile an magnétisme.

La Société, fondée à Paris par Bergasse pour propager la doctrine de Mesmer, comptait aussi parmi ses membres le P. Gerard, supérieur général de la Charité.

Plusicurs cures opírées par le marquis de Puységur et par hien dautres magnétiseurs de l’époque, sont attestées par les curés des paroisses sans que personne $y$ trouve rien a reprendre.

Ce n'est que plus tard que l'Eglise s'est déclarée l'adversaire du magnétisme ou plutit du somnambulisme. Mais, nous sommes henreux de le constater, elle revient aujourd'hui de plus en plus à de meilleurs sentiments.

Avant son départ de Bayonne, nous apprend Deleuze, le comte Maxime de Puységur dépos: chez un notaire une somme de (i)() francs pour subvenir à la dépense que pourraient entrainer les recherches que désireraient faire ceux qui voudraient constater les faits, et pour payer les frais d'impression des réfutations, pourvu que le réfutateur offrit des preuveset consentit à se nommer.

Il y a tout lieu de croire, observe M. R., que le réfutateur n'a pas encore paru; quant aux 600 franc's, s'ils se capitalsient depuis 1784, ils doivent former une somme assez rondelette.

Maxime de Puységur mourut en 1820.
Pour en finir avec la famille de Puységur, M. R. nous parle d'un marquis de Puységur, lieutenant-colonel de cavalerie légère en retraite, qui a publié, en 1840, un livre ayant pour titre :

De laction divine sur les écénements humuins. Lecons tircés de l'histoire pour servir d'introduction à l'sude de l'état social du" xix ${ }^{8}$ siecte.

Ce livre est dédié à la jeunesse, et particulièrement aux enfants de l'auteur pour l'instruction desquels il avait été écrit sans intention de le livrer à la publicité. Il n'est pas fait dans ce live la moindre allusion au magnétisme.
"Que sont devenus, se demande M. R., les enfants de ce lieutenant-colonel? Je n'en sais rien. Tout ce que je puis dire c'est que, s'ils vivent, ce qui est probable, il est regrettable qu'on n'entende pas parler d’eux et qu'ils ne s'intéressent pasà l'uuvre magnétique, qui fera la gloire de leur famille devant la postérité. »

## LE MAGNETISME AU MOYEN-AGE

Extrait du Traite experimental et theraprutique de Magnelisine, par II. Durville, $3^{\circ}$ édition (1er volume).

## Chez les Sorciers

(Fin.)
Independamment, des sorciers qui faisaient du bien ou du maí, il $y$ en a aiait encore qui pratiquaient leur art dans le but de s'amuser et d'amuser les autres. "Les uns, dit P'ythoys, ont pris plaisir ala guerison de certaines maladies, ou a charmer certains animaux. ou a faire mouvoir des choses insensibles en proferant quelques mots barbares qu'ils avoient appris de pere en fils. D'autres se sont egayez al fasciner, emphyltrer et enchanter les personnes par l'application de quelque feuille d'arbre ou d'une épingle sans tète ou par un nœud d'aiguillette. D'autres ont pris leur passe-temps à faire voir des merveilles incroyables dans une bouteille de verre, par le moyen d'une certaine liqueur touchée seulement avec la pointe d'une aiguille; ou bien a faire ouïr des sons melodieux ou des hurlements epouvantables, par l'application d'un petit cornet a l'oreille. D'autres se sont rendus aimables, d'autres redoutables, d'autres invulnerables en bataille, par le moyen de certains caracteres gravez sur un ecu, ou sur un anneau, ou sur une pierre, ou peints sur morceau de velin. D'autres avec trois signes celestes gravez sur une emeraude ont gueri des hydropiques, paralytiques et quantite de maladies incurables. " (TRAITÉ CLRIEUX DE l'AStrologie judiclaire. Sedan, 1641, p. 209.)

D'après ce qui precede, il e-t évident que les sorciers disposaient d'un pouvoir reel et qu'ils pouvaient produire quelifues phénomènes dont on ne connaissait pas la véritable cause. Pour les prêtres, cette cause est surnaturelle: c'est le diable, ou plutôt un diablotin quelconque qui agit en la personne du sorcier. l’our les occultistes, elle est extranaturelle, c'est-a-dire qu'elle se trouve en dehors du monde matériel: ce ne sont pas les demons de l'enfer dont ils n'admettent pas l'existence, mais des êtres spirituels grossiers et imprarfaits qu'ils désignent sois les noms d' "Elémentals" et "elémentaux ". Les spis rites admettent que les âmes de morts ne sont pas etrangeres a certaines manifestations. Pour les magnétiseurs et la plupart des médecins, les effets sont dus, d'une part, à laction bonne ou mauvaise que les individus exercent ou peuivent exercer les uns sur les autres; d'autre part, à l'imagination. C'est le magnetisme sous ses deux formes principales.

Il est hors de doute aujourd'hui que le plus grand nombre des phenomènes observes; sont dus a deux causes distinctes: $1^{\circ}$ action magnétique, consciente ou insconciente chez le sorcier qui agit; $2^{0}$ auto-suggestion développee sous l'émpire de la croyance populaire
et augmentée eacore par la crainte, chez celui sur lequel il agit.

Le pouvoir du sorcier, bien faible dans son principe, prend un ascendant sans bornes sur wine imagination timoree, surtout quand une grande reputation s'est faite autour de lui. Mais on doit convenir avant tout que dans les phénomenes rapportés par les démonographes, il $y$ en a bien peu de reels et que tous ceux-ci ont été considérablement exageres. On sait que les crimes dont les sorciers s'accusaient eux-mêmes etaient imaginaires; ils ne les commettaient qu'en songe, sous l'influence d'une imagination déréglée. Ils n'étaient presque tous que des malades hystériques ponvant se diviser en somnanbules naturels, en melancoliques, en maniaques, en hallucines, en fous qui avaient contre eux l'ignorance de l'époque et le fanatisme religieux qui leur attribuaient tout le mal dont on ne comprenait pas la canse. Le plus redoutable et le plus puissant des sorciers fut certainemént le fanatisme qui jeta l'épouvante dans toutes les c̈lasses de la societé. En dehors de celui-la, on pourrait même se demander s'il $y$ en avait d'autres. 11 y en avait quelques-uns; mais quelque mauvais qu'ils fussent, j’ai la certitude la plus absolue que, réduits a leurs propres forces, sans le secours du premier, ils n'auraient jamais fait beaucoup de mal. Tout me porte même a croire qu'en dehors des empoisonneurs, des bandits et des malfaiteurs quelconques qui accomplissaient leurs forfaits sous le couvert de la sorcellerie, il serait fort diflicile de trouver un seul crime exclusivement dû à linfluence occulte ou magnetique du sorcier.

Quant aux facultés etranges que possédaient certains d'entre eux, comme de lire dans la pens $6 e$, de prévoir les événements futurs, davoir conscience de ce qui se passe dans certains lieux eloignes, ce sont des facultes propres aux médiums et aux sonnambules; et comme on le verra dans le chapitre suivant, les crises qui les agitaient n'étaient que des attaques d'hystérie.
l'resque tous les peuples civilisés ont eu des lois protectrices contre le pouvoir plus ou moins imaginaire des magiciens et des sorciers qui employaient leur art soi-disant diabolique dans le but de nuire a leurs semblables.

Les peuples du moyen age n'ont, sous ce rapport, rien a envier a leurs devanciers; ils les dépassent même de cent coudधes sous le rapport de l'ignorance, de l'injustice et de l'atrocite.

DEja, sous les empereurs romains, quel-ques-uns des premiers chretiens endurerent ce que l'on a appele le "martyre" pour la défense de leur foi. Ce châtiment leur était ordinairement inflige parce que le mystere de la transubstantiation du pain et du vin en
corps et en savig de Jésus-Christ, les sacrements, le sacrifice même de la messe et la plupart des ceremonies du nouvean culte paraissaient être autant de cerémonies de magie theargique. En matiere de religion, les Romains étaient pourtant bien tolérants, car presque tous les dieux etaient les leurs.

Ce n'est donc pas en qualite d'ennemis religieux que le plus grand nombre des martyrs furent conduits au supplice, mais comme des magiciens pouvant devenir dangereux pour la sûreté de l'Etat. En effet, si les nouveaux convertis parvenaient al attirer sur eux l'influence d'une divinité étrangere au culte national que l'on disait toute-puissante, la protection des dieux tutelaires de Rome pourrait diminuer et la marche des évenements tourner contre le peuple romain, a l'avantage des chrétiens.
S'ils furent des innocentes victimes de leur foi, quard ils étaient humbles et faibles, ils se vengèrent horriblement quand ils eurent conquis le pouvoir toriorel, en ordonnant d'effroyables hécatombes de malheureux hallucines qui etaient peut-etre des vamiens peu interessants, mais guère plus sorciels que leurs juges.

Les conciles et les synodes se sout toujours éleves contre les sorciers, les devins et tous ceux qui possédaient des facultés que l'ou croyait surnaturelles. En voici quelques exemples qui font un singulier contraste avec la morale evangélique.

En 589, le concile de Narbonne commande de fustiger publiquement les sorciers, puis de les vendre avec leurs eufants et leurs esclaves au profit des pauvres. Il ordonne en outre dè faire payer une amende a ceux qui les consultent (Canon 14).

En 1255, l'inquisition est etablie en France par saint Louis. Ce redoutable tribunal qui devait rechercher et punir les heretiques, fut chargé de connaitre les affaires de sorcellerie; et l'on sait qu'il s'acquitta de cette tache arec un zele audessus de tout éloge.

L'Eglise a toujours excommunie les sorciers; c'etait son aroit. Le concile de Narbonne, tenu en 1551, ordonne aux prêtres de lancer l'excommunication non seulement contre les sorciers, mais aussi contre ceux qui ne les dénonceraient pas (Canon 5). Les plus paisibles d'entre les iideles sont menaces sils ne deviennent pas des denonciateurs et l'épee de Damocles est constamment suspendue sur leur téte. Cette mesure, indigne des ministres d'une religion d'amour, triple rapidement le nombre des sorciers, on tout au moins le nombre des accusations.

En 1579, le concile de Melun ordonne que les charlatans, les devins et autres sorciers qui pratiquent la nécromaucie, la pyromancie, la chiromancie, l'hydromancie, soient punis de mort.

En 1584, le concile de Bourges, adoptant les décisions de plusieurs autres conciles tenus précedemment à Reims, à Tours, à Bordeaux, declare que tonte personne qui consulte les devins doit ètre punie de mort. Il condamne egalement les sorciers, les enchanteurs et les noueurs d'aiguillettes. s'il s'en trouve dans le clerge, il faut les dégrader et les livrer an bras séculier. Ceux dentre les laïques sont excommunies et remis aux jues des lieux (Canon 1).
Le pouvoir civil fait bientôt cause commune avec l'Eglise et la sorcellerie est regie par des lois.
Pendant la premiere partie du moyen agre, la France est soumise aux lois saliques; mais comme ses lois ne condamnent qu'a l'amende, cette mesure ne suffit pas et l'on applique les lois barbares édictees par les empereurs byzantins, qui condamnent a mort ou au banaissement ceux qui sont convaincus de sorcellerie.

En 742, Childéric III, qui venait de monter sur le trône, publia contre les sorciers dont - nombre grandissait toujours un edit dont voici quelques passages:
"Nóus avons aussi décréte, en conformite des saints canons, que chaque eveque, aide lu magistrat défenseur des Eglises, mette tous ses soins à empêcher le peuple de son diocese de tomber dans des superstitions païennes. Nous conjurons ceux qui sont a la tête de leglise de Dieu, de faire rejeter à nos sujets toutes les ordures de la gentilite, es sacritices aux mânes, les sortilegres même divins, les philtres amoureux, les augures, les enchanteurs, les sacrifices des victimes immolees en cachette..."
Le flot de la sorcellerie montant toujours, Charlemagne publia plusieurs edits contre les magiciens et les sorciers qui infestaient son empire. In défend toutes sortes de nıaries, de sorcelleries, d'enchantements, de divinations, etc.; s'élève contre les noueurs d'aimillettes, contre tous ceux qui invoquent le diable et qui composent des philtres amoureux. Il défend de troubler l'air et d'exciter
tempetes par des conjurations; de fabriquer des talismans; de faire périr les fruits de la terre et de tarir le lait des bestiaux au moyen des maléfices; etc...
rous ceux qui pratiquent ces arts aussi imaginaires que diaboliques, sont reputes execrables et punis de mort, au meme titre que les assassins et les empoisonneurs. Les mathématiciens, c'est-i-dire les astrologues et tous les devins, à quelque titre que ce soit, sont fustigés et expulsés. Ceux qui les consultent doivent ètre punis de peines analogues.
Liattrait du fruit défendu est d'autant plus grand que les defenses sont plus nombreuses et plus formelles; c'est une forme de la sug-
gestion oui pousse in limitation has natures; impressionnables et sensitives, surtont quand elles ont dejai en elles quelque chose de pervers. Ainsi, l'anatheme lancés de tonte bart contre la sorcellerie accroit de siecle en sièclld, dune facon effrayante, le nombere ay malhemreux déséquilibres que l'on appelait hes sorciers.

On abusa tant de laceusation de sorcellerie que Louis NIV ordonna un jeur de mettre en liberté tous ceux gui araient atéarrêtés de ce chef dans le ressort du parlement de Normandie; et en 16iã, il défendit de condamner les sorciers au supplice du feu, s'ils n'étaient pas anssi des empoisonneurs. Nem-
 punition des différents crimes commis par les magiciens, les somriers, les devins, les empoisomeurs et pour la regle de ceux qui vendent ou qui eniploient des drogues dangereuses. A titre documentaire, voici tout ce qui, daus l'édit du grand roi, est relatif a ..t sorcellerie:
"Louis par la grace de Dien, Roi de France et de Navarre. A tous presens et a venir; Salut. L'execution des Ordonnances des Rois nos I'rédécesseurs conire ceux qui se disent nevins, Magiciens et Enchanteurs, ayant ete nérligée depuis longtemps, et ce relatchement ayant attiré des loais étraugers daus notre Rovame plusieurs de ces impostenas; il seroit arrive que sons prétexte dhoroscope et .e devination, et par le moyen des prestiges, des operations, des pretendues magies et antres illusions semblables dont cette sorte de gens ont accoutumé de se servir, ils auroient surpris diverses persomes igncrantes ou credules qui s'étoient insensiblement engagées avec eux on passunt des vaines curiosites :ux superstitions, ot des superstitions aux impietés et aux sacrilèpes; et par une funeste suite áengagements, ceux qui se sont les plus abandonnés à la conduite de ces séducieurs, se seroient portes il cette extremite rriminelle d'ajouter le malefice et le poison aux impié, és et aux sacrilèges, poui' obtenir l'effet des promesses des dits séducteins, et poni laccomplissement de leurs méchantes prédictions. Ces pratiques etant venues a notre conmassance, Nous amrions employé tons les soins possibles pour en faire cesser et pour arreter par des moyens convenables les progres de ces détestables abominations: Et bien qu'après la punition qui a tée faite des principaux auteurs et complices de ceas crimes, ncus dûssions esperer que ces sortes de gens seroient pour tonjours bamis de nos Etats, et nos Sujets garantis de leur surprise; néanmoins comme lexpérience du passé nous a fait comantre comhien il est dangerux d. souffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité, et combien il est difficile de les déraciner lorsque par la dissimu-
lation ou par le nombre des coupables, ils sont devenus crimes publics, ne voulant dainleurs rien omettre de ce qui pout ètre de la plus grande gloire de Dieu, et de la sûreré de nos sujets, nous avons jugé nécessaire de renouvelicr les anciennes Ordomances, et de prendre encore en y ajoutant de nouvelles precautions, tant a l'egard de tous ceux qui usent de malefices et des poisons, que de ceux qui, sous la vaine profession de Devins, Magiciens, sorciers ou autres noms semblables, condammés par les Loix divines et humaines, infectent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques, et par la profanation de ce que la Religion a dey plus saint. Sgavoir faisons, que Nous pour ces canses et nutres a ce nous mouvant, et de notre propre mourement, certaine science, pleine puissance et autorite Royale, avons dit, déclaré el ordomé, disons, déclarons et ordonnons par ces Irésentes, signées de notre main, ce qui ensuit.

## I.

"Que tontes personnes se melant de deviner. et se disant Devins ou Devineresses, vuideront incessamment le Royaume après la publication de notre presente Déclaration, a peine de punition corporelle.

## 11.

"Defendons tontes pratiques superstitieuses, de fait, par ecrit on par parole, soit en abusant des termes de l'Erriture Nainte, on des lrières de l'Eurise, soit en disant ou en faisant des choses qui n'ont aucun rapmat aux causes naturelles, voulons que ceux qui se trouveront les avoir enseignees, ensemble ceux qui les auront mises en usage, et qui s'en sont servis pour quelque fin que ce puisse Atre, soient punis exemplairement, et suivant l'exigeance des cas.

## III.

" Et s'il se trouvoit a l'avenir des persomme assez méchantes pour ajouter et ioindre i la superstition l'impieté et le sacrilège, sons ménexte doperations de pretendnes magies. ou autre prétexte de pareille qualité. Nous voulons que celles qui s'en trouveront convaincues soient punies de mort.

## IV.

"Neront punis de semblables peines toms ceux qui seront convaincus de s'etre servis de vénéfices et de poison, soit que la mort sen soit ensuivie ou non, comme ceus qui seront convaincus aussi d’avoir composé on distribue du poison pour empoisomer..."
Le tier Louis XIV qui persomnitiait l'Eat an sa propre persome ne devait pourtant pas ignorer que, malgre les ódits de Charlemagne et les décisions des papes Urbain VIIl et sixte-Quint, ses ancètres avaient eutretenu
des astrologues a la cour et qu'au moment mème de sia naissance, le célèbre Morin était dans la cambre de la Reine-mère bour pronostiquer, annoncer ce que l'avenir reservait an noweau-ne, cest-i-dire tirer son horoscope. Cétait bien de la divination, an meme titre que celle qu'il condamait.

La sorcellerie, qui a presque toujours fot ronsidéré comme un crime dexception, fut sourent sommise a une juridiction exceptionnelle dans laquelle les juges avaient plein pouroir. Le grotesque se rencontrait quelquefois aree le subliale, labsurde se melait tres souvent a lodieux; et si parfois le courage des accusés étomait, la stupidité des juges revoltait toujours. A la fin de son ourrage: discours sur les sorciers. Bognet qui se domait le titre de Gramd Juge de la terre de Saint-claude, a publif une instruction pun. le juge en matiere de sorcellerie qui montre comment on recrutait des accusés et avec quelle barbarie on les traitait. Voici quelques extraits de cette pièce qui est connue en jurisprudence diabolique sous le titre de "Code des sorciers".
"Le juge du ressort instruit l'affaire et la juge; on ne doit point suivre lia-dedans les formes ordinaires.
"La presomption de sorcellerie suffit pour arreter les personnes.
" Si le sorcier a devant lui un compagnon de sabbat, il se troubie.
" 11 faut visiter le prévenu avec un chirur. gieu, ponr chercher les marques.
"Si l'accuse se tronve saisi de gresses, si le bruit public l'accuse de sorcellerie, il est sorcier.
"Les indices légers sont les variations dians les réponses, les yeux fix́ss en terre, l'cil haaned.
"Les indices graves sont la naissance: comme si, par exemple, le prevenu etait enfant de sorcier, s'il est marque, s'il blasphème.
"Le fils est admis al deposer contre som père.
"Les temonns reprochables doivent etre entendus comme les autres.
"On doit aussi entendre les enfants.
"La peine est le supplice du feu; on doit etrangler les sorciers et les bruter apres.
"Les loupsgarous doivent être brîlés vifs.
" On condamue justement sur des conjectures et présomptions; alors on ne brûle pas, mais on peut pendre."

Le livre qui est termine par cet acte de sauvagerie eat revetu de lapprobation suivante:
"Je soussigne, docteur en sainte theologie, "confesse avoir lu le livre intitule discours " SUR LeS SORCIERS, auquel je n’ai rien " trouve de contraire à la religion catholique
"et romaine, ni aux bonnes mours, ainsi "plutot rempli de plusieurs belles doctrines. Doíle, 13 août 1601 .
" DE LA BARRE"
bans tous les pays sommis it l'antorite despotique de l'Eglise, les sorciers furent tonjours condamés; mais ce fut surtout a la suite d'une bulle que le pape Innocent VIII lanca contre enx, en 14x4. ane les buchers de l'inquisition sallumèrent et pendant près de troin siecres, ser successeurs tolerèrent cet atroce abus.

En 1515, en l'espare de trois mois, shas de ano sorciers furent executes a Geneve; plus de 1000 a Come, en moins d'un an. En Lorraine, de 15 sol a 1595 . Remigius en tit brier goo. D'apress Bodin, an bon temps de charies $I N$, phus de 30000 alimenterent les bnchers de l'inquisition. L'histoire de Lhorente atteste que plus de 100000 perirent en Enpagne. A Linden, en Allemagne, de 16ifio i 16ifi, le fanatisme enleva le cinquième de la population.

Dans ces sacrifices humains où tant de vidtimes du fanatisme et de lignorance furent immolfes, quelques individus meritaient bien l'emprisonnement ou la réclusion; mais a côté le ceux-la, combien y eut-il de malheureux malades qui n'etaient coupables que par la pensere? Et ce' qui est plus epouvantable encore, combien $y$ eut-il d'innocents entièrement sains de corps et d'esprit? -C'est ce qu'on ne saura jamais.
On frémit d'horreur en pensant que Jeanne d'Are, cette jeune heroine qui restera l'une des gloires les plus pures de la France, fut an nombre des victimes. Condamnee par un tribunal composé d'ecclésiastiques, à la requete d'un misérable évéque qui, chassé de son sidge épiscopal, trainait sa honte a la suitede l'armee anglaise. elle subit couragensement son sort, sans que le roi, qui lui devait pourtant sa couronne, osat, dire un mot pour la sanver.

Et'ces au-to-da-fe qui resteront dans l'histoire comme autant de veritables assassinats étaient preseris on tolérés mar l'eglise. Des juges, dont la crauté égalait likiznorance, vrais fléanx destructeurs de la contrie sur lafuelle s'étendait leur ponvoir despotique, domnaient la sanction légale; et pour que cette sanction fut plus ironique encore, ils remandaient souvent le témoignage d'un médecin diplômé, Après avoir larié le corpe rlu malhenre ix accusé, si l'homme de l'art découvrait des zones hystérogènes, qui constituaient autant de marques du diable, il déclarait gravement, au com de la science, qu'on était en presence dun sorcier.

Mais, trère à ces sombres reffexions qui n'empècheraient pas le pretre de voir le diable partout où il n'est pas. le magistrat de rendre des jugements iniques ctole mé
decin dexiger le monopóle exchusif de l'art de guerir. Je termine ce chapitre en montrant que, malgre les progres de la civilisation, et sans parler de la loi qui règle l'exe:cice de la médecine an protit du médecin, il reste encore dans nos codes des traces de la législation barbare qui regissait la sorcellerie pendant la periode néfaste du moyen age. Les articles suivants du code penal en sont une preuve évidente:
art. 479. - Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement, les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
art. 480. - Pourra, selon les circonstances, être prononcee la peine d'emprisonnement pendant 5 jours au plus, contre les interprètes de songes.
art. 481. - Seront de plus saisis et confisqués, les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du mé tier de devin, pronostiqueūr, ou interprete de songes.

Et l'article 139 du code d'instruction criminelle, déferre les délinquants - ce ne sont plus des criminels qui méritent la mort, comme le voulait Boguet-aux tribunaux de simple police.

Maintenant, il est bon d'ajouter que le temps. aide par le bon sens et la raison, a abroge ces articles qui n'ont peut-être jamais ete appliques.

## REVUE DES LIVRES (1)

Les Eas-fonds de Constantinople, par Paill de Rícla. In-1\& de xvill-400 pages. Prix : 3 fr. 50, chez Tresse.
Ce nouveau livre de l'auteur de La Turquie officielle et de Jesus de Nazareth est bien l'œuvre la plus vivante et la plus étrangement documentée, qui ait été écrite sur les mœurs si ignorées des peuples divers, dont les passions grouillent dans les bas-fonds de Constantinople.

Femmes turques, grecques, arméniennes et lévantines, prètresses de Sapho, ma:lgeuses et mangeurs de haschich, chefs de voluars et de mendiants, chiens des rues, colonies étrangères, diplomates, espions et conspirateurs, s'y coudoient dans une suite de scènes et de tableaux où, avec une verve et un esprit critique, souvent endiablé mais toujours correct, l'auteur se montre aussi bon observateur que psychologiste ramarquable.

Avec Paul de Recla, point n'est besoin de quitter Paris pour connaitre l'Orient et ses mystères les plus cachés : quelques heures, d'une lecture toujours facile et entrainante, en apprendront autant au lecteur qu'un séjour de plusieurs mois dans la capitale ottomane.

[^3]Dans sa préface, l'auteur nous apprend pourquoi ce volume qui devait paraitre il y a deux ans, paralt seulement en 1892. Nous rappellerons ì ce propos que M. Paul de Régla, médecın célèbre à Constantinople, préoccupa la Subline Porte au point qu'on en voulait à sa vie. Malgré cela, c'est un historien sincére qui a écrit les Bas-fonds de Constantinopls.

Les Trois Intemperances de la table, de la boisson et des mipurs, par le professeur Ed. Raovx. In-80 de 64 pa.es, $3^{\circ}$ édition, illustrée de portraits et de tigures humoristiques sur les ressemblances animales. Prix : 1 franc, chez Berthior.
Voici une brochure d'une incontestable utilité. On y trouve en effet des conseils, des directions, des moyens faciles à mettre en pratique :

Pour prèvenir, atténuer ou guėrir un grand nombre de maladies du corps et de l'àme;
Pour combattre avec succès, à tous les âges, les intemperances de la table, de la boisson et des mœeurs, et leurs résultats intellectuels;

Pour répondre à tous ceux qui se plaignent de la cherté croissante des substances alimentaires;

Pour préserver les riches des dangereuses tentations de la multiplicité des mets et de la sensualité gastrique demandée à toute la série arimale.

A ce fond utile à tous s'ajoutent une forme attayante par les qualités du style, des pages gaies et des dessins humoristiques d'après Lavater, Granville, Topffer, etc. Ornée d'un portrait du Pythagore grec et du Pythagore français, Gleïzes, auteur de la célèbre Thalysie, cette publication renferme un grand nombre de témoignages de médecins et de pratiquants relatifs aux avantages hygiéniques, moraux, intellectuels, economiques et sociaux du véritable régime végétarien.

Enfin, la brochure se termine par une riche bibliographie française, anglaise et allemande.

Abrege de Cosmologie, par A. Kosyonautz. Brochure de 47 pages. Prix 1 franc, a la Librairie du Magnétıame.
C'est une plaquette. Mais il ne faut pas s'arreter à l'épaisseur : ciest plus qu'un livre. C'est un résumé de théorie de la plus grande valeur. C'est une synthèse génẹrale de tous les livres qui ont étudié la Cosmographie. Tout s'y révèle enfin dans peu de mots. Le systeme de la vie astrale s'y dévoile pnur le penseur. On comprend l'Ether, on perçoit l'Inini. C'est donc sous la forme la plus réduite l'equivalent du plus gros in-folio.
Voici l'enumération des chapitres: l'Espace et l'Ether. - L'Univers et son auteur. - La Substance et l'Eprit. - La Matière et le Fluide. - La Vie. - L'Animal. - L'Homme.
Le lecteur peut voir que tout y passe, en moins de douze nille mots, c'est complet. Là ou l'auteur n'emet pas une idée nouvelle, il habille les anciennes d'une certaine façon. Ainsi par exemple. On sait que la Bible dit que Dieu fit les animaux et les plantes. L'auteur ne dit pas tout à fait les choses de la même façon. Il dit Dieu mît son action dans les animaux et les plantes. Et par la suite le lecteur verra les conséquences de cette
différence. Le magnétisme et plus particulièrement la polarité y sont indiques.
Mais n'insistons pas. L'ourre est bonne et belle. C'est un travail d'une pensée habituée à vivre dans les sphères les plus élevées de la philosophie,. et il faut lire ces théories, ces aperçus, car rarement en si peu de pages on trouve tant à retenir. Ajoutons que le pseudonyme de l'auteur abrite le nom d'un médecin distingué dont nos lecteurs ont su apprécier les ouvres.

La Commanion antverselle dans PAmour divin, par Hab. In-16 de 167 pages. Prix : 9 francs, a la direction de la lumière.

L'apparence est tout d'abord tentante. Le livre, gentil, attire par ses ors sur fond de gueule.
Symboliquement, l'amour divin dans ses ardeurs sublimes se peint par les couleurs harmoniques de la couverture.
Ouvrons-le. La poésie de la plus haute envolée, de la plus exquise pénétration s'exhale des prières réunies pour nous mettre en communication avec l'Emmanuel Jèsus.

Ce livre est un poème en prose où l'on chante lo Communion universelle; aussi, tous le voudrons lire, autant par curiosité que par amour du spiritisme et du spiritualisme, dont ce petit volume est une manifestation jolie et ensorcelante.

> (i. Fabius de lihampville.

## EXPOSITION DE LA ROSE-CROIX

Extraordinaire est parfois un compliment ; d'autres, c'est un reproche. En art, c'est toujours un reproche.

On nous avait promis une exposition idéaliste, on nous ávait annoncé des chants d'une immense poésie en couleurs ; et, ce qui est beau, c'est surtout la partie matérialiste. Dans l'exposition Rose-Croix, c'est le réalisme, qui par le dessin, par l'harmonie des teintes, la vérité dans la couleur, emporte la palme.

Toute poésie n'est point bannie de cet assemblage, non plus que tout talent. Des enlumineurs de premiers ordre s'y révèlent, M. Monchablon avec ses deux tableaux bien jetés, mais semblant non finis, aux sujets bien groupes, est un artiste sérieux et qui mérite qu'on s'arrète devant ses œuvres. Mal dessiné mais presque poétique, la Visite des étuiles de G. Lorin; allégorie bien rèlle que la plaine d'épines, majorité de M. G. Minne. Le tryptique l'Aurore de M. Maurin contient quelques beaux coups de crayon, mais l'ensemble n'est ni grand, ni poétique.
M. Hodler nous montre une page réaliste très fouillèe, bien rendue, sous le nom d'Ames décues. Ses cinq têtes ne manquent pas de valeur. Le silence de Chalon, les tableaux de M. Brémond l'Erraticité de M. Chabas, l'Etude de la Mort de M. Delville, les aquarelles de M. Haraucourt, le panneau de M. Dathis, les bustes de M. Pezieux dont un genre ancien; la splendide $C a$ therine d'Alexandrie, bas-relief bois de M. L. Savine, un pastel d'imagination de Sonnier peuvent être cités parmi la foule; mais de lá, à conclure à la maitrise il y a un abime.

Nous passons plusieurs bons morceaux, peints suivant la vraie méthode, parce que les auteurs sont des peintres pouvant expo-ser en autres lieux.

Pourtant nous ne pouvons passer sous silence les deux grands maitres du salon de la Rose-Croix. MM. Khnopff
et M. Schwabe. Ces deux artistes savent à la fois des siner et peindre, ce qui semble interdit dans cette exposition qui devait révéler l'ésotérisme aux foules. Ceux qui peignent bien, qui ont les couleurs dans l'œil, dessinent horriblement et vice-rersa.
Terminons par cette constatation qui montre mienx que toute démonstration la façon dont les artistes réunis par le Sar et l'Archonte dans une excellente intention comprennent l'Art et l'Occultisme.
Pour cux l'Idéal, c'est la diaphanėité de Puvis de Chavannes, nous n'y contredisons pas quand les sujets sont traités par le pinceau du maitre, mais sous la brosse des peintres de la Rose-Croix, les tableaux qui naissent semblent se raccrocher désespérément aux déliquescents, aux décadents, aux incohérents, aux impressionnistes.

La Rose-Croix pourra donner lieu à des manifestations intéress intes, mais rétablira t-elle l'Ecole du Beau. régènerera t-elle l'Art moderne 999 Nous en doutons tout en l'espérant.
Le vrai, le beau s'est surtout affirmé le soir, dans les cruvres des maitres. Palestrina ot Wagner. Voila au moins des formules d'idéal. Dans tous les cas, l'Exposition de la Rose-Croix à obtenu un grand succés de cu riosité.
G. Fabius de Champilele.

## EAITS ET COMMUNICATIONS

Une société scientifique quı veut sooccuper de la guérison des maladies ne doit pas donner de représentations artistiques ou thédtrales, surtout quand elle est isue directement du Congrès magnétique international de 1889 qui, sur la proposion de M. le docteur Gérard, aurait assurément voté l'article suivant sans lintervention de plusieurs intéressés :
"En raison même des services rendus a la doctrine magnétique par les experimentateurs publics. qui ont certainement provoqué l'étude des phénomènes magnétiques par la science officielle, nous leur votons des remerciments, mais nous leur exprimons ici nos regrets d'avoir à dissocier notre cause de la leur. " (Rapport général, d'après le comple-rendu des séances, p. $\overline{5} 50$.)
Et malgré cette juste proposition - partayéa (à cette époque) par rous les membres du bureau - sil'inconstance de la pensée humaine le permet, est-il prudent qu'une société insulte à ceux qui ne pensent pas comme elle, sur des points purement théoriques; surtout aumoment où tous les membres de la grande famille magnésique sont menacés par des lois de prescription 999

Dans sa séance du 4 avril, au théatre de la Galerie Vivienne, par la voix d'un de ses membres les plus autorisés, la Mesmérienne a pris à parti, avec des arguments qui ne soutiennent pas la discussion, certaines personnalités dont les travaux lui déplaisent.

Considérant que la Mesmérienne est entièrement libre d'amuser ses auditeurs comme elle l'entend, mème à mes dépens, je ne lui répondrai rien, me contentant seulement de dire à $M$. Robert que, dans sa longue pratique, s'il avait été un observateur plus méthodique, plus éclairé, plus dégagé de la routine et des préjugés de son époque, il aurait certainement, lui-mème, découvert la polarite qui permet de réduire les lois physiques du Magnétisme à des formules précises; et Reichenbach, aussi bien que l'auteur de ces lignes, comme tous les chercheurs consciencieux, l'auraient admiré.

> H. D.

## REVUE DE LA PRESSE

Le journal El Sol, revue bi-mensuelle de magnétisme et d'éludes psychiques qui parait à Lima, publie la traduction des Conseils pratigues du prolesseur H. Durville. Le numéro du 15 novembre contient le traitement de l'insomnie, ceux du $l^{\text {er }}$ et du 15 février, celni de la fièvre cérébrale et de la fluxion de poitrine.
La Revue philosophique davril publie un longet importantarticle : le Spiritisme contemporain, par Pierre Janet.
Les Annales des sciences psychiques de mars-avril contiennent un long article, tres documentè : Expériences sur la clairvoyanee, par le doctcur A. Backman. La vue à distance, sans le secours des yeux, chez plusieurs somnambules, y est démontrée jusqu'a l'évidence.

Dans le Figaro du 5 mars M. l'abbé de Meissas publie un excellent article sur les Tables tournantes. In constate qu'il y a des phénomènes matériels et des phénomènes psychiques qui n'ont rien de surnaturel. "... La science officielle les míconnait, ce qui dispense de les expliquer. Tournons-nous donc vers la science des chercheurs, cette scienco davant-garde dont le métier est d'emporter de siècle en siècle les barricades de la science officielle sur la voie du progrès.
"Tandis que les académies en sont encore à nier le magnétisme ou à le confondre avec l'hypnotisme, la science d'avant-garde a démontré depuis plus de cent ans, non seulement la réalité du magnétisme, c'est-àdire laction exercee par notre systeme nerveux en dehors de la périphérie de notre corps. mais encore la possibilité de la magnétisation des objets matériels, cest-à-dire d'une modification de ces objets produits magnétiquement. Or, une table, autour de laquelle un certain nombre de personnes forment une chaine en étendant les mains, rentre dans la classe des objets magnétisés. Elle se charge, ou plutòt il s'y développe un courant qui paralt ètre une condition indispeusabla pour que les mouvements puissent se produire.
" Pourtant, cette condition ne suffit pas. Si l'ènergie est communiчuée à la table par la magnétisation, ceuvre commune des assistants, olle ne devient force, cest-àdire cause de mouvement, qu'en présence de certaines personnes. Ce sont celles que les spirites appelleat médiums, parce qu'ils les regardent comme les intermédiaires entre les esprits et eux. Or. un medium ne se distingue probablement d'une autre personne que par une disposition spéciale du système nerveux.

* D'après M. A. Bué, dont on connait la haute compétence en tout ce qui touche aux questions maguètiques, la présence d'un médium dans une chaine rompt le courant, par suite extériorise la force. De là ces mouvements, ces coups frappés, etc., qui ne se produisent jamais quand, à raisou de l'équilibre nerveux des sujets formant la chaine, le courant circule réguliérement et sans obstacle.n
Intéressante Causerie sur le magnétisme, par M. Ch. Limousin, dans le Bulletin des sommaires du 22 mars.

Documents pour servir a l'histoire des somnambulismes, par M. Guinon, dans le Progrès médical des 12 et 26 mars.

Voici comment le Petit Lilliput, de janvier, 'apprécie la brochure: Procédés magnétiques de notre directeur:
"Dans cet opuscule le professcur Durville expose d'une maniére à la fois sommaire et complète les principes fondamentaux du traitement des maladies par le magnétisme. Tout y est présente d'une façon tellement claire, avec telles preuves a l'appui, que tout lecteur non soumis aux prejuges de la routine, est force de convenir avec l'auteur, de l'efficacite du traitement magnétique. Envoyer 20 centimes à la Librairie du Magnetisme, etc...»

Dans son numéro du 16 avril. la Paix, universelle encarte une Pétition des partisans du Magmétisme, adressée à la Chambre des Députés, dans le but d'oltenir un article additionnel an projet de loi sur l'exercice de la médecine qui permettrait l'emploi du massage magnétique, au mème titre que les bains, l'air ou la lumiere. Cette pétition, sifnée par les partisans de la librté du Magnétisme, sera remise à qui de droit. Des
exemplaires sont déposés au bureau du Journal ctie Magruétisme, à la disposition de ceux qui s'intéressent it la question.

- EUREKA - Tribune des Inventeurs. Rédaction et Administration, rue de Verneuil, 16, Paris.

Abonnements : un an 5 fr . - Six mois 3 fr .
Envoi du spécimen franco.

## THEATRES ET CONGERTS

Le petit théátre de la galerie Vivienne vient d'être égaye par la Mesmérienne qui donnait là sa représentation melisuelle. Le programme annonçait : 1- Phénomènes présentés par divers nagnétiseurs; 20 Intermides artistiques. La première partie, interdite par ordre administratif, fut avantageusement remplacee par une serie d'improvisations dont plusieurs furent aussi comiques qu'inattendues. A conté de la voir grave et solennelle de quelques défenseurs de la liberté du Magnétisme, on a entendu un vieux praticien qui magnétise probablement encore avec le baquet mesmérien, un des derniers représentants de la vieille théorie, qui a parlè contre tout ce qu'il ne connait pas. La polarite, les theories et expériences nouvelles du Magnétirme aussi bien que celles de l'hypnotisme charcotique ont été fort maltraitées. La partie artistique, mieux à sa place, a fité assez applaudie.
Les directeurs de la Mesmérienne, qui font coneurrence aux entrepreneurs de divertissements publics, ont trouve lá une excellente occasion de montrer quils ne pensent pas comme le bureau du Congrés magnétique de 1889 qui, à juste raison, condamnait les séances de magnétisme à grand spectacle.
Si la soirée a été déplorable pour le Magnètisme, en revanche le public a ri et s'est bien amusé.
Vrai la Mesmérienne travaille d'une drôle de'façon au relèvement de la science magnétique!
Au théatre d'Application, le Théatre d'Art a donné les Noces de Sathan de M. J. Bois. L'ouvre offre un mélange préparé pour ètonner le public. Adam Faust, Méphistophélès, sterioraires, èlohim, incubes, succubes, viennent dans une danse de phrases incomprises prouver une fois de plus qu'il $y$ a des sujets qu'il ne faut pas mettre au thiatre. Que diable! faites-nousde l'esotérisme comme Gœthe avec Faust, mais ne tournez pas en ridicule des formules que vous ignorez.

Au Théâtre-Moderne, le Christ de M. Grandmougin est une curre forte: Le Christ est un magnétiseur faisant des miracles et qui, doué d'une puissance magnélique extraordinaire, aurait pu échapper à la mort s'il n'avait voulu que la prophétie de l'Ecriture s'accomplisse. Nous devons avouer que le poète a surtout écrit ce drame pourle monologue du Jardin des Oliviers oi le Christ, comme A. de Musset, se demanda

## "Si le ciel est désert."

La Passion de M. Haraucourt au théatre d'Application est mieux montée et son Homme-Dieu a empoigné l'auditoire plus que le splendide Christ de M. Grandmougin. Pourtant tous deux ont suivi la tradition évangélique.

## Premieres futures:

Au Palais-Royal, Monsieur chasse, comedie en 3 actes de M. Feydean. - Au Chateau-d Eau, l'Honneur d'en ouvrier, drame de M. (iadobert. - A l'Ambigu, le Justicier, drame de M. Rzewuski.

Opera, Opera-Comioue, Frangals. Voir l'affeche
Odeon, 8 h. - La Comjuration d'Amboise.
Fipmase, S h. 1/4. - Le Bon Doctelf.
Pohte-Sant-Martin. 8 h. 1/\%. - Voyages dans la Lunc.
Palats-Royal, 8 h. - Maris dune divorcée.
Remaissance, 8 h. 1/1. - La femme a Narcisse.
Varietés, 8 h . $3 / 4$ - - Brevet suprivien.
garte. - Le pays de l'Or.
Chatelet, 8 h. $1 \%$. Les enfants du Capitaine Grant.
Bourfes-Pahisiens, 8 h. - Miss he!yett.
Anbige, 8 h. - La Porteuse de P'ain.
Folies-Dramatioues, 8 h. 1 :2 -
Nouveautes, 8 h. 1 2. - Paris-Nowecutes.
Menus-Plaisins, 8 h. - Article de Paris.
Dejazet, $8 \mathrm{~h} .1 / 4$. - La Mariée reca'citiante.
Cluny, 8h.1/4. - Les Chemins de fer.
Nouveau Théatre (rue Blanche). - Tous les soirs:
Joyeuses Commeres.
Theatre Trvoli (rue Duvivier, ${ }^{\circ} \mathrm{ompr}$.) Les Noces duch Reंserviste.
Casino de Paris (rue de Clichy). Tous les soirs Concert Bal. - Mercredi et Samedi, Féte de Nuit.
Eldorado. - Miss Kismy.
Concert-Parisien. - Yopte Guilbert, Clovis.
Folies-Bergère. - Luttes.
Scala. - Paulus, Meristo.
Mcsee Grevin. - Cronstadt. - Ravachol.
Elysee Montwartre. - Concer!, Bal, Fétes de nuit.
Nouveau-Girque. - Don(duichotte, pantomime nautique.
Hippodroane. - Ecercices équestres.

## Pour paraitre prochainement :

Traite experimenial et therapeutique de Magnetisme
Cours complet, professé à l'Institut magnétique, par H. DUw vile. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.

Les cinq premiers volumps contiennent l'exposé raisonné de toutes les theories magnétiques émises jusqu'a ce jour; les cinq derniers, la description d'euviron 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnetisme, mise a la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.

1• Vor. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen age: Sorcellerie. Dans les temrs modernes : Paracelse et le fluide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer. de Puységur. etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contemporain : Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes. Moutin. etc. - L'hypnotisine et la suggestion: Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétrière et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme.
3. Vol. - Le Magnétisıne considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnetisme. Magnetisine des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aiinant, de l'électricité, du calorique, de la lumière et des couleurs,' du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision, clair\%oyance instinctive de lhoinme. Cagliostro et ses pupiltes. Lucidité magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Application du Magnétisme a l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Affections du cerveau et de la moe!le épinière, affections nerveuses, névroses, alfections mentales.
i- Vol. - Affections des oreilles. des yeux, du nez. de la bouche. de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du cceur ee de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac. de l'intestin, de l'anus, de la vessie, des roies spermatiques, des reins, du sang el de la circulation. Fièrres.
9. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier àge. Seins. matrices et jraires, grossesse. accouchements. Asphyxie du noureau-né, convulsions, dentition. etc.
10. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de la peau. Maus d'a venture, maux accidentels.
Le Traite erpurimentill et thrcrapeutique de Magnétisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin. l'amateur oule père de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sùr qui, aprés leur avoir tout: exposé, tout démontré. leur enseignera une méthode inliniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager touies les maladies.
Chaque volume ( 350 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut étre vendu séparément.
Prix de chaque volume separe. 3 fr.; les 10 vol. 10.95 fr .
A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé à 16 fr., au lieu de 25; un volume séparé, à \& fr.. au lieu de 3 , aux 600 premiers souscripteurs qui enverront dès maintenant le montant à la Librairie du Magnétisme.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'ėtranger un representant serieux pour le placement des ainants vitalisés dit professeur H. Durville. Ces aimants guris issent ons sonbagent loutes les maladies. Fortes remises. - Ainsi, tout en rendant de grands services aux malades, on peut laire de beaux bénélices.
S'adresser à l'Institut Magnelique, 23 , rue Saint-Merri.

## ALIMENTATION, HYGIENE, MÉDECINE

Clinique dentaire. - M. et Mine Magnḱ, dentiste, 1, place de la Yation. - Extraction de dents sans douleur, par un procédé nouveau, neltoyage des dents, aurification et plombage: pose de dents et dentiers en tous genres, systémes perfection. nés, réparation de préces dentaires. Prix. moderes.

Ver solltaire. - Les personnes atteintes do tenia out ver sulitaire doivent écrire à M. Dsmankst, $\boldsymbol{U}$, avenue des Tilleuls, Paris. qui leur indiquera le inoyen de s'en guérir radicaleınent.
Moyen infaillible. 10 ans de nés. Moyen infaillible. 10 ans de succes.

## BAINS

Grands balns françals et orientaux, 13 boutevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par M.M. les docteurs. Traitement seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Halnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coitture et de pedicure. Hydrothérapie complète. Buffel. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

La Compagnie des Chemins de fer de l'ouest fait delivrer sur tout son réseau. des Cartes d'abonnement nominatives et personnelles (en 1 r ., 2 . et 3 - classes), pour 3 mois, 6 mons ou un an.

Ces Cartes donnent droit à l'abonné de s'arrèter a toutes les stations comprises dans le parcours indiqué sur sa carte et de prendre tous les trains coinportant des voitures de la classe pour laquelle l'abonnement a ète souscrit.
Les prix sont calcules daprés la distance parcourue
Il êt facultatir de regler le prix de l'abonuement de six mois lonnés. - Ceg soit immediatement, soit par paiements échemonnes. - Ces abonnements partent du $1{ }^{\text {r }}$ et du 15 de chaque
mois.

## MASSAGE - MAGNETISME

hasnage magnetigue, par le professeur H. Durvilie, PInstitut Maynetique, e3, rue Saint-Merri, de 1 à 4 heures.

## SOMNAMHULISME

Madame Berthe, la célébre sotunambule qui a dèja donné tant de preaves de son étonnante lucidité, consulte pour Re-
 Saint-Merri. Paris, et par correspondance.


## FABRIQUE D'HORLOGERIE <br> DEPRECISION

Bijouterie, Orfèrrerie, Joaillerie

## C. BRISEBARD

Grande-Rue; 34 à Besancon (Doubs) MIISON DE CONFIANCE FONDEE EN 18056 Grande récompense
à l'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste.

Spécialité de Chronomètres de poche
ENVOI GRATIS DU CATALOGUE


Cette reliure mobile est d'un fonctionnement facile et pratique pour relier, a fur et mesure qu'elles paraissent, les publications périodiques. Elle constitue une véritable reliure, solide. élegante, aussi commode que la reliure ordinaire. S'ourrant à plat. comme l'indique la fig. ci-dessus, elle permet de lire facilement; et quand le volume est achevé; les livraisons peuvent y être laissées à titre définitif ou retirées en quelques secon ies pour etre remises au relieur.
Cette reliure. diaposée pour le Journal du Magndtisme, avec titre au dos, est envoyée franco par la Librair ie du Magnétisme, contre $\mathbf{i 3} \mathbf{f r}$., en un mandat.

# BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME 

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothóque dw Magnetisme se compose
4. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme. l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui ${ }^{\prime}$ 'I rattachent:
§. Des collections complêtes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De plus de 30,000 gravures, portraits. autographes, módailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'élude du Magnétisme, tous les ouvrages sont prêtés au public aux conditions suivantes:
Abonnement de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr . Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour á ceux qui ne sont pas abonnés. sauf pour quelques ouvrages rares ou précieux dont le taux de la location est fixé à 5 fr. par mois. ple sont conflés contre nantisserront et adressés, dans toute I'Europe, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ouvrage prêté, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bibtiothéque est ouverte tous les jours. dimanches et fêtes exceptés de 1 a $\$$ heures. (Il n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothéque est la propriété de 'Institut minnétique.

## INSTITUT MAGNÉTIQUE

Pour l'Enseignement da Magnétisme appliqué à l'art de guérir (Magnétisme humain, magnétisme minéral, etc.)
Par ane Société de magnétisears, sons la direction da Professeur H . DURVILLE 23, Rue Salnt-Merri, Paris.
Le magnétisme humain est une force inhérente à lorganisme et toute personne dont la santé est équilibré peut guérir ou soulager son semblahle. Dans la plupart des cas, sans connaissances médicale's, l'homme peut 'tre le medecin de sa femme; celle-ci, le midecin de son mari et de ses "nfants. L'aimant, le magnétisme terrestre ct presque tous les corps ou agents de la nalure peavent servir dauxiliaires.
Dans les maladies graves où la vie est en danger, quelques marnétisatons faites dans les regles de l'art suffisent presque toujours pour fare cessrr tions faites dans les regles de artsut. un ami, un domestique anime du desir de faire le bicin, peut acquêrir en quelyurs jours les connaissances suffisintes pour guerir la maladie la plus reluelle, si les organes essentiels a la vie ne sont pas trop profondément altéres.
L'Institut a pour objet l'ensrignement et la vulgarisation de la Science magnétique appliquée au soulagerment eta la quérison des matalies. Il constitue une école pratique ou les procedes ordinaires du Magnétisme sont mis à la portée des malades et des amateurs, dans des Léconschiniques yuotidiennes, desConferences expirimentaleset des Cours praligucs spécia"x.
Les Lecons cliniques ont lieu le jeudi et le dimanche, it 9 hrures du matin; les autres jours, a 4 heures du soir. (Cet enseignemént uetant pas public, on dotl se faire inscrire d'avance). On PREND des Pensionnaires.
En dehors de l'enseignement donné a l'Institut, le directeur se met à la disposition de cenx qui ne peuvent pas se deplacer, soit a Paris. en Province et meme a l'Etrangror. pour organiser le traitement au lit du madade et mettre un parent, un ami. en état de coutinutr le traitement.
Ie directeur revoit le jeudi et le dimanche, de $\mathbf{1 0}$ heures à midi; les autres jours, de 1 heure à 4 heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetisme édite les ouvrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ourrages publiés à Paris. en province et à l'étranger, sur le Magnétisme, l'Hypnotisme, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit a ses clients tous les ouvrages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les abonnements à tous les journaux et revues.
Elle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc., anciens et modernes, traitant du Magnétisme et des diverses branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Magnetisme, s'abonnent an journal politique, scientifque ou littéraire ou qui achètent des ouvrages de librairie, quels qu'ils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magnd́tisme, pendant une année.
Pour recevoir cette prime. joindre au inontant de la demande, 1 fr. 50 pour démarches. port et emballage.

## Brochures de propagande

a5 fris. 100 exempl., 19 fr ; 50 exempl. 7 fr , 95 ex., 1 fr.: 19 ex. 2 fr : 1 ex.. 90 centimes. Almanach spirite pour 1889, 1890. 1891, 1892.
Drbonssouze. - Guerison certaine du cholerce en quelques heures, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexit et de heures, des licures.
la rage, $6 \cdot$ edition.
H. Durville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarité humaine.

- Description du Sensiticométre. Application de l'aimant a la mesure de la sensivité magnétique et au traitement de quelques maladies avec 3 figures.
- Le Magnetisme humain considere comme agent physique. - Application de laimant (magnetisme minerat) uи traitement des muladies, avec 10 fig.
- Procedds magnitiques drl'auteur, avec une figure.
- Le meime ouvrage, traduit en italien, par L'NGEER.
G. PÉLN. - Home Duplex.
G.-C. Revrl. - Esquisse d'une demonstration scientifique de l'eristence de la vie fiuture.
- Esquisse d'un s!stieme de la nature, fondé sur la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future.

Dacteur Ripalit. - Groharie.

- L'Entrers macranthrope.
- Tablear synoptique de la naluie.
- Tableau des fonctions de la nature.


## TRAITEMENT DES MALADIES

a la portée do tous les malades, par les aimants vitalisis du professear h. DLRTLU
Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les maladies. L'immense avantage qu'ils possident sur tous les autres modes de traitement, c'est que f'on peot, selon la nature de la maladie, augmenter ou dimiuser l'activité organique et rélablir ainsi l'équilitore des forres qui constitue la sante. Les douleurs vives cessent au bout de quelques instants, les accés deviemnent muins frequents et la guerison se fait sans motitier son regime et ses habitudes.

Leur emploi sé généralise dans le traitement des diverses maladies et plus particulièrement dians les cas nerveux, ou les médicaments font si souvent do mal, medme en guérissant.
Ces aimants compremeat plusieurs categories:

## Lames magnétiques

Au nombire de 4, elles s'emploient dans les cas suivants:
Le n 1 : Contre la crampe desecrivains et des pianistes. les affrections des bras, du bas des jamles. des pieds et de l'organe genital choz l'bomme.

Le no 2: Contre les affections des jambes, de la gorge eldu lanyux.
Le $\mathrm{n}^{\circ} 3$ : Contri les lourdonnements, la surdité, In migraine, les maux de dents, les névralgie's, l'insomnie, les maxux de téte et touks les affections du cerreau, y compris les affections mentales. Contre la sciatigue.
Le no 4 : Contre les affections des reins, des poumons. du foie. du comr. de la rate, de l'estornac, du l'intestin. de la vessie, de la matrice et des ovaircs. - Contre les maladies de la moclle epiniere.

Ces lames. qui ne difire nt que par la courlure et la longurur, ne répondent pasa tous les besuins; on lait des lames dites spiciales ne portant pas de numero, qui servent dans certains cas - Prix de chaque lame........... 5 fr.

## Plastrons magnétiques

Dans heancoup de maladies anciennes et rebelles, une scule lame n'est pas toujours sumfisante pmur vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande somme d'artion, plusirurs lames sont reunies pour former des appareils desigurs sous le nom de plastrons.

Les plastrons valcut $\mathbf{1 0 , 1 5}$ ou 20 fr., selon quits ont 2,3 ou 4 lames.

## Barreau magnétique

Avec accessoires, pour magnetiser les boissons et aliments.
P'rix de chaque apparcil..

## Sensitivometre

S'emploie surtnut pour se rendre compte si les personnes sont susceptilis drare endormies par le margetisme ou par l'hypnotisme et pour mesurer liur dugre de scusitivite. - D'rix de chaque sensitivométre.

10 fr.
Les aimants du professeur $\mathbf{H}$. Durville sont polis et nickeles, sauf lex plastrous dunt les lames sont main enn's dans un tissus de laine solidement pique.
Ils sont soumis il laimaitation orlinaire et a une operation speriale: la vitalisation, quiangmente considérablement leur puis sance corative. Quoique les aimants perdent peu de por aimantation, la force vitale disparait plus ou moins au bout de un à trois mois, stlon l'usage qu'on en fait. Au bout de ce temis, il est neressaire de les renvoyer à l'listitut pour ètre revitalisis.
prix de la vitalisation, pour chague piece simple........... 9 fr.
Prix
Prix de la vitalisalion, nickelage ou garniture, id............. 3 fr.
Les malades penvent clowis emx-mêmes les appareils qui lenr sont néerssaires; toutefois, dins les maladies compliquées, il est préferable d'exposer an directeur de r'Instilut, la nature, la canse, les symptomes te la maladie, l'pluque drpuis layulle on souflre, rte. En precisant le mode demplei, on indigue les appareils que l'on doit empleyeravec le plus de chance de surchs.
Toute demande doit etre acrompagnee d un mandat ou d'un chamue, a l'onire du professenr H. Darville, directur de l'Institut magnetique, घ3, rue SintMerri, à l'aris. Pour les pays éloignés oil les envois d'argent sont dificiles et crüteux. on accepte le payement en limbres-poste, moyendant une augmentation de 15 pour 100 .
Lee: aimants sont rapédiés franco dans tuate l'L'nion postale.

## CONEEILS PRATIQUES

Ceux qui ne suivent pas les Leçons cliniquos de l'Institut magnitique, peuvent apprendre tris facilement la protique du Maguetisme en lisant les Conseals pratiques du professeur H. Durville.
Redlres dans un style simpl" et concis qui les met à la portée de toutes les intelligencas. avec des exemples de gurrison montrant la simplicite el la valeur de la méthode, ces Conseils permettent au pere et à la merr de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Maruétisme avec succes, au sulagement et a la guérison des diverses maladies dont leurs enfants. leurs parents, leurs amis peuvent ètre affectés. (Pour bien comprendie le mode d'application, cuax qui n'ont aucune idee du Magnetisme devront lire les Procedes magnétqques de l'aut ur, brochure de propagande a 90 centimes.)
Les Conseils pratiques qui sont puhliés s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomuie ; II. Syncope ; III. Entorse; -IV. Fievre cerebrale. Méningite; - V. Fluxion de Poitrine; - V!' Fièure typhoïde; - Vill. Constipation; - VIlI. Somnambulisme spontani;-IX. Fomissements incoercibles de la grossesse:- X. Chute des cheveux;- $\mathbf{N I}$. Iha! de tete; - XII. Vertige et Etaurdissement; - XIII. Congestion et Apoplexic cerrebrales;-XIV. Encriphal te ainuf;-XV. Eneéphalite chronique; NVI. A taxie locomotrice; - XVII. Mye:ite; - XVIII. Verralgie simple; - XIX. Neveralgic faciale, lic douloureur; - XX. Scintiọue
Chaque Conscil pratique, inséré dans un numéro du Journal de Ma!ne lisme, est envoye contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera successivement pullies sedola frome d'autiant de Conserls pratiques. En attendant que ce travail considrable soit acheve, le professeur H. Durville se tient à la disposiltion des malates pour leur expliquer, par correspondance, tous les détails dutr it ment marrótique qu'ils peuvent faire. soit par eux-memes, soit par l'intermonaine m'un parent ou d'un ami devoue. Pour cela, indiquer la cause prohable de d'un parent ou dun ami devouc. Pour cela,
la matadie, la nature, les simptomes, etc.
Prix dun Conseil pratique cicrit specialement pour un cas quis 10 ir. pas encore cté publie.

Le Gérant : A.-M. BEAUDELOT.
1614. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16. rue de Verneuil, Paris.

# JOURNAL DU IIAGNÉTISIIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Sociète magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois
Directeur: H. DURVILLE, Secrétaire général de la Société
a ${ }^{2}$. Rédacteur en chef: G. Fabius da Champville
Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

$1^{\circ r}$ Siège, M.Eugène Bonnemère, Homme de Leltres.-90, M. Burg.-3e, M. le Comte de Constantin.
 ment. - $9^{\circ}$, M. le Docteur de Natchhuff. - 10 ${ }^{\circ}$, M. le Docteur Bénard. - 11•, - 12 ${ }^{\circ}$, M. Moutin-$-13^{\circ}$, M. Eug. Nus, Homme de Letlres. - $1^{1}{ }^{\mathrm{e}}$, M. le Docteur Ochorıwicz. -- 15 ${ }^{\circ}$, - 16 $6^{\circ}$, M. le Commandant Tarnier. - $1^{\circ}{ }^{\circ}$, - $1 \nless 1$, $19^{\circ}$, M. Rouxel. - $20^{\circ}$, M. le Docleur Vigi)uroux, Rédac-
 M. Papus. - 2/10, M. Fabius de Champville. - $\mathscr{2}^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $26^{\circ}$, M. le Docleur

- $27^{\circ}$ e, M. le Doclcur Dupouy. - $28^{\circ}$, M. le Docteur Flasscheen. - 29e, M. F.-J. Gazalis.
- ju゚, M.Guyonnet du Pérat. - $31^{\circ}$, M. St. dr Guaita. - 32॰, M. A. Simonin. - 33', M. le Docleur Deniau. - 34, le Sar Joséphin Peladan. - $3 \overline{5}^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - 36 $6^{\circ}$, M.



## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docleur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de Nevo-York. - W. Crookes, Membre de la Sociéte royale de Londres. - Delbauf, Professeur à l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, a Buenos-Ayres.-- Le Docteur Lapierre, Piésident de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liébault, à Nancy. - Le Comte de Maricoijrt, à Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, à Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro d’Amico, Irésident de la Société Magnélique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raoux, l’résident de la Société d’Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, à Perpignan. - René Caillie, à Avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stainton-Mosks, I'résident de l'Alliance Spirilualiste de Londics. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genève. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon.

## ABONNEMENT : 6 francs par an, pour toule l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librai in $k$, $\because \cdots \cdots$. 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dan. de poste
A titre de Prime, l'abonnement est delti fo. res a ceux qui s'abonnent au bureau du Journal :
10 Aver: les aimants vitalises $\therefore$ trofesseur H. Durville:-Avec des anciens numèos dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du cotalogue de librairie marqués d'un' - En annonces dans le journal, jusqu'a concurrence de 6 fr.: $2^{\circ}$ Arec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demander le bon.)
Les primes sont rem. gratis dans nos bureanx leltes sont expediten partout, moyennantif, so proportembal.
Tirage mensuel : 13.000 Exemplaires

# BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME 

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliotheque du Magnétisme se compose
4. De 5,000 vol. sur le Magnétisme. l'hypnotisme, le spiritisme. l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui ${ }^{5}$ ' rattachent;
2. Des collections completes de presque tous les jouraaux du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De plus de 30,000 gravures, portraits. autographes, médailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ourrages sont pretés au public aur conditions suivantes
Abonnement de lecture: un an, 15 fr .; six mols, 8 fr . Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour à ceux qui ne sont pas abonnés. sauf pour quelques ourrages rares ou précieuz dont le taux de la locition est fixé e 5 fr . par mois. pent confés contre nantisserent et adressés, dans tout Europe, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ourrage prété, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bibhiothéque est ouverte tous les jours. dimanches et fete exceptés de 1 a 4 heures. (Il n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothéque est la propríté de 'Institut minnétique.

## INSTITUT MAGNETTIQUE

Pour l'Easeignement da Iagnétisme appliqué à l'art de gaérir

## Magnetisme humain, magnétisme mindral, elc.) <br> Par ane Socieite de magnétiseurs, sous la direction da Professeur B . DURVILLL

 23, Rue Salnt-Merri, Paris.Le magnọtisme humain est une force inherente à l'organisme et toute rsonne dont la santé est équilibrée peut ğuérir ou soulager son semblable bans la plupart de's cas, sans connaissances medicalis, l'homme peut dre a medecin de sa femme; celle-ri, le midecin de son mari et de sos enfants Giamant le magnétisme terrestre e't presque tous les corps ou agents de la nature peuvent servir d'auxiliaires.
Dans les maladies graves ou la vie est en danger, quelques maqnétısaDans les fars pour faire cesslons faites dans alarmants. Ua parent on ami, on domestique anime du désir fos symptomes alarmants. Un parent, on ami. un domrstique anme anisinte de faire le birn, peut acquérir en quelques jours les connaissances sumisante pour gueirir la maladie la plus relielle, si les organes essentiels a la vie ne sont pas trop profondénent altéres.
L'Institut a pour oljet l'enscignement et la rulgarisation de la Science nagnétique appliquée am soulagement ela la quérison des malaulies. Il constitue ne école pratigue oi les proredes ordinaires du Magnetisme sont mis à la ortéc des Conferences experimentaleset des Gours pratiques spécinux
Les Lecons cliniques ont lieu le jeudi et le dimanche. a 9 heures du matin; les autres jours, à 4 heures do soir. (Cet enseignement "itant pas public, on doit se faire inscrire d'avanct). On prend des Pensionnaires
En dehors de l'enseignement donné à l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peusent pas se déplacer, soit i Paris. ell Province et meme a l'Etrangor, pour organiser le traitement au lit du matate et mettre un parent, un ani. en état de continuer le traitement.

Le directeur recoit le jeudi et le dimanche, de 10 heures à midi; les autres jours, de 1 heure à 4 heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetisme edite les ourrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiés à Paris. en province et à l'étranger, sur le Magnétisme, l'Hypnotisme, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit a ses clients tous les ouvrages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les abonnements à tous les journaux et revues.
Elle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc., anciens et modernes, traitant du Magnétisme et des diverses branches qui s'y rattachent.

Prime
Tous ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Magnetisme, s'abonnent a un journal politique, scientifique ou littéraire ou qui achètent des ourrages de librairie, quels qu'ils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai' du Magnétisme, pendant une année.
Pour recevoir cette prime. joindre au inontant de la demande, 1 fr. 50 pour démarches. port et emballage.

## Brochures de propagande

Frix : 100 exempl., 19 fr.; 50 exempl. 7 fr.
25 ex., 4 fr.: 19 ex. 2 fr.; 1 ex., 20 centimes. A/manach spirite pour 1889, 1890. 1891, 1892.
Debonssouze. - Guerison certaine du cholera en quelques hrures, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexic et de la rage, 6• édition
H. Durviles. - Lois physiques du magnétisme. - Polarite humaine.

- Description du Sensitivometre. Application de l'aimant à la mesure de la sensivité magnétique et au traitement de quelques maladies avec 3 figures.
- Le Magnetisme humain considere comme agent physique
- Application de laimant (magnetisme mineral) uu traite ment des maladiex, avec 10 fig.
- Procédés magneitiques dé l'auteur, avec une figure.
- Le mime ouvrage, traduit en italien, par Cinghen.
G. Pelln. - Homes Iuple.i.
P.-C. Revel. - Esquisse d'une demonstration scientifique de l'oristence de la vie fulure.
- Esquisse d'un sissterne déla nature, fondé sur la loi du hasard, suivi d'un essai sur la vie future.

Dactear Ripault. - Groblerte

- I'Unters marranthrope.
- Tablear symoptique de la naluio
- Tableut des fonctions de la nalure.


## TRAITEMENT DES MALADIES

a la portée do tous les malades, par les aimants vitalist's du professeur f. DCRTILL
Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent loutes les maladies. L'immense arantage quils possedent sur tous les autres modes de traitement, c'est que P'on peat, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminuer l'activité organique et rétablir ainsi l'équilihre des forces qui constitue la santé. Les dualurs vies cersient an bout de quelquersinstints, les acces duvienneat moins frequents et la guerison se fait sams mowitier son regime et ses hatiotudes.

Leur emploi se generalise dans le traitement des diverses maladies et plas particulièrement dans les cas nerveux, ou les médicaments font si souvent du mal, meme en guerissant.

Ces aimants comprennetat jlusicurs catégories

## Lames magnétiques

Au nombire de 4, elles s'emploient daus les cas suivants:
Le n* 1 : Contre la crampe des ecrivains et des pianistes, les affortions des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'or rane genital chez l'bomme.

Le $\mathrm{n}^{\circ}$ 2: Contre les affections des jambes, de la gorge eldu laryux.
Le no 3 : Contre les lourdonnements, la surdité, la migraine, les maux de dents, les nevralairs l'insomnie, les maux de téte et toutes les affections du cerveau, y compris les affections inentales. Contre la sciatique.

Le no 4 : Contre les affections des ruins, de's poumons, du foie. du contr. de la rate, de l'pstonate, de l'intestin. de la vesisie, de la matrice et des ovaires. - Contre les maladies de la moelle epiniere

Ces lames. qui ne diffirent que par la courloure et la longueur, ne répondent pasà tous los besoins; on tail des lames dites speciales ne porthant pas de numéro qui servent dans certains cas - Prix de chaque lame........... 5 fr

## Plastrons magnétiques

Dans beancoup de maladies anciennes et rebelles. une scule lame n'est pas tonjours suffisante pour vaincte te mal. Pour obtenir une plus grande somme d'action, plusidurs lames sont réunies pour former des appareils desigurs sous le nom de plastrons.

Les plastrons valent 10,15 ou 20 fr., selon quils ont 2, 3 ou 4 lames.

## Barreau magnétique

Avec accessoires, pour magnétiser les boissons et aliments.
Prix de chaque appareil..

## Sensitivométre

S'emploie surtnut pour se rendre compte si les personnes sont suscrptilits d'ibtre endormie's par le magnetisme ou par l'hypnotisme et pour mesurer leur d. gré de sensitivite. - Prix de chaque sensilivometre ......... 10 fr.

Les aimants du professeur H . Durville sont polis et nickeles, sauf lea plastrons dont les lames sont main rnas dans un tissus de laine solidement pique.
ils sont soumis at l'amaatation orlinaire at a une operation speriale: la vita!isation, quiaugmente considerablement leur puissance curative. Quoique les aimants perdent peu de leur aimantation, la force vitale disparait plus ou moins an lout de un à trois mois, s.lon l'uage qu'on en fait. Au boul de ce temys, il est neressaire de les renvoyrr à l'Institut pour être revitalisés.
prax de la vitatisation. pour chaque piece simple ........... 2 fr.
Prix de la vitalisation, nicliclage on garniture, id........... 3 fr.
Les malades peusent choisir enx-mémes les appareils qui leur sont nécessaires; toutefois, dans les maladies compliquées, il est preffrable d'exposer an directeur de l'Instilut, la nature, la cause, les symptomes it la maladie, l'ppuque d'puis lagu lle on souflre. cte. En pricisant le mode d'emploi, on indique les appareils que l'on doit employeraver le plus de chance de surces.
Toute demande doit étre accompagnee d un mandat ou d'un chèque, à l'ordre du professeur H . Durville, directeur de l'Institul magnotigue, Q3, rue SiaintMerri, à Paris. Pour les pays éloignés oi les envois d'arrent sont dificiles et coưteux. on accepte le payementen timbres-poste, moyennant urie augmeaLation de 15 pour 100 .

Les aimants sont capédiés franco dans tuute l'Union postale.

## CONBEILS PRATIRUES

Ceux quine suivent pas les Legons cliniques de l'Institut magnitique. peuvent apprendre tres facilement la pr.tique du Maguétisme en lisant les. Conseils; ;raliques du professeor H. Durville.
Redifés dans un style simple et concis qui les met à la portée de toutes les intelligene.s. aver des exemples de purrison montrant la simplicite et la valeur de la méthode, ces constits permettent au pere et à la mère de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Maruétisme avec succes, au soulagement et à la guerison des diverses maladies dont leurs enfants, leurs parents, leurs amis peuvent etre affectés. (Pour hien comprendre le mode i'application, cenx qui n'ont aucune idee du Marnetisme devront lire les Procédés magnéliques de l'aut ur, brochure de propagande à 90 centimes.)
Les Conseils pratiques qui sont publiés s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomnie; - II. Syncope; - III. Entorse; -IV. Fieure cerebrale. Meningite: - V. Fluxion de'Poilrine ; V!' Fievre typhöide ; Vil. Constipation; - Vill. Somnambulisme spontanc; - IX. Vomissements incorercibles de la grossesse: - X. Chute des cheveux; - XI. Hal de tete; - XII. Verfige et Etourdissemen'; - XIII. Conjestion et Apotete; - XII. Vertige et Ltourdissemen'; - Xill. Conqestion et Apo-
plexie cerebrales; XIV. Eucephal te ainué - XV. Encrphalite ekroplexie cerehrales; - Niv. Encephal te ainue;- Av. Encempatiechrosimple; - XiX. Néuralgic faciale, tic douloureux; - XX. Sciotique Chaque Conseil pratique, inséré dans on numéro du Journal dia Sagnetisme, est envoye contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera successivement pullié scius la firme d'autint de Conseals pratiques. En attendant que ce travail considerable soit achevé, le professeur $\mathbf{H}$. Dunville se tient à la disposition des undades pour leur expliquer, par correspondance, tons les détails du tr. it $\mathbf{m e n t}$ marnétique qu'ils penvent faire, suit par cux-memes, soil par lintennentaite d'un parint ou d'un ami devoue. Pour cela, indiquer la cause prohable de la maladie. la nature, les symptemes, etc.
Prix d'un Conspil pratique écrit specialement pour un cas qu: $n^{1}, \mathbf{s}$ pas encore été public.

Le Gérant : A.-M. BEAUDELOT.
1614. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Paris.

# JoURNAL DU MIGGNETTISIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Sociète magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois

Directeur:: H. DURVILLE, Secrétaire genéral de la Société<br>- Rédacteur en chef: G. Fabius dr Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1" Siège, M. Eugène Bonnemère, Homme de Letlves.-? ${ }^{-1}$, M. Burg. - $3 \cdot$, M. le Comte de Constantin.
 ment. - 90, M. le Docteur de Nalchhuff. - 10 ${ }^{\circ}$, M. le Docteur Benard. - 110,-120, M. Moutin-
 Commandant Tarnier. - $170,-1 \$,-19^{\circ}$, M. Rouxel. - $20^{\circ}$, M. le Docteur Vigiuroux, Rédacleur scientifiqueà la Patrie.-21•M. le Docleur Debiardin de Réila. - 22', m. Fabart. - 240, M. Papus. - $21^{\circ}$, M. Fabius de Champvilele. - $25^{\circ}$. m. Delmas-Marsalet. - $26^{\circ}$, M. le Docleur

- $20^{\circ}$, M. le Doctcur Dupouy. -- $28^{\circ}$, M. le Docteur Flasscheen. - 29e, M. F.J. Cazalis. - $30^{\circ}$, M.Guyonnet du Pérat. - $31^{\circ}$, M. St. dr Guaita. - 32 •, M. A. Sinonin. - $35^{\circ}$, M. le Docleur Deniau. - 34, le Sah Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - $36^{\circ}$, M.
- 370, M. G. Demarest. - 38', M. J. Lermina. - 39, M. Milo de Meyer.-40', M. E. Miehelet


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docleur Babbitt, Doyen du Collège magnélique de New-York. - W. Groones, Membre de la Socièle royale de Londres. - Delrguf, Professeur à l'Université de Liège. - Le Docteur Diak de la Quintana, à Buenos-Ayres. -- Ie Docteur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liebballt, à Nancy. - Le Comte de Maricoirt, à Serilis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, à Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro d’amico, Irésident de la Société Magnélique de Rologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raoux, lrésident de la Société d’Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Canllé, à Avignon. - Sinnett, Président de la Sociélé théosophique de Simla. - Stainton-Mosks, président de l'Alliance Spiritualiste de Londics. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genéve. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon.

## ABONNEMEN'T : 6 francs par an, pour toute l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

 et dan. .... de poste $\because$ des
 dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ourrages du cotalogue de librairie marques d'un• - En annonces dans le journal, jusqu’à concurrence de 6 fr. :
20 Arec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demander le bon.)
Les primes sont rem. aratis dans nos bureanx flelles sont expedites partout, moyennant if, so pr port et embal.

# Société Magnétique de France 



## CORRESPONDANTS NATIONALX

MM. Aunac, a Montauban.
D. Bats, a saint-Jaguin (Landes).
A. Bernard, à saint-Quentin.

G Bertelot, a ulleans.
le docteur ISerjoran, Vinsa. Pyrinces-orientales. Bonnejoy, a chars-en-Vixin.
Bornard-t Colliard, à Chanay (Ain.
Chomier, a saint-Etienne.
le docteur Cornillean, au Mans.
ID vid, a si, ean (. Inde).
Jacquet de N:iy, phamacien a Rennes.
Ducos, propriétaire, a sion (Gers).
le docteur Dupouy, a Larroque Gers.
Gavot, conseller municipal, a Orloms.
H. de Foure. a Rennes.

Gerard, artiste pholographe a Liennes.
Goubareet, a Villefranche (Apes-hartimes).
J.-IE Ginillet, a Lyon.
II. Homere, a Nancy.

Itier, magnelisceur, a Agen.
J. Jung, à Bordeanx.
MM. L:Igeais, instituteur a Limoges.

Lalanne, à Lesperon (Landes).
J. Martin. à louges.
H. de Martin, à Narbonne.

Martpès, negociant a Mautabon.
Metais, huissier a Loudun.
le dockur Mora, a Brunehamel (Aintie.
I. Morrgon, a Thoissey (Ain).

Wicolopulo, a Marseille.
H. Pelletiel, a a Madon (trir-et-cher).

Quénard, à Clesle (Mnne).
Mue inllivier, á Boung (Gironde)
MM. E. Jtto, a Lantosque (Alpes-Maritimes)

Revel, à Lyon.
le doctenr Riporalt. a Dijon.
E. Rougurtte. Blanzac (Gard

Roy-du-TV:al, journaliste. à Banyuls-sur-Mer.
A. Suire, publichste à Parthenay.

Tellier-mudan, à Boulogne-simr-Mer.
Ad. Villebien a caen.

CORRESPONDANTS ETRANOERS
M. le docteur Anfosisi, à Gènes, Italie.

L-A. Eballon, a samb-Denis de la Reunion.

1. Harrie y inglada, a Madrid.

Bertoneini, a Lanama, Rep. de Colombe.
le docteur lbourada, a Loman, Roumanie.
Bourkser, à Udessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, à Man, Italie.
Jesus Ceballos, a Mexico.
le docteur iorreo Barata, à Lisbonne.
Dac, a Libreville.
MM. le docteur Girgrois, a la Plata, Rep. Argentme. Kopeira, a schwientochlowat. de Lagr:ange, Vera-Gruz, Mexique. de Langrange, vera-cruz, Nexique.
le docteur Letoquart, a New-York. le ducteur Letoquart, a New-
Leopoldo A ©jeda, a Mexico.
Mme Parent- Sior, a Herstal, Belgique.
MM. A.-J. IRico, a la Haye.
M.-N. IRovira, a Barcelone. Somhtassave a la Trinité Martinique.
Thomis, à Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

- L'institut médical electro-magnétiquen de Tonlouse, represente par M le doctear C. Surville, president. - L'Union spirite, de Reins. représentie par M. Monclin, sucretaire-trésorier.

La Societe magneitique de liencre.

COMITE DE DIRECTION POUR 1892
mM. Ie comte de Constantin . Prisident d'honneur.
le docteur Flasschorn. . Vice-president d'honneur.
G. Fabius de Chimpville.
le docteur Miorra. . . . Vice-l'resident.
H. Durville. . . . . . Secretaire general.

Buig.
Guyonnet du Prerat .
Démarest.

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Suciritia orqanisé une Clinique où le plus grand nombre de miladies sont traités par le Magnétisme, à l'exclusion de tomt medicament.

Elle est dirigée pur les spécialistes de la Société les plus familiarisés avec la pratique du Magnetisme et particulierement par les ducleurs de Nauckhonf, Deniau, Bénard; ies ma,netiseurs II. Durville, Conard, Guvonnet, Cazalis, Hurg. Vivant, $F$ de Champville, Gí. Démirest. D:miand, Mme Durville, etc., etc
Les m.lades sont regus gratuitement, au siege de la Sociéte 23. rue saint-Merri, le jeudi et le dimanche a 9 heures du matin.
 tale et d'en vulgariser la pratique.

La societe se compose de to membresdhonnenr, de 47 membr habitant Paris ou les environs, de eo correspondants d'honneur. de 4) coricipindants nationaux. de zl correspondants - . angers, de societés et de menbres adhéreats de tous pays, dont le nombre est illimité.

On est admis dans la société sur la prosentationd'un sociftaire ou sur la demande ecrite des candidats et après déliberation
Tons les societaires, sani les membres dinnmenr. pitent undroit dadmission unique de 5 fr. et une cotisation annuelle de $13+\mathrm{O}$. On pat se liberer parun versemont unique de 150 fr .
Chafte sociétaire reçot le Journci du Mutuebisine, organe de la Sociéte.
Séancer de la Goeieté - Je dernier samedi de chaque mois, a 8 heures du sour seance d'interét social; le g.
 gers a la sinctíté quidesirent $y$ asvister doiveat dotutnder ume invitaton aubecriaite general ou a lun des Sociétaires.

Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.
Al'inventeur du meilleur instrument qui montrerait la réalite. de lagent magnetique et la polartié humsine

Prix . . . . . . . . . . . (En sousrription
Aur meillours mémoires traitant de la question suivante: Ann. iogies 't differcnces coistant entre le magnétismo if thyp. owhosimet.

## LIGUE

POUR LE

## LBBRE EXERCILE DE LA MÉDECINE

## déCLARATION

Les syndicats medicaux qui seront antorisés par la nouvelle loi sur lexercice de la mederine vont, a bref delai, attirer les rigueurs de la justice sur les guérisseurs non diplimés; et lexistence de ceux-ci, traqués, poursuivis, vilipendés, déshonorės, ruinés, sera gravement compromise si on lis abandonne a leurs propres forces.
Les magnétiseurs, massirurs, reboutenrs, è ectriseurs, médiums, sommambules et gherissemes divers non diplomes des Facultés da médeciur, dont la pratique est au-dessus de tment souprom, doivent-ils affirmer la sincerité de leurs convictions et braver courageusement les attapues dont ils vont etre lobjet ?: $\boldsymbol{P}$ - Doivent-ils cesser completement d'exercer leur art bionfaisant, an profit des malhemreux aftlighs fue la medecine classigue est impuissante à soulagre tot?
Entre ces deux partis extromes, rait-il phas prudent quils profitassent des lacun's gur laise le texte de la loi pour tourner la difticulti???
En attendant que ces questions soient resolues. soutenu par un groupe de publicistic, dhommes politiques, de médecins libéraux, de sorialistes inflantset d'hommes de progres, le Journal du Magnetisme entreprend une camparnc, qui sera certainement longue et périlleuse, pur ohtenir dus ponvoirs législatifs, la liberte de lexercice de lat médecine, sons la seule garantie des lois de droit commun.
Pour arriver à ce but, une assoctiation se constitue sous le titre de Ligue pour le litre encraice de la médecine.

Elle comprend deux sections:
10 Une section de protection;
20 Une section de propryande.
La première, qui a sa caisso et ses statuts indépendants de ceux do la seconde, subviendra aux frais des poursuites judiciaires anx melles les praticiens adhérents vont être exposés. Le but du la seconde est dorganiser une vaste propagande par l'intermédiaire de la presse, par la publication de brochures et de livres a bon marché, par lorganisation de conférences et de congres, par des pititions et par tous les moyens en son pmuvir.
La Section de Propagande de la Ligue pour le lubre exercice de la médecine sefforcrara de démontrer

## Aux médecins

10 Que la profession medicale deradit etre un sacerdoce et que les syndicats medicatuc l'abaissent au niveau d'un culyaire metier;
20 (eue le monopole nuit à leur consideration, camme étant contraire aux notions les plas elémentaires de la Liberté, de l'E'gatilé el de la Fraternité que les immortels principes de 1789
ont insurit all fionlon de tous nos monuments pulblics ;
 fonl anerun toil, puisque ares acmerers ne traitral quel's maludes qüils sont impuissetnts ì guévir;
 gourouse de la loi, tout en firdrpant dhonneles of utiles citoyens, ne servirail quia favoriser le groupe si mombreun des irroiouliers de la mélecine en atliranl sur eud lallention publique.

## Aux penseurs

Wue tout privilige impose un deroiv en ropport rivert aree limporlamee de lat rhose priviligise; el que le' mernerin, qui n'asl jummis suil ale fueirio. un. malade quel güil soil, me pertet pretendre au droit earclusif de le lomiler.

## Aux législateurs

I" Sue la loi qui rigle loxerciee de la mederine est fate dans linteret du médecin, fonlre celmi des malades.
 différents pu!s. molamment en Anglelerre et ause
 justuia la momul!tilion de la loi alu l9 rentose an . WI et que. depris celle spodue, les matades ne somet pas mieuer tratres.

Fintin, tont en reconnaissatht lo merite anssi incontestable qu’inconteste du plus grand nombre des midecins, elle fera compurnde

## A tous en général et aux malades en particulier

10 (u!ue tous les medecins ne possèdent pas la confiame des malades;

20 Que la loi, momopolisaral dans quelques mains, anssi habiles qu'clles puissent citre, lart incertain et insufisant de la medecine classique, altente a lenr liberte, on les pricant du droit le phes sacri, le plus imprescriptible que doil aroir tout citoyen litree dans un Elat libre, de confer sa cie el sa sante au pratirien qui posseide sa confirmere.

Les partisans de la liberte de lexercice de la medecine sont prics de faire parvenir leur adhé-
 Muri, Paris.

Pomr assurer les promiers frais de cette campaght (1), les organisateurs de la Ligue pour le libree eeradede la merlecine versent an comite de proparande la somme de. . . . . . $1,-00 \mathrm{fr}$.

Coux dontre nos lectems qui desirent participer and frais de propacinde sont priés denvoyer lenr offrandu an directeur du Journal due Magnélisme qui, sanf avis contraire, en accusera réception par la voie du journal. Nous aecepterons toute offrambe, quelque minime quathe soit et tont donatenr sera, de droit, mombre do la Ligere.

> Pour te comité drorganisalion: Li delagui : II Dunvince.
(1) Pour parailre prochainment: 10 Lat Liberte de turar! Lat Liinerte de gherir? Eitude critmpe et ducmmentie sur le monopole de la medecine oppost an libre exprice du Magnetisme,

 , atif. Argnurents en favenr du line exercice de la médesine, par H. Dunville (Brochures de propagande a 12 fr . 1 e cent, 20 cent. l'exemplaire).

En mettant le "Journal du Magnétisme" a la disposition de la "Ligue pour le libre exercice de la médecine ", nous nous attirerons la sympathie du plus grand nombere des malades, mais en revanche, nous déchaînerons contre nous la haine de tons les médecins officiels qui tiennent an privilège que la loi leur confère.
La " Déclaration" qui précede est une déclaration de guerre. C'est la lutte qui commence, lutte achanné qui sera dautant phis difficile a soutenir que les forces respectives des partis sont loin d'etre egales. Nous prenons la defense de quelques centaines de praticiens sérieux, comnus et estimés du public mais qui, jusqu'a present. n'ont jamais su s'entendre pour defendre leur cause, contre 20.000 médecins puissamment organisés, unis par des sociétés et des syndicats que la loi motege. D'une part, cesest le droit, la raison, l'équité, l'intérèt des malades; d'autre part, la force, l'amour propre du médecin, qui ne veut pas gu'un guerisseur non diplome sature le malade quil ne pent soulager. Et comme boms rivons encore sons ma regrime oul la force prime le droit, où la liberté disparait sous le joug du despotisme, notre tiche sera excessivement difficile.
Pourtant, l'intérêt des médecins n'est pas en jeu, car les malades désespérés, abandonnés, condamnés par enx comme incurables ne vienhent il nous qu'après avoir epuise tons les movens que la médecine classique met ic leme disposition.
Nous disposons de moyens therapeutiques puissants, capables de guerir on de soulager rapidement toutes les maladies qui ne sont pas caractérisées par des lesions trop profondes, movens simples que tout le monde peut appliquer sans le moindre danger. Le Magnétisme humain - que la medecine officielle n’admet bas on qu'elle confond avec l'hypnotisme est le plus puissunt de ces moyens. Or, le Mamétisme est une force inherente al la nature de tous les corps. Cest cotte forre qui entretient en nous l'équilibre des fonctions organiques fui constitue la sante. Cermaines jersommes jonissant d'une sante exubérante la possis. dent a un très haut degre et pement la communiquer à leurs semblables déséquilibrés ou affaiblis par la maladie.
Que le forceps. le scalpel et les poisons de la therapeuthique moderne restent entre les mains des médecins diplomes; mais en dehors de ces morens, dangerenx méme entre les mains les plus habiles, nous voulons que lart de guerir soit libre pour que le malade puisse librement choisir entre les poisons qui tuent. si souvent, helas, et le magnétisme qui guérit.
En entrant en campagne, nous tenons à declarer que nous n'emploierons pas contre les mederins les armes délovales que le plus grand nombre d'entre eux ont employets contre nous.

Avec la plus rigoureuse impartialité et dans les règles de la plus cordiale courtoisie, noms comparerons les résultats de leur pratique avec les nôtres, et tout en enregistrant les usucè̀s dûs à l'inferiorite de leur methode, nous reconnaîtrons leurs mérites personnels et nous nous inclinetons avec respert devant les Maitres de l'art.

Nous etablirons des ecoles où nous enseignerons publiquement une science bienfaisante que la science officielle ignore et qui révolutionnera l'art de guerir en le mettant al lii portée de tous.

Malgre la loi dont nous voulons la révision, nous organiserons des cliniques où nous gurimirons sans employer aucun médicament ; et pour constater ce résultat, nous convierons les médecins qui nous accuseront et les magistrats qui nous condamneront.
l'ar la parole, nous propagerons l'idee du libre exercice de la médecine, dans des conferences, dans des congres annuels, dans les reunions publiques et nous limposerons dans les programmes electoranx. lar la phame. nous la soutiendrons dans les journaux, dans des brochures de propagande et dans des livres ; nous ferons des pétitions, et quand 1.1 Inestion sera suffisamment agitée, nous la porterons a la tribune parlementaire.

Avec la conviction profonde que la liberte de l'art de guérir est utile au plus grand nom-
:e d'entre nous, sans être préjudiciable à un seul mederin, nous nous exposons a lamende. a la geôle et a toutes les tracasseries de la justice pour en assurer le triomphe. En nons. jetant dans la mêlée, nous nous sacrifions, mais n'ecoutant que le cri de notre consience, nous disons comme César traversant le Rubicon : "Le sort en est jete", marchons.
La Rédaction.
~rourn

## Congrès pour le libre exercice de la Médecine.

Les orranisateurs de la Ligue pour le libre esercice de lu midecine ont décide qu'un Congrès national se reunirait chaulue amée, sucessi sement dans les princilales villes de France, pour itudier la question, jusifu:a ce que les pouvoirs legislatifs nous aient dome satisfaction.

Le Premier Courres pour le libro arove ar in midecine se reunira à Paris, vers la fin de lamne courante.

La cotisation minimum est fixée a 10 francs, qui donnira droit an compte-rendu des travaux du Congris. a l'entrée des séances et au droit de faire des commininications.
Les a thésions et les souscriptions sont reçues au hureau du journal. Le service régulier du Jourmal d", Maguetisme sera fait dis maintenant, pendant unan, a tons lus adhérents.
Nous prions instamment tous ceux qui s'interessent au magnétisme et tors les partisans du libre exercle de l'art de guérir de nous envoyer leur adhésion et le montant de leur sonseription.


#### Abstract

Les magnétiseurs, masseurs, èlectriseurs, médiums, somnambules et guérisseurs divers non diplomés des Facultes de médecine se sont rémis le samedi 7 courant, pour constituer la Section de Protection de la Ligue pour le libre exercice de la médecine. Les statuts de l'Association seront élabores dans une seconde réunion privée qui aura lieu le jeudi 9 juin, a 8 heures $1 / 2$ du soir, dans les salons du Journal du Magnetisme, 23, rue Saint-Merri. Ceux qui n'ont pas assisté à la première réunion et qui désirent assister a la seconde, sont priés de demander une convocation au directeur du Journal den Maguetisme.


Pour itendre notre propagande, nous prions nos abonлés de vouloir bien nous envoyer les noms et adresses de ceux qui, à leur connaissance, sont atteints de maladies rebelles aux moyens ordinaires de la médecine. (Indiquer le genre de maladie.)
Nous enverrons quelques numéros din journal aux personnes disignées et nous sommes persuade's que l'intérèt qu'elles y prendront les engagera it recourir au magnétisme et que le plus grand nombre dentre elles obtiendra une guérison ou une amelioration inespérée.
A titre de compensation, nous enverrons gratuitement a ceux qui nous adresseront une liste de dix noms au moins, soit le Journal du Magnetisme pendant un an, soit une lame magnétique pour le traitement d'unc affection quelconque, un bon pour un portrait peint it thile ou 20 brochures de propagande, a leur choix.

La campagne que nous entreprenons pour la liberté de l'art de guérir sera menée au grand jomr ; et pour qu'i tous les degrés de l'échelle sociale, personne ne lignore, en dehors du service considérable que nous faisons, a partir de ce jour, nous adresserons rigulie. rement le journal :

Au President de la Rjpublique.
Aus Ministres, ant Senuteurs, aus Depulis; All Prifel de polire.
A la Magistrature delout, A la Magistrature assise;
A tous les Journaus politiques. scientifiques of midicataid de la France et des colonies;
Aus Membres de l'Academie de médecine Et aut ples grand nombre des médecins.

Le proces-varbal de la derniére séance de la Societe; magnitique de France a été perdn, et au moment de mettre sons presse, il m'est impossible de le reconstitucr. Il sera publié dans le prochain numéro.
II. Durville.

## GUĖRISON <br> d'une métrorragie chronique.

Une dame d'un temperament sanguin, qui s'est mariee a l'age de vingt ans, a en, aussitot après son mariage, des hémorragies ute. rines qui se sont continuees presque sans interruption jusqu'a l'age de trente-six ans. C'es hemorragies n'avaient pour cause ni tameur dans la région hypogastrique, ni ul-
ceration de l'utérus, ni écomlement leucorrhéque. - La métrorragie est survenue sans cause appreciable. - Plus tird les docteurs out pensé que le travail de la machine a coudre nuisait à l'action des médicaments qu'ils. ordonnaient; mais les hemorragies avaient commencé avant le commencement de tout travail a la machine et la malade ne pouvait cesser ses occupations ayant besoin de son travail pour vivre. - Au cours des nombreux traitements essayes par cette dame il $y$ a eu quelques rares et passagers arrêts des hémorragies; mais ces semblants d’ameliorations ne se maintenaient pas au dela de quelques jours an grand desespoir de la malade, - lorsqu'un jour, dans le courant de 18ss, l'anteur de ces lignes reçut de M. Durville un numero spécimen de son journal. - La lecture de ce numero l'interessa et. a partir de ce jour il chercha ia sawoir ce qu'était le magnetisme et le bien qu'on pouvait en retirer au point de vue curatif. Mais malgre son désir de faire le bien il a hésite longtemps it lemployer, ne sachant comment magnetiser pour le faire avec fruit, et il a ainsi perdu beancoup de temps.

Entin, vers la fin de 1889, il se decida à eqsayer le magnétisme pour, sinon guérir an moins pour soulager la malade qui ayant. tout esssaye, ne savait plus a quel saint se vouer.

Le resultat depassa son attente car la ma. lade est gưerie depuis deux ans et elle n'a eu aucūne rechute.

Voici comment j’ai procede. - La malade etant habillee et debout devant moi à enri. ron soixante centimetres de distance, je dirigeai la pointe de mes doigts en face le basventre pendant cinq minutes environ et a la fin j'écartai mes mains dans le sens horizontal en les abaissant legerement et faisais ainsi quelques passes transversales pour finir. - Je faisais deux ou trois petites seances par jour. - A la grande surprise de la malade et à la mienne, l'écoulement sanguin se ralentit d'abord et finalement cessa. Quand le moment des époques menstruelles arriva, le sang ne voulait pas prendre son cours, j'appliquai ma main gauche à la region du cour quelques minutes et fis quelques passes excitantes, la main gauche au côte gauche et la main droite au cote droit. - Les menstrues s'établirent - et comme une fois etablies elles avaient une tendance a ne pas vouloir cesser, je les arrêterai comme la premiere fois le $5^{\text {e }}$ ou $6^{6}$ jour. - J'ai continué ainsi aii moment et après les époques menstruelles - pendant trois ou quatre mois - et la malade guerie n'a pas eu une eule rechute depuis sa guérison.

> A. Bernard, à Saint-Quentin.

## $19^{\circ}$ CONSEIL PRATIQUE

Extrait du Tinité experimental et theroprutique de Magnelisine ( $6^{\circ}$ volume), par II. Derrille, 3 édition.

## Contre la névralgie faciale et le tic douloureux

La " nevralgie faciale" est caracterisé par des douleurs violentes suivant le trajet du trijumeau (nerf de la $5^{\text {mo }}$ paire) qui se dis. tribue à une partie de la face ou a loune do ses ramifications. La douleur vient genéralement par acces et se fait sentir pendant un temps variable qui peut durer de quelques minutes a plusieurs heures. Le plus sonvent, un seul côté est affecté.
Le "tic douloureux" est une forme, une varieté de la névralqie faciale. Son siege est ordinairement sur les branches frontales ou sous-orbitaires. La douleur, parfois tres violente, de courte durée, est accompagnee de contractions involontaires de certains muscles de la face.
La nevralgie faciale resiste à presque tous les traitements de la médecine classique; le tic douloureux est plus rebelle encore. Par le magnétisme, la guérison n'est pas toujours facile; mais dans le plus grand nombre des cas, on diminue assez rapidement la frequence et l'intensite des accès, et la guerison se fait dans un temps plus ou moins long. Pour cela, calmer le plus possible le srstème nerveux qui est toujours iritité et plus particulierement la partie douloureuse.
magnétisme humain. - S’asseoir devant le malade et appliquer pendant quelques instants les mains sur les genoux, pour calmer l'ensemble du systeme nerveux, puis se placer debout, devant lui, et appliquer les deux mains sur les deux cotés de la figure. Au bout de 15 à 20 minutes, se placer à la gauche du malade et appliquer la main gauche au front, la droite a la nuque, pendant quelques minutes; puis avec cette derniere, faire des frictions traînantes tress legeres sur la colonne vertébrale jusqu'au bas des reins. Terminer la séance, qui doit durer de 20 à 40 minutes, par des passes longitudinales pratiquées très lentement de la téte aux pieds, puis par quelques passes à grands courants. Faire une séance tous les jours, de préférence au moment des accès.
automagnétisme. - En se magnétisant soimême, les personnes sensitives obtiennent une amélioration immédiate; chez les autres, le resultat est plus incertain; dans tous les cas. il faut beaucoup plus de temps pour l'ob. tenir. Se coucher et appliquer l'une des mains sur la partie affectee, de preference celle du côté opposé an côté douloureux.
aimant. - Indépendamment des deux moyens precedents, porter en position calmante, pendant la nuit et, au besoin, durant
le jour, une lame magnétique $\mathrm{n}^{0} 3$ sur le front ou sur le trajet du nerf affecté.

## exemples des Cures

Quoique la nérralyie faciale et le tic douloureux soient difficiles à guérir, un certain nombre de guerison obtenues par le magnetisme sont rapportés par les journaux et les traités du magnétisme.

Voici l'analyse de quelques cas choisis parmi les plus remarquables.
I. - Ie docteur Gérard qui, à cette épofue. neétait pas encore médecin, fait, dans la revele magnétique ( p .30 ) qu'il publiait en (xis:, lo compte-rendu d'une guerison obtenue dans sa pratique. In s'agit de M. Fieret, in:énieur des ponts et chaussees, agé de 38 ans, qui était affecté d'une névralgie faciale siégeant sur l'arcade sourcillière gauche et s'e. lendant jusqu'a la racine du nez, qui avait résiste depuis 3 ans, a tous les moyens ordinaires de la médecine.
"Nous avons obtenu, dit-il, ce brillant résultat en 76 séances et après deux anners d'intervalle, nous avons revu notre client oon(inuant toujours à jouir d'une santé parfaite. il nous semble que cette cure n'a pas besoin to commentaires."
II. - M. Petit d'Ormoy expose dans l'union magnítique, t. 14, p. 59, la guérison d'un tic douloureux de la face complique d'insomnie, áébetude et troūbles divers, qu'il a obtenue en quelques séances, sur Madame Philippe, conturiere à Marolles-lez-Arpajon (Seine-etOise).

IIT. - Le même auteur rend compte, dans le méme journal, p. 62, d'une observation tres curiense. Dans le cas précédent, il était le mannétiseur; dans celui-ci, il etait le malade. Iffecte depuis 3 mois d'un tic douloureux de la face qui paraissait avoir pour cause le manvais etat d'une molaire de la máchoire supe. ricure, en magnétiseur convaincu, il essaya l'automagnetisation qui n'eut pas de résultat. La métallotherapie produisit pendant quelque temps une legere amelioration, mais le mal reprit bientôt le dessus. Sur les instances d'un parent qui voulait le magnetiser, apress quelque hésitation, il s'abandonna complètement à ses soins. Au bout d'un mois, la gućrison était complete.
IV. - M. J. Barthet, magnétiseur a-la Non-relle-Orleans, qui eut lia-bas son heure de céLumite expose succintement dans le jourval. DU MAGNÁtISME, t. 6, p. 323, la guérison, en deux séances, d'une dame affectee depuis longtemps d'une néralgie faciale qui la faisait horriblement sonffrir.
"Comme la medecine ne l'avait pas soulaque, elle voulut essayer du magnetisme dont. elle entendait tant parler, et, avec l'approbation de son médecin, elle me pria de l’aller wir. D'abord, elle ne voulait pas etre endor-
mie, mais... elle se laissa aisément persuader; elle dormit quelques moments, et se reveilla considérablement soulagee de son atroce douleur, qu'une seconde magnétisation, le lendemain, fit cesser tout il fait.)
V. - J'ai rendu compte dans le JorrNal de magnétisme, t. 23, p. 56, de la guerinon dune jeune Anglaise, qui souffrait depuis 3 ans d'une nevralgie faciale des plus intenses, complique d'insomnie, perte de la mentoire, h:shctude.
" Nous sommes an 10 mai 1Ss.). Je la maqnétise seule, agissant le plus doucement possible et cherchant surtont a produire is somnambulisme. Je n'obtins qu'un sommeil lourd, qui dura plus d'une heure. Réveillóe. elle sentit deja qu'une modification se faisait dans son organisme, il lui sembla etre plus faible et une chalemr douce, promptement suivie de transpiration se fit sentir partont.
" Elle revint le lendemain fort satisfaite. Te la magnétisai de nouvean et le résultat fut identique à celui de la veille.
"Le surlendemain elle me fit dire qu'elle ne ponvait se rendre an traitement, we violente diarrhee s’etant deelarée dans la nuit.
"Le quatrieme jour, elle revint tres affaiblie. Je la magnétisai comme les deux premiers jours, mais sans obtenir un sommeil anssi lourd.
"Memes effets les cinquieme, sixieme ot septième jours.
"Le huitieme jour, je cherche a provoquer une reaction en agissant par voie dexcitation sur le facial et sur les plexus. Au bout de ring à six minutes, il se declara me crise de nerfs des plus intenses. La malade se roule it terre, crie, se debat pendant quelques minutes, et cet etat se transforme en un etat rataleptoilde arec contracture des bras ot des jambes. Je cherche ensuite a la plonger dans un doux sommeil pour reparer ses forces. Fobtins ce sommeil qui dure cinguanteciuq minutes, an bout desquelles elle se réceille d'elle-même, sans aucun malaise. Elle est gue. rie.
"Elle revient encore pendant quelques jours asns eprouver beaucoup deffets de mon action et sans ressentir la moindre atteinte du mal qui la devorait depuis si longtemjes.
"Le $j^{\text {er }}$ juillet, trente neuf jours apmes son depart, elle m’adressa la lettre suivante:

## Birmingham, $1^{\text {er }}$ juillet 188.).

## "Monsieur le Directeur,

"J'ai le plaisir de vous faire savoir gue " ma guerison est complete; du moins. dmuis " mon retour, je u'ai pas recsenti le moindre "des sumptomes de la tertible affoction qui "désolait ma rie.
"Portez, si vous le juge\% utile, celte lefter "ib la connaissance de vos lecteurs, et dai-
"suez accepter l'expression de ma phis pro" finde reconatinsance.
"A: GROSHE: ")
Par lapplication des amants le résultat nest pas anssi certain que pour les neralries simples; mais en employant fusieurs lames ou des appareils sirciaux, on guerit somvent et on soulage tonjours. En voici 'iuclques exemples:
I. - Dams lemrs oniservations et recher(HESSLR I'GAGE DE L'AMANT EN Mídecine, inséres dans fos memoires de la societé rorale de médecine (t. 3, amee 1759), Andry - Thouret, citent le cas dun nerociant de Romen, qui souffait horriblement d'une néTralgie faciale depois une douzaine dameres, (1) qui fut soulaqe par lapplication des aimants de l'ablé Le Noble (p. 584).
II. - Les mêmes auteurs citent dans le mème ouvage, $p$. 591 , le cas dune dame souffrant de la même affection depuis 5 a ; ans, qui fut completement gueric en l'espace de deux mois. "lies le troisieme jour de leur application, madame hronod ressentit un leger soulagement et chaque jour amena ensuite un nonvel adoncissement a ses maux. Les douleurs devinrent insensiblement moins aiguës et moins fréquentes. Le sentiment de pleaitude a la tite diminua dans la meme proporiinn, les seronsses nocturnes subsisterent encore quclque temps; mais à la fin de decembre, le souladement fut parfait on tous points. Depuis ce temis la malade n'a ressenti aucune atteinte de ses anciens accidents; elle ist rendue a la societé, a son genre de vio ordinaire, et elle jouit de la meilleure sante."
III. - Encore une observation des mémes autpurs (p. (60.5), an sujet d'une dame qui souffrait dpuis 18 ans. "Depuis leur applicafion (les aimants de l'able Le Noble) jusqu'au 26 du meme mois, quoique la malade at encore des jours de souffrances, elle sest troure beancoup mieux et s'est leve tons les jours. Depuis le 2f, elle n'eprouna. phas que tress rarement quelques douleurs comptes et pascagères. Le 28 , elle commença a sortir, et continua les jours snivants sans en ressentir ancune incommodite. L'etat de calme survenu apres l'application des aimants, s'ect soutenu constamment depuis."
IV. - M. Bazillaire, négociant à Autrey (Itantestone), me demanda une lame magnftiqué pour une malade atteinte depuis de 4 a 5 ans d'une nerralqie faciale qui la misait horriblement souffrir.
Je résultat fut immediat, ainsi qu'il lattoste dana une lettre du 4 norembre 1ses, de laguelle jextrais le pascage suivat:
"La lame magnflique que rons miare mbové il $y$ a une quinzaine de jours a produit des effots aussi merveilloux qu'inattendus sur Mme Ve C..., abandonnée des mérle-
cins pour une névralgie qui rendait la masiication impossible.
"Des l'instant où la lame fut appliquée a la tête, les douleurs vives disparurent et la malade put manger du pain, ce qu'elle ne ponvait faire depuis deux ans.
" J'ai la conviction que d'ici quelques semaines elle aura oublié ses terribles souffran(ees et qu'elle sera entièremnt guerie."

## REVUE DES LIVRES (1)

Catechisme duallste. - Essai de synthése physique vitale et religieuse, par Alhaiza, 2 . édit., in-12 de xiv-415 pages. 3 fr. 50. chez Carre.
M. Alhaiza dont nous a vons dejja entretenu nos lecteurs lors de l'apparition de son dernier ouvrage, Cybèle, vient de nous donner un nouveau volume.

Le Catechisme dualiste, ouvrage de haute philosophie et de métaphysique transcendentale, ne s'analyse pas. On le lit, on le retorque ou on l'approuve.

Cette forme a du reste permis a l'auteur de nous faire etudier (clairement, avec des points de repère, avec des refuges mnémotechniques), toutes ces questions si abstraites en elles-mèmes, mais d'autre partsi propres à développer l'entendement et la rétlexion.

Nous synthétisons avec lui toutes les notions acquises. Nous réunissons en un faisceau les preuves de telle ou telle proposition, énumérée la, que nous connaissons déjà, mais dont il nous semblait impossible de donner une démonstration claire et facile.

Avec M. Alhaiza, nous pourrons dorénavant parler en initiés de l'honme dans ses rapports avec l'univers, du magnétisme, de la vie, de la pensée, de la corrélation existant entre le cerveau et cette dernière et de bien d'autres questions controversées et peu approfondies.
Anatomite de l'e iprit homalu. Science exacte des sens, des facultes affectives et morales, et de l'intelligence, par Arthur d'ANGLEMONT. - In-8. de 350 pages, avee grands tableaux sériaires: prix: 3 rrancs, la Librairie des sciences psychologiques.
L'ancienne philosophie, parfois si bruyante dans ses controverses. avait à peine étudié les éléments de la penséc. Elle renfermait, en quelques termes vagues, les facultes de l'esprit humain.
Aujourd'hui, avec cet ouvrage, l'étude de ces facultés fait naitre une science que l'on peut dire exacte, ayant pour point d'appui le classement méthodique des différents termes qui la constituent, d'après les trois lois d'analogie, de solidarité, et de série, se controlant l'une par l'autre.

Deux grands tableaux seriaires comportent : le premier, la nomenclature des facultés de l'esprit humain, comprenant plus de 500 termes; le second, les origines de ces mêmes facultes s'engendrant les unes les autres, et donnant ainsi la preuve rigoureuse de leur filiation successive.

[^4]Enfin, dans l'Anatomie de l'Espril humain, titre vraiment justifié, tout un enseignement sur la direction qui peut étre imprimée à l'art, a la morale et a l'intelligence, d'après les formules précises qui les condensent en autant de sciences distinctes.
Album des centres nerveux. - 48 tigures schématiques avec légendes explicatives, par $D$ bieanz et Doumer. 1 fr. 50 chez Alcan.
Petit opuscule qui nous présente l'encéphale sous toutes ses formes et sous toutes ses faces. Enregistrer sa publication, c’est indiquer son utilité.
Nouvelie Bevelation. La Vie. - $\operatorname{In}-12$ de 244 pages, par
Ch. Faurgty 3 fr 50 a la Libruirie Ch. Pauvety. 3 fr. 50 a la Libruirie des Sciences psychologiques.
Le nom de Ch. Fauvety est assez connu de nos lecteurs pour que nous nous dispensions de tout commentaire élogieux a son égard. Son livre contient deux grandes conceptions qui n'ont à craindre que la conspiration du silence:
$1^{\circ}$ La vraie définition de Dien, retrouvée et identifice selon des théories particulières, avec la vie qui est sa caractéristique, et avec l'Univers qui e: $\boldsymbol{t}$ sa splendeur (le non-moi);
20 La vie de l'humanité prise dans l'espèce et non plus seulement dans l'individu, participe ainsi : son éternel renouvellement. C'est l'immortalité de l'ame assurée par la mort elle-meme dans l'usage. de la vie.
La Genèse universelle, par J. ng Staidi (Epopée humaine.) In-12 de 310 pages, chez Maurice Dreyfous.
Plus de huit mille vers, alexandrins marteles, au hasard de la plume, quelques-uns bien, d'autres plus délaissés, mais tous au pas, de leur douze pieds, allant allėgrement conquérir les esprits, gagner les mémoires; semer dans les cœurs des idées de fraternité et celebrant en route la femme,
"O blanche fleur du jour, ó ma chaste épousée

* Les calices ouverts ont pour moi moins de miel
"Que tes yeux ètoilés me cachant le grand ciel
avant nous avions vu qu'
* Errant dans l'infni, la terre est un atome.
« Qui porte sur son dos $\because \mathrm{n}$ acarus : c'est l'homme.
La Genèse universelle est un poème tout épique qui part de la naissance de l'Univers pour aboutir à celle de la société sur la terre.
"Or, quand l'homme eut conquis un grand pan de la
I terre
* Il mourut.....

Et quand Dieu vit ce corps si vainqueur et si beau, pàle et grave étendu dans le premier tombeau il s'écria:
"... Tu vas sortir de la lourde matière,
" O fils, le noir cercueil s'ourre sur la lumière,
" Viens, tu vas émerger vers l'Esprit èternel,
"Car tomber dans la mort, c'est bondir dans le ciell.
Bsnai de Philosophte boudhique, par Aug. Canzoseav. In-80 de 250 pages, 5 francs.
La Consclence soctale de i'hamanite. - Solutions immables et définitives de toutes les grandes questions religieuses of sociales qui divisent l'humanite, par. Lumen in coslo. Brochure de 34 pages. Prix : 75 centimes.


#### Abstract

Bsal de theorie simple de quelques phenomenes electriques, comme base de mesure des effets de transformation de l'od, par le docteur M. Dslezinizn. Brochure de 16 pages. Prix : 75 centimes.


Bible moderne, par Mundus. Brochure de 96 pages. Prix: 1 fr. 50.

Nonvean langare symbolique des plantes, avec leurs propriétés médicales et occultes, par H. Cunysi̇s. Brochure de 73 pages. Prix : 75 centimes.
G. Fabius de Champville.

Les Alterations de Ia Personnalite, par A. Bingt. - In-8 de 435 pages, cartonné à l'anglaise, avec figures. 6 fr . chez Alcan.

Ouvrage d'un des représentants les plas distingués de la nouvelle école philosophique, qui ne peut manquer de piquer la curiosité du public par les faits étonnants qu'il révèle et dont il donne l'explication scientifique. M. Binet montre que le fameux moi indivisible de la vieille philosophie peut se dédoubler en plusieurs personnalités coexistantes ou successives parfaitement distinctes, en un mot qu'un mème homme peut ètre à la foic plusieurs personnes. Ces faits extraordinaires, constatés scientifiquement, conduisent M. Binet a expliquerd'une manière naturelle des faits réputés miracles ou impostures, comme les phénomènes du spiritisme.

Alors si un vrai savant parle ainsi, que deviennent les négations des Facultés?

Ceci se passe de commentaires et montre les progrès accomplis peu à peu, par le courage et la persévérance de nos prédécesseurs.
La Medecine quit tue. Le Magneilsme qui suerit. - Le Rêve et les faits mafnéliques expliqués. Homo Duple,r; par G. Pílis. Broch. de 36 pages. Prix : 20 cent., a la Librairie du Magnélisme.
Brochure de propagande qui arrive à propos au moment où nous engagreons la lutte contre le privilège de la médecine.

L'auteur y continue cette lutte acharnée qu'il soutient depuis trente ans avec une persévérance digne d'un meilleur sort, contre nos sociétés savantes (?)

Une fois de plus, après l'exposé de ses théories, il reproche à l'officialisme scientifique son dédain, son plagiat, sollicitant au moins une réponse à des attaques précises.

Mais une fois de plus aussi les Académies se tairont. Elles ont pour cela les bonnes raisons que nos lecteurs connaissent.

[^5]LHypnotisme devant les Chambrss législatives belges, par J. Delbobif, professeur à I'Université de Liège. Grand in-80 de 80 pages, chez Alcan.

Critique savante et documentée du projet de loi soumis au Parlement belge. L'auteur, qui est $p$ \& $r$ -
tisan de la lijerté de l'exercice de la médecine e plus particulièrement de la liberté du magnétisme - qu'il confond avec l'hypnotisme, - soutient une lutte acharnée contre les médecins officiels de sa patrie, pour faire comprendre is tous l'inutilité, les contre-sens et les dangers de cette loi. C'est un document precieux, qui vient contirmer une fois de plus, la nécessité de la campagne que nous antreprenons contre le privilège de la médecine.
processo-Magnetico, del professore H. Durvilly. traduit en italien par Ungren. Brochure de 32 pages. Pix: 30 centimes, a la direction Della Sfinge, à Rome.
La direction de la Sfinge, à Rome, une gazette de propagande spirite, a fait traduire en italien les Procédés magnétiques du professeur H. Durville, pour la vulgarisation des procedés qui y sont enseignés.

Nous ne pouvons qu'applaudir au prosélytisme de notre confrère latin. C'est dans la communion de semblables pensées, dans la recherche de la guérison, dans la poursuite du bien physique et moral que les peuples oublient les frontières, les obstacles politiques; et la main dans la main, vont à la conquête du bien-être matériel et spirituel. Nous ne pouvons que vous encourager, cher confrère, et vous aider toujours dans votre noble tâche.

## G. Démarest.

## LE MAGNETISME AU MOYEN-AGE

Extrait du Traité experimental et thérapoutique de Magnétisme, par H. Durville, $3^{0}$ edition (ter volume).

## Chez les Possédés

Si, en raison de l'influence bonne ou manvaise qu'ils pouvaient exercer sur leurs semblables, les sorciers devaient être considérés comme des magnétiseurs conscients ou inconscients, on est oblige d'admettre que les possedés n'étaient que des sujets hypnotiques ou magnétiques; dans tous les cas, on retrouve chez eux toutes les facultés étranges mais reelles que l'on observe chez les médiums et les somnambules. Les prentiers remplissaient un rôle actif, beaucoup moins grand qu'on ne le pensait ; les seconds étaient au contraire essentiellement passifs. Souvent, ces deux rôles étaient alternativement joués par le mème personnage qui représentait tantôt la cause active, tantôt la cause passive; autrement dit, le meme acteur était un possédé qui était parfois double d'un sorcier. Si le possédé n'était que rarement un sorcier, dans l'acceptation propre du mot, celui-ci était très souvent un possédé.

Qu'entend-on par la possession, et qu'est-ce que c'est qu'un possede ?

- Comme on l'a vu dans le chapitre précé. dent, la tradition religieuse a peuplé l'espace d'une quantité prodigieuse d'esprits, les uns bons, les autres mauvais. Dans la religion chrétienne, les premiers sont des anges, les
seconds des démons. Ceux-ci, désignés sous le nom generique de "Satau" sont autant de diables inspirateurs du mal ; ou pour mieux dire, chacun d'eux représente le "diable". Chaque ctre humain a pres de soi un ange qui le conseille et veille sur son salut; cest lange gardien; mais le diable tonjours jaloux, pent Eloigner lange et prendre sa place. Lhomme ne recerra plus que de mavivais conseils et n'aura plus que des inspirations diaboliques: il sera "obsede". Le diable, en vertu d'une permission divine dont on ne comprend pas du tout la raison, peut faire davantage encore. Non content de conseiller lhomme et de le ponsser a commettre des actes extravagants auxquels il ne penserait meme pas, il peut sintroduire en lui, substituer entièrement sa volonte a la sienne, parler par sa bouche, animer son corjs et lui faire executer tout ce qu'il veut, sans que celui-ci en ait conscience et sans qu'il lui soit possible d'y resister. It devient alors un "possede") sur lequel le pos. sesseur a tout pouroir.
On accusait le sorcier dappeler de diable a son aide, de signer avec lui un pacte, c'estid dire un contrat, une convention formelle, et de se donner at lui en échange des services qu'il en attendait ; chez le possédé, il en est tout autrement, car celui-ci ne fait rien pour l:apıeler; il ne pactise pas avec lui, mais il est maitrise, dompte, saisi a son insu. C'est une innocente victime qui tombe inconsciemment au pouvoir d'un ravisseur d'autant plus it redouter, qu'on ne peut rien faire pour l'eviter.
D'un instant à l'autre, tous les mortels peuvent ainsi tomber, malgre eux, dans les griffes de Satan qui ne choisit guere ses victimes, car il les prend où il les troure, aussi bien che\% l'homme vertueux que chez le pécheur. Les inoinesses de Cambrai (1491) ; les religienses de Kintorp, près Strasbourg (quelques années plus tard) ; celle du couvent de Nazareth, à Cologne (1554) ; les Ursulines d'Aix (1609): celles de Loudun (1632 a 1639); les nonnes de Sainte-Elisabeth, de Louviers (1643); etc..., ete... en savent quelque chose. Les pretres ot les exorcistes cux-mêmes ont souvent en besoin de recomir à d'autres exorcistes pour chasser le diable qui avait fait election de domicile en eux.
Non seulemennt les rituels qui restaient entre les mains du pretre, mais les catechis. mes, les livres d'heures et autres a l'usage des fideles, en inspirant une crainte exagéré des sorciers, du diable et de l'enfer, contribuaient a jeter partout l'epouvante, et ensuite a l'entretenir. Sous l'empire de cette terreur jrolongee, la folie agitait ses grelots a lorempe. de tous les crovants; le sustime nervenx dos personnes impressionmables et suggestibles s'emomssait et l'hystérie qui etait la, a l'état latent, entrait dans me periode dincubation.

Quand la mesure etait comble, le mal apparaissait brusquement avec son cortege de phenomenes bizarres et extraordinaires, se communiquait de l'un à l'autre par imitation, et se developpait d'autant plus qu'on l'excitait davantane.
Le finatome religieux du moyen-Age, en repandant a outrance la crainte du diable dont il avait besoin, a multiplié d'une façon prodigiense le nombre des sorciers et des possédés. A lui seul, du XIVe au XVITe siecle, dans un quart de l'Europe seulement, il eu a certainement phas fait quon n'en a vu sur toute la surface du globe, pendant les deux mille ans qui ont precede cette époque de né faste ignorance.
La possession diabolique presentait de nombrenx caracteres qui ne laissaient au pretre a an demonolorue aucun doute sur sa réalite. Auat dexaminer ces caracteres etranges, qui paraissaient surnaturels a ceux qui ne les romprenaient pas, pour les comparer avec ceux que presentent les médiums et les somnambules d'aujourd'hui, je me permets we betite disgression an sujet de lhypotisme at les lypnotiseurs.

- Les magnétiseurs n'ont das à faire l'elore des hymotiscurs en géneral et de ceux de la Salpetriere en particulier. Depuis trois siecles et demi, avec une persererance digne dun meilleur sort, les premiers ont constamment cherche, par tous les moyens en leur pouvoir, ia faire reconnaitre aux medecins la valenr therapentique du magnetisme; mais avec la fatuite dédaigneuse qui les a toujours caracte. rises, coux-ci n'ont pas cesse d'affirmer que le magnetisme est une chimère, et les magnetiseurs des hallucines, des fous, des charlatans, voire meme, des dupes ou des fripons. Il en fut ainsi, jusque vers 1877, au moment où Charcot qui connaissait fort bien la question, comprit tout le parti qu'il pourait en tirer luimóme. Apres quelques tatonnements, par des moyens méraniques que d'autres avaient imagines avant lui, il parvint a produire methodiquement certains phénomenes que les magnétiseurs séricux ont toujours considere comme inutiles ou dancerenx au point de rue therafeutique. In classa ces phénomenes anciens sous un nom nonveau qui avait déja cté hallutie par quelques medecins amateurs de neologismes; puis, it grand renfort de reclame, il communiqua ses pretendues déconvertes a la presse et aux corns sarants. Pour fonder son Ecole, il transforma l'hospice de la Silpetriare on un thentre de genre et les maures hystriqumes sensitives que l'Assistance publique coufir a ses soins, devinrent, autant de comodiemes chargése d'amuser la waleric. Ses reprexplations obtinrent un formidable succis de cminsite. Tous les semateurs, les députes, les ambassadeurs, les médecins, lés savants, les romanciers, les artistes,
les gens du monde avides de merveilleux, et surtont les journalistes furent ses admirateurs les plus assidus. Le directeur et les médecins de l'établissement, a l'egal des invités et des carabins, du parterre a lamphithétre, lartont on le qualifiait de "Maitre", et son prodigieux succas lui valut une chaire qu'un ministre complaisant créa spécialement pour lui, des titres, des décorations; enfin, il battit tant et si bien la grosse caisse que la Renommbe transporta rapidement sa réputation d'm bout du monde à l'autre.
Il se passa alors un fait inattendu, inoui, monstrueux, qui est peut-etre unique dans les annales de la science. La realité du magnétisme et la bonne foi des magnétiseurs etaient constatées, mais lanathème lance contre eux, surtout depuis cent ans, les avait irremediablement condamnes. Ils etaient morts. Les acadómies qui remrésentent la routine officielle qu'on appelle la Science les avaient scientifiquement executes et l'on ne pouvait rieu faire, mème pour les rélabiliter. Cela n'eût d’ailleurs pas été conforme aux traditions de la docte Faculte qui a, comme la religion, ses dogmes et son infaillibilite. N'arant pas eu le conrage d'avouer qu'ils s'étaient trompés dans leurs affirmations, presque tous les medecins accepterent avee enthousiasme la revelation charcotique. C'est pourqū̃oi, au sein des arale. mies, dans les Facultes et chez le plus grand nombre de caux que l'on appelle des savants, comme chez quelques rares illettrés, l'hypnotisme remplace le magnétisme qui, aujourd'hni encore, n'a jamais existé, si ce n'est dans l'imagination des magnétiseurs et de quelques mres médecins indépendants qui, dans l'inte rèt des malades, n'ont pas voulu prostituer leur conscience en etouffant la vérite.

Dans les conditions ordinaires de la vie, lhypnotiseur est pent-ftre un modele de probite ; mais il devient ici un plagiaire, un spoliateur, procédant à la façon d'un voleur de grand chemin qui, dans la solitude d'une nuit obscure, detrousse les passants pour s'emparer de leur butin.
Lhistoire retablira les faits. La tache est est facile, car plus de cent mille volumes ecrits depuis trois siecles sur le magnetisme - qui est loin d'etre mort - sont la, comme autant de tromoins impartiaux, pour attester aux sé. nerations futures que son origine est plus ancienne que toutes les académies, que le mejite des magnetiseurs a ete méconm et que les createurs de l'hrpnotisme ne sont que des usurpateurs ehontes, qui font peu d'honneur a la science pure.
Fn attendant que cet acte de piraterie scientifique soit juge, les magnatiseurs flus honnêtes que leurs detrousscurs titrés at dijpomes. reconnaissent la valeur de certains travaux sortis des laboratoires de l'hypnotisme. Qunique la plupart des auteurs, ignorant comple-
tement les parties essentielles de leur sujet, crivent avec la haine et la passion malsaine qui poussent un industriel indélicat, à se dé harrasser a tout prix d'un concurrent, tois wont pas masque leur incapacite sous des niaiscries mensongeres aussi ridicules que Gilles de la Tourette, un blere peu digne dn Malatre qui, à defaut de la grandeur d'âme et des qualités qui font un bon médecin, se contemple et s'admire dans la noblesse plus on uoins authentique de son nom, comme un saon dans son étincelant plumage. Charcot. Régnard, P. Richer et plusieurs autres traitent le sujet quils prennent pour these, avec une competence que personne ne songe à discuter. Les Maitres de l'Ecole hypnotique de la salpétrière ont surtout demontré que les phenomènes obserres chez les sorciers et les possédés présentent la plus parfaite analogie avec ceux que produit lhypnotisme chez les 'restriques hypotisables. Ces derniers étant des malades, on peut facilement admettre que les premiers ne devaient pas être sains dos corps et d'esprit et le plus simple bon sens in!ifue assez quils deraient être innocents du ilus grand nombre des crimes que la crélilité publique leur imputait.
A près avoir rendu al César ce qui appartient a Cesar, revenons aux cacarteres que pro. sentaient les sorciers et les possédés d’autrefois, pour les comparer avec conx que l'on ohserve chez les mediums et les sommambules d'aujourd'hui.
I. - Au sabbat, Satan "touchait» ses adorateurs et cet attouchement constituait une " marque", un stigmate invisible qui de. meurait constamment insensible a la douleur, le telle faccon qu'en piquant la peau, on pouwait en dessiner les contours. Ces marques se trouvaient déposées là. comme par hasard, an pen partont, sur les differentes parties du corps: mais on observait toutefois que les hommes etaient plus souvent marques aux fesses, sur les papières, sur l'epraule droite ; les femmes. sur les cuisses, sous les aisselle:, dans les refrions deseseins et des ovaires. Elles araient la forme d'une patte de crapaud, d'un chat, d'un chien. et parfois elles s'etendaient $\therefore$ it tout un cote du corps. On ohservait meme quelquefois qu'elles couvraient le corps tout entier.

Ces marques indélébiles qui constituaient a adis l'me des prenves les plins evidentes de l'initiation diabolique se trouvent très frequemment chez les hịstériques - qui ne vont pourtant plus an sabbat. Chez quelques uns dentre enx. certaines parties du coris sont. hyperesthrifes. Ces parties sont dexignees a la Salpetriare sous le nom de zones hustro. rogèmes. car en les comprimant, on provoque une impression douloureuse qui determine immediatement une attaque. D'autres presentent des qones entiarement insensibles; et,
chose digne de remarque, les unes et les autres se rencontrent plis frequemment aux parties du corps où les démonographes observaient les marques du diable. L'hémianes. thésie est très commune et l'anesthésie complete est assez souvent observe.

D'autre part, les sorciers et les possedes se rencontraient che ${ }^{2}$ les femmes dans une proportion considérablement plus grande que chez les hommes (cent pour un) ; et chacun sait que l'hystérie, surtout dans sa forme legère, est tres commune chez les femmes, tandis qu'elle est assez rare chez les hommes. On sait egalement que c'est chez les hystérique, que l'on rencontre le plus grand nombre de somnambules, - qui sont aussi des sujets hypnotiques.

Ce simple rapprochement suffirait déjà pour faire entrevoir l'analogie qui existe entre les phenomènes observés chez les possédes d'antrefois et les somnambules d'aujourd'hui, mais passons a l'examen comparatif des autres caracteres.
II. - Les sorciers et les possédés étaient sujets a l'extase, au délire et a de terribles agitations, avec tendance tres marquée à l'indécence en an blasphéme.

L'extase est un état particulier du cervean dans lequel l'exaltation de certaines idées absorbe tellement l'attention, que les impressions cessent d'etre perçues et que toute relation apparente cesse avec le monde extérieur. On l'observe surtout chez les hysteriques portés a la meditation. C'est un état qui se produit spontanément dans le traitement magnétique de quelques rares affections nerveuses, mais qui se montre frequemment chez certains somnambules. Par le Magnétisme on l'obtient, experimentalement chez les bons senisitifs, dans une phase de l'etat somnambulique ; on pent même le provoquer par l'action de certaines substances (eau de laurier cerise).

Le delire est une perversion de l'entendement dans laquelle le délirant prend pour des verités reelles des idees incompatibles avec la raison. Il se produit spontanément dans une période de l'attaque hystérique ( P . Richeri). L'Ecole de la Salpétrière a démontré jusqu’a l'évidence que les "terribles agitations avec tendances à l'indécence et an blaspheme », n'etaient que les attaques ordinaires de la grande hysterie avec ses différentes periodes.
III. - A certains moments lintelligence des sorciers et des possédés augmentait dans une proportion étonnante ; on observait meme chez quelques-uns d'entre eux des facultés inconnues. Ainsi, ils avaient conscience de ce yui se passait à l'instant meme dans des lienx Áloignés, ils amnongaient les evenements futurs, révelaient l'existence des choses cachees, ignorées ou inconnues, parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises et con-
naissaient jusịu'aux plus serrètes pensées de ceux qui les entouraient.

L'exaltation de l'intelligence, qui n'existe pas dans le somnambulisine purement hypuoticuue, est tres souvent observee dans le somnambulismé magnétique. La " vue sans le secours des yeux ", a travers les corps opaques, même a distance, qui jermet au sujet de se rendre compte de ce qui se passe à l'instant même dans des lieux eloignés; la "prévision" qui lui permet d'annoncer les evénements futurs, sont, comme l'instinct des remedes, les caracteres ordinaires du somnambulisme lucide - que la science officielle méconnait encore, malyre leur inconstestable authenticite. Ce sont des faits qui paraissent merveilleux car ils sont inexpliqués scientifiquement, et surtout parce qu'on ne les observe que chez quelques rares individus dont le systeme nerYeux est doué d'une sensibilité spéciale, d'une impressionnabilité anormale. Quelques magne. tiseurs sérieux, dignes de foi, affirment avoir entendu des somiambules parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Le fait, s'il est exact, doit etre fort rare, car dans ma pratique deja longue, je ne l'ai jamais constate ; mais si j'admets le temoignage de l'histoire aftirmant qu'il se produisait chez certains démo. niaques, il m'est impossible de ne pas admettre, au même titre, qu'il peut se produire chez les somnambules. Quant a la connaissance des pensées de ceux qui entouraient les possédés. c'est evidemment la " transmission de pensee" des magnétiseurs, la "suggestion mentale" des médecins magnetistes. Cette faculte de lire les pensées non exprimees se rencontre souvent, parmi les spirites, che\% un certain nombre de médiums; et depuis les experiences de Cumberland, un grand nombre de personnes, qui ne sont ni des somnambules ni des médiums, parviennent, dans certaines conditions, a saisir la pensée de certaines personnes. Ces phenomenes où le diable n'a evidemment rien à faire, font entrevoir l'etendue des facultés occultes de l'ame humaine, facultés qui se manifestent certainement par un "sens" dout les organes sont inconnus, aussi bien des physiologistes que des psychologues.
IV. - La force musculaire des possédés etait parfois considerable. Ils portaient alors des fardeaux qu'ils ne pouvaient ordinairement pas soulever, se maintenaient fort lonerlemps dans des positions instables, en dehors des lois connues de l'équilibre et restaient. même suspendus en l'air sans aucun point d'appui.

Dans un état peu profond du sommeil m:s. qnétique que les magnétiseurs appellent le "charme", la force musculaire des sujets saceroît considerablement. 1ls renversent facilement plusieurs hommes qui sarchoutent pour s'opposer a leur passage. Dans l'état cataleptique, le sujet reste fort longrtemps
dams des positions instables qu'il ne conserverait que-quelques secondes a l'etat de veille. Lit "lévitation ", c'est-i-dire la propriete de rester suspendu en l'air, sans ancun support matériel est un phénomène plus rare, mais assez connu pour ne pas être mis en doute. Fn ferrier 1sits, M. W. Crookes, de la Société royale de Londres, publiait dans le quaterly jotranal of science, une liste de 40 cas que les Bollandistes attribuaient, non pas à des possedes, mais a de saints persomages extatiques. En 1882, dans une crise dextase qui terminait la guerison d'une maladie que je traitais par le magnétisme, ce phénomène qui semble insulter anx lois connues de la pesanteur, se produisit spontanement, à ma grande stupefaction. Comme il n'y avait arec moi et le sujet de cette observation qu'un seul témoin qui ne tenait pas à être nommé, je n'ell ai pas parle; d’ailleurs, ignorant à cette époque la publication du savant anglais, je craignais flue, malgré le temoignage d'un tiers, on n'acceptat pas ma derlaration comme l'expression de la vérite. Depuis, d'autres autemes ont relere dans l'histoire un grand nombre d'antres cas, sans citer tous ceux qui ont éé attribues aux sorciers et aux possédés. Daus l'Inde, les fakirs s'elevent a volonté et se maintiennent dans lair fort longtemps. Che\% les spirites, en presence de certains médiums, de lourds whjets sont enlevés par des "mains invisibles", des instruments de musique exécutent, seuls, des mélodies, au-dessus de la tête des assistants étonnés; et, plus iarement, les médiums eux-memes quittent terre et flottent dans l'air romme un árostat dans les couches de l'at mosphere où il fait Equilibre an volume d'air qu'il déplace. Les levitations du fameux medium Dunglas Home sont asse\% connmes pour que je me dispense de les rapporter plus en dérail.
V. - Les sorciers et les possédés ne conserraient ordinairement aucun souvenir de co quils avaient fait, dit, vu, ou entendu pendant les crises d'agitation ou les périodes d'exaltation dont ils étaient affectís.
Certaius sujets éveillés, mais dans une exaltation psychique spériale, somt lucides et conservent, pour quelques instante du moins, le souvenir de ce fu'ils ont va. Mais lat perte du souvenir est l'un des signes caractéristiques les plus constants des divers etats du sommeil proroque ; at la lucidité ne se produit que trés rarement en dehors du sommambulismo magnétique.
VI. - Les ring caracteres prevedents whaient pas toujours constants chez tous les surriers et possedés; on ne les tronvait jatmais rénis chez le même sujet et che\% celuici, le même phenomène ne se produisait pas toujours arec le méme degre de précision. La caractère le plus constant, le plus certain, lo fhs indiscutable de la posséssion, était lobéis.
sance aux commandements faits, même mentalement, par l'exorciste.

Ces caracteres qui n'etaient pas constants chez les possédes, sont des phus inconstants chez les hysteriques, aussi bien que chez les médiums et le somnambules ; autrement dit, le phénomène est le méme chez les uns comme chez les autres. Quant au caractere qui etait considéré comme le plus constant, le plus certain de la possession diabolique, c'est-à-diro l'obéissance aux " commandements faits, même mentalement, par l'exorciste", il est de toute évidence que c'est le carartere de la suggestion hypnotique. Devant un malade hystérique hypnotisable, il suffit souvent it l'hypnotiseur habituel d'annoncer qu'une crise va se produire pour que celle-ci eclate dans les conditions voulues, surtout si ces conditions ne dérangent pas trop les manifestations ordinaires de la maladie. Chez certains sujets plus impressionnables encore, la pensee, la volonté non exprimée, c'est-i-dire le "commandement fait mentalement $»$ suffit pour déterminer cet effet. Dans le chapitre suivant, on verra quelle est l'etendue de la volonté de l'exorciste sur des malades affectes de maux les plus divers qui, selon toute apparence, n'étaient que des symptómes de l'hysterie.
Par ce court résumé, on voit que les phenomenes que presentaient les sorciers et les possedes dautrefois sont assez analogues à ceux qu'on observe chez les hysteriques, les mediums et les somnambules d'aujourd'hui, pomr affirmer comme l'a fait le marguins de luysegur an siecle dernier, que les premiers n'étaient que dess somnambules désordonne:s.

Par le pincean et le burin, les grands arr. tistes ont immortalisé jusque dans leurs moindres détails, les caracteres de la possession. Les musees nationaux et les collections particulieres conservent un grand nombre de ces chefs-d'cuvres. Charcot (l'Hypnotisme daus l'Art), I'. Régnard (Sorcellerie, Magnetisme, Morphinisme), P. Richer ( Etudes clihiques sur l'hystéro-epilepsie), en ont reproduit de nombreux specimens qui montrent, d'une facon frappante, la parfaite analogie des caractères de la possession diabolique avec ceux quils ont observés chez les hystériquess de la Silpétrière.

## MÉDFCINS ET SOMNAMBELLES

Quel fre soit le degré de certiturle des proscriptions somnambuliques, il est incomparahlement superieur it celni des ordonnances des medecins: et, du moment que l'on a recours à leur lucidité, il faut suivre lours conseils à la lettre, autrement c'est perdre son temps.

Les somnambules indiquent minutieusement la nature et la dose des medicaments a prendre; les heures aunguelles ils doivent être pris: le régime à suivre, etc.

Et lorsqu'ils prescrivent une medication quelconque ils ne manquent guere de dire au consultant : voila ce Tue vous épronverez : prédiction qui toujours s'accomplit, pourvu, bien entendu. que vous executiez strictement leurs prescriptions (V. Teste, Manuel prat. de manneit)

Ii y a plus. ling sommambuleroil très bien a la coll-
sultation suivante si vous avez suivi on non ses indications. et il vous dit en quoi vous avez manure. Combion de midecins seration capables den faire autant?

Les causes et les phases passós et futures des maladies sont indiquees par le sommambule avec antant, peut-itre plus dexatitute, non pas que le sienge du mal, mais que les remedes.
"Et commo presque toujours ces causes sont éloighees, il doit necessairement voir et il roit en eflet tout ce qui pent tixer son jugement. Jen ai va remonter a plus de vingt ans pour decouvrir ces causes, et remettre sur la doie les malades end-mimes yue leur mémoire servait pen." Daloz, E'ntrel. surle maynil. anim., p. 184.)

La vore des phases par lesquelles passora la maladie, la date de sa terminaison par la guerison ou la mort, sont ainsi indiques par la plupart des sommambules: les exemples en lourmillent.
" J'ai vu. positivemeat vi, dit Georget, un assez grand nombre de fois, des somnambules anmoncer plusieurs heures. plusieurs jours. vingrt jours d’avance, l'heure, la mimute mème de l'invasion d'accès epileptiques et hystiriques, de l’aruption des regles; indiquer quelle sorait la durée, l'intensilé de ces accés: chosos qui se sont exactement virifiees. " (Physiologie du systeme nerecur, I. p. 287.)

Si le somuambule prévoit l'issue des maladies des consultants, il en est de meme porme les siommes: il peut voir quand il mourra. Mais il faut pour cela gu'on dirige sa vue de ce cole, car j’ai remarque que les somnambules s'y portent ravement deux-memes.

Ce fait nous montre combien la natmre a sagement ordonné toute chose enprivant le sommambule du souvenir an réveil, elle le debarrasse de tonte inquietude. de tonte crainte de la mort. Car, dans l'état sommambulique, on ne craiut pas la mort, on la voit telle quelle est. comme un changement de mode de la vie.

En sommambulisme on sait, comme dit le lante. d'une manirre si charmante, que: Nai siam veraie mati a formar il divino furfello.

Dailleurs les sommambules sont tres sujets a se tromper sur ce point. Toute suspension de la vie leur paraissant une terminaison, ils prennent souvent une syorope on une crise tres violente pour la mort.
'Tont an nefasant quedleurer la question, j’ai parle' mn pen longuement de la medecine somnambulique, d'abord parce que la laculte de comaitre les maladies et les remedes est la plus utile et la moins aleatoire.

Ensuite, parce que coest la faculie qui rencontre les adversaires les plus acharnés : les medecins, dont l'intérêt et l'amour-propre sunissent pour nier cet ordre de phénomènes, en dépit. dos preuves les phus manifestes, les plus palpables, les plas nombreuses el los plus authentiquement constaties.

Enfin, parce que les olservations qui concernent les premieres facultes somnambuliques sappliquent a peri et meme a furtiori aux dernicres.
(Le Voile d'Isis, f avril.)

## Rousel.

## MAGNETISME ET VÉGÉTARISME

Le vrai régime vègétarien augmentant toutes les fonctions vitales, accroit, par cela mème. la production de l'agent nervecux, et sa valeur therapeutique.

C'est ce qui esplique les merveilles opérees par les anciens, la plupart regetariens on très sobres (theosophes de l'Inde, pythagoriciens, gnostiques, therapeutes, etc., etc.). Leur puissance medicatrice et lalucidito de leurs somnambules resultaient de leur régime hygiénique.

Comment veut-on, ell effet, que des magnetiseurs intempérants de la table, de la boisson on des maurs, puissent posseder un bon fluide therapeutigue, pour guevir des malades attrints eux-memes, quelyuefuis, dune ou de plusieurs intemperances:

Que les magnéliseurs intelligents fassint dunc des expériences de vegeturisme serieux. sur eux-mémes et sur leurs malades, et ils ne tarderont pas a se convaincre de sa portee therapeutique; ils comprendront alors les guérisnus merveilleuses de lantiquite, et ils en feront de semblables.

Mais cette double experience devrait ètre assez prolongee et assez complete pour produire ses fruits habituels: car il serail absurde d'experimenter le faux vegetarisme, ou de ne pas lui donner le temps nécessaire pour moditier l'urganisme, et surtout l'agent narveux.

Les ouvrages anglais, allemands et français abondent sur la matière. Nous citerons seulement les brochures des docteurs Dock, Kingsford et Bonnejoy, et celles du professiour hanux de Lausanne, notamment les Trois intemperances de la table, de la boisson et des meurs.

## H'AIIS ET COMMUNICATIONS

Les marnetisrurs se sont rémis le mardi 3 mai, dans le local du Groupe ésoterique, a leffet de s'entendre sur un modila de pétition à la Chambre des députés, pour demander qu'un article additionnel soit ajouté à la loi sur l'exercice de la medecine.

Cet article est ainsi conçu:
"Art. ..... L'action magnétique et le massage, étant " (euvres exclusivement hanuelles, restent dans le do" maine de la thérapeutique naturelle au mème titre " que les bains, l'air un la lumière. Leurs partisans ne "tomberont pas sous le coup des lois ci-dessus tant " qu'ils resteront dans leurs attributions."

Les petitions seront centralisées par le docteur (ierard qui les remettra à la Chambre des députés, avec une declaration du bureau du congrés magnétique de $18 \times 9$.

Arec les dispositions des médecins officiels qui gouvernent la Chambre; ce sera peine perdue en ce moment, car il est trop tard et, d’ailleurs, la loi est presque un fait accompli. Si le bureau du Congres de 1889 etait convaincu quiun simple pétitionnement devait suftre, pourguoi u'a-t-il pas pris cette initiative il $y$ a un an? Il aurait ètŕ soutenu par tous les journaux magnéticospirites et $50,0,0$ ) signatures auraient facilement éte obtemues.

Une école pour l'ètude du Bouddhisme éclectique vient de se constituer à Paris.

Cette école se compose de disciples en nombre limité et d'associós en nombre illimite. Chacun des disciples s'engage à se conformer ponctuellement aux principes de l'Ecole, et à s'acquitter des devoirs de morale qu'ils imposent : chacun promet, en outre, en cas de mort du Maitre, d'accopter la charge de lui succider, s'il est désigné par les disciples réunis. Les associés sont seulement tenus de faire acte d'adhesion aux principes et à la récle de l'Ecole.

Des conférences seront faites pėriodiquement : les associes $y$ seront invites.

Les disciples et les associés acquittent chaque année une cotisation dont ils fixent eux-mémes le montant, d'apris leurs ressources. Sils manquent à la régle de conduite d'unc manière grave, ils sont exclus de l Ecole et leur derniere cotisation leur est renvoyée.

## REVUE DE LA PRESSE.

El Sol, qui paratit i Lima. continue la traduction des Conseils prouiques du professeur H. Durville. Le numipo du lur mars contient le tratement de la fievre typhoide; celui du 15, le traitement de la constipation.

Dans le Bulletin de la presse, Papus achève son etule sur La presse neio-spiritualiste, par la liste des journaux etrangers.

Interessant article lyypnose, dans la Fronce nouvelle du $2 l$ avril. an sijet des experiences de M. de liochas, sur l'exteriorisation de la sensibilite.

Dans los soirées populaires du 20 avril, journal hobobmadare paraissant à Verviers, M. Noèl publie moe lomgue énde criticque du projet de loi relatif a l'hyphotisme gui doit revenir prochainement devant la Chambe des députes de nos voisins du Jurd.

# PRÉVISION MENSUELLE 

## DU TEMPS

CHALETTE par Montargis (Loiret), 16 mai 1892.
$1^{\circ}$ Il suffit d'inviter ceux qui suivent mon travail à relıre le. $n^{\circ} 4$ de ma dernière prévision mensuelle d'avril pour convaincre les plus incrédules de la solidité de la base de notre système. Inutile ıci de rappeler le refroidissement, les gelées, le vent du nord, les temps à éclaircies, les tempêtes lointaines annoncés. - Ma vie est actuellement destinées à un travail épıneux, mais profitable an bien commun. Je ne dois avoir qu'un but que chacun doit me souhaiter d'atteindre toujour's plus en avant pour le bien de tous.
$2^{\circ}$ Les mouvements du magnétisme seront plus intenses; ce mois-ci. Leur date est tonte désignée :
Le 16 mai , c'est fait de ce matin, puistrois jours de calme. Les 19 et 20 mai, déviations tendance nord, qui continuent les jours suivants, nothmment le 23.

Les 21 et $2 \overline{5}$; calme, le 26 , faible monvement; le 27 , fortes agitations qui vont on s'afitits:ants le: 20 et 29 , Les 30 et 31 calme. Mouvement laible le der juin; Les et et 3 talme ; le 5 et le 6 mouvement, aspitationsles 9 , 10 et 11 juin, calme les 3 jours suivants.
$3^{\circ}$ Dates des mouvements atmospheripmes:
18, 19 mai, temps sombres, phuies, $\because 1, \underline{2} 3, \underline{2}$ i mai, tempites froides, coup de vent du Nord on du Nord-()uest. En, 29,30 mai, mouvements oragenx disséminés. $1^{\text {er }} 2$ et 3 juin, grands vents, peu de pluies. Le cing juin, bourrasques it orages. grêles à craindre. Les 10 et 11 juin ot 11 , lo et 16 , retour des pluies, vent Ouest et Sud-Ouest.
$4^{\circ}$ Nalure des troubles atmosphèriques précédents:
Les taches solaires du Sud ne mettent gruère au delà de 2 ; jours pour leur retour depuis un mois. Les mouvements de 30 et $35^{\circ}$ an magnetometre se succedent depuis 15 jours et sont, malyre leur tranyuillité, l'indice d'une saison plavieuse, yui s'avance progressivement. In 18 au 19, tempetes froides du nord, ou Nord-Ouest, aver pluies; phis retour de vent an Nord-Est.

Les 93 et 24 grèles et faibles gelées à craindre. Le temps se rechaufie ensuite. Les $28,29,30$ mai, retour du vent an sud, orages et pluies. In í im 10 juin, période assez chaule, asse\% belle journées, eclaircies. Du 10 au 16 juin, ciel nuageux, trouble, pluies. Il y a trois groupes de grosses laches qui se suivent et commencent 4 jours avant la pleine lune. Eille rendront cette saison troublee at pluvieuse

# MAGNL <br> A. FORTIN <br> OHALETTE (Loiret) 

## 

## Le temps annonce qu'il a fait.

Le bean temps s'est maintenu samedi et dimanche par le vent du Nord-Est. Lundi, 16, le vent du Sud-Ouest rist froid, le temps chargé, la pluie n'ose pas tomber. Le baromètre baisse; ce changement de temps étail prévu.

## Activite du soleil

Le groupe K aborde le centre. Il a ctic suivi dugroupe L, et $M, N$, composé d'une seris triple de taches également espacees Aujourd'hui 16, aus agritations du magnétomètre on reconnait la rentrée de la tache A , en avancr d'un jour.

## Variations du Magnetometre

Vendredi 13 mai. - Montarşis, dejjà cité, $45^{\circ}$, Nord. Poitiers $30^{\circ}$. - Dòle $30^{\circ}$, Nord. - Vep̣dun 35${ }^{\circ}$. - Marseille $30^{\circ}$.

Samedi 14 mai. - Montargis $40^{\circ}$, Nord. - Dòle $30^{\circ}$, très au Nord. - Poitiers $30^{\circ}$, all Nord. - Verdun $15^{\circ}$. - Marseille $30^{\circ}$.

Dimanche 15 mai. - Montargis $95^{\circ}$, Nord. - Dile $20^{\circ}$, encore plus au Nord. - Verdun $90^{\circ}$. - Marseiile $35^{\circ}$.

Lundi 10 mai. - Montargis $50^{\circ}$, forte agitation, tempètu pour le 22 mai, du Nord-Ouest.

## Interpretation personnelle du temps qu'il fera

Les nombrcuses déviations de $22^{\circ}$ et $30^{\circ}$ qui se propagent lentement depuis 15 jours et s'accentuent plus vives en ce moment indiguent une saison plaviuluse qui va commencer Le mouvement du 16 nous arrive bien du Sud-Ouest. Il y auril ilin redoublement le 18. Le vent remoutcra an Nord-Ouest. l'ı coup de vent du Nord est à craindre aver qrêles et gihoulée pour le -2 gai.

Châlette, le 17 mai 18:9.


Vne Ligue pour le libre exercice de la médecine est en voie de formationet les organisateurs ont dijia décide qu'un Congres nalional se réunirait chaque année, strcessivement ,dans les principales villes de France, pour étudier la question, jusqu'a ce que les pouvoirs lénislatifs nons aient donné satisfaction.

Pour menei à bonne fin une pareille entreprise, il faut beamcoup d'argent.

En conséquence, une souscription est ouverte an hureau du journal et les organisateurs de la ligue ont versé
$1.0(0) \mathrm{fr}$.
En attendant que de généreux bienfaiteurs mettent : notre disposition tous les fonds nécessaires, je prie instamment les malades que jaiguéris ainsi que mes fidèles lecteurs de vouloir bien participer á cette ouvre humanitaire en m'envoyant leur offrande.
Nous accepterons toute offrande, quelfue minim. quelle soit, et tout donateur qui en manifestera le desi, sera membre de la Ligue. Les souseripteurs qui verseront un minimum de 10 francs seront membres lu Congrès annuel.
Comptant sur votre générosite, je vous prie dagremp, M
mes remerciments anticipés et lexpression de toute ma reconnaissaner.

> H. Derville,
> Délrgu's du Comilé dorganisiotion.

Un garde-malade connaissant le magnétisme, fort, dévoué, se recommande a l'attention des malades. S'adresser au bureau du Journal.
Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous envoyer les articles de journaux traitant du magnétisme. de l'hypnotisme, du spiritisme, de l'occultisme, ainsi que tous documents intéressant la Ligue pour le libre exercice de la medecine. Chaque article ou document donne drott a une brochure de propagande qui sera envoyée franco.

## B1BLIOTHEQUE HU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnetisme se compose

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme. l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui s'y rattachent.
2. Des collections complètes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De plus de 30,000 gravures, portraits, autographes, médalles, artictes de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ouvrages sont prétés au public aux conditions suivantes
Abonnement de lecture: un an, 15 fr ; six mois, 8 fr . Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour à ceux qui ne sont pas abonnés. sauf pour quelques ouvrages rares ou précieus dont le taux de la location est fixe à 5 fr . par mois. Ils sont contiés contre nantissement et adressés, dans toute l'Furope, aux frais des emprunteurs
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'guvrage prêté, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bíbhothéque est ouverte tous les jours, dimanches et rêtes exceptés de 1 à 4 heures. (Il n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothéque est la propriété de 'Institut magnétique.

## Pour paraitre prochainement :

Traite experimenial et therapeutique de Magneitisme
Cours complet, professé à l'Institut magnétique, par II. Dun ville. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées

Les cinq premiers volumes contiennent l'expasé raisonné de toutes les theories magnetiques emises jusqu'à ce jour; les cinq derniers, la description d'ewviron 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise a la portie de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.

1. Vol. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen àge : Anraallaria Dang toa tomo modernce : faracelse et te fluide universel, Van Helinont, Haxwell, Mesmer, de Puysẻgur, etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contemporain : Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes. Moutin, etc. - L'hypnotisme et la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétrière et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme
3. Vol. - Le Magnétisıne considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnètisme. Magnetisıne des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de l'électricité, du calorique, de la lumiėre tt des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision, clairroyance instinctive de I'houme. Cagliostro et ses pupilles. Lucidité magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Applıcation du Magnétisme à l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Affections du cerveau et de la moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
7. Vol. - Affections des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du ceur ee de la rate.
8 Vol. - Affections de l'estomac. de l'intestin, de l'anus, de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fièvres.
8. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier age. Seins, matrices et ovaires, grossesse, accouchements. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
$10^{\circ}$ Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des la peau. Maux d'aventure, maux accidentents. Affections de a peau. Maux d'aventure, maux accidentels.
Le Traite experimental et thérapeutique de Magnétisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin, l'amateur oule père de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sùr qui, apres leur avorr tou: exposé, tout démontré, leur enseignera une méthode infiniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager toutes les maladies.
Chaque volume ( 350 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut être vendu séparément.
Prif de chaque volume separi, 3 fr.; les 10 vol. 25 fr.
A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé à 16 fr., au lieu de 25; un volume séparé, à ê fr., au lieu de 3, aux 600 premers souscripteurs qui enverront dès maintenant le mon-

## ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE

Chinique dentaire. - M. et Mme Magné, dentistes, 1 , place cédé nouveaa, neltoyage des dents, aurification et plombage : pose de dents et dentiers en tous genres, systèmes perfection. aés, réparation de pièces dentaires. Prix moderes.

Ver solitaire. - Les personnes atteintes du tornia ou ver sulitaire doivent écrire à M. Demarest, 6, a venue des Tilleuls Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radiealement. Moyen infaillible. 10 ans de succés.

## HAINS

Grands bains français et orientanx, 13 boulevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coilfure et de pédicure. Hydrothérapie complète. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest fait délivrer sur tout son réseau, des Cartes d'abonnement nominatives et personnelles (en $1^{\mathrm{r}}$, $2 \cdot$ et $3^{-}$classes), pour 3 mois, 6 mors ou an.
Ces Cartes donnent droit à l'abonné de s'arrêter à toutes les stations comprises dans le parcours indiqué sur sa carte et de prendre tous les trains comportant des voitures de la classe pour laquelle l'abonnement a été souscrit.
Les prix 8 ont calculés d'après la distance parcourue
ou d'un an, soit immédiatement, l'abonuement de six mois lonnés. - Ces abonmements part, soit par paiements echemois.

## JOURNAUX

Le bon Financier, Conseiller de la petite Epargne, parait tous les samedis, i8, rue Taitbout. Paris. Le abonnés ont droit aux conseils et renseinnements gratuits, relativement à tous placements, achats, ventes, etc.

Eureka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de 15 jours. Ahonement et industrielle, parait tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs paran, 16, rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNÉTISME

Massage magnétique, par le professeur H. Durville, a i'Institut Magnetique, 23 , rue Saint-Merri, de ía a heures.

## SOMNAMBULISME

M $^{m e}$ BERTHE, la celebre Somnambule quit a donné tant de preuve
de sa prodigieuse lucidité,consulte à IInst/tut Magnétique, 23, r. St-Merrl,
,


## FABRIQUE D'HORLOGERIE <br> DE PRECISION <br> Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie <br> C. BRISEBARI

## Grande-Rue: 34 à Besancon (Doubs)

## MAISON DE CONFLANCE FONDÉE EN 1856

Grande récompense
à l'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr . contre mandat-poste.

Spécialité de Chronomètres de poche ENVOI GRATIS DU CATALOGUE


Cette reliure mobile est d'un fonctionnement facile et pratique pour relier, aufur et à mesure qu'elles paraissent, les publications périodiques. Elle constitue une véritable reliure, solide, elégante, aussi commode que la reliure ordinaire. Souvrant a plat, comme l'indique la fig. ci-dessus, elle permet de lire facilement; et quand le volume est achevé; les livraisons peuvent y être laissées à titre définitif ou retirées en quelques secondes pour être remises au relieur.
Cette reliure disposée pour le Journal du Magnétisme, avec titre au dos, est envoyée franco par da Gib cig ie du Magnetisme,
contre $\mathbf{3} \mathbf{~ f i v . ~ q e n ~ u n g m a n d a t . ~}$

## INSTITUT MAGNETIQUE

Pour l'Enccignement du Lagnetisme appligae a l'art de gaérit Maqnétisme kumain, magnétisme minéral, elc.)

## ar ane Sociéte de magnétiseurs, sous la direction da Professear II. DURMLLE

 23, Rue Salnt-Merri, Paris.Le magnétisme humain est une force inherente à l'organisme et toute ersonne dout la santé est equilibrée peut ;quérir ou soulager son scmblable. bans la plupart des cas, sans conaisennces medicales, l'homme peut itre le medecin de sa femme; celle-ci, le médecin de son mari et de ses culants. Laimant, le magnétisme terrestre et presque tous les corps ou agents de la nature pouvent servir d'auxiliaires.
Daus les maladies graves ou la vie est en danger, quelques maguétisaDns faites dans les rerles de l'art sumfisent presque toujours pour fairecesis es symptimes alarmants. Ua parent un ami un domestique anime du desi de faire le bij n , peut acquérir en quelqurs jours les connaissancres sufisantes pour guérir la malatie la plus rebelle, si les organes essentiels à la vie ne sont pas trop profondement alteres.
L'astitut a pour objel l'enseignement et la vulgarisation de la Scipnce agnélique appliquee :un soulagement et it la guerison iles maladies. Il constitu ane ecole pratique oi les procidés ordinaires du Magnetisme sent mis a la portée des malades et des amateurs, dans des Léconscliniques quotidiennes, desConferences experimentales ild des Cours pruliques spéciaux

Les Legons cliniques ont lieu le jrudi et le dimanche, à 9 heures du matin; les autres jours, à 4 heures du soir. (Cet enseignement nélunt pas public, on doit sc faire inserire d'avancer). On phend des Pensionnalres

En dehors de l'enscipnement donné à l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peurent pas se deplacer. soit a Paris. en Province t méme à l'Etranger, pour organiser le traitement au lit du malade et mettre un parent, on ami. en état de continuer le traitement.
Le directeur recoit le jcudi et le dimanche, de 10 heures à midi; les autres jours, de $i$ heure à 4 heares.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetisme édite les ouvrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiés à Paris. en province et à l'étranger, sur le Magnétisme, l'IIypnolisme, le Spiritisme, la Theosophie, la Graphologie et les scien ces dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit a ses clients tous les onrages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les abonnements a tous les journaux et revues.
Elle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc., anciens et modernes, traitant du Magnétisme et des diversee branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiarre de la Librairie du Mapelisme, s'abonnent un journal politique, sciontifique ou ittéraire ou qui achètent des ouvrages de librairie, quels qu'ils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journal du Magndlissne. pendant une année.
lour recevir relle prime jnindre all montant de la demande,


## Brochures de propagande

orir: : 100 exempl., 19 fr.; 50 exempl. 7 fr
25 ex., 1 fr.: 19 ex. 2 fr.: 1 ex., 90 centimes. Almanach spirite pour 1889, 1890, 1891, 1892.
Deroissouze. - Guerison certaine du choleru en quelques coures, des fieveres graves, des congestions, de l'apoplexit et de a rage, $6 \cdot$ édition.
H. Duaville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarité huinaine.

- Description du Sensitivometre. Application de l'aimant à la mesure de la sensivité magnétique et au traitement de quelques maladies avec 3 figures.
- Le Magnétisme humain considévé comme agent physique. - Lee Malnetisme considere comme agent curalif. Arguments en faveur du libre exercice de la medecine.
- Application de l'aimant (magnétisme minerat) au trailement des maladies, avec 10 fig.
- Procédés magnétiques de l'auleur, avec une figure
- le mime ouvrage, traduit en italien, par Ungher.
G. Fabius de Champviles. - La Science ps!ghiifue, d’après luuvre de simonin, avec 1 fig.
- La liberte de tuer! La liberle de guerir. Etude critique et decumenlée sur le monopole de la medecine opposé au libre exercice du magnétisme.

Lucie Grange. - Maruel du spiritisme.
Letoqu RTs. - La Médecine jugee par Broussais, Bordeu, liarthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail, elc., etc.

Parus. - L'Occultisme.

- Lur spirillisme.
G. Ṕxin. - la médesine qui tue! le magnitisme guérit. Le rềve et les faits magnétiques expliqués. Hono Jup/rex
P.-C. Revel.-Esquisse d'un systeme de la nuture, fondé sir la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future considérée au point de vue biologique el philosophique. Nouvelle édition.
"pour la recevoir franco, ajouter 25 cent., prix de I'affranchissement.

Doctpur Ripaul.t. - Geira, ie

- L'Enarers marranthrope.
- Tablear synoptique de la nature.
- Tableau des fonctions de la mature.


## Rouxel. - Lo liberte de la médecine.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimunts guét issent ou soulagent loules les maladies. Fortes remises. - Ainsi. tout en rendant de rands services aux malades, on peut faire de beaux bénéfices.
S'adresser à I'Institul Magnétique, $\mathbf{2 3}$, rue Saint-Merri.

## TAATTEMENT DES MALADIEB

## la portoe de tol 8 les malades, par les aimants vitalisés do protesseur H. DORTILL

Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les maladies. L'immense avantage qu'ils possedent sur tous les aulres modes de traitement, c'est que l'on prut, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminuer l'activité arranique et rétablir ainsi l'équilibre des forces qui constitue la santé. Les小 ul-urs vives cessent au bout de quelqurs instants, les acces devicanint moins ficquernts et la guérison se fait sabs arodifier son régime et ses halitudes.

Lu ur emploi se géniralise dans le traitement des diverses maladies et plus particulièrement dians les cas nerveux, ou les médicaments font si souvent du mal. mème en guérissant.

Ces aimants comprennent plusieurs catégories :

## Lames magnétiques

Au nombre de 4, elles s'emploient dans les cas suivants :
Le $\mathrm{n}^{\mathrm{n}} 1$ : Contre la crampe des ecrivains el des pianistes, les affictions des bras, du bas des jamins. des pieds et de l'organe genital chez l'hoinme.
Le no 9: Contre les affertions des jambes, de la gorge eldu larynx.
Le n ${ }^{\circ} 3$ : Contre les hourtonnements, la surdité, la migraine, les maux de dents, les nevralnies, l'insomnie, les maux de tete et toutes les affections du curreau, y compris les affections mentales. Conlre la sciatique.
Le $\mathrm{n}^{\circ} 4$ : Contre les affections des reins, des poumons, du foie, du carur, de la rate, de l'estomac, de l'intestin, de la vessie, de la matrice et des ovaires. - Contre les maladies de la modle épinière.

Cos lames, qui ne diffirrent que par la courbure et la longuear, ne répondent pas it tous les besuins; on fait des lames dites spéciales ne portant pas de numéro, qui servent dans certains cas - Prix de chaque lame........... 5 fr.

## Plastrons magnétiques

Dans heancoup de maladics anciennes et rebelles, une seule lame n'est pas toujours suffisante pour vaincre le mal. Pour obtenir une plas grande somme d'aition, plusirurs lamrs sont reunies pour former des appareils designes sous le nom de plastrons.

Les plastrons valent 10,15 ou 90 fr., selon qu'ils ont 2,3 ou 4 lames.

## Barreau magnetique

Avec accessoires, pour magnétiser les boissons et aliments.
Prix de chague appareil...

## Sensitivométre

S'emploie surtout pour se rendre comple si les personnes sont susceptibles d'etre endormies par le magnétisme ou par l'liyphotisme et pour mesurer lent Wegre de sensitivite. - Prix de chaque sensilivométre $\qquad$ 10 fr.
L.csiamants du professcur $\mathbf{H}$. Durville sont polis et nickelés, sauf les plastrows dont les lames sont mainienues dans un tifsus de laine solidement pique.
Ils sont soumis à l'aimantation ordinaire et à une operation speciale: la vita!isalion, qui augmente considérablement Icur puissance curative. Quoique les ismants perdent peu de leur aimantation, la force vitale disparitit plus ou moins au hout de un à trois mois, selon l'usage qu'on en fait. Au houl de ce temps, il est nécessaire de les renvoyer a l'Institut pour étre revitalises.
prix de la vitalisation, pour chague pièce simple............$~$
Prix de la fr .
Pitalisation, nickelage ou garniture, id...........
Les malades peuvent chossir rux-memes ke appancilo gui loue ant Lécrsssiires; toutefois, dans les maladies compliquées, il est préérable d'exposer an directeur de l'lustitul, la nature, la canse, les symptomes te la maladie l'epuque depuis laquelle on souffe, rtc. En précisant le mode d'emploi, on indique les appareils que l'on doit employeravec le plus de chance de succes.

Toute demande doit étre accompagnée d un mandat ou d'un cheque, á l'ordre du profisscur H. Durville, directeur de l'Institut magnétique. Y̌, rue SaintMerri, à laris. Pour les pays éloignés ou les envois d'argent sont diffciles ut counteux on accepte le payement en timbres-poste, moyendant une augmedration de 15 pour 100.

Les aimants sont expédies franco dans toute l'Union postale.

## CONSEILS PRATIQUES

Ceux qui ne suivent pas les Leçons cliniques de l'Institut magnétique, peuvent apprendre tre's facilement la pr.tique du Magnétisme en lisant les peuvent apprendre ter du professeur H. Durville.
Rédigés dans un style simple et concis qui les met à la portée de tontes les intelligences. avec des exernples de furrison montrant la simplicité et la valcur de la méthode, ces Conseils permettent au père et à la mère de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Magnétisme avec succes, au soulag ment et a la guerison des diverses maladies dont lears enfants, leurs parents, leurs amis peuvent être affectés. (Dour trien comprendre le mode d'application, ccux qui n'ont aucune idée du Magnétisme devront lire les Procédés magnétiques de l'aut ur, brorhure de propaganic à 20 centimes.)

Les Conseils pratiques qui sont publiés s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomuie ; - II. Syncope; - III. Entorse;-IV. Fievre cercbrale Meningite; - V. Fiuxion de Poitrine; - VI. Fievre typhoide; - VII. Constipation; - VIll. Somnambulisme spontane ; - IX. Vomisscments incoercibles de la grossesse: - X. Chute des cheveux; - . . NI. Dal de tete; - XII. Vertige ef Etourdissemen'; - XIII. Congestion et Apnplexie córébrales; XIV. Encéphal te aioue; - XV. Encévhalite chro-
 simple; - XIX. Nevralgie faciale, tic douloureux; - NX. Sciotigne.
Chaque Couseil pratique, inséré dans un numéro du Journal díu Jlagnitisme, est envoye rontre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera surcessivement publie son; la forme d'autant de Consetls pratiques. En attendant que ce travail ronsi-dirable soit achevé, le professeur H. Dunvile se tient à la dispostion des malades pour leur expliquer, par correspondance, tous les détails du tr, itement magnétique qu'ils peuvent faire, soit par eax-mémes, soit par l'intrmediaire d'un parent ou d'un ami dévoué. Pour cela, indiquer la cause protrable de la maladie. la nature, les symptòmes, etc.

Prix d'un Conseil pratique écrit specialement pour un eas qu; n's pas encore été publié.

10 fr .
Les Annonces sont reçues au bureau du journal an prix de deux frances la ligne. La place qui leur est réservee étant limitée, l'insertion n'est pas garantie dans tous les numéros.

Le Gérant : A.-M. BEAUDELOT.
1712. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Verneuit, Paris.

## JOURNAL DU IIAGNÉTISIIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet

Organe de la Ligue Nationale pour le Libre Exerigee de la Médecine et de la Socièté magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE<br>Redacteur en chef: G. Fabius de: Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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


 ment. - $9^{\circ}$, M. le Docteur de Nauckhuff. - 10, M. le Docleur Bénard. - 11•, - 120, M. Moutin. - 13', M. Eug. Nus, Homme de Lellres. - 14, M. le Docteur Oсновоwicz. -- 15, - 16, M. le

 M. Papus. - 24e, M. Fabius de Champville. - $95^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $26^{\circ}$, M. le Doctour


- $30^{\circ}$, M.Guyonnet nu Perat. - $31^{\circ}$, M. St. de. Guaita. - $32^{\circ}$, M. A. Simonin. - $33^{\circ}$, M. le Docteur Deniau. - 34́, le Sar. Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - $36^{\circ}$, M.
- 37॰, M. G. Demarest. - 38', M. J. Lermina. - $39^{\circ}$, M. Milo de Meyer.-40, M. E. Michelet


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnélique de Noro-York. - W. Crookes, Membre de la Société royale de Londres. - Delbeuf, Professeur à l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, à Buenos-Ayres. -- Le Docleur Lapierre, Président de la Sociélé theosophique de Minneapolis. - Le Docteur Lieballt, à Nancy. - Le Comte de Maricourt, $\dot{a}$ Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italic, a Rome. - Max Dessoir, à Berlin. - Pietro d’Amico, Jreesident de la Sociélé Magnétique de Bologne. - G. A. Ragayzi, a Lugano. - Ed. Raoux, l'résident de la Sociélé d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Canllie, à Avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stainton-Mosks, Présiclent de l'Alliance Spirilualiste de Londies. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genève. - Bouvier, Dijecteur de la Paix Universelle, a Lyon.

## ABONNEMENT : 6 francs par an, pour toute l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A titre de Prime, l'abonnement est deux fois remboursé à ceux qui s'abonnent au bureau du Journal : 10 Aver: les aimants vitalises du professeur H. Durville; - Avec des anciens nuriéros.
 brairie marqués $d^{\prime} u n{ }^{*}$ - i. 'rnal, jusqu'à concurronce de 6 rr.;
20 Avec un portrait peini

- ue 10 francs. (Demaniler le bon.)

Les primes sont rem. gratis dans nos bureaux flies sont expediés partout, moyennant if; to prort et embal.
Tirage mensuel : 13.000 Exernplaires

# Société Magnétique de France 

CONSEIL ADMINISTR.LTIF (Membres actifs)



CORRESPONDANTS NATIONAUX
M. A Anac, a Montauban. D. Bats, à saint-Jaguin (Landes). A. Bernard, à Saint-Quentin.

G Bertelot, U Urléans.
docteur Herjoan, Vinça, Pyrénées-Orieutales.
Bonnejoy, à Chars-en-Vexin.
Bornard-Colliard, á Chanay (Ain).
Chomier, a saint-Etienne.
le docteur Cornilleau, au Mans.

- David, simean (Aude).

Jacquet de Mity, pharmacien a Rennes.
Ducose, proprictare, a sion (Gers).
De docteur Dupouy, à Larrogue (Giers.
Gavot, conseller municipal, à Orleans.
H. de Foure, a Rennes.

Gérard, artiste photugraphe, à Rennes.
Goubareff, a villefranche (Alpes-Naritimes).
-I.-F. Guillet, à Lyon.
H. Homere, a Nancy.

Itier, magnetisseur, a Agen.
J.Jung, a Bordeaux.
MM. Lageais, instituteur à Limoges.

Lalanne, à Lesperon (Landes).
J. Martin, a Troyes.
II. de Martin, a Narbonne.

Martrès, négociant a Mautauban.
Métais, huissier à Loudun.
le docteur Mora, à Brunchamel (Aisne
J. Morgon, à Thoissey (Ain).

Nicolopulo, 1 Marseille.
H. Pelletier, à Madon (Loir-et-Cher).

Quénard, à Clesle (Marne).
Mme Ollivier, a Bourg (Girunde).
MM. E. Otto, à Lantosque (Alpes-Maritimes)

Revel, a Lyon.
le docteur Ripeault, a Dijon.
E. Rouquette. Blanzac (Gard

Roy-du-VVal, journaliste. à Banyuls-sur-Mer. A. Suire, publiciste a Parthenay.

Tellier-Hudan, à Houlogne-sur-Mer.
Ad. Villebien a Caen.

## CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

M. le docteur Anfossi, à Gènes, Italie.

L-A. Harillon, a Samt-Denis de la Réunion.
A. Barrié y Anglada, a Madrid.

Bertoncini, à Janama, Rép. de Colombie. le docteur Bouriala, à Roman, Roumanie.
Hourkser, à Odessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, à Nilan, Italie.
Jésus Ceballos, Mexico.
le docleur Correo Barata, a Lisbonne.
Dac, a Libreville.
MM. le docteur Girgois. à la Plata, Rép. Argentine.

Kopéra, à schwientochlowitz.
de Lagrange, Véra-Cruz, Mexique.
le docteur Letoquart, à New-York.
Leopoldo A. Ojerla, à Mexico.
Mme Parent-Sior, à Herstal, Belgique.
MM. A.-J. Hico, la Haye.
M.-N. Rovira. à Barcelone.

Soulhasmaye. à la Trinité, Martinique.
Thomas, à Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOCIÉTEES CORRESPONDANTES

\author{

- L'institut médical électro-magnétique o de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville, président. - L'Union spirite , de Reims. représentée par M. Monclin, secrétaire-trésorier. <br> La Société magnétique de Genève.
}


## COMITE DE DIRECTION POUR 1892

мim.
le docteur Flasschoen.
Président d'honneur. Vice-président d'honneur.
G. Fabius de Champville. .
le docteur Mora.
H. Durville.

Burg .
Guyonnet du Pérat
Demarest.

Président.
Vice-Piésident.
Secrétaire général. Secretaire.

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Société a organisé une Clinique où le plus grand nombre de maladies sont traités par le Magnétisme, a l'exclusion de tout medicament.

Elle est dirigèe par les spécialistes de la Société les plus familiarisés avec la pratique du Magnétisme et particuliérement par les docteurs de Nituckhofir, Deniau, Bénard; les magnétiseurs H. Durville, Conard, Guvonnet, Cazalis, Burg, Vivant, $F$. de Chainpville, G'. Démarest, Daniaud, Mine Durville, etc., etc.
Les malades sont regus gratuitement. au siège de la Sociéte 23, rue Saint-Merri, le jeudif et le dimanche a 9 heures du matin.

Exiralt des statuts de la Société. - La Société est constituée dans le but d’étudier le Magnélisme par la methode expérimentale et d'en vulgariser la pratique.

La Sociéte se compose de 40 inembresd'honneur, de 40 membres actifs habitant Paris ou les environs, de 20 correspondants d'honneur. de 40 correspondants nationaux, de 20 correspondants étrangers, de sociétés et de inembros adhérents de tous pays. dont le nombre est illimité.

On est admis dans la societé sur la présentationd'un sociétaire ou sur la demande écrite des candidats et aprés délibération.
Tous les societaires, sant les membres d'h nneur, paient undroit dadmission umque de 5 fr. et une cotisation annuelle de 12 ir . On peut se liberpr par un versement unique de 150 fr .
Chaque sociétaire reçot le Journal du Magnetisine, organe de la Société.
 samedi de chafue nois. à 8 heures $1 / 2$ du soir, séance d'étude. Les séances ne sont pas publigues. Les étrangers a la sncicté qui desirent y assister dniment demander une invitation au socrétaire général ou à l'un des Sociétaires.

CONCIOURS DE LA SOCIETE POUR 189 S-93
Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.
W'inventeur du meilleur instrument montrant la réalite de lianent magnstique et la polarite humaine

## LIGUE NATIONALE

 pour le libre exercice de la Médecine
## statuts

1
Une Lipue est fondée à Paris, sous le titre de Ligue nationale pour le hore exercice de la Me lecinc, dans te hut dubtenir des pouvois lexishifs la liberte de la pratique mediole, sous la seule garantie des lois d. trait ceminun.

II
Ls Ligue nationale pour le libre exercice de la Médecine se divise pa frux spetions :
10 the Section de protection qui subvient aux frais des poursuit's judidiaires intentees pour exercice illegal de la medecine sux munctivers masseurs, rebouteurs, bectriseurs. medams, somambates et guerisieurs divers non diphomes, allierents;

- Lne Section de mopezgande pour étudier les avautares in la libert. Whaderine et en proparer lidete. Son artion s'rafere mer lambliation de jourmax, brochures et iarres a hon marrhe; par des remaions detud"; des conforences et des congres ammels orgaises ab Paris et en provinur par des putitions aux pousoirs lerishatifs et par tous les muyens en son ponvoir.


## III

La Section de protection a son oraniation, sa caisse et ses statuts.
La Section de propigande pourvit a s's depenses:
10 Par des dons volontaires qui lui sont fait annuellement par les adhirents;
2* Par le produit de la vente de ses publications.
IV
Tons les donateurs à quelque titre que ce soit snnt considérés commi mambes de la Ligue pt recoivint une carte nominativa qui leur permet lintre de toutes lis réunions. Ils peuvent né nuains ronserwer l'anonvme. Cux qui versent un minimum de 10 fr . sont considetes comme mombres du Congres anuuel et regoivent gratuitement le compte-rendu de ses travaux.

## V

Pour faciliter la propagande. lis lirochures et les livers puhbiés par la Lopue sont adresse's à tous les atherents qui en font la demande avec une whetion de $\mathbf{9 . 5 \%} \%$ sur les prix maryues. L'abonnement au Journal du Fametisme, qui est l'urgine ufical de la Ligue, est réduit de $50 \%$ en leat faceur.

VT
Le sirge de la Ligue cst à la Diretion du Journal du Magnẹtisme.

## VII

l'ne seance d'etude a lien au siege de la Ligue le promire samedi de chapor mois, a 8 heures $1 / 2$ du soir. Tous les adherents de Paris et ceus. de la prorince qui s'y trouvent de passage sont priés d'y issister.

## IIII

La Ligue est administrée par un délégué. sous le controle d'un camité d: 9 mombes nommé chaque année par le Congres. La situation morale et thincière est exposée chaque annee dams un rapport détaile qui est sumis at Congres.

IX
La disaghtion de la Ligue sera pronenceंe de plein drnit quand les ponFiss legislatifs anront proclamé que liexersire de la médecine ast libre en fince et dans les Colonies. Les fonds disponilles seront verbés a l'Assiswace publique.

En France, on n'est pas encore preparé it la réforme que nous demandons et la double déclaration publiée dans le dernier numéro du journal a tie un véritable coup de foudre.
Sans faire la moindre démarche, nous avons recu spontanément l'adhésion d'un grand nombre de personnalités importantes de la politique, de la science, du clergé, du journalisme. Des semateurs et des députés se sont proposés pour porter notre mojet aux tribunes du Parlement; des avocats se sont offerts pour défendre devant les tribunaux les fremiers martyrs de la cause; des magistrats nous ont assure de leur sympathie et un nombre de médecins, beaucoup plus grand que nous n'osions loperer, nous affirment qu'ils sont enticrement laccord avec nous au sujet du libre exercice de la médecine. Mais ce qui est le plus flatteur pour la relaction du Journal du Magnétisme, c'est la nuérosite de ses lecteurs voulant prendre part áux dépenses considérables que cette campagne va nécessiter et qui ont déji commencé ia nous envoyer leur souscription.

Che dizaine de brochures de propagande, dont chacune sera tirée à 10.000 exemplaires, vont incessamment paraltre, puur être distribuées à profusion; le Congres national du libre exercice de la médecine est en bonne voie dorganisation ; et malare les nombreuses difficultis que nous avons it surmonter, tout nous fait prévoir un résultat bicn anforme aux desiderata que nous sommes charges de prisenter.

Avec tous nos remerciements, nous accusons reception des souscriptions qui nous sont parvenues.

Liste précedente. . . . . . 1500 fr .
M. Vilbien. 100 fr.; M. Bernard, 25 fr.; M. G... (magistrat) 20 fr . ; M. Bouleau, 20 fr ; M. Collet, 15 fr : : Mme Vin Ehp, 12 fr .; M. Pierbot, 12 fr ; M. Desvignes, 10 fr. ; M. Ie docteur.Jounnes, 10 fr.; M. le docteur Bexamb, 10 fr.; M. Mallet, 10 fr .; Mme Bonvet, 10 fr ; M. Runser, 10 fr ; Mme M..., $\overline{\mathrm{j}} \mathrm{fr}$; M. Michaud, 5 fr ; M. Gbazilliek, e fr.; m. Thinchliv, ofr.; M. Barad-Behtery, ofr.; M. Behrcyfb, Jfr.; Mme Tardy, 3 fr.; M. Maumin, 3 fr.; le Ct. Deprimoz, 3 fr:; M. Tarpillon, 2 fr . 50 ; Mme Revillux, 2 fr.; Mme Vorghb-Ievevt, iff; M. Chauffin, 2 fr.; Mme Gavilh, ifr. 50 ; M. Rivet, 1 fr.; M. F..., 1 fr; M. Siliol, 5 cent.; Mme Jacounon, 50 cent. ; M. Charbon, 40 cent.; M. Borvahd-Collhard, 5 fr.; M. Bloghe, all nom de MM. Lassaut, Lamominere, Gon, etc., 18 fr.

Tosal au 14juin

$$
\begin{aligned}
& \text { Le délegue, } \\
& \text { H. Durvilie. }
\end{aligned}
$$

Pour étendre la propagande, le Délégui de la Ligue wacionale pour le libre exercice de la médecine prio thus cenx qui s'y intéressent de vouloir bien lui envoyer los noms et adresses:

10 des mugnestiseurs, masseurs, rebouteurs, me:diums, somnambules et autres irrénuliers de la médecine, tels que sours de charité, prêtres, etc.;
?o de ceus qui sont atteints de maladies rebelles anio moyens ordimaires de la médecine.

Quelques numéres du jounal seront envoyés aux personnes designees et l'interêt quelles y prendront engagera certainement les unes et les autres à faire cause commune avec nous. Les malades anront ainsi l'occasion de recourir au magnetisme et le plus grand nombre d'entre cux pourcont obtenir une guérison ou une amelioration inesperec.

Ceux qui enverront une liste de dix noms all moins, recevront gratuitement, soit le Jourmal du Magnétisme pendant un an, soit une lame magnétique vitalisee pour fe traitement d'une affection quelconque, un bon pour un portrait peint à l'huile on vingt brochures de propagande à leur choix.

## SOCIETĖ MAGNĖTIQUE DE FRANCE

Séance du 30 acroil
(Extrait du registre des procès-verbaux)

La seance est ouverte it 9 heures, sotus la présidence de M. Simonin.
Le secrétaire général lit le procés-verbal de la derniére séance qui est adopté.

## Admissions et nominations

M. le docteur Desjabdin de Regla, présenté par le comite est admis en qualité de membre d'honneur à l'unanimité.
M. Bacoceville et M. Bouleau, présentés par M. Durville, sont admis en qualite de membres adhérents à l'unanimité.

## Démission

M. le docteur Baraduce, qui ne peut pas süntéresser activementaux travanx de la Société, adresse sa demission. La démission de M. le docteur Baraduc est acceptée.

## Communications diverses

M. Durville rend compte des sonscriptions qu'il a recurs pour le Concours relatif it une Question tratant due magnétisme que la société organise dans le but de décover un ou plusipurs prix.

Montant des listes prededontes : 410 fr. :00.
Mlle Pamsor, 20 fr.; M. Bouter de Movibi, 10 fr . $;$ ledocteur I.abimite, 10 fr ; M. Reicheri 10 f. ; M. Loneris. 10 fr.: M. (intor, 10 fr. ; M. Deprt-



 Fonestifo, 1 fr .
La sonseription est close all chiffer da 5 ot fr. 75.
Les membres présents derident, a l'unanimité, fue la question suivante: Analogies et differencos exislame entre le magnétisme el l'hapnotisme, witmise all concours.
MM. Gemand et Jacalef de May remettent une photographie pour loliom de la société.

La commission charger d'atablir les conditions pour lo Prine du Ma!metosrope et de juger les Furres, est ainsi composie: M. Ie docteur Benamd,
 Rociel..
En raison de son aqe et des travanx importants quil achive, M. Simons déclare quil ne peut continuer a prosider la Société, il remet sa demission de president et prie de pourvoir a son remplacement.
M. Hexot, le plus ancien des secrétaires présents, prend la prisidence de la remion et foon procedr a l’elertion. au scrutin secret.

Membres prisents arant voix delibérative: 11.
M. Fabus de: limapiome olftiont 8 voix
M. le docteur Bexard - $\quad \underset{\sim}{2}$ -
M. Simonin - 1 -
M. Fabics de Champvide ayant obtenila majorité des suffracres est proclamé president, en remplacement de M. Simonin.

La séance est leváe à 11 hemres $1 / \rho$.
Le Secreidaire general,
II. Dervimie.

Sectne diontivé social du 28 mai 1892.
(E.Lrait du registre des proces-verbaus.)

La stance est omverte a neuf heures sous la prexsidence de M. Fabius de Champville.

Lesscrétaire général lit le procés-verbal de la dernirre séance qui est adopté.

## Admissions et nominations

M. Nucolab, presenté par M. Bouleau, M. La(:hoix, presente par M. Durville, sont admis en c!ualite diadhérents.

Apres avoir discutedifferentes puestions, M. Durville présente une sinic d'expériences pour montrer quelques-unes des differences qui existent entre le magnetisme et loypnotisme. M. le doctenr Desjardin pense que la siggestion est un facteur important dans la production des divers phenomenfs magnetipaes on hypmotiques et M. Durville cherche à lémontrer le contraire.

La séance est levér à onze heures et demie.
Le serpetaive general, II. Durville.

## $20^{\circ}$ CONSEIL, PRATIQUE

Extrait du Trait: erproimental et theroperutiquer de Mugné-


## Contre la sciatique

La " sciatique" est une névalgie ainsi designee, parce qu'elle a son siège dans le nerf de ce nom qui anime les jambes. La douleur part du nivau de la hanche, se repand au scrotum, suit la parie postérieure de la
aisse et se propage souvent jusqu'a la plante dhe pied. Elle est plus on moins vive. exacerb.nte et s'exaspère en général par la pression. a marche, le mourement, la tomx. ses par, xysmes ont lieu plus souvent le soir, saciom magnent parfois de frissons, puis de chalemit quelquefois même de transpiration.
La sciatique affecte ordinairement une seul. jambe; quand les deux sont affectíes, elle. irend le nom de "sciatique donble ".
La médecine y oppose, sans grand succios. les résicatoires, les bains de vapeur, les donhes chaudes, le massage, les frictions, l'eleciricite, etc. et la maladie disparait souvent Belle-même an bout d'un temps gui peut varier de 2 à 8 semaines. Au moyen du magnitisme méthodiquement employé an debut de lia maladie, la querison se fait ordinairement en quelques jours.
Il suffit de calmer.
magnétisme human. - Quand le malaic n'est pas oblige de rester au lit. le faire as seoir sur une chaise, de telle façon que lon puisse appliquer le genou droit ou mieux ancore le pied droit sur la colonne vertébrale. tu nivean des hanches. Appliquer ensuit. oit le genon, soit le pied sur le trajet du nert affecté. Agir avec le côté droit si c'est le cotirauche qui est affecte; avec le gauche si cest te droit. Chacune de ces applications peut lurer de 5 à 10 minutes. Se placer ensuit. devant le malade, les pieds contre les pieds. les genoux contre les genoux et appliquer les mains sur les cuisses, pendant quelqueinstants. Puis faire sur le côté affecté des fric dions traînantes très légères en suivant le trajet du nerf. depuis son origine à la mopll. pinière jusqu'au bout du pied. Friction rotatoires pratiquées très doucement sur lat Agion des reins et passes à grands courants de la tête aux pieds pour terminer la séance qui doit durer de 40 à 50 minutes. - Ine séance matin et soir, si cela est possible.
amant. - L'application de l'aimant pent. it elle seule, amener la guérison, mais le ré. sultat étant moins rapide qu'avec le magné tisme hmain, il vaut nrieux employer simul tanément l'un et l'autre. Dans l'un ou l'autr: cas, voici quelles sont les pieces a employer: in E'n plastron magnétique à 4 lanes appliyue sur la région des reins; $\geq 0$ une ou jlusieurs lames appliquées sur la partie posté. meure de la cuisse ou de la jambe, sur les regions les plus donloureuses.

## EXEMPLES DE CURES

I. - M. Láger rapporte dans le journal in MagNérisme, t. 2, p. 210, la guérison qu'il a obtenue sur un pharmacien qui souffiait horriblement depuis 6 mois dune sciatique qui l'empêchait de marcher, Sangsues, ventouses. moxas. vésicatoires, etc. tout avait échoue, et
malgré la gravité apparente du cas, la guérison fut complète en 8 séances.
II. - Le mème magnétiseur rapporte dans le méme volume du même journal, p. 211, la guerison de M. Gouatte, peintre à Auxerre, yui etait dans un état plus alarmant encore. lu bout de 8 jours il marchait déjia. La gué. rison était incomplète, mais obligé de quitter la ville, la femme do malade continua les mannétisations et lia guerison complète fut obtenue très rapidement.

IIr. - Le doctemr P. Gatti, fondateur de l'Institut homceopathique de Gènes, rend compte dans le t. 17 du jocranal de magnf:TisMe, p. 566 et 6i2!, de la guerison en quelples semaines de Min. A. Kurz, une des plus álèbres danseuses d'un des premiers théatres italiens, affectee d'une sciatique de la jambe gauche qui avait resisté au traitement homeopathique comme elle avait résisté pré célemment il l'electricité et aux divers morens: allopathiques.
IV. - Dans son petit ourrage : f́clandels sements sur le magnétisme. Cures miginétiques a geneve. p. 114. Ch. Lafontaine rend compte de deux guérisons obtenues dans sit pratique, en l'espace de 5 al 6 semaines.
V. - Le docteur (ierard qui, a cette épo que n'était pas encore medecin, rapporte dans la revee magnétique, p. 31, qu'il publiait (an 1sid, la guerison en 12 jours de M. Frat got, 54, faubourg Saint-Honore, qui souffrait depuis 8 mois d'une sciatique très grave.
VI. - Lepeletier d'Aunay expose dans la mevle magnétique publiee par A. Gauthier, t. I, p. ©1, le compte readu d'une guérison yuil a obtenue sur une demoiselle de 2 Z ans, rai souffrait depuis 6 mois.

Vil. - l'union magní́tique, t. 10, p. 3!t, contient une lettre de M. Gauthier, doreur, ini aflirme avoir eté guéri en 20 seances d'une riatique très rebelle, par un magń́tiveur.
VIII. - Ene guérison des phas extraorij. naires est rapporté par A. Bué dans le t. 21 dia joulinal de magétinime. p. 253. Il s'aait d'un malade qui, depuis $2 l$ ans, souffrait if: la plas terrible des sciatiques. Tous les traitements possibles avaient tée essayés dans b. . hopitaux et ailleufs et il n'avait jamais Fi,rouvé que des ameliorations de courte duree. La jambe était atrophié, la marche impos--ible et le malade endurait les souffrances les plus atroces. Malgré cet état lamentable, la arnerison fut complete en 2 mois.
IX. - Madame Tardi, 62 ans, 40. rue de La Barre, qui avait toujours joui dune excell..nte sante, fut prise, en septembre 1 ssa, ioune sciatique donble, a la suite d'm refroidissement. Pendant 3 mois, elle suivit en rain i.,us les traitements qui lui furent preserits far divers médecins. En décembre de la même
année, elle se rendit che\% les religieuses de saint-Vincent de l'aul, rue Caulaincourt. at suivit pendant 4 mois le traitement du méde(in consultant. Au mois de mars 1 s:oo, ahe abondonna ce traitement pour prendre des bains chauds qui produisirent une aggravation du mal. On lui prescrivit ensuite les don ches froides qui ne calmerent en rien les don leurs et déterminèrent une rétraction des nerfs. Dans le courant de l'été, elle se rendit aux eaux de Neris qui ne produisirent ancune amé liaration. Elle $y$ retomma en Las m, mais be mal s’aggrava encore. Les doulems dans les deux jambes sont atroces, les genoux sont raides et fléchissent a peine; il lui est presulue impossible de rester an lit et elle ne pent pas faire un pas sans être an bras d'une aute? persoune.

Au commencement d'octobre, elle entendit parler des cures que jobtiens par le magnefisme et se fit apporter che\% moi. A la pros miorre séance la radeur des genoux diminua considerablement, et an bras de la persomns qui liaccompagnait, la marche devint beancoup plus facile. An bout de $\&$ jours, elle marchait avec une canne, les douleurs étaient considérablement diminuees at le sommeil chat réparateur. An bout de 15 jours, la jambe droite était entierement rétablie: elle descen dait a pied la butte Montmartre pour saguer l'omnibus. Au bout d'un mois d'un traitement qui avait lieu 4 a 5 fois par semaine, il ne lui restait phus que quelques tiraillements et un peu de raideur dans la jambe gathe. Ello rontinua it renir encore uhe fois de tempis en temps; et anjourd'hui, la guérison est aussi complète que possible.
X. - An commenement de férrier 1 Na ••. Mill Vanier, 40, rue d'Anjon, fut prise d'une sciatique gui la faisait horriblement souffrir. l'endant 15 jours, elle suivit divers traite ments qui ne produisirent ancune amélionation. On lui conseilla le magnétisme et elle vint réclamer mes soins. A la première séane: the amplogation considerable se produisit et la guerison fut complete a la troisieme.

Des guerisons obtenues par l'aimant, je ne citerai que le cas suivant, rapport́́ par Audry et Thourat - (ohes. LNI, dans leurs obs servations et recherches str l'tshie de l'aimant en módecine.
"Madame Dupre de Saint-Maur fut atlaquée d'une sciatique asse\% douloureuse, dont; elle souffrit constamment pendant 8 joms. Mrabbe Le Noble lui ayant apporté une ceinture de plaques aimantées, qu'il lui conseilla de porter sur ses reins, Madame Dupré remaryua que les plaques se collerent a la pean du rôte de la douleur, et $y$ excitirent me transpiration abondante, dont il résulta pour elle. des le lendemain matin, un grand soulagement. Les plaques du côté opposé dont ello
ne sonffait pas ne sétaient point attacháes et n'avaient point produit de transpiration. La douleur sciatique fut completement dissipée."

## REVCE DES LIVRES (1)

Le bon virux temps, récites du pays de Pleardie, poésies satiriques du curi J. B. Charpentier, par F. Fibint. In-16 de vil-308 pages. Prix: 3 fr. 50 , chez A. L. Charle's.
Notre confrèreF. Fabart, lun des vice-présidents du Congre's mutgneilique de 1889 vient de publier en un coquet volume des histoires picardes du bon vienx temps.

De ces contes et legendes s'exhale une fraichemr extraordinaire, en depit de leur archaïsme et on ne saurait trop loner le gracieux et attachant écrivain qui a su nous donner ainsi quelpues heures de gaies et interessantes lectures.
La cause de l'Mypnotinme, par l'abbé Fenret. In-İde $36 t{ }^{2}$ pages. Prix : 3 fr. chez Tequi.
Des questions tontes scientififues, traitees par labstraction ou par la legende ; en guise de procedis analytiques, faire des at-peu-prés, raconter des visions, des miracles, des sentiments; tout cela, surtout quand en un style idigant et clair ces cho-ses-lia sont dites, peut scmbler attriyant et cest le cas avec M. l'ablé Ferret, mais ce ne sera janais une démonstration suffisante.
Comment, vous, M. l'able', qui ne devez relever que de volte conscience comme vous relevez de Dien, vous sacritiez la formule spiritualiste, vous fouler, anx pieds lidéalisme pur, pour vous faire l'apotre d'un materialisme applique: l'Hypmotisme.

Vous le savez, ces théories de clinique, ces expériences de laboratoire ne relèvent pas de lame, ces soi-disant états psychologiques ne sont que des etats physiques, ne relevant que des lois anatomirgues et physiologiques.
L'Hypnotisme, vous le devez savoir M. l'abhé, nest que la maniere d'exciter ou les nerfs ou les muscles. C'est l'art de les detourner de leur fonction habituelle, de les fausser dans leur usage et leur destination.
Et pourtant vous constatez avec nous que tout les spectacles de la Salpetriere et d'ailleurs ne penvent yu'être des phes dangerenx, que cette cullure d'hallucination est des plus condannables.

Etudiez plus à fond le magnétisme, pour lerpuel nons ne saurions trop le répeter le sommeil nest ni utile, ni indispensable. Le somnambulisme est un accident dans le masnitisme, ce nest pas un - tat nécessaire. On peut sen servir pour le lien da malade, mais sans son aide il est parfois tres facile de guérir le patient.
Dans llhyphotisme, an contraire, pas dexpérience complète, pas de cas vrament intéressant sans ce sommeil artificiel.

Quoiquil en soit du livre de M. l'abbé Ferret, en dépit de sa reconnaissance de l'Hypmotisme plus que de l'acerptation du bon et divin magnétisme, son muvre doit etre lue, car l'auteur s'exprime trés agreablement et ses citations de faits miraculeus ou dhallucinations sont des plus interessantes.
Traitement des affections del'paule par le massage. par le docteur piul Ancilmbicu. In-8 de 26 pages. Prix ifr. chez Duablent $1, \ldots$.
Nous avons déja parlè ici du massage en général. Le livre de M. Archambaud, these inaugurale duu jeune docteur, est un nouvel argument en faveur de la théorie du magnetisme manuel. Nons ne saurions donc trop conseiller aux médecins de s'inspirer de cet excellent travail.

[^6]La libèt té de la médectue. I. -. L3 pratique médscale chez les anciens. par Rouxpl. Brochure de 36 pages. Prix 20 cent., à la Libruirie de Magnetisme.
Annoncons pour paraitre au der juillet la Liberle de la Medecine premiere partie d'une etude des mieux argumentées de M. Rouxel.
On connait l'inergicque ecrivain, clair, succinct, trouvant l'argment décisif, il combat le bon combat pour la Libert'. Nous pouvons avouer ici que ses brochures sont les meilleures et les plus prohes des armes employies à demasquer lhypocrisie et le mercantilisme de certains médecins qui songent à l'argent plusqu’a guérir.
lls ne sont pas tous ainsi, mais le nombre den manvais est grand et des polémistes comme M. Rouxel rendent de grands services a l'humanité en montrant la vérite envers et contre tous.
Le libre exercice de la Médecine réclamé par les médecins. Documents recueilis par II. Dunville. Brochure Ge $3 \dot{\text { b }}$ pages. Prix : 20 cent a la liرrnirir du Magrelisme.
On nous opmsait tous ces temps derniers que nous naurions avec nons que des irreguliers d l'art de gruerir.
Aujourd'hui, le démenti le plus formel est donne a toutes ces argumentalions fantaisistes.
M. Durville vient de réunir en une brochure les, articles de plusieurs medecins bien connus, qui disent ouvertement et sans arrière-pensée leur idec sur la question.
Ils sont tous des partisans résolus de la Libcrté de la Médecinè, qui, disent-ils, augmentera et leurs mérites et leur dignité si compromise par de ces médecins de carton qui abaissent ce sacerdoce, si heau, si grand: l'art de guerir.
Cest une brochure à lire et nous n'avons pas hesoin d'insister.

## G. Fabics de Ghamp पille.

Jinus de Nazareth, au point de pup historique secente.
 "rice une figure. Prix: 8 fr. chez Carre.
Nous verons de relire, avec un plaisir melédadmiration, cette remarquable Vie de Jésus concu" sur des ducuments absolument nouveaux, inedits, et écrite avec cette plume magistrale, si chaude ot si coloríe, qui distingue particulierement le doctrur Paul de Régla, un véritable initié, s'il en fut, dont tous les magnétistes modernes se rappellentencoreles surprenantes expériences ausquelles il convia le public parisien, pendant les années $186: 90$ et 71.
Certes toutes lespages de son beau livre sont aciter; mais it en est particulièrement 3 ou 4 qui répondent trop à nos travaux magnétiques, pour Ifue nous puistions resister an desir de les communiquer it nos lecteurs.
L'anteur vient de parler dn miracle des noces de Cana, et, apres en ayoir donné une explication des plus intéressiantes, il s exprime ainsi :
"Nous savons que en parlant de la suggestion et In magnétisme dans un tellivre, nous souleverons les cris indignes de tous ceux qui ont la simplicité de croire à ce quoon appelle des miracles!
"Il est done bon que nous nous explifuions, me fois pour toutes, sur cette important" question.
"si lon entend par " miracle", tout fait qui depasse lentendement vulgaire, ou que la science des hommes et des choses ne peut expliquer par suite de son ignorance des lois causales de la vie. nous reconnaitrons que le "miracle " existe et se manifeste a nous a chaque moment de notre existence.
"Ace point de vue, et quoi qu'en puissent dire les maitres de la scolastique moderne, dont le sot pie" dantisme eclate chaque jour en formules etranges, ayant la prétention de remplacer la science de la vie par des termes pompeux, que tout le monde
admet mais que persomne ne comprend et meme ne definit, tout est miraculeux antour de nous et en nous-memes...
"En verité que savons-nous de lat vin ? Quel est notre critérium? (ou en ast la science biolonique? Où en est cette science qui a pour ohjet les phinoménes vitaus? Quelles sont les vaes sérieuses que nous possidons sur cette longue chaine, dont les premiers anneans commencent a lerte microscopique, a l'infusoire, all mirrole, pour se terminer il'homme?
"Quand tout est obseur autour de nons et en nous, quand nons ne savons ni ce que nous sommes, ni d'où nous venons, ui oí nous allons; quand cequi est vrai ici est erreur an dela; quand on voit l'erreur, suffisante et superthe, triner an milieu depresque toutes les conceptions homaines, n'at-on pas le droit de dire comme Jisms:
"Heareux les humbles d'isprit, car le royame des ciens leur appartiendra."
"Le royamme des cirux! " best-i-dire, In royaume de l'intelligence et de la scieme suprêmes."
"Si doncon vent entendre parle mol "miracle" tont fait que nous ne pouvons emoore expliquer, nous admettrons la réalité dola chose..... Mais si, an contraire, on veut entendre par le mot miracle, cette chose impossible, produite de rien en dehors des lois qui regissent notre monde et ses individualites; ces faits qui ne reposent que sur des caprices de Dieu; comme si Djeu ponvait avoir des caprices! - cette negation des lois mysterieuses, mais immuables, de la vie universelle et individuelle; si lon veut, en un mot comme en mille, accepter ce terme de miracle, tel (fur la faitl Enfise, c'est-i-dire, si l'on vent déifier le neant; donner une forme a cequi n'existe pas; faire que la jomne dhier ne se soit pas produite ; que la mort, la vie. la marche desastres, et tons les phemomines de la nature soient sommis it la volonté dun ebte feempue, nous dirons hatemont et avec linergie de notre àme, indignéo devant une telle prétention négative de la grimde idee de Dien et de cette autre grande chose rui s'appelle la verite :

- Non, nous ne croyons pas an miracle! et nons ny croyons pas, parce que notre raison se refuse alisolument a admettre ce qui n'existe pas, c'est-itdire que rien puisse faire quelque chose; comme nous ne pouvons admettre que le mot néant, le néant, cette conception de la folie, mot troublant et ¿rouvantable, puisse produire la vie!
" Mais de ce qui precede i nier les faits dui échappent a notre entendement ainsi que le font les Saducéns, modernes sceptiques moqueurs, repoussant tout ee que ne peut concevoir leur cerveau, et niant quand meme. comme l'avengle-né nir l'existence des choses qui l'entourent et dont il ne peut avoir conscience, il y a une distance que nous ne franchirons jamais.
"Entre latheisme des chiffres, entre l'atheisme qui adore le neant et la prostration intellectuelle des bigots, il existe une place, doin le pensen peut apercevoir la grande idee d’un Dien, souriante et sublime.
"Les amateurs quand meme des miracles, casuistes que rien ne rebute, exégètes d'une souplesse que rien ne décourage, nous objecterons peut-ètre que le fait seul de faire boire de l'ean pour du vin constifue un miracle, sinon dans toute la pinissance du terme, du moins dans sa forme troublante et resultative. A cette objection des plus spécieuses nous répondrons:
"C'est la, un fait d'hallucination du gont comme nous en avons produit maintes fois dis le debut de nos études sur l'occultisme, sans meme avoir besoin de faire usage de la parole, - surgestion morale - ou d'employer un liquide quelconque.
"Interrogez les magnétiseurs, les hypnotiseurs,
res grands et terribles enfants mohormes jonant si mathabilement aree cette force dangereuse de la nature, quils croient bien connaitre, et totis vous citerons une fonle de faits de ce genre dont plusieurs sont autrement merveilleux que celui altribus à Jésus par l'auteur de l'Evangile de Saint Jean."

La place nous manque poir donner la suite de ce passage que nous avons di fourtor en differents endroits.
Nous y reviendrons a loceasion. En attembant, mous engagrons vivement nos lecteurs a lire ce live dus phas shgerstifs et des phes remarguables.
(i. Demanest.


## LE

## LIBRE EXERCICE DE LA MÉdecine réclamé par les médecins

Documents recupillis par H. DURVILLE
(Fxtrait d'une brochure de propagande qui paraitra le ler juillet

Le's méderins aficiols, reestatrite les meminfes des Acadómiers, les professemes des I:aroltés, les praticiens des hopitaux, fileles - mefrateins des traditions rontinieres de \%iowle, sont et resteront presple tous les $\therefore$ anemis naturels de tonte innovation et de tonte Jiberte. Mais un tres wrand nombre de (nx qui, n’émarqeant pas an budget, n'ont a compter que sur leur clientele, feront cause :ommmme a ree nous pour olitenib la révision S: lat loi qui portera bientot un jréjudice con, déable à leme considération et à lemes intá ats materiels. Les mas demamiemont avec nous la liberté absolue de l'art de guérir sous la : dis que les antres, partisans convaincus du pri: here que lenu confire re hochet gue lon apbedle un diplome, réclameront seulement la ablementation de la pratique magnétique, et ia cóation d'un diplome spécial pome les mas. ،ums et les mannétisems qui deviendraient i-nrs anxiliaires.

Dans tous les cas, le marnétisme ne resforait pas hors la loi, et la flagrante injustice : in fait des massemrs et des magnétisemrs antant de delinguants, ne samait être longe :.mps tolérée.

Arant que le "Journal du Magnetisme" douvrit la campagne pour réclamer le libre exercice de l'art de guérir, des voix antorisées $\therefore$ "étaient déjà élevées pami les médecins, our demander cette liberté nécessaire. Deonis, un grand nombre ont envoré leur adhésion da la Ligue, avec des considérations plas ru moins etendues.

Voici quelques-uns de ces docruments qui :aontrent la question sous son veritable jour.

## III

Le doctemr Magitot publie dans le Temps du 21 aont 1891 un excellent article ayant pour titro la Nouvelle loi sur l'esercice de la medecine. Lianteur tronve son-
verainement injuste, antilibéral, ie projet adopté par la Chambre des députes, et en espérant que le Sènat $y$ apporte des modifications importantos, il le combat par des arguments sans réplique. Ces arguments ne touchant, presque tous. qu'a des questions de pratiqne medicale, qui ont d'ailleurs beancoup danalogie avec celles qui sont traitées dans les deux articles preceidents, je me contente de citer ici les paragraphes suivants :

Depuis que la loi nouvelle sur l'exercice de la médecine a eté votée par la Chambre, il s'est produit dans le monde nédical et dans lat presse un grand mouvement d'opinion qui. nous devons l'avouer, ne lui est point facorable. On en a virement commenté et discuté le texte; on a releve des articles que l'on tronve inadmissibles; on a signale des contradictions nombreuses, des sévérités excessives. Bref. on a déclaré cette loi imprudente et inapplicable, antilibérale même et inférieure, en un not, à la vieille loi de ventôse an XI qu'elle est appelé it remplacer. Aussi, les regards se tournent-ils maintenant vers le sénat, qui doit prochainement en aborder la discussion et sur lequel on compte pour $y$ apporter des modifications profondes.

Tels sont les points essentiels où éclatent avec le plus d'évidence les imperfections de la loi votée par la Chambre des députés. Il en est d'autres encore qui mériteraient egalement d'être dénoncés et discutés: ceux, par exemple, qui sont relatifs aux pénalités excessivos édictées contre l'exercice illégal de la médecine, contre le cumul, ceux qui règlent le role du mélecin en justice, etc.

Que fera le sénat? On prête generalement a la commission d'examen l'intention d'apporter an texte de la loi bien des modifications. Ine englête a eté ouverte auprès des conseils généraux, réunis en ce moment même, auprès des societés ou corporations médicales; on a entendu les depositions d'un certain nombre de médecins autorisés par leur compétence ou leurs travaux. Nous connaitrons bientôt les résolutions prises.

Et cependant il est une certaine solution qui a eté déjà indiquée de divers côtés. Cette solution un peu violente, il est rrai, assez improbable dans l'etat actuel de nos esprits, consisterait a proclamer purement et simplement la liberté de l'exercice de la médecine sous la seule garantie des lois de droit commm.

Mais c'est là une révolution à laquelle nous ne sommes nullement prépares, car aussi longtemps que nous n'aurons pas rompu avec les vieilles idées de protection, de privilèmes et de monopole, nous resterons bien loin de la liberté,

$$
\begin{aligned}
& \text { Docteur E. Macitor. } \\
& \text { IV }
\end{aligned}
$$

Le projet de loi sur l'exercice de la médecine élaboré par la Chambre des Députés va être discuté all Sénat, et -des modifications sans importance y seront apportóes.
de Docteur Daremberg ècrit, dans le Journal des Dehats du 20 mars 1892, une étude critique très documentèe sur l'ensemble du projet. Voici la fin de cet article qui interresse autant les médecins et les penseurs que fes partisans du libre exercice de la médecine.
Les pénalités édictées par la commission s'natoriale contre les personnes qui exerce. ront la mederine sans diplômes sont excessives. La loi a parfaitement raison de punir severrement ceix qui usurpent le titre de docteur on d'officier de santé. Mais elle est bien antilibérale, quand elle condamne à une amende variant de 100 fr . a 500 fr . les braves gens qui donnent au personnel de leurs fermes du sirop de Tolu ou un lavement purgatif; a une amende variant de 500 fr a a 1,000 fr. et it un emprisonnement variant de quinze jours a six mois, les braves gens qui, a!rì̀s une premiè̀re condamnation, persisteraient a distribuer des sirops calmants ou du sulfate de magnésie. J'espère bien sincèrement que le sénat repoussera de pareils articles de loi, dignes des plus tristes temps où florissaient les corporations et les privilèges. Le malarle a bien le droit de se faire soigner par qui il veut, surtout si on ne lui demande pas d'honoraires, si, par-dessus le marche, on lui donne gratuitement des remedes inoffensifs, si entin le praticien volontaire n'a nullement la prétention de posséder un grade plus ou moins doctoral.
La nouvelle loi contient deux articles qui provoquent les plaintes de tous les mélecins praticiens et qui sont, au contraire, les corollaires naturels de cette ceure antilibérale. Ces articles veulent forcer les médecins à obéir aux réquisitions de la justice, et les contraindre à déclarer a l'administration les cas de maladies epidémiques qu'ils soignent. M. le professeur Cornil, rapporteur de la commission sénatoriale, dit avec raison anx médecins que l'Etat leur donne des privilèges, et qu'il est tress juste quil leur demande des services. Puisque le médecin veut être protáge par le gouvernement, il est tout naturel qu'il perde son indépendance et qu'il devienne un agent de l'administration; le médecin ne peut otre libre que dans un pays ou l'exercice de la mérlecine est libre ou presque libre, comme en Angleterre. Mais je plains la justice, quand elle aura à s'éclairer avec les rapports d'un mélecin qui n'aura jamais étudié la médecine légale, et je plains l'alministration, qui chaque jour sera trompe par un praticien ignorant, confondant une diarrhe grave avec le choléra, et la scarlatine avec une ermption provoquée par l'usage de l'antipyrine. Si l'exercice de la médecine restait à peu près libre, comme il l'est en fait, sinon en droit, les médecins pourraient alors refuser de jouer ce rôle d'avertisseur qui frise celui de délateur. La santé publique pent être sauvegardée sans que le médecin interviemne. Le praticien pourrait simplement être oblige de donner
par écrit le diagnostic des maladies contagieuses an chef de famille ou au logeur, qui, eux, seraient tenus de faire la dácharation; ladministration ferait verifier cette indication par le mérecin inspecteur des épidéraies. Du reste, cette déclaration n'amait actuellement aucune utilité dans presque toute la France, car, sauf dans trois ou quatre grandes villes, les moyens de désinfection ne sont installés nulle part, pas même dans les stations hivernales, les villes d'eaux, et les stations de bains de mer. Aussi je pense que si ces deux articles sont logiques, ils sont anssi inutiles et aussi antilibéraux que les autres articles de cette nouvelle loi.

Les médecins veulent se faire protéger; ce n'est guère digne d'une profession libérale. - $P$ l'est pas ce flot d'amendes et de mois de prison qui relevera notre profession dans l'estime du public. Et au lien de demander an gouvernement de nons imposer aux malades, hous ferions mieux de relire ce simple fragment de la Loi d'Hippocrate: "La mélecine est de tous les arts le plus releve: mais a cause de l'ignorance de tous ceux qui l'exercent, elle est déja rabaissće au-dessons de tons les autres. La médecine est la seule profession dont le mauvais expreice n'est puni dans les villes que par l'ignominie. Mais l’ignominie ne blesse pas les gens qui en sont pétris. Car de pareilles gens ressemblent exactement au figurants qu'on introduit dans les tragédies. Comme ceux-ci ont le maintien, l'habit et le masque d'un acteur, mais ne sont pas des acteurs, de même il y a beancoup de médecins par le nom et fort pen par les cenrres."

Docteur G. Daremberfi.

## V

Le dec'eur Meslier, médecin adjoint de l'Hópital de Barbezienx, fcrit au docteur Daremberg la letire suirante qui est insèrée dans le Journal des Débats du 21 Mars 1 192:
Je viens de lire dans les" Débats" la discussion que vous soutenez au sujet de la nouvelle loi sur l'exercice de la médecine. l'er-metter-moi de vous donner mon humble avis. Yons avez absolument raison. 11 ne doit $y$ avoir qu'une seule loi sur l'exercice de la médecine: c'est celle qui déclarera libre l'exercice de cette profession, avec la sanction du droit commun. Lorsque l'Etat delivre un diplome à un docteur en médecine, il ne lui concède pas un privilège, un monopole, et il ue fait que "constater") qu'il est insuruit dans l'art médical.
C'est au public a choisir entre le rebouteur qui n'a aucune preuve administrative de son savoir et l'homme qui a fait de longues études et a conquis par son travail un diplome. Les syndicats sont en general des entreprises instituées pour attacher tonte leur vie a de:
médecins des clients qui s'en vout parce qu'ils n'ont pas trouvé chez eux ce qu'ils esperaient y trouver. C'est le malade mis en coupes régrlées.
Il y a des rebouteurs qui rendent de réels services dans les pars où les médecins ne connaissent pas leur affaire. J'en ai vu qui avaient un talent incontestable de diagnostic pour les fractures et les luxations et qui les reduisaient avec beancoup d'habilete. En outre, ils connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Il existe un traumatisme fréquent chen les ouvriers, c'est la luxation du tendon. Les médecins ne connaissent pas cette affection, qui est très donlourense. La plupart des rebouteurs la reduisent parfaitement et tres simplement, et rendent de grands services a la population pancre. En médecine, il en est de même. Je ne veux pas dire que les sorciers doivent être un article de foi et que je confierais ma santé il l'un c'enx; mais je soutiens qu'il existe des personnes qui ont naturellement le génie médical et qui, apres une certaine pratique, font de justes diagnosties et guérissent des malades que des docteurs n'ont pas pu cuériz. Pourquoi vouloir empecher ©ela? Si le rebouteur estropie son malade, que le malade le poursuive devant les tribunaus, le rebouteur sera sûrement conlamne. Et remarquez que non seulement la liberte du malade, cette liberté qui doit être si entière et si absolue, sera sûrement sauvegardşe", car l'Etat peut dire aux gens qui se plaindraient des rebouteurs, des sorciers et guérisseurs: "Mais il existe des grens diplômés par l'Etat, rous poure\% rous adresser a elux." Les cas de tumeurs blanches, de panaris, de croup invoqués par le docteur Follet ne sont reellement pas probants.

Le panaris, par exemple: il y a beancoup die mélecins, et c'est heureusement la majorité, qui font l'incison profoncie prematurée, mais il $y$ en a d'autres et j'en connais, des docteurs diplomés, qui le traitent par l'onguent napolitain et les émollients, voire mè. me longuent de la mere; si vous intlige\% une peine an rebouteur qui les traite aussi de cette façon (façon déplorable, je le reconnais), vous devez aissi condamner le mólecin. Pour le croup? Est-ce qu'un mélecin quel qu'il soit peut âtre sîr denrayer cette maladie? Voyez donc comme les traitements en sont variés et contradictoires, les uns traitent par les canstiques, les autres par le jus de citron, les autres par rien du tout, se contentant de faire un traitement tonique interne. Les uns ne reussisent pas micux que les autres, et vous voudrie\% condammer un guérisseur ou une bonne vieille qui donne de l'eau miellée? Ce n'est pas en intligeant de la prison aux bonnes femmes quon les fera disparaitre. ("est notre insuffisame a nou: qui 'c:
fait naitre et, tant qu'il $y$ aura des malades et des médecins, il $\mathbf{y}$ aura des bonnes femmes. C'est l'impuissance de la mélecine et, sonvent, l’ignorance du mélecin qui la pratique, qui eloigne les malades des médecins. Pour diminuer cette ignorance, il fant de lómulation, et les gufrisseurs, les sorciers, les bebouteurs, il ne fant en avoir cure; ils nons. rendent service en nous obligeant a travailJer davantage. Con médecin qui ne peut pas virre de sa clientèle ne doit pas rester médecin, parce qu’il ne comnaît pas suflisamment son métier; quïl en cherche un autre, mais qu'il laisse à son malade et a la famille de som madade la liberté abolue de s'adresser n'importe où pour recourrer une sante quill ne peut pas leur rendre.

La liberté entiere, complèe, sans entraves, sans bornes ni sans chaines, voila la vaie loi qui domine de cent coutées l'exercice de la méderine.

Cordialement a rous,

## Docteur Meslier.

## VI

Article inédit du doctorr Th. Bénard, à Saint-Ger-main-en-Laye.
Si le diagnostic du mélecin était toujours exact et le traitement qu'il indique toujours bien approprié, si son pronostic était justifié en toutes circonstances; en un mot, si le me. decin etait infaillible, il faudrait, cela est de toute éridence, que l'Etat, daus l'interèt général, limposât a tous les malades, sams ancune exception. Malheureusement, le midecin, si elevé qu'il soit dans la hiérarchie scientifique, ne peut se conférer un brevet dinfaillibilité. Lart médical, malreré tous les progrès realisés, n'est pas arrivé et n'arrivera peut-etre pas de si tot a la précision mathé matique qui en ferait une science exacte. Dans ces conditions, pourquoi forcer la volonte des malades et entraver leur liberte? Tout le monde sait que, meme parmi les princes de la science, il y a souvent, aupròs du même malade, divergence complite dopinions, tant au point de vue du diagnostic qu'au point de vine du traitement. La natore abandonne a ses properes forese, lapplication d'un promede empirique ont maintes fois dommé tort an pronostic des phas savants et le malade se rétablissait contre toute attente. Il fandrait done que les malades soient astreints, de par la loi, a se faire soigner, a gutirir on a mourir suivant les règles d'un art qui n'est pas encore arrivé a la perfection.

Tel n'est pas mon avis. J'admets pour chat cun en rénéral la liberté de suivre ses propres aspirations; et pour le matale en pariculier, celle de ponvoir demander la santé a qui bon lui semblera. Le matade condamé jar la science ofticielle se refusera toujours,
croye\%le bien, a accepter avec résignatiou larèt qui lui a été signifié; et il en appellera de ce jugement d'autant plus volontiers qu'il est a la conmaissance de tons que souvent, comme je le disais tout a l'heure, ces arrets ont parfois été cassés ou frappés de nullité.
J'admets done que les soins médicaux peurent àtre donnés par le premier venu comme d'ailleurs, de fait, ils l'ont toujours été. Fin effet, aujourd'hui, qui se prive de pratiquer phus on moins la médecine? - Pharmaciens. sieurs de charite, rebouteurs, sommambules, etc., etc., donment certainement phas de consultations médicales que bon nombre de medecins. Quoiqu'ils soient en contradiction arec la loi, ils peuvent prespue impunement exercer un art dont les notions les phas elementaires leur font souvent défaut. Que la libre pratique de la médecine soit proclamée, tout changera dallure. Le pharmacien qui empoisonnerait son client, le rebouteur qui estropierait son blessé seront condamnés, soit à la prison pour homicide par imprudence, soit a des dommages et intéréts pour blessures ay:ant occasionné une incapacité de travail. Ceux quils auraient eu la bonne fortune de guerir s'estimeraient heureux d'être tombés entre les mains de guérisseurs aussi habiles. Que voulez-vous faire a cela? - Les malades qui ne voient que leurs interits sont bons juges en ce qui leur convient. Pourquoi le malade s'adresse-til même a un charlatan, au lien de réclamer les soins éclairés du mé. derin de sa localité? - La raison est bien simple: il sait que le charlatan a gunion tal on tel cas analogue au sien; et il sait aussi, fertimemment, que le mádecin n'a obtenu que jeu ou point d'amclioration dans d'autres car semblables.

Donnez donc la liberté de la módecine. Tesanuai toujours, moi, malade ne demandant que la santé, faire la distinction entre un professeur de la raculté, un praticien des hôpitaux, un simple doctem en mstlecine, un otticier de santé et un vulgaire rebouteur. Na situation de fortune ne me permettant pas de madresser aux sommités medicales, en tenant compte des informations qui mont ab données sur tel ou tel guérisseur. je m:adresserai à celui que je croirai devoir merndre les meilleurs services. Les titres sont lit comme une garantie et je saurai pa tenir compte.
Eh! me diront certains confrères, fuelle monche vous pique done pour demander que l'on nous cree des concurrents en si gram! nombre; quand vous savez que la pratipue mádicale est dejai si dibirile et si peu lucrative? - A cela, je répondai deux choes. b'abord, la liberté est un bien nécessaire. ne la refusons a personne, pas phus aux malades qu'aux gens bien portants. Pour ma part,
je déclare que je suis heureux, quand linsumisauce de mes connaissances ne permettant pas de guérir un malade, je vois celui-ci recourrer la sante auprès d'un plus savant ou mème dun plus ignorant que moi. Qu'importent en effet, dans ce cas, les mesquines considé:i: tion d'amour-propre et dintérét persomel en comparaison de l'importance du résultat acquis?

En second lieu, je dirai que les guérisseurs maladroits qui, au lieu de guerir, porteraient préjudice à la santé de leurs malades, bientôt condamnés a des peines plus ou moins sérères, abandonneraient vite une profession qu'ils croyaient lucrative et qui ne rapporte gue des désagréments. Leur pen de réussite nême sautera facilement aux yeux des plus simples et le plus grand nombre dentre cus seraient obligés de fermer boutique, faute de malades à exploiter.
D'autre part. et ceest la ma conviction la plus intime, les guerisseurs non diplomés (j'entends seulement coux qui n'ont aucune connaissance de l'art médical) perdrout, iu moment où ils pourront exercer en pleine hamière, tont le prestige que leur doment actuellement l'irrégularité de leur situation, lattrait de la chose défendue et la persecution. bien anodine d’ailleurs. des médecins que leur diplôme doit privilégier.

Qui n'a pas lu, il y a denx ou trois ans, l'histoire de ce gurfrisseur exergant à laris. dont le cabinet ne désemplissait pas? Plainte fut portfée contre lui pour exercice illégal de la mélecine. Appelé chez le commissaire de police de son quartier, il exhiba, en bome et due forme un diplome de docteur en maderine qui lui donnait le droit dexercer an grand jour. In raconta son histoire. - Au sortir de l'Ecole, muni de son diplome, il voulut faire de la médecine; mais les clients ne venant pas, il lui fut impossible de gagner sa rie. ! 1 partit a l'étranger pour tenter fortune dans les affaires. Celles-ci lui reussirent mienx que la médecine et, arec ses économies, il revint à Paris, dans l'espoir d'y vivre tranquillement, quand, par hasard, dans une maison qu'il fréquentait, il rencontra un malade qui asait voyage de clinique en clinique sans avoir éprouvé de soulagement. Il se fit expliquir son cas, crut comprendre que la guérison était possible, et sans penser al faire de la mé. decine, il lui remit une ordonnance quil ne signa pas. Le malade suivit la prescription a la lettre, fut bientot amfliore et redemanda d'autres consultations. Enfin, il fut gueri, et reconnaissant envers son guerisseur, il ne lui marchanda pas les Cloges et les recommandations. D'antres malades vinrent a leur tomet quelques-uns furent eqalement guris; enfin la réputation du guérisseur s'etablit. Ce-lui-ci comprenant que son diplôme, ne lui avait servi qu’à éloigner les malatles, résolut
le fatire de la modecine clandestine. En achevant son histoire an magistrat, il eut bien win de lui recommander de ne pas parlen. le cette aventure, car, ajouta-t-il. "si mes malades saraient que je suis mérlecin, ils ne riendraient plus a moi., Lhistoire parut asse\% piquante, et le secret ne fut pas garde.
Je le répète encore, qu'on accorde la libertía de la médecine, les mahades et les bons médecin n'auront qu'a y gagner.

## Docteur Bénam.

## VII

Voiei une lettre du docteur Desjardin de Regra, l'éli gant ecrivain que nos lectenrs comatissent, lauteur de Jestes de Vavareth, des Bas-fonds de Constantinople, de La Turquie officielle, etc., etc. qui a toujours défendu, dans ses écrits et juspre dans los jomrnaux de médecine, la liberte ponr tous de solgher et de se faire soigner comme ils l'entendent. Sa leftre exprime lopinion dun philosophe mécontent de lótat social acturl on tout est soumis an regime du privilege et du monopule: mais, plus tard, il se réserve le droit de " Irait.la guestion doctoralement, ee-professn, en medecin vieilli sous lo harnais." Cette derniere étude sera publice dans une brochure qui paraitra dans quelques muis.

## Asnicres, le ? Juin 18:

A Monsieur Durville,
Vous me demandez, cher Monsieur, mon opinion sur la campagne que vous entreprene\% en faveur de la liberté de la módecine.
Rien de plus facile: Je suis contre lanarchie des idfées, des choses et des hommes; matis je suis partisan absoln, sans restriction, e toutes les libertés, et n'admets. comme limite de ces libertés, que la responsabilite yui incombe a tons les citorens majeurs, par conséquent responsables des résultats de leurs actes.

Or, parmi les libertés que j'estime aloso! monent nécessaires à lá marche progressive de l'humanité, si tant est que cette dernière soit autre chose qu'un écureuil tournant dans sa cage, - celle de la médecine et de tout ce qui touche à la conscience humaine et à notre instinct de conservation, me paraît etre la plus rationnelle, la plus jnste, et la plus nécessaire.

Il y a longtemps que jai ecrit pour la première fois: " La science et la religion lihies dans l'état libre". Mais, par le temps qui court, en cette fin de siecle, et par cette période "d"hplatissement" général devant les monopoles financiers, politiqnes, scientitiquess et mème littéraires, est-il bien raisonnable de revendiquer la liberté de se soigner comme on l'entend? D'aller ou de ne pas aller al la messe? De vivre et mourir suivant sal conscience? Je ne le pense pas.

Janais, en effet, les prójugés, la routine. l'absolu dans la betise, loutrecuidance dans la meliocrite et le mensonge dans les professions de foi, n'ont en un si bealu role.

Je crois donc qu'il est parfaitement inutile, par ce temps de libertof d'egalité et de fra-
ternité, cette superbe trilogie gravé sur tous nos monuments, sans en excepter Mazas, et autres lienx de villegiature du mème genre, qu'il est, dis-je, parfaitement inutile de réclamer quoi que ce soit d'utile. de juste et de libéral.

Quand on voit de près les choses et les gens; quand on voit cette paurre France, prononcer si emphatiquement ce grand mot de "République", et se montrer plus "monarchique" que jamais en s'inféolant tour at tour it des hommes, it un parti, al une église, à une coterie, et même ì une idée, que personne ne définit, mais que chacun a la prétention de comprendre, n'a-t-on pas le droit de se demander s'il est bon, wil est néces. saire de venir troubler la quiétude de gens qui, faute de pouvoir possefler les choses, se rontentent d'en avoir les mots et les définitions?

Certes, en demandant que chacun de nous ait la liberté de sa conscience to du soin le sa santé, vous ne demandez, en réalité, que ce qui existe, en Amérique, dans plusieurs cantons suisses, et daus ces pays, que depuin 20 ans, nous traitons si complaisamment de despotiques: l'Allemagne, et une grande partie de l'Autriche. Il est vrai que ces pays n'ont pas la douce compersation d'avoir leurs monuments plus ou moins détériorés par les troin mots flamboyants, dont l'origine remonte bien plus haut que 92.
L'empire, ce régime d'exécrable mémoire, n'eut trouve, ni une Chambre, ni un Sénat, pour voter la fameuse loi en faveur du monopole needical, contre laquelle vous vous sherez. Mais sous le gouvernement actuel, sous ce gouvernement où persoune n'est responsable de ses actes, où chacun peut renvover la balle a son voisin, est-il quelque chose de plus logique que l'acceptation d'une loi assurant la préponderance absolue de la médecine ofticielle et forgant le public, - que ce public soit français ou étranger, - à confier sa santé it des hommes représentant une science plus que douteuse. dont les principes changent 5 ou 6 fois dans le courant d'un siècle, qui erre à l'aveuglette; possède le droit inique d'envoyer un homme al l'échafand et celui de tuer dans les règles de l'art, saus encourir aucune responsabilite?
Et ce qui prouve que ma critique est fondies, c'est que pas un seul journal rémblicain ne s'est flevé contre ce despotisme de nos législateurs et des hommes qui président aux glorieuses destinces de notre pays.
(royez-moi, mon cher monsieur, fiers d'être en République, les Français accepteront toutes les pilules amères qu'on voudra leur faire a valer, et, sans plus croire a la médecine que par le passe, sinclineront devant la nouvelle loi, qu'ils chansonneront peut-être, mais cievant laquelle ils se montreront désarmés,
comme ils le seraient demain si, au nom de la Fraternité, nos gouvernants forgeaient une loi obligeant tous les citoyens à se faire circoncire et à aller régulidrement a la symagogue !

Nos illustres timoniers savent trop bien que l'on conduit le vaissean de la France, ei en particulier celui de Paris, par des mots et des promesses. Les mots, on les a gravés partout; les promesses abondent. Yoyons, de bonne foi, que diable les Frangais peuvent ils avoir besoin d'autres choses ?

De ce qui précède que fautil conclure? Deux choses:
La première, c'est que vous avez raison en revendiquant la liberté de la médecine; la denxième, c'est que votre cause étant juste. vous la perdrez infailliblement.

Cette cause, vous la perdrez, parce que vous avez contre vous la masse des politiciens, des incapables, des "riennistes") et des " je m'enfoutistes", c'est-d-dire, des hommes qui ont tous besoin de protection et d’appui.

Avant que nous possédions des libertós pratiques, telles que celles de se faire soigner, comme nous le dit notre conscience et notre intelligence; de pouvoir plaider notre cause devant les tribunaux; de ne confier ni notre santé, ni notre fortune, ni notre honneur a des hommes désignés et patrounés par les lois, il passera tant d'eau sous le pont, que tous ceux qui s's trouveront, vous et moi compris, auront, depuis longtemps, fait le plongeon dans l'éternité.

La liberté de la médecine, la liberté de ne pas se faire tuer selon les règles de l'art; de ne pas se soumettre aux caprices mobiles et fantastiques d'une science qui n'existe que de nom, dans laquelle les conjectures succèdent anx conjectures, et s'entassent les systímes les plus baroques, où ce qui est vérité iri ent erretir lit-bas: Est-ce que cela est possible en cette fin de siocle que l'histoire qualifiera certainement de névrosée? Pourquoi ne pas demander, puisque vous y êtes, que l'Etat décrète que la France est le pays le plus sage, et le moins fou de toute l'Europe:'

Allons, mon cher monsieur, render-vous a l'évidence, et dites-vous bien qu'il est pús. ril de demander a la France d'être aussi litherale que l'Allemagne, l'amerique et la Suisse.

Qu'est-ce en vérité que la liberté de conscience, la liberté de se défendre, à côté des arantages que comporte un nouveau monopole sur la terre où fleurissent toutes ces fleurs empoisonncées du despotisme, caché dans la corolle tricolore.

En vérité, qu'est ce qu'un monopole de plus, it côte de tous ceux que nous possedons?

On n'est jamais trop riche, n'est-ce pas?
Ceci dit, non pour vous decourager, mais
pour vous faire mieux comprendre l'importance de la campagne que vous entreprenez, laissez-moi vous dire que j'applaudis à vos efforts, et souhaite d'être mauvais prophète, en vous predisant le plus complet des " itiascos $>$.
Et maintenant, s'il vous plait que je quitte un jour ce ton chagrin du philosophe mécontent de toat ce gu'il voit et entend, pour uaiter la question doctoralement, "ex-professo ", en médecin vieilli sous le harnais, faites. moi signe.
Mais cela en vaut-il la peine?
"That is the question"?

## Docteur Desjardin de Régla.

## VIII

Il y a dans la lettre suivante une excellente idée qui, en attendant que le libre exercice de la mèdecine soít proclamé, pourra servir de base à l'organisation d'une grande clinique.

Ry, le 24 mai 1892.

## Monsieur Durville,

Je vous alresse sous ce pli un mandat de dix francs pour le "Congrès du libre exercice de la médecine".

Je pense qu'il serait bon de tourner les difficultés de la législation actuelle et de réaliser quand même la liberté dans l'exercico de la médecine. C'est par l'association que l'on $y$ arriverait, mais une association qui comprendrait les clients aussi bien que les praticiens diplômés ou non diplômés. On formerait ainsi des sortes de cliniques coopératives dont les adhérents paieraient me très légère cotisation dont le produit servirait à indemniser les praticiens qui soigneraient les malades par le magnétisme. Je n'entre pas dans plus de détails car le but de cette lettre est plus particulièrement de vous parler d'un client qui, je crois, aurait besoin d'être traité par le magnétisme.

Dans l'espoir de vous lire bientôt je vous prie, Monsieur, d'agreer l'expression de mes sentiments bien distingués.

Docteur Jouanve.

## 

## LE PROTECTIONNISTE MÉDICAL

## en Italie.

Si quelques peuples au monde sont en proie à la maladie mentale que l'on pourrait appeler la diplomanie, ce sont bien les peuples de race latine; titres, grades, diplômes, décorations, colifichets de toute sorte, il leur en faut en tout et partout.
On sait qu'en Espagne, pays latin, tout le monde est ou se croit hidalgo, et que l'armée espagnole se sompose d'autant ou plus d'hommes gradés que de soldats.
La France aussí fait d'énormes et persévérants efforts, depuis plusieurs siècles, mais de nos jours plus que jamais, pour se latiniser. Tout le monde, à partir de 13 ans, filles comme garcons, est aujourd'hui plus ou moins breveté d'un certificat d'étude, d'un diplòme de bachelier, de licencié, de docteur, etc.

L'Italie, autre pays latin, se croit probablement en retard et ne veut pas y rester plus longtemps. Nous trouvons dans le Journal des Economistes de mai 18\%, un article sur le protectionnisme médical, dans lequel M. Vilfredo Pareto nous apprend cette incroyable nouvelle : que la Cour de Cassation de Turin a décidé que chatrer les animaux était une opération de haute chirurgie (sic!)
Se basant sur cet arrềt, l'autorité judiciaire condamne toute personne qui est dénoncée comme chátrant les animaux.
"Le ministère de l'agriculture, dit l’auteur, s'est ému de cet état de choses, et l'on étudie le moyen daccorder des diplomes speciaux pourles personnes qui pratiquent ces operations."

Qui vendra ces diplòmes? A combien la douzaine? A qui appartiendra la recette ? Aux professeurs de hatete clivurgie? La bonne aubaine!
M. Pareto ajoute :
"L'amour de la vérité m'oblige à reconnaitre que chaque citoyen a encore le droit de detruire, de la manière qu'il juge convenable, les souris qui infectent son logis. Mais peut-ètre un jour le contraindra-t-on de se servir à cet effet de chats ayant un diplòme du gouvernement. ce qui sera une bonne occasion pour quelques politiciens d'obtenir une sinécure, en se faisant nommer instituteurs de ces felins."
Notons que les peuples diplómanes sont inférieurs aux autres peuples civilisés, non seulement dans l'industrie et le commerce, mais dans les arts, les lettres et les sciences.

Que faire pour remédier à cette inégalité? Faut-il supprimer les diplómes où ils existent, ou les introduire la cui ils n'existent que peu ou point?
Aux électeurs de résoudre ce dilemme à la prochaine occasion qui se présentera.

Rouxel.

## FAITS ET COMMUNICATIONS

Nous avons assisté ces jours derniers aux très jolies expériences des frère Isola.

Une entre toutes doit appeler notre attention : c'est celle de la symphonie mysterieuse.
M. Isola, apres avoir endormi son sujet, qui reste dans la coulisse devant un instrument de musique, se rend dans la salle, et là, instantanément, sur le désir des spectaterrs, suggère au sujet, à distance, sans aucune relation extérieure autre que la transmission de pensée, les airs demandės.
Cette expérience relevant du magnétisme pur, nous avons cru pouvoir appeler l'attention de nos lecteurs sur les expérimentateurs de la salle des Capucines.
G. F. de Ch.

Un de nos amis, le Dr Albert Salivas, vient de transporter son cabinet médical. 3, rue de Mogador.
Le Dr Salivas s'emparant des travaux de notre vieux maitre à tous. le $D^{r}$ Desjardin de Régla, se consacre principalement au traitement des maladıes chroniques et des affections nerveuses par l'application des proceंdés qui constituent la dynamothérapie.

Quest-donc que la dynamotherapie, allex-vous me dire. Le Dr P. Besjardin a, depuis plus de quinze ans, défini ce mot dont il est le createur. La réunion des agents naturels : magnétisme mineral, humain et végetal, èlectricite statique et dynamique, calorique, lumierre, etc.

La dynamothérapie est donc une vėritable synthèse physiologique et therapeutique.

Pour compléter le traitement, le Dr Salivas, s'inspirant des lois medicales les plus rationnelles, prescrit, suivant les indications, les préparations alcaloído-thérapiques dont la puissance a fait jusquici le succés, si mérité des deux grandes écoles hahnemanienne et dosimètrique.

Le docteur Luys a_communiqué à la Société de biologie, séance du 21 mai, une note trés importante au sujet du magnétisme. Il'" a constaté que certains hysteriques pouvaient avoir la perception visuelle des effluves magnétiques et électriques. Lorsqu'ils sont mis en etat d'hypnotisme total, ou qu'on se contente simplement de mettre les yeux du sujel dans un état spécial d'hypnose. ils percoivent sous forme de flammes bleues au pole negatif, rouges au polle positif des
appareils le degarement de l'electricité. Les aimants lour paraissent degager des bouphets de hammes blenes et rouges. Entin le masmetisme humain pent etre mis en reliel de la mème facon. le coté droit de la face, oreille, nez, levres. degage dus eflluves romges dioz l'homme sain, le citi- gatuche offe des efthues blens. Dans certames mabadios norvonses, ces efflores dimiwhent et dans lonstembe les fammes rouses de la face droite apparaissent on violet, ce qui peut servir utilement an diagnostic de cel riat. "

Sanf certaines errenrs, cest parfait; mais. dans tous les cas. M. Luys a ouhlie de dive que ces observations ne sont pas nouvelles. Il a lu le Traite erperimontal et thrioupertique de. II. Dirville re ne doit pas ismoror los travaux de Reirhenbach. Pourguoi ne pas avoir rundu a Cobsar er qui est à Cosar?

## REVUE DELA PRESSE.

Guoique la question de la Libertri de la mederine we suit pas thcorr entrie dans fos momes, malמre les incomparables avantages quolle donnerait non spolement aux malades. mais aux praticious seriens de lart medical, la presse a fait un accueil sympathigue a notre entrée en campasme. Il y a con beancoup d'abstentions, car dans la ridaction de prespue tous les grambs jomrnatix. un mederin est charge de traiter la partie scientitigne. et anjourd hui le phe grand nombre des medecins ne comprennent pas que cotte liberte meerssame suib bite a tons en remeral et ne murait à aucun donx en partienlier.
La Lımiepe et la Chaime masmitique de mai ont reproduit en entier motre Deraralion. Le Spiritarme de juin a publie une longue note annoncant lorsanisation du comerés mationeal pour le libie erorrice de In moderine.. Le Gaulois du 13 mai publia uno note tres simpahbique due a moe indiscretion de reportge. LECluir du 21 mai a ronsacre un long article sons le titre : la Ligur des motgoetiseurs. mediums, sommamo bucles, oi le redactenr anonyme, apres avoir reptoduit mos comsiderants, les lait shivere de riflexions remplies di bon sens. lixcellent artirle : la Mioderine libie dans I'alnt libre, de M. Eid. Siebecker, dans le National du 2: $: 3$ mai.

Le Monde du 2 mai a reproduit la note suivante:
" Dine Ligue vient de se constituer pour ohtenir la liberte de la midecine. Cette ligue poursuiva la realisation de son projet par tous les moyens en son pouvoir. lille annonce pour la fin de cette année la reminon dun Condies mational pour étudier la question. Ies idhésions sont rocues à Paris, au Jourmal du Mu!fuélisme, e: ), rue Saint-Merri.

Sults ce titra: La liburté de la mérerine. le dncteur Frab. publie dans la fiozette critique de juin, la note suivante:
" Dine ligue nationale pour lobtention de la liberte are la Midecine en Fiance, vient dr se constiturr, 23. tue Saint-Merri. Plus de 1.8 m fr. sont dijè ríunis. les docreurs. Ios avocats. sans comphom plusieurs deputis. venlent apporter leurs concomes dans celte camparne libertaife des pus opportumes.
"Nous sommes persuados que la ligeer arrivera an but quelle veut atteindre, qu"une libertes miticin. senlement par le droit comman, done mae vraie liberte existera enfon en France, ou tomes les libertes sont dautant plus maselies ghe dautre part on laise unc plus prande latitude a drolicencers indirnes d'un watral pupli."

La Cororcte du er en a publie une antre dans des turnes analogues. La Revue des incembions morcelles du 5 juin, le bulletin des Nomomaiores du i juin: le Íaleriquais, à Saint-Valerren-Caux ; le Putriote ol" (emtioe
 ont public des notes phas on moins elorrienses. Les Er / ons de l'onest it Argentan ont publié soms le titre Libere e, un excellent article signé: mu Kural, qui serait à repoodnime in entier si nos colonnos nëtaient pas aussi exignës. Apres avoir parle de lorganisation de la Ligne, lauten continue: "dujourd hui, la Ligue compte un grand nom be diadhérents, largent alfue. Apres les médecins, le.
diputes et les avocats viennent it elle et tous briguent lhonncur de porter anx tribunes de la Chambre et du jouple cefte grande question de la liborte de la mede cine.
"Etre soigne comme on veut et pat qui lon vent doit rester de droit impeserintible de tont malade fu ne sollicite pas l'aide de l’Assistance publique et il faut espirer que ce droit ne subira ancune atteinte. "
Mais tonte mbiaille a son revers. Dans la feuille de chou d'un sectaire qui devore chaque matin un juif en efligie. un inconnu publia sous ce titre: Tout le mon de miolerin, un article d'une ingualifiable betise, rempli de monsonges et dinsimmations malveillantes. Sine rectifi cation fut envorir au ditecteur du journal, qui s'est empresse de ne rion reclitier. Fallait-il exiger le droit que la loi nots accolde? - Vis-i-vis de gens sprieux, oni! Mais le grajat qui répond au nom de Papillaud ne mérite que das piffles et le journal devant disparaitre un de ces matins, s'il ne leest pas deja. Drumont en a besoin pour exploiter la petite industrie qu'il exerce joli metior qui vient de le faire condamner à trois mois de prison, l(x)0 francs damende et a l'insertion du juge ment dans $8 \|$ jomrnaux sans compter le sien
La phas violente attaque dirigeo contre nous est due, on devait sy attendre. a un eonfrere yui sera le premier a protiter de la reforme que nous demandons.
G. D.

Le journal $E l$ sol, de Lima, continue la traduction des Comseils pratiques d! notre directeur. Le traitement des Vomissements imeoercibles de la grossess et erlui dusommambulisme spomiane ont paru dans les numiros du ler et du lo awril.

Sous re litur : Les guerissentrs, Ludovic Nauderan publu dans la Petite Presse du ? mai, un excellent article dont hous extrayons ce pui suit:
" lonis-je le dire? ju commais persommollement un de
 domx, qui n:a locu ameune culture intrllectuelle, mais


Tous les jours. il regoit dans une salle située rue Doudeataville une soixantane de malates et je puis athrmer que ert homme a ofrod dine maniere presque surnaturelle des encrisons de toutes sortes. Il ne priteve sur ses malades auruno taxe, il se contente de recewoir la modusta offrambe de coux qui sont assez riches porm lui donner quelyues sous.
" En jour, pousci par la curiositr. je suis entrós chez 10 wherseur de la rue Douduaville. Les pauvres gens quil soimat par de simples passes matrotiques mont lait un 10 d $\therefore$ ore de ses vetus bienfaisantes que je suis reste perplexe malari le scepticisme dont nous sommes tons imbus. Sientot $j$ ati dü me rendre a l'ividonco. Cet homme, par uno sincriliere auto-sumerstion, rendait litteralemont lusaredeleurs jambes anx paralytigues el cicatrisait les plates rebelles. Pour arriver a ceresulat, risquati-il de tuer sesmalades? . Yul lement, il so contontait de les toucher aver sat main. Sratit-il raisonuable dompereher cel homme de continuer a receroir des intirnos.
"Pour assurer un monopole vrament abusif et prositue odiaux a MM. de la Padultr. doiton emperchet les patures diables de chereher la gu-bison la on ils la trombent?
"Poser la question. c'est la rosoutles, ot ju le dis hatement. je suis partionn de la liberte dantant que nos midecins de lat Facult (entre nous) ne sont par toujoms fixs sur leffearite des soins quils mous pordinuent - contre pspros sonnantos et trihu"hantrs."

Lat Drperefe de Toulouse publie chathe semaine un excellent article sur locoultisme.

Froullent artirle dans lr correspondant de In Firmille : Les inmes et l'itat arterel ales esprits, par J. Brien. La mannitine el lorrultiome $y$ sont trat, de main de matire.
-

Un garde-malade connaissant le magnétisme, fort, dévoué, se recommande il l'attention des malades. S'adresser au bureau du Journal.

Vous prions nos lecteurs de vouloir bien nous envoyer les articles de journaux traitant du magnétisme. de lhypnotisme, du spiritisme, de l'occultisine, ainsi que tous documents intéressant la Liyue pour le libre exercice de la medecine. Chaque article ou document donne droit a une brochure de propabrande qui sera envoyée franco.

## BIBLIOTMEQUE DU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnétisme se compose.
ir De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme, loccultisine et toutes les branches du savoir humain qui s'y rattachent;
2. Des collections completes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De ples de 30,000 gravures. portraits. autographes, médilles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'etude du Magnétisme. tous les ourrages sont prétés au public aux conditions suivantes:
dbonnement de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr . Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour a ceux qui de sont pas abonnés. sauf pour quelques ouvrages rares ou précieux dont le taux de la locition est fixé à 5 fr. par mois pres sont confiés contre nantisserrent et adressés, dans toute ITRurope, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ourrage prété. doit representer la valeur de celui-ci.
La Bibliotheque est ouverte tous les jours, dimanches et fetes esceplés de 1 a 4 heures. ( $11 n$ y a pas de catalogre imprimé).
la Bibliotheque est la propritéde 'Institui mannetique.

## Pour paraitre prochainement :

Traite experimenial et therapeutique de Mayncisiane
Cours complet, professé à l'Institut matınétique' par H. Dtw viles. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouviage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.
Les cing premiers columes rontienneint l'erposé raisonne de toutes les theories magnétiques smises juts qu'd ce jour; les cinq derniers, la description d'envi ron 250 affections les plus communes et l'applicatione pratique du magnétisme, mise a la portese de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.

1. Vol. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen áge : Sorcellerie. Dans les temrs modernes : Paracelse et le fluide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur. etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contempor.in : Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes. Voutin. etc. - L'hypnotisme el la sugrestion: Braid, Ecoles de Nancy, de Ia SalpetriÀre et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisine et l'hypnotisme.
3. Vol. - Lo Magnétisıne considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnétisme. Magne. tisme des animaux, des végétaux, de la terre de l'aimant, de l'électricite, du calorique, de la lumiére et des couleurs, du mon, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songer, divination, prévision, clarvoyance instinctive de lhomme. Cagliostro et ses pupilles. Lucidité magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Application du Magnétisme à l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Affections du cerveau et de la moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
i- Vol. - Affections des oreilles, des yeus, du nez. de la bouche. de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du cœur ee de la rate.
7. Vol. - Affections de l'estomac. de l'intestin, de l'anus, de la vessie. des voies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fièrres.
8. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier age. Seins, matrices et oraires, grossesse. accouchements. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
9. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des on, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de la peau. Maux d'a venture, maux accidentels.
Le Traite experimental et therapeutique de Magnetisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celai qui veut pratiquer le inagnétisme curatif par profession, le médecin, l'armateur oule pére de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sur qui, apres leur avoir tou! exposé, tout démontré, leur enseignera une inéthode infiniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager tontes les inaladies.
Chaque volume ( 350 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut ėtre vendu séparément.

Pric de chaque volume separe. 3 fr.; le's 10 vol. 95 fr . A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé a 16 fr., au lieu de 25; un volume séparé, a 2 fr., au lieu de 3, aux 600 premiars souscripteurs qui enverront dés maintenant le monlant a la Librairie du Magnétisme.

ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE
Clinique dentaire. - M. et Mme Magné, dentistes, 1 , place de la Nation. - Extraction de dents sans douleur, par un procede nouveau, nettoyage des dents, suritication et plombage : pose de dents et dentiers en tous genres, systėmes perfection. nés, réparation de pièces dentaires. Prie: moderes.

Ver solitaire. - Les personnes alteintes du tornia ou ver sulituire doivent écrire à M. Demabrst, 6, avenue des Tilleuls, Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radicalement. Moyen infallible. 10 ans de succès.

## HAINS

Grands bains francais et orientaux, 13 boulevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par M.M. les docteurs. Traitement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves dair sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos, de coilfure et de pédicure. Hydrothérapie complète. Bulfet. Sallo d'escrime.

## CHEMINS DE FER

## Ligme de l'ouest

La : ompagnie des Chemins de fer de louest delivic de nouvelles Cartes dabonnement (frn et ac classe), de 3 mois. de 6 mois ou d'une année, pour les quatre itincrares suivants: to de Paris (St-Lazare, Montparnasse on Champ de Mars a Saint-Cloud, Pont de Saint-Cloud, Garches. Sèvres (Ville dilvray et rive Gauche) et vice versa;
30 de Yaris (St-Lazare ou Montparnasse) a Versailles (Hive droite et rive ganctie) et vice versa;
3. de Paris (St-Lazare) à St-Germain (via Le Pecq et vin Marly-le Ros et vice versa;
4. de Paris St-Lazare, Nontparnasse on Champ de Mars) a Versailles (Rive droite et rive Gauche) et a St-Germain (via Le Pecy et Marly-le-Rui, et vice versa.
Arrèts facultatifs à toutes les gares intermédıairss. Faculté de regler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit immediatement. soit par paiements echelonnés. Les cartes des for. Ze et \&ritinéraıres sont. moyennant un supplément de pris, rendues valables sur la Cemture, de Paris st-Lazare) à OupstCeinture.

## Liglue du Noid

Paris-Londres, cinq services rapides quutidiens dans chaque sens.
Trajet en $7 \mathrm{~h} . \mathrm{l}^{2}$. - Traverséc en I h. $\mathrm{I}_{\mathrm{l}}^{\mathrm{s}}$.
Tous les trains, sauf le Club-Train, comportent des deuxièmes classes.
En outre, les trains de malle de nuit partant de Paris pour Londres à 8 h . 85 du soir et de Londres pour Paris à 8 h . 15 du soir prennent les voy geurs munis de billets de troisième classe.

DEPMATS DE PAHIS
Via Calais-Dourres : $8 \mathrm{~h} .25-11 \mathrm{~h} .30 \mathrm{du}$ matin -3 h .15 (Club-Train) et 8 h . a du soir.
Via Boulogne-Fulkestone : 10 h .10 du matin.
DEPARTS DE LUNHBES
Vià Douvres-Calais: $8 \mathrm{~h} .20-11 \mathrm{~h}$. du matin - 3 h . (ClubTr in) et 8 h. 15 du soir.

Vià Folkestone-Buulogne : 10 h . du matin.
Les voyageurs munis de billets de premiere classe sont admis. sans supplement, dans la voiture de premiére classe, ajoutée au Club-Train entre Paris et Calais.
lle Calais a Londres. supplément de 12 fr . 50.

## JOURNAUX

Le bon Financier, Conseiller de la petite Epargne, parait tous les samedis, i8, rue Taitbut. Paris. Le abonnés ont droit tous les samedis, i8, rue Taitbut. Paris, Le abonnes ont droit
aux conseils et renseinnements gratuits, relativement a tous placements. achats, ventes, etc.

Hureka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de vulgarisation scientitique et industrielle, paralt tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs paran, 16, rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNETISME

Massage magnetique, par le professeur H. Durville, l'Institut Magnetique, 23, rue Sint-Merri, de 1 à 4 heures.

## SOMNAMBULISME

M B BRTH E, la rellubro Somnambule quia donne tant de prearee




## FALRIQUE D'HORLOGERIE

 de précisionBijouterie, Orfèrrerie, Joaillevie

## C. BRISEBARD

Grande-Rue: 34 Besancon (Inoubs)
HISON DE CONFIANCE FONDEEE EN $180 f$ Grande récompense
d IExposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste.

Spécialité de Chronomètres de poche
EXVOI GRATIS DUGATALOGUE

## institut magnktique

Pour l'Enseignement du Lagaétisme applique a l'art do guerir (.14annétisme humain, ma,netisme minèral, etc.) Par uno Snciéte de magnetisears, sous la direction du Prolesseur H. DVRTILLE 23, Rue Salnt-Merrl. Paris.
Le magnétisme humain est une force inhérente à l'organisme et toute personne dont la sante est equilibree peot guerir oul soulager son semblahle. Dans la plupart des ras, sans connaiss nces médicaltes, l'homme peut dre le médecin de sa femme; celle-ci, le médrein de son mari et de ses enfants. Laimant le muphtisme terrestre ct presque tous les corps ou agents de la nalure penvent servir dauxiliaires.

Dans les maladies graves ou la vir est en danger, quelques magnétisations frites dans ins refiles de l'art suffisent presque toujours pour fairecess r les symptomes alarmants. Ua parent, un ami. un domestique anime du tlesit de faire le bi $n$. peut acquerir en quelques jours les connaissances suffisantes pour guerir la maladie la plus rebelle, si les organes essentiels a la vie ne sont pas trop profodément alteres.
L'Institut a pour objet l'enscimement et la vulgarisation de la Sripnce magnétique appliquée au soulagemeut eta la guerison des maladies. Il constitue one école pratique ou les procedés ordinaires du Magnétisme sont mis à ha portec des malides et des amateurs, dans des Lecouscliniques guotidiennes. des Conférences experimentaleset des Cours pratiques specianx.

Les Legons cliniques ont lieu le jeudi et le dimanche, à 9 heures du matin. les autres jours, à 4 heures du soir. (Cet enseiguement $u$ étant pas public, on doil se faire inscrire d'avance). On prend des Pensionnaires.
En dehors de l'enseignement donné à l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peuvent pas se deplacer, soit a Paris. en Pronince et meme à l'Etranger, pour organiser le traitement au lit du malade et mettre un parent, un ami. en élat de continuer le traitement.
L.e dirccteur recoit le jeudi et le dimanche, de 10 heures à midi; les autres jours, de 1 heure à 4 heures.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetrsme edite les ouvrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiês a Paris. en province et à l'étranger, sur le Magnétisıne, l'Hypnolisıne, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission. elle fournit ses clients tous les ouvrages de librairie, au prix marqué p-r l'éditeur, et fait les bonnements a tous les journaux el revues.
Elle achète ou échange tous ouvranes. portraits. gravures. etc., anciens et modernes. Ir.itiant du Magnétisme et des diverses branches qui s'y rattachent.

## Prime

Ton, ceux qui, par l'interınédiare de la Librairie du Maurlisum, s'aboment a an journal politique. scienlifique ou lillitaice ou qui achétent des onvrages de librairie, quels qu'ils soi••nt, peavent recevoir giatnitement le Juurnai du Magndlisn... pendant une annie
Pour recevir ce'te prime jnindre au montint de la demande, 1 fr io-pour dillarelife ment al emhallase.

## Hrochures fe propagande

Pri.e : 100 exempl., 19 fr.; 50 exempl. 7 fr
95 ex., 1 fr.: 12 ex. 9 fr.; 1 ex., 20 centimes.
Almanach spirite pour 1889, 1890, 1891. 1892
Dsbolssouzr. - Guerison certaine dic cholerre en quelques whres, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexie ef de a rage, $\mathbf{6}^{-}$édition.
H Dubville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarite luınaine.

- Description du Sensitivométre. Application de l'aimant à la mesure de la sensivité magnétique et au traitement de quel ques maladies avec 3 figures.
- Le Magnetisme humain considere comine agent physiquc.
- Le libre evercice de la medecine reclane par les medecius.
- Application de l'aimant (magnetisme minerat) au traitement des maladies, avec 10 tig
- Procédés magnéliques de l'auleur, avec une figure.
- Le méme ouvrage, traduit en italien, par Ungher.
G. Fabius de Cilampyille. - La Science psychique, d'après l'uuvre de Simonin, avec fig.
- La liberte de luer! La liberte de gucirir. Etude critigue et documentée sur le monopole de la medecine opposé au libre exercice du magnélisme.
Lugir Grange. - Mapuel du spirctisine.
Letoue nt. - La Medecitue jugee par Broussais, Bordeu, Barthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail, elc., etc.

Papus. - L'Jccullisme.
G Le Spiritisine.
G. Pilin. - La mèderine qui tue! Le magnétzsme guérit. Le rêve et les faits magnétiques expliquès. Homo Duplex.
P.-C. Revel.-Esquisse d'un systeme de la nature, fonde sur la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future considérée au point de vue biologique et philosophique. Nouvelle édition. Pour la recevoir franco, ajouter 25 cent., prix de l'affranchissement.

Doctpur Ripault. - L'L゙nivers macranthrope.

- Tableau synoptique de la nalure.
- Tableau des fonctions de la nature.

Houxpl. - La Liberté de la mèdecine. - I. La pratique médicale ehez les anciens.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France el de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimants guésisspnt ou soulagent foutes les maladies. Fortes remises. - Ainsi. tout en rendant de grands services aux malades, on peut faire de beatux bénéflces.


## TRATTEMENT' DES MALADIES

a la purtoe de tois les malades, par les aimants vitalisés du professeur B . DERTILL
Les aimants vitalisés qृuérissent ou soulagent toutes les maladies. L'immerse avantage quils possedent sur tuus les auires modes de traitrment, e'est que l'on put. selon la nature de la maladir, angmenter ou diminuer fractavite tramique et retablir aiusi lipquilitre des fortis qui constitue ta sante. Les deul, us vies ces.ent au houl de quelques instauts, les arces divienn nt moing ficquents ct la guerison se fait sams menlifer son régime et ses halitules.
L. ur cmploi se generalise dans le traitement des diverses maladies et plus paticulierement dans les cas nerveux, ou les médicaments font si souventdo unal, meeme en guerissant.

## Cas aimants comprenaent plusieurs catégories :

## Lames magnetiques

Au uombre de 4. elles s'emploient dans les cas suivants
Le $n^{\circ} 1$ : Contre la cranpe des cerivains et des pianistes. Ies affretions les bras, du la;as des jambes. dis pirds et de l'organe grnitial chez l'homine. Le no 2 : Cuntic lis affertions des jambes, de la gorge et du laryns.
e $n^{\circ}$ : Contuc les iffertions 3 : Contre les bourdonnements, la surdité, la migraine, les nazux de Le no 3 : Contre les bourionne les maux de tete et toule's les affections da dents, les nevralgies, linsomnie, les malux de tentre la sciatique.
cirveiut, y rompuis les aftec ions mentales. Cont
cirveiut, y ronipis les aftec ions mentaris. dies poumons, du foie, du cour la rat., de l'istomac. de l'intestin, de la vessie, de la matrice el des ovairs. - Contre les paladies de la morlle épiniere.

Cos lames, qui ne differrnt que par la courbure et la longuear, ne répondeat ansi tous hes hesuins; on fait des lames dites speciales ne portant pas de numiro qui seivent dans certions cas - Prix de chaque lame

## Plastrons magnétiques

Dans beanroun de maladies anciennes et rebelles, one seule lame nest pa: Dijurs suffisante pour vaincre le mal. Pour ohtenir une plus grande sonne tonjours suflisante pour vaincre e mais pour former des appareils desigus d'action, Husidurs lames
sous le nom de plastrons.
les piastrons valent 10,15 ou 20 fr ., selon qu'ils ont 2,3 ou 4 lawes.

## Barreau magnetique

Avec accessoires, pour magnetiser les boissons et altments.
Prix de chaque appareil.

## Sensitivometre

S'emploic surtout pour se rendre compte si les personnes sont susceptitits d'étre enidorinies par le magnetisme ou par l'lyypnotisme et pour mesurer leur degré de sensitivité. - Prix de chaque sensilivometre ......... 10 fr.

Les aimants du proferseur $\mathbf{H}$. Durville sont polis et nickelés, sauf les plastrons dont les lames sont main churs dans un tissus de laine solidement pique.

Ils sont soumis à l'amantation ordinaire et à une operation spreciale: Ia vita! isation, quiaugninte considérablement leur pulissance curative. Qooiqules simants perdent pea de leur aimantation, la force vitale disparait plas ou moins iu bout de un à trois mois, selon l'asage qu'on en fait. Au bent de ce temis, il est necessaire de les reuvoyer il l'Institut pour atre recitaliges.
prix de la vitalisation, pour chaque piece simple ........... ${ }^{\text {ofr. }} \mathrm{fr}$.
Prix de la vitalisalion, nickelage ou garniture, id............. 3 fr.
Lis malades peuvent choisir eux-memes les appareils qui lear sont nécessaires; toutefois, dans les maladies compliquées, il est préférable d'exposer an directeur de l'Iustilut, la nature, la cause, les symptomes e la maladie. l'epique ilepuis laqu tle on souffre, etc. En précisant le mode demplai, on indique les appareils que l'on doit employeravec le plus de chance de succes.

Toute demande doit étre accompagneée di un mandat ou d'on chêque, al l'ordre In professrur H Durville, directcur de l'Inslitut magnétique, 28, rue SaintMrrri, à Paris. Puur les pays èloignés oi les envois d'argent sont dificiles et cuûteux, on accepte le payement en timbres-poste, moyennant une augmentition de 15 pour 100.

Les aimants sont expédiés franco dans lonte l'Union postale.

## CONSEILS PRATIQUES

Ceux quine suivent pas les Leçons clıniques de l'Institut magnétique. peuvent apprendre trés facilemrnt la pr tique du Magnétisme en lisant les Conseals praliques du professeur h. Durville.
Rédiges dans un style simpl: "t concis qui les met a la portée de toutes les intelligences avec des exemples de gur rison montrant la simplitite et la es leor de la mélhode, ces Consrils permettent au père et à la mère de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Marnétisme avec succes, au soulafamille ainsi qu'a l'amateur dappliquer le Malarneusme avec succs, g. ment et a la guerison des diverses maladirs dont cours enfres, (e mode d'application. ceux qui n'ont aucune idee du Alagnctisme derront life let Procédés magnéliques de l'aul ur, brochure de propagande a $\underline{2} 0$ rentimes.)
Les Conseils pratiques qui sont publiès s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomnie ; - II. Syncope ; - III. E'ntorse; - IV. Fièvre círebrale, Meningile; - V. Fluxion de Poitrine ; - VI. Fièure typhnile; - VII. Constipation; - VIII. Soinnambulisme spontanc; - IX Vomissements incocrcibles de la grossesse; - X. Chute des chevenx; - XI. Minl do tete; - XII. Vertige et Etourdissemen'; - Xill. Gonjestion ct dpoplexie cérelirales; - XIV. Encéphal. te ainue; - XV. Eucirnatite chro nique; - XVI. Ataxie locomotrice; - XVII. M!!rite; XYIII Veralgie simple; - XiX. Névralgie faci.,'e. tic doulnurenr: - XX. Nriatiqu;
Chaque Conseil pratique, insére dans un numéro du Journal da Jagnétisme, est envoyé contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera successivement pollie sonsta orme d'autint de Consells pratiques. En altendant que ce travail ronsidérable soil achevé, le professeur H. Durvilue se tient à la disposition des malades pour leur expliquer, par correspondance, tous les détails dutr, itemen magnétique qu'ils peuvent faire, soit par eux-mémes, soit par l'intumediair d'un parent ou d'un ami devoué. Pour cela, indiquer la cause prolable de la maladic. la nature, les symptòmes, etc.

Prix d'кn Conseil pratique ecrit spicialemext pour un cas qui n'a pas encore dté publié.

Les Annonces sont reçues au bureau du journal all prix d deux frances la ligne. La place qui leur est réservèe étan limitée. l'insertion n'est pas garantic dans tous les numéros.

Le Geirant: A.-N. BEAUDBLOT.
1821. - Typ. A.M. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Paris.

# JOURNAL DU IIAGAETISIIE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Ligue Nationale pour le libre Exercige de la Médecine et de la Société magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE<br>Rédacteur en chef: G. Fabius de Champville<br>Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1or Siège, M. Eugène Bonnemère, Homme de Letlies. - 2॰, M. Burg. - 3e, M. Maitreifan. - 4e, M. de Casti - $\mathrm{j}^{e}$, M. Donato. - 6e, M. H. Duhville. - 7•, M. Ch. Fauvety. - 3o, M. Froment. - $9^{\bullet}$, M. le Docteur de Nalckhoff. - 10^, M. le Docteur Bénard. - $11^{\text {e }}, \mathbf{- 1 2}$, M. Moutin. - 13', M. Eug. Nus, Homme de Lettres. - $1^{1} 1^{\circ}$, M. le Docteur Ochorinwicz. - 150, - 16. M. le Commandant Tarnier. - 17\%, - 18,$-19^{\circ}$, M. Rouxel, - $20^{\circ}$, M. le Docteur Vigi)uroux, Rédacteur scientifique à la Patrie. - $21^{\circ}$ M. le Docteur Des.jardin de Regla. - D2e, M. Fabart. - 23•, M. Paples. - 24 $4^{\circ}$, M. Fabics de Champville. - $25^{\circ}$, M. Delmas-Mansalet. - $26^{\circ}$, M. le Docteur

- 27e, M. le Docteur Dupouy. - 28c, M. le Docteur Flasschaen. - 29, M. F.-J. Cazalis.
- $30^{\circ}$, M.Guyonnet du Perat. - 31, M. St. de Guaita. - 3シe, M. A. Simonin. - 33', M. le Docteur Deniau. - 34º, le Sar. Joséphin Peladan. - 35', M. le Docteur Mora. - 36 ${ }^{\circ}$, M.
$-37{ }^{\circ}$, M. G. Démarest. - $38^{\circ}$, M. J. Lermina. - $39^{\circ}$, M. Milo de Meyer.-40e, M. E. Michelet


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Crookes, Membre de la Société royale de Londres. - Delbactf, Professeur à l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, à Buenos-Ayres. - Le Docleur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liébadit, à Nancy. - Le Comte de Maricoint, d Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Ilalie, à Rome. - Max Dessoir, à Berlin. - Pietro do Amico, Président de la Société Magnélique de Bologne. - G. A. Ragazzi, alugano. - Ed. Raoux, Président de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Canldé, à Avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stainton-Mosas, Président de l'Alliance Spiritualiste de Londres. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genève. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon. - Le Docteur Krcger, à Nimes. - Le Doctcur Mircowitch, ä Bouigas.

## ABONNEMEN'T : 6 francs par an, pour toute l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

ON ©'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste
A titre de Prime, l'abonnement est deux fois remboursé à ceux qui s'abonnent au bureau du Journal :
1• Aver: les aimants vitalises du professeur H. Durville; - Avec des anciens muméros du journal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un* - En annonces dans le journal, jusqu'à concurrence de 6 fr.;
20 Avec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demander le bon.)
Les primes sont rem. gratis dans nos bureaux f elles sont expediés partout, moyennant if, $\mathbf{s o p r}$ port etembal.
Tirage mensuel : 13.000 Exemplaires

# Société Magnétique de France 

## CONSEIL ADMINISTRATIF (Membres actifs)

| 1. siège MN. | Conard. | 21-siège Mm. | Froment. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Berthet. | 22. - | Girinevald. |
| 3. | Bouvery. | 23. | Guyonnet du Pérat. |
| 5. | Burg. | ${ }_{95}^{25 .}$ | Jacquillat. |
| ${ }_{6}{ }^{\text {. }}$ | Chauvierres. | ${ }_{96}{ }^{25}$. | Ledocteur Benard. |
| 7. | Christin. | 97. | Létrange. |
| ${ }_{9}^{8 .}$ | Collas. | ${ }^{28}{ }^{8 .}$ | J. Lévy. |
| ${ }_{10} 0^{\circ}$ | Saniaud. | ${ }_{30}^{29}{ }^{\circ} \mathrm{C}$ | Amédéo-A. Simonin. |
| 11. |  | 31. | Reveilhac. |
| 19. | Courlet. | ${ }_{32} 38$. | Noguès, ingénieur civil des mines |
| 13. | Milo de Meyer. | ${ }_{34} 3$. | Lenidrin. |
| 15. | Michelet, homme de lettres. | $35 \cdot$ | Pennel. |
| $16^{6}$ | Dubucquoy, | ${ }^{36}$. | G. Demarest. |
| 178. | L. Duchemin, homme de lettres. | ${ }_{37} 3$. |  |
| 18. 19. | Forestier, avocat. | 38. 39. |  |
| $20^{\circ}$ | Hénot. | $40^{\circ}$ | Vivant. |

## CORRESPONDANTS NATIONAUX

M. Aunac, Montaban.
D. Bats, Saint-Jaguin (Landes).
A. Bernard, Saint-Quentin.

G Bertelot, arléans.
e docteur Berjoan, Vinça, Pyrénées-Orientales. Bonnejoy, à Chars-en-Vexin.
Bornard-Colliard, Chanay (Ain).
Chomier, a Saint-Rtienne.
J. Chossat, à Sainl-Martin-d'Arossa, B.-Pyrénees. Ie docteur Cornilleau, au Mans.

David, Sícean (Aude).
Jacquet de May, pharmacien. Rennes.
Ducos, propriétaire, sion (Gers).
ie doctour proprietaire, Sion (Gers).
Gavot, conseifler inunicipal, a Orléans.
H. de Fouré, à Rennes.

Gérard, artiste photographe, a Rennes.
Goubarefi, Villefranche (Alpes-Maritimes).
H. Homère, a Nancy.

Itier, magnétisseur, à Agen.
J. Jung, Bordeaux.
MM. Lageais, instituteur alimoges.

Lalanne, il Lespéron (Landes).
J. Martin, Troyes.
H. de Martin, Narbonne

Martres, négociant a Mautauban.
Métais, huissier à Loudun.
le docteur Mora, a Brunehamel (Aisne.
J. Morgon, Thoissey (Ain).

Nleolopulo, a Marseille.
H. Pelletier, i Madon (LGir-et-Cher).

Cuénard, à Clesle (Marne).
Mme Ollivier, Bourg (Gironde)
MM. E. Otto, à Lantosque (Alpes-Maritimes)

Revel, a hron.
le docteur Ripeault, a Dijon.
E. Rouquette, Blanzac (Gard

Roy-du-Wal, journaliste, a Banyuls-sur-Mer. A. Suire, publiciste à Parthenay.

Teilier-Hiudan, al Boulogne-sur-Mer.
Ad. Villebien à Caen.

## CORRESPONDANTS ÉTRANGERS

M. le docteur Anfossi, à Génes, Italie

L-A. Hallion, Saint-Denis de la Réunion.
A. Barrié y Anglada, à Madrid.

Bertoncini, Panama, Rép. de Colombie.
le docteur Bourada, a Roman, Roumanie.
Bourkser, Odesea, Russie.
le docteur Ch. Carron, Milan, Italie.
Jésus Ceballos, Mexico.
le docteur Correo Barata, a Lisbonne.
Dac, ${ }^{\text {a Libreville. }}$
MM. le docteur Girgois, à la Plata, Rép. Argentine. Kopéra, Schwientochlowitz. de Lagrange, Véra-Cruz, Mexique. le docteur Letoquart, New-York. Leopoldo A. Ojerla, à Mexico.
Mme Parent-Sior, al Herstal, Delgique.
MM. A.-J. Rico, a la Haye.
M.-N. Rovira, Barcelone.

Soulhassaye, a la Trinite, Martinique.
Thomas, a Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

- L'institut médical électro-magnétique , de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville, prèsident. - L'Union spirite s de Reims, représentée par M. Monclin, secrétaire-trésorier.

La Société magnétique de Genève.

## COMITE DE DIRECTION POUR 1892

 M.| le docteur Flasschoen. G. Fabiue de Champ- |  |
| :---: | :---: |
|  | Président. |
| le docteur Mora. | Vice-Président. |
| Turville |  |
| Burg. | Secrétaire. |
| Maitrejean |  |
| Démarest. | - |

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Société a organisé une Clinique ou le plus grand nomb de maladies sont traités par le Magnétisme, 1'exciusion de maladies sont

Elle est dirigée par les spécialistes de la Société les plus miliarisés avec la pratique du Magnétisme et particulíreme par les docteurs de Nauckhoff, Deniau, Bénard; magnétiseurs H. Durville, Conard, Guyonnet, c zalis, Burg, Vivant, F. de Champville, E. D marest, Daniaud, Mme Durville, etc., etc.
Les malades sont reçus gratuitement, au siège do la Soci 23, rue Saint-Merri, lo jeudí et le dimanche 9 heures du mati

Bxiralt des statuts de la soctete. - La Société est consutuée dans le but d'étudier le Magnétisme par la methode expérime tale et d'en valgariser la pratique.

La Société se compose de 40 inembresd'honneur, de 40 membres actifs habitant Paris ou les environs, de 20 correspondan d'honneur, de 40 correspóndants nationaux, de $\$ 0$ correspondants étrangers, de sociétés et de ineinbres adhérents de tous pay dont le nombre est illimité.

On est admis dans la société sur la présentationd'un sociétaire ou sur la demande écrite des candidats et aprés délibération
Tous les sociétaires, sauf les membres d'honneur, paient un droit d'admission unique de 5 fr. et une cotisation annuelle 12 tr . On peut se libérer par un versement unique de 150 fr .

Ghaque sociétaire repoit le Journal du Magneilısme, organe de la Société.
Séances de la Société. - Le dernier samedi de chaque mois, a 8 heures $/ \mathbf{z}$ du soir, seance f'intérêt social; le samedi de chaque mois. i 8 heures $1 / 2$ du soir, séance d'étude. Les séances ne nont pas publigues. Les dus gers ì la Sncidté qui désirent y assister doivent demander une invitation au Secrétaire général ou à l'un des Sociétaires.

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ POUR 1892-93
Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.
Al'iaventeur du meillour instrument montrant la réalité de l'agent magnétique ot la polarité humaine

Prix. . . . . . . . . . . (En souscription
Aux meilleurs mémoires traitant de la quastion suivante : A logies et difftrences existant ontre it magndtisme et ith notisme.

## LIGUE NATIONALE

pour le libre exercice de la Médecine
Souscriptions reçues.
Montant des listes précédentes. 1869 fr. 70.
M. Prinet, 50 fr.; M. Siatte, 15 fr.; Mme Sior, 11 fr . ; M. le docteur Ochorowicz, 10 fr . ; M. Sauter, 10 fr.; M. Chossat, 10 fr.; M. Martorana, 10 fr.; M. Bertoncini, 5 fr; Mme Renard, 5 fr.; M. Bourdon, 4 fr. $40:$ M. Maurin ( 20 versement), 3 fr. 50; M. Fievet-Lefivire, 3 fr.; Mme Favas, 3 fr.; Mile Prieur, 2 fr.; Mme Lagarde, 2 fr. ; M. Nicolle, 2 fr. ; M. Champagne, 1 fr.; M. Clemenec, 50 cent.; M. Passerat, 3 fr.
Total au 14 juillet.
2020 fr. 10

> Pour étendre la propagande, le Délégué de la Ligue Nationale pour le libre exercice de la Médecine, 93, Rue Saint-Merri, Paris, prie tous ceux quil s'intéressent à la question de vouloir bien lai earojer les noms et adresses:
> 10 Des Magnétiseurs, Massours, Electriseurs, Rebouteurs, Jugears d'eau, Médiums, Somnambules; de ceux qui guérissent certains cas par le toucher, des prières, des invocations on des signes cabalistiques; des Pasteurs, Saurs de charite, Ecclesiastiques faisant de l'hommopathie on de l'allopathie; et de tous ceux qui, dans un bat humanitaire, sans ttre médecins, s'occupent du traitement des maladies,
> qo De ceux qui sont atteints de maladies rebelles aux moyens ordinaires de la médecine (indiquer le genre de maladie).
> Des brochures de propagande et quelques numéros du Journal du Magnetisme sefont envojes gratuitement aux personnes designees. Ces envols réveleront: to aux irrégulicrs de la médecine, qui peuvent encore l'ignorer, l'existence d'une Ligue qui les prend sous ca protection ; 20 aux malades abandonnés, que des moyens curatis aussi simples que puissants, a la portée de tout le monde, sont a leur disposition partout dans la nature; et le plus grand nombre d'entre ceux-ci pourront ainsi trouver une guérison ou une amélioration inesperée.
> A titre de compensation, ceux qul enverront une liste de dix noms an moins recevront gratuitement, soit le Journal du Magnétisme pendant un an, solt une lame magnetique vitaliste pour le traitement d'une affection quelconque, un bon pour un portrait peint d thuile ou 20 brochures de propagande a liur choix.

## SOCIETE MAGNÉTIQUE DE FRANCE

## Séance du 30 avril

(Extrait du registre des procés-verbaux)
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Fabius de Champville.
Le secrétaire général lit le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

## Admissions et nominations

Sur la proposition du comité, M. Maitrejean, membre du conseil administratif, est nommé membre du conseil scientifique à l'unanimité.
Sur la proposition du comité, M. Maitrejean est nommé secrétaire en remplacement de M. Guyonnet du Pérat, démissionnaire.
M. J. Chossat, à Saint-Martin d'Arossa, présenté par M. Durville, est admis en qualité de correspondant national à l'unanimité.

## Communications diverses

Le secrétaire général donne lecture de 7 certificats de guérison légalisés, envoyés par Mme Laur, a Nantes et par Mme Olivier, à Bourg-sur-Gironde.
Sur la proposition du comité, il est décidé à l'unanimité que les séances de la société seront suspendues jusqu'en septembre.
M. Darville présente une série d'expériences sur les états du sommeil magnétique.

La séance est levée à 11 heures $3 / 4$.

> Le Secrètaire gènéral,
H. Durville.

## $21^{\circ}$ CONSEIL، PRATIQUE

Extrait du Traité expérimental et thérapeutique de Magnotisme, (6e volume), par H. Durville, $3^{\circ}$ édition.

## Contre la Migraine

La " migraine" est caracterisée par une douleur vive, continuelle, donnant la sensation d'un cercle comprimant la tête ou d'une barre pressant sur la partie douloureuse. Elle occupe ordinairement un côté de la tête (nouvent le gauche) et plus particulierement lia région temporale ou sourcillière, s'accompagnant d'hébétude à un degré plus ou moins prononcé, de nausées et de vomissements. Les douleurs reviennent périodiquement, à des in: tervalles réguliers ou irreguliers, qui sont favorises, soit par l'approche des menstrues, les variations de l'atmosphère, etc., etc.
La maladie, qui ne met généralement pas la vie du malade en danger, affecte plus sonvent la femme que l'homme. Elle peut etra détermince par des veilles prolongées, des excess de travail intellectuel ou autres, et sur: tout par des dispositions constitutionnelles telles que goutte, rhumatisme, arthritis, ete.

La médecine y oppose sans succès le bromure de potassium, le sulfate de quinine, l'o; pium, le café, l'électricité, l'hydrothérapie. Le magnétisme méthodiquement appliqué gué. rit toujours, et souvent avec une grande rapidité. Il faut calmer la tête et stimuler less fonctions organiques, particulièrement celles de l'estomac et de l'intestin, en ayant soin de commencer le traitement quand les effets de la crise habituelle ont entierement disparu. Quelquefois, la maladie disparait immérliatement, sans qu'aucune crise ne réapparaisse, mais il faut ordinairement un traitement regulier qui peut durer de un à plusieurs mois. Les crises deviennent alors de plus en plus éloignees, de moins en moins fortes, et finis: sent par cesser entièrement.
magnétisme humain. - Se placer debout devant le malade et appliquer pendant quelques instants les deux mains sur les côtés de la tete; se placer ensuite al sa gauche et appliquer la main gauche au front, les doigts en l'air, la droite al la nuque, puis avec cette dernière, faire des frictions trainantes sur la colonne vertébrale jusqu'au bas des reins. Revenir devant le malade, debout ou assis, et faire successivement avec la main droite des applications et des impositions sur l'estomac et l'intestin. Frictions rotatoires sur ces organes et sur la colonne vertébrale, application des mains sur les genoux, frictions trainantes sur les cuisses et les jambes, et passes a grands courants de la tête aux pieds, pour terminer la séance, qui peut durer de 10 it 40 minutes, selon la qravite du mal et la; sensitivité du malade. Boissons magnétisées.
aimant: - Par l'application des aimants
vitalisés, le résultat est moins rapide, mais la guérison n'en est pas moins assurée. Ihans les cas de peu de gravité, elle se fait parfois en quelques jours. - Appliquer une lame magnétique sur le front, pendant la nuit, pour calmer. Durant le jour, exciter alternativement l'estomac et l'intestin par un plastron magnétique a 2,3 ou 4 lames, suivant la gravité du cas. Faire des applications d'autant plus longues qu'on est moins sensitif. En genéral, 2 à 4 heures par jour suffisent. Boissous magnétiscées al l'aide du barreau ma. gnétique.
magnétisme terrestre. - Un certain nombre de ceux qui sont affectés de migraines sont des sensitifs sur lespuels le courant magnetique de la terre exerce une action plus ou moins considérable. Les plus sensitifs seront immédiatement soulagés rien que par lorientation du lit. - llacer le lit dans la direction du méridien et coucher la tête au nord; en cas d'impossibiliré, la placer dans la direction de l'est à l'ouest et coucher la tête al l'est.
automagnítisme. - Dans les cas de peu de gravité, l'antomagnétisation peut suffire. Pour cela, se faire des passes et des frictions. trainnantes arec les deux mains qui, partant du milieu du front, se dirigent derrière les oreilles et les côtés du con, pour descendre sur les côtés vlu corps jusqu'aux genoux. Frictions sur les reins, l'estomac, l'intestin et les jambes; passes a grands courants de la tete aux pieds.

## ExEMPLES DE CURES

I. - " Mlle Therèse Duquesne, ouvriere en robes a Noyon, agee de vingt-huit ans, ctait, depuis l'age de neuf ans, tourmentée par des accès de migraine très fréquents et très douloureux. On avait espéré qu’elle en serait délivrée lorsque son tempérament se développerait; mais depuis cette epoque, outre les accès irreguliers, elle en avait tous les mois un beaucoup plus violent, et qui durait deux ou trois jours. Elle arait épuisé toutes les ressources de la médecine, et elle n'avait obtenu aucun soulagement.
"Touché de son etat, je lui proposai d'es. sayer du magnétisme en l'assurant qu'il ne pouvait lui faire de mal; elle y consentit, et, comme elle souffrait beaucoup, elle vint me trouver: je la magnétisai pendant vingt mimutes et la douleur se dissipa. Je lui fis| boire alors un verre d'eau magnétisée, je l'engageai à n'en plus boire d'autre, et je lui en remis deux carafes que je lui promis de renouveler autant qu'elle le voudrait. Elle suivit mon conseil et la migraine ne revint point. Elle s'attendait a un accès très fort dans le courant du mois; elle ent en effet, les baíllements qui en étaient l'amonce, mais un quart d'heure après, sa tete fut parfaitement libre.

Depuis cette époque, elle n'a plus rien éprouré, et comme il s'est ecoule plus de huit mois; je ne puis douter qu'elle ne soit parfaitement guérie.") (Observation adressée à Deleuze, par Cezaire du Bois, hermes, t. 1, p. 431.)
II. - "Mlle S..., agee de trente-huit ans, eprouva, le 17 octobre, une vive frayeur, qui changea subitement l'état dans lequel elle se trouvait, en produisant une suppression. Vingt-quatre heures après, pesanteur dans les lombes et dans les parties inférieures de l'abdomen, cephalalgie, perte d'appétit et mouvements irregulieis dans le bras et dans la jambe du côté droit. Ces mourements ressemblaient beaucoup a la danse de Saint-Guy. Le médecin employa, pendant trois mois, tous les remèdes convenables: les sangsues, les sédatifs, les antispasmorliques, le sulfate de quinine,etc. Il juge que l'estomac et l'abdomen sont mieux : mais il ne peut parvenir à dissiper la migraine, à rétablir le cours du sang et a calmer les mouvements nerveux. La maladè, qui s'afflige beaucoup, demande alors si le magnétisme ne serait pas utile dans cette circonstance. Le médecin conseille d'en essayer; il suspend tous les remèdes, et recommande de vivre avec sobriéte. On commence al magnes. tiser au milieu de janvier, seulement trois fois par semaine, et douze a quinze minutes par séance. La malade ne boit que de l'eau magne. sée. Au commencement de février, les symptômes nerveux se dissipent peu a peu: ils disparaissent totalement au milieu du mois; la malade reprend de la fraícheur et de la gaité, le sang a repris son cours naturel, et au mois de mars, elle a recourré une bonne santé qui parait deroir se soutenir. " (Deleuze, instrt;CTion pratique, 1853, p. 339.)
III. - Dans son exposé des cures opérées en france par le magnétisme, t. 1 , p. 603, Mialle publie le compte rendu de 5 guerisons.
IV.. - Dans l'art de magnétiser, 1860, p. 274, Lafontaine publie un etat récapitulatif des diverses maladies qu'il a traitées par le magnétisme. In signale 38 cas de migraine dont 35 furent guéris ou soulages.
V. - Dans son ouvrage sur le magné. tisne animal, p. 609, 611, le docteur Raréty affirme qu'en quelques instants, il fit disparaitre deux accès de migraine très violents, chez deux dames qui souffraient souvent de cette affection.
VI. - Le commandant Laforgue à Pau, qui guérit un si grand nombre de malades par le magnétisme, publie dans le t. 5 du journal du magnétisme, p. 129 et 193, deux listes de guérisoñs de maladies les plus diverses parmi lesquelles je relève 61 migraines plus ou moins compliquees d’autres maux.
VII. - Le docteur Louyet publie dans le t. 11 du journal du magnétisme, p. 127, l'ob-
servation d'un confrère qui est particuliàrement curieuse, en ce sens que celui-ci qui ne connaissait rien du magnétisme, l'appliqua sans s'en douter avec le plus grand succes. Il s'agit d'un jeune homme, M. Rayer, qui, dans une soiree, fut subitement pris d'une migraine si violente qu'il fut obligé de se coucher.
"Cette maladie, à laquelle Rayer est sujet depuis son enfance, dit le docteur, l'affecte très régulièrement tous les huit jours, et ne dure pas moins chaque fois de vingt quatre heures. Ayant touché la tête, je m'aperçus qu'elle était brulante, et que les arteres temporales battaient avec force. Je m'avisai, sans avoir l'intention de le magnétiser, de lui mettre les mains sur le front et sur les tempes: au bout de sept à huit minutes, lia sueur ruisselait sous mes doigts, et la douleur qui, primitivement correspondait ad la place qu'ocenpaient mes mains, avait fui ver's le sommet de la tête; je la poursuivis de même, et en très peu de temps, j'eus encore les doigts inondés. Oest alors que le malale, entièrement débarrassé de sa migraine, me temoigna combien il etait heureux d'être quitte, en moins de vingt minutes, d'un mal qui ne lui durait jamais moins de vingt-quatre heures. Il se secoua un peu pour se faire sortir de son engourdissement, et se livra toute la nuit au chant et a la danse. comme s'il n'avait éprouve ancun mal. Denuis cette abondante sueur critique déterminée par le magnétisme, la migraine h'a pas reparn, et pourtant, en suivant sa mar. che ordinaire, elle aurait dû reparaitre deux fois.
"Ce n'est que quelques jours après, me dit mon confrère, que j'ai pensé que l'avortement Ne cet acces pouvait bien être du an magnetisme. J'en suis convaincu aujourd'hui, d'apres ce que vous me dites, et je me propose bien à l'avenir d'en faire l'objet de mon étude dans l'intérêt de mes malades.")
VIII. - Depuis près de 6 ans, $M^{\text {me }}$ Sior, rue Maresche, à Herstal, Belgique, souffire de la plus terrible des migraines.
La crise vient régulierement chaque semaine et sevit avec une intensite inouie pendant un temps qui varie de 2 à 4 jours. Après une courte période de nausces et de vomissements, une douleur intense, profonde, occupant toute la région frontale et plus particulierrement la rúgion temporale gauche se déclare. La malade est obligee de garder un repos absolu dans la chambre la plus isolee de l'appartement, sans prendre aucune nourriture. Quand la arse cesse, elle éprouve une fatigue considéraHe accomnagnée de lourdeur dans les membres et reste 2 à 3 jours plongée dans un état Whébêtude qui la rend incapable de tout trarail. La plupart do temps, l'effet de la crise precedente n'est pas encore passé qu'une nouvelle se declare.

Dans ses meilleurs moments, l'appétit est presque nul, Ia digestion est très lente, les idlées s'elaborent difficilement, la mémoire fait en partie défaut et la mélancolie, le dé. goût de la vie ont succédé a lhébêtude de la derniere période de la crise. La tigure est bouffie, le teint riolace, l'œil hagard, la faiblesse extrême, et malgre celia, la malade est dans un état d'embonpoint qui touche al l'obésite...
Mme Sior s'est fait traiter par les mélecins les plus distingués de la Belqique, et vint pluateurs fois a Paris pour consulter les praticiens les plus en renom. Les uns et les autres prescrivirent le sulfate de quinine, l'opium, le bromure de potassium etc., etc., mais rien ne modifia sensiblement la périodicité et la duree des crises.
C'est dans cet état que la malade, désespé. rant de toute médication, mais voulant tenter encore un dernier essai, se rendit a l'instrTUT MAGNÉtiqLE pour se soumettre a mon traitement.
Dès son arrivée qui eut lieu le 8 novembre 1886, je la soumis à l'action combinée du magnétisme humain et du magnétisıne minéral (aimant). La crise qui est retardee de plusieurs jours sévit avec moins d'intensité.
$2^{\text {me }}$ semaine. - La crise se déclare et dure à peine une journce.
$3^{\mathrm{me}}$ semaine. - La' crise se déclare dans là matinée et cesse complètement à la séance du soir, vers 5 heures et demie.
$4^{\text {me }}$ semaine. - La crise s'annonce, menace pendant quelques heures, mais ne se déclare pas.
$5^{\text {me }}$ semaine. - Aucun symptome ne parait. $6^{\mathrm{mo}}$ semaine. - Ilem.
La mémoire est bonne, l'appétit est revenu a son état normal, la digestion se fait facilement l'embonpoint est en partie disparu, le teint rose annonce une transformation considérable : la malarle est guérie. $4 \overline{\text { an }}$ jours d'un traitement magnétique méthodiquement dirige ont suffi pour obtenir ce résultat.
Depuis cette époque la guérison ne s'est pas dementie un seul instant.
IX. - M ${ }^{\text {LIe }}$ Grandjean, al Versailles, 16 ans; tempérament sanguin. Depuis un an, les règless sont supprimées, l'appétit est capricieux, les digestions sont lentes, la constipation est opiniâtre et depuis huit mois, à des intervalles irréguliers, qui varient de 10 à 20 jours, elle est en proie à de violentes migraines accompagnées de vomissements, qui durent ordinairement de 12 à 15 heures.
Elle vint a la clinique de la "Societe magnétique de France", en éprourant les symptômes précurseurs de la crise.
Pendant la seance, la malade ressentit dans tout son être une agitation considérable accomparnee de chaleur et de malaise. La crise qui s'annonçait ne se dectara pas. mais
plus grande accompagnee de fievre, de transpiration, de vomissements et de diarrhée. La nuit se passa sans sommeil, et dans la journée du lendemain les règles vinrent abondam: ment et le calme se rétablit peu a peu.

La malade revint deux mois après pour dire que les règle venaient de reparraitre jet qu'elle n'eprouvait plus aucun des symptómes de l'affection qui la faisait tant souffir.

Elle fut donc guérie en une seule séance.
Des cüres operées par l'aimant, je ne citerai que la suivante obtenue par le docteur Delmas. J'extrais ce qui suit d'une lettre qu'il m'ecrivit de Marseille, al la date du 15 mai 1890:
«Mon chèr professeur,
"J'ai essayé l'action des aimants què vous avez bien voulū m'envoyer et voici les résultats acquis:
" $1^{\circ}$ Madame $X$... qui souffrait de migraines très douloureuses depuis 8 à 9 ans, fut ra. pidement soulagee et ses crises disparurent complètement, au bout de 3 mois environ, sous l'action de deux lames magnétiques appliqués, l'une en isonome sur la région cardiaque, l'autre en hétéronome sur le front.
"Je pense qu'employé à temps, le magietiseur peut guérir beaucoup de cas où la mélication ordinaire reste impuissante, et que la thérapeutique lui accordera bientot la confiance qu'il mérite
«En attendant, recevez, etc.

## «Docteur Delmas.»



## LE

libre Exercice de la médecane

## réclamé par les médecins

Documents recueillis par H. DURVILLB

## IX

Lettre du docteur Pascal, de Toulon, en date du 21 juin 1892.

Mon cher Monsieur,
Vous pouvez compter sur mon adhésion morale tout entière, au sujet des efforts que vous d́ployę̄̆ $\bar{p} 0 \bar{u}$ rendre libre l'exercice de la médecine.

Chaque médecin réfléchi s'avoue, au moins à lui-meme $\bar{q} \overline{\mathrm{q}} \mathrm{e}$, of l'art de guérir est excessivement limité, la facilité de nuire (involontairement) est largement ouverte sur cette route obscure qu'on a nommé la thérapeutique.

Les empiriques font-ils plus de mal que certains diplômés?... Je laisse le problème non résolu

La liberté de l'exercice de la mélerino facilitera peut-être, pour un temps, cette exploitation des souffrants qui fait la honte de notre époque. Mais, je suis de ceux gui ne croient pas qu'on guérit l'instinct du vol, par la peur des gendarmes. La réaction vient de l'action; le bien suivra le mal; et le bon sens public fera plus tôt justice des charlatans, sitils sont libres d'agir, que si la loi menaçante les enveloppe dans une aurcole de martyrs.

Voila pourquoi je suis avec vous.
Votre bien dévoné,
Docteur Pascal.

## X

M. G. Démarest, secrétaire de la rèdaction du Jour nal du Magnétisme a interviewé M. le docteur $G$. Deneuve, ancien chef de clinique médicale, officier (chef de service) du cadre auxiliaire du service de santé de l'armée.

Après s'etre fait expliquer le but que poursuit la Ligue nationale pour le libre exercice de la medecine, M. le docteur Deneuve formula ainsi sa réponse
$\mathrm{I}^{\circ}$ - Dans l'intéret même des médecins, je suis, dit-il, pour la liberté de la pratique médicale et n'admettrai jamais que, sous prs texte de réprimer un delit ou une contravention, on traine les gens les plus honnétes et les plus charitables, devant un tribunal, a cóté des escrocs et des souteneurs.
$2^{\circ}$ - J'admire l'étude du magnétisme et ceux qui s'y livrent; mais en vertu même de ce sentiment, je suis ennemi de la mrostitution du magnétisme, c'est-̀̀-dire, des démonstrations publiques dans un café quelconque, par un cabotin qui magnétise ou suggestionne entre deux refrains ineptes.
$3^{\circ}$ - Je considère que la noüvelle loi est plutot faite en faveur des praticiens qui font de la médecine une branche du conmerce ou de l'industrie que pour les véritables sat. vants, modestes et đésintéressés, qui guérissent, en dépit de toute réclame et ne demandent de protection que pour leurs indigents.
$4^{\circ}$ - Enfin une des raisons de mon approbation est que je suis un libertaire fervent, regrettant d'etre actuellement forcé de constater que plus la République, - ce régime de liberté par excellence - gagne de terrain, plus il surgit de lois restrictives ou oppressives.

## REVUE DES LIVRES (1)

Montmartre, histoire simple, par J.-C. Chaigniad, In-18 de 115 pages. Prix, 9 fr. 50. Au Comploir d'Edition.
Sous la triple virtualité de ce titro, so dévelojpe l'essai d'un roman d'amour, suivant une conception d'âge nouveau.

Dans sa contexture très simple, se reflète, pir

[^7]une passante lueur - et ceci en souvenir du regretté poète et histologiste, Jules André - quelqu'une des plus imprévues tendances de la science positive moderne, mais, par dessus tout, l'auteur a tenté d'y mettre en action les merveilles naissantes des forces psychiques.
Cette énergie, puissance de l'Etre immortel qui est en nous, se manifeste ici par la télepsychio des vivants et par l'influence évidente des prétendus morts.
Dans ces pages, les néo-pythagoriciens pourront trouver aussi, accordés en un sommet de coopération, les trois facteurs des événements terriens: le Destin, la Volonté humaine, la Providence, convergeant vers le principe par excellence: l'Amour.
On trouvera sans doute l'auteur téméraire d'avoir voulu tant dire en si courtes pages, mais on considérera quill y a mis tout son élan vers des horizons nouveaux, et toute sa foi en l'Humanité.
Les Principes superieurs. - Etude comparés d'occultisme ti de spiritisme, par le méme. In-80 de 32 pages. A la Librairie des sciences psychologiques.
Cette brochure est la reproduction d'une conférence faite a la Société de spiritisme scientifique, où l'auteur expose, d'une part les théories de l'occultisme contemporain, d'autre part, les phénomènes obtenus par les Ecoles purement spirites.
Analysant ces derniers, il démontre les analogies et les concordances qu'ils présentent avec les theories occultes, et il préche l'union sur un terrain d'entente et d'étude, entre tous ceux qui marchent a la recherche de l'au-deld.
Comment il raut vivre. - Avertissements et conseils s'adressant aux malades et aux gens bien portants, par SĖb. Knilp. In-18 de XII-380 pages. Prix, 3 fr. 50 .
Solns a donner aux enfants dans l'état de santé et dans télat de maladie, par le méme. In-18 de 312 pages. Prix, 8 fr. 50 , chez Lethielleux.
Traduction française de deux ouvrages écrits par un prêtre allemand, qui obtient des cures merveilleuses. Dans un but philanthropique, il a vulgarisé ses procédés en ces deux volumes.

On peut admettre leur efficacité, car le traitement
de l'abbé Kneip est basé sur l'application raison-
nėe de l'hydrothérapie et l'emploi des simples, qui
offrent des garanties de guérison plus sérieuses que n'importe quel système de la thérapeutique moderne.
L'art de faire de lor, conférence faite au théatre de la Galerie Vivienne, par Th. Tiffergau. Broch. de 36 pages. Prix 2 fr., chez l'auteur.
Ayant étudié en son temps l'ouvrage de M. Tif-
fereau : l'or et la transmutation des mélaux, nous n'avons aujourd'hui qu'a signaler cette brochure qui n'en est qu'un résumé. Mais, approuvons l'auteur dans sa lutte contre l'officialisme scientifique.
G. Demarest.

LAme humaine et le fonctionnement de la pensée, par LAme humaine elienont in-8o de 792 pages avec deux tam. Antran synoptiques. Prix'7 fr., a la Librairic des sciences psychologiques.
Nous avons dejjz eu l'occasion de parler de
M. d'Anglemont lors de l'apparition des deux premiers tomes de son ceuvre: L'omnithéisme, Dieu dans la science el l'amour.

Le volume qu'il nous présente aujourd'hui traite
de l'un des plus g̀ands problèmes de la philosophie : Le fonctionnement de la pensie.
Nous devons avouer immédiatement qu'il est presque impossible de donner ici, en quelques lignes, un aperçu suffisant d'un semblable travail.
L'ouvrage après avoir défini l'ame intégrale, nous avoir initié aux éléments de l'être humain, se livre à des considérations de haute envergure sur nos facultés pensantes.
La corporalité animique étudiée, nous analysons avec l'auteur de superbes et argumentées pages, les sens complémentaires supéricurs, les sens intimes, la volonté, l'amour, la conscience, l'idéalité, la réflexion, c'est-àdire que nous passons en revue toutes les facultés affectives et intellectives.

Le livre se termine par le fonctionnement de la pensée dans l'âme humaine, et nous avons pu parcourir dans cette œuvre magistrale tout le cycle comporté par une étude si complexe et si profonde.
M. d'Anglemont a su réunir avec une clarté, une précision remarquables les termes de ce problème philosophique; puis les termes posés, l'argumentation aidée de notes attrayantes, vient et si la conviction n'entre pas d'abord et absolumenten votre cerveau, tout au moins l'hypothése vous sourit, vous captive, et finalement pourrait bien peuà peu vous convaincre.
Des œuvres comme celle de M. d'Anglemont ne sont pas destincées à être lues à la va-vite, elles veulent etre digérées, étudiées, approfondies. Ce sont de véritables monuments dans le champ des études métaphysiques et philosophiques et chaque penseur devra certes, à cette lecture, consacrer quelques heures de son temps.
Spiritisme et occultisme. par M. Rouxil. Brochure de 72 pages, 50 cent. a la Librairie des sciences psychologiques.
Depuis que les savants, les demi-savants et mème les faux savants se sont misen devoir d'étudier les phénomènes spirites, les idẹes les plus singulières ont été émises sur la nature et les causes de ces phénomènes et diverses écoles se sont formées; les deux principales sont le spiritisme et l'occultisme.
Dansce petit volume concis, mais très documenté, l'auteur expose, avec faits à l'appui, ce que ces deux écoles ont de commun et ce en quoi elles diffèrent. Les lecteurs curieux pourront ainsi, sans perte de temps, se mettre au courant de la question qui préoccupe si vivement l'opinion pnblique.

Cette question est de la plus haute gravité par ses conséquences morales et sociales. En effet, il ne s'agit rien moins, au fond, que de la destinée de l'humanité, et de savoir si la loi de l'homme est la liberté ou la fatalité.
En ce temps d'anarchie intellectuelle et sociale, nous ne saurions done trop vivement engager nos lecteurs, non pas à croire, mais à éxaminer les arguments présentés dans cet ouvrage et, en dernier ressort, à en appeler à l'expérience.
Le style alerte et toujours énergique de l'auteur fera passer quelques agréables instants, aux lecteurs de cet attrayant opuscule. Plus d'un passage cinglera et restera.

Les occulisties coniemporains sont-ils réellement les continuateurs de la doctrine des initiations antiques? par G. Palizzi, traduction de M. A, Durilol. Brochure de 40 pages, 30 cent., à la Labrairie des seience's psy-hologiques.
Le titre est une question. Et cette question, M. G. Palazzi avec une verve, parfois piquante, la résout... mais lisez et vous saurez.

En tous cas, ses arguments sont des arguments vifs, et les detracteurs du spiritisme, les inventeurs du moderne occultisme, senliront sur leur échine à la lecture de cet opuscule, des coups de laniere, appliqués par une main energique.

Il y a des temps prédestinés et le nôtre en est un. Simultanement paraissent deux brochures et ces deux brochures chatient les contempteurs du spiritisme. Notre role de bibliographe et le but du journal: vulgariser les moyens de guérir par le magnétisme, nous évitent d’avoir à nous prononcer dans cette question.

El Evangelio del Hombre. par U.-R. Qunones. In-16 de
 Madrid.
Ce volume que nous traduirons peut-ètre quelque jour contient une argumentation scientifique qu'on lira avec intéret.
Coneordancia del espiritiemo conla ciencia, 2 volumes, par Gelips Senilios.i, in-8 de 330,394 pages. Imprimerie de M. Bicduria, Bolivar, 53j, à Buenos-Aires.
L'auteur s'efforce de prouver que le spiritisme est en réclle concordance avec la science. C'est un ouvrage intéressant sous plusieurs rapports.

## G. Fabius de Champville.

## LA

## LIBERTÉ DE LA MÉdECINE

## La Pratique médicale chez les anciens

 par Rouxel.(Extrail d'uue brochure, qui est sous presse.)

VIII. - La médecine fin fraice AU MOYEN AGE

A l'aris, comme ailleurs, l'enseignemosi: l'aprentisage et l'exercice de la médecine etarient libres.

Les cours de mélecine étaient tellement fré quentes, tant par les cleres que par les laïcs, que les conciles étaient obligés de morkírer lardeur des séminaristes de l'époque et d'interdire les cours de medecine aux aspiants © la cléricature.

Il y avait des quantités de mélecius plus ou moins habiles, à la cour, à la ville, dans les hôpitaux et les maladreries si nombreux alors.

On lit dans un opuscule de ce temps intitule ; "De kudibus Parisiorum":
"Ians cette ville où ne manque ancune sorte de consolation ni de secours, les médecins préposés a la garilef fle notre santé, it la guérison de nos malalies, et que le sage nous ordome d'honorer comme créés par le Très liaut pour nos besoins, sont en si grand nombre que, lorsqu'ils s'en vont par les rues accomplir les devoirs de leur etat, avec leurs riches habits, leur bonnet doctoral, ceux qui recourent à leur art n'ont pas de peine a les rencontrer. Oh ! qu'il faut les aimer, ces bons medecins, qui se conforment philosophiquement dans la pratique de leur profession aux règles l'une savante physique et d'une longue expérience." (Voyez: "Les sciences et la mádecine an moyen are" par Lecoy de la Marche, dans la "Nouvelle Revue" du 1 er Neptembre 1.885, p. 10(i.)

Tous les écrivains de cette époque ne sont. pas aussi laudatifs que celui dont on rient de lire la prose. Les satiriques critiquent vertement les médecins, les pharmaciens, de mème que les clercs, les moines et tous les autres parasites du corps social.

Jacques de Jitry se plaignait des physiciens qui promettaient tant et ne tenaient rien et de l'opposition de leurs prescriptions à celles de l'Eglise :
"Dien dit: veillez; le medecin dit, dormez: Dien dit: jen̂nez; le médecin dit: mangez; Dieu dit : mortifiez vos corps; le mélecin dit: flattez-les; sans parler de ceux qui, sous prétexte de vous purger, vous conseillent la fornication. "

Jacques de Vitry n'a pas tort : un des principaux talents des medecins, une des principales causes de leurs succes auprès des hommes, et aussi des femmes c'est qu'ils flatteut volontiers leurs maurais penchants, leurs pas. sions et même leurs vices. Mais, d'autre part, lse pretres se jettent dans l'exces oppose en voulant trop reprimer la nature, qu'ils supposent foncierement manvaise et perverse.

Fn ce temps-la les femmes, aussi bien que les hommes, même mieux, pratiquaient la médecine et la chirurgie. Il existe un fabian intitule " la saineresse", qui proure que les femmes pratiquaient la saignce. Dans ume funle de romans on voit les dames et les damoiselles opérant et pansant les blessures des chevaliers.

Tous ces faits prourent - c'est dans ce but que nous les rapportons - que les privileges ne sont point nécessaires pour assurer at la societo le service medical.

Des clercs, des legietes, des mélecins, des f:inćants, des parasites, il n'en manque jamais dans ancune societe; il n'y a pas besoin te favorier ces professions pom assurer leur recrutement.

C'est la un point capital, qu'il importe te ne pas perdre de vue dans la question qui nous occupe.
IX. - JE DIPLOME, LE COIN DE L'HTAT

J'entends, par l'orcille de l'esprit, les partisans du privilegre me dire :
"Vous venez de convenir vous-meme que, sons ce régime de liberté, il y avait des charlatans. Or, le privilege a précisément pour objet de remédier a cet abus; c'est pour cela qu'il a éte établi. En conferant des diplômes aux mélecins, l'Etat nous garantit leur qua lite, comme il nous garantit celle de la monnaie en la frappant à son coin."
J'aime assez cette assimilation des médecins au métal dont ils sont, diton, si avides. Mais la comparaison n'en pèche pas moins par la base.
Les médecins ne sont pas des corps bruts comme l'or et l'argent: ce sont des hommes plus ou moins intelligents et instruits, plus on moins moraux, ete.
Or, supposé que la science soit l'estentiel en mélecine - ce qui n'est pas, - et que le diplome garantisse cette qualité, que pent-il sur le reste, sur la moralité, sur ce gui est précisément l'essentiel dans le cas présent : sur le charlatanisme?
Le Science ! Il est bien facile de distinguer celui qui la possède de celui qui en est depourva; les plus ignorants peuvent etre les meilleurs juges en pareille matière. En tout cas, il leur est facile de se renseigner auprès de plus instruits qu'eux.
Mais la moralite ? Qui peut sonder les cceurs des médecins, comme de tous les hommes, quils soient diplômés ou non?
Prenez garde qu'en voulant remédier au charlatanisme par le moyen des diplômes, vous ne fassiez que le legaliser.
En régime de liberté, chacun se tient sur ses gardes et les gens de mauvaise foi sont bien vite démasqués; en tout cas, on n'est exploité par eux qu'à ses risques et perils et aux leirs.
Tandis qu'en régime de privilege, c'est l'Etat, c'est la loi même, qui endosse la responsabilité. C'est sons son couvert que s'exerce l'exploitation du public, si elle a lieu.
A-t-elle lieu? Le charlatanisme esp,il supprime, maintenu dans le meme etat ou aug. menté sous le regime du privilège? Toute la question est lat et nous allons essayer de la r'soudre en interrogeant les faits.

## X. - origine de la faculté de paris

Lorigine du privilege de la médecine en France ne remonte qu'au milien du XIII" siecle. C'est en 1251 qu'une Faculté de Merdecine fut anexée a l'Université de Paris qui, jusiqu'alors n'avait encore trafiqué que des diplômes de cléricature.
C'est en jugeant de l'arbre par ses fruits. en examinant ce que sont devenus, sous ce nouvean regrime, l'art et la science, que nous pourrons savoir si ce regime est meilleur ou pire que la liberte.

P'our juger des effets d'un privilege, il faut: $1^{10}$ savoir en quoi il consiste; $2^{\circ}$ examiner les résultats produits au moment où il a rendu tout son effet.
Le privilège conferé a la Faculte de Médecine en 1251 se reduit à la vente de diplômes ia qui, possédant plus ou moins reellement les connaissances requises, veut en acheter.
L'enseignement restait libre après 1251 comme avant; il en était de même de l'exercice.
Comme je l'ai démontré dans une étude sur "l'exercice de la mélecine" ("Journal du Magnétisme" du 15 juillet 1891 et suiv.), les diplômes délivrés par la Faculté étaient de simples titres et ne conféraient aucun droit, aucun monopole d'exercice. Leur but était l'inspirer confiance au public et non de l'imposer. Ces diplômes correspondaient exacteemnt à ceux que l'on décerne aujourd'hui dans les Expositions aux industriels et aux artistes.

En comparant les faits et gestes des méde. cins réguliers, des membres de la Faculté, à ceux des médecins irréguliers, libres, ou seulement moins privilégiés, nous pourrons nous rendre un compte exact des effets du regime de privilège.
Si les mélecins diplômés sont plus savants, plus honnêtes, plus habiles, plus amis du progres que les "guériseurs", les barbiers, les chirurgiens, nous conviendrons que le srstème du privilege a du bon ou du moins qu'il n'a pas produit de mauvais effets.
Si nous constatons le contraire, la conclusion s'imposera d'elle-méme.
Prenons donc la médecine au XVI ${ }^{\mathrm{p}}$ siècle, alors que le privilege a produit son effet, car il a fallu du temps pour qu'un nombre notable de mélecins consentît à acheter un diplôme qui contait cher (1), alors que l'on pouvait exercer sans cela.
Nous pourrions suivre l' " Histoire de l'Universite" le Duboulay on de son abréviateur Crevier et montrer à quels abus de toute sorte donnait lieu le système du privilège, tant pour ia Faculté de médecine que pour les autres; mais cela nous mènerait trop loin.
Contentons-nous donc de prendre sur le vif, dans un auteur du XV Ie siècle, quelquies faits typiques qui nous démontrent bien l'état de la médecine dans et hors la Faculté.

C'est le barbier Ambroise Paré qui va nous fournir les renseignements désirables.

## XI. - Pansement doctoral des blessures

Je ne sais pas si la manière de traiter les plaies d'armes a fen employée par la Faculté

[^8]au XVle siecle est, de son invention. Il est douteux que les dames et damoiselles des temps antérieurs aient eu recours à des procédés si barbares.

L'usage de la docte Faculté consistait a cauteriser les plaies avec un fer rouge et à les panser ensuite avec de l'huile bouillante.

Ambroise Pars croyait bien faire, ou faire le moins mal possible en pansant les plaies d’arquebuse "secumdum artem", lorsque, en 1553 , il se vit preferer un irrequlier, un empirique sans diplòme nomme Martin Doublet, qui guérissait rapidement ces blessures, en n'employant tout simplement que de la charpie trempée dans l'ean exorcisee (c'est à dire magnétisée).
A. P'aré, qui avait déja remarqué que ces blessures guérissaient mieux avec ren qu’avec lo traitement scientitique. pensa que l'ean pure jouait le principal role dans les sucès de maître Doublet; et il se mit à panser avec de la charpie mouillée sans exorcisme, et fit entrer ce traitement dans la pratique.
l'aré eut raison de croire que l'eau pure valait mieux que l'huile bouillante pour guérir les blessures; mais s'il ent essayé de l'eau magnétisée il aurait pu constater qu'elle ent encore plus efficace.

Cette innovation ne passa pas sans conteste. Un chirurgien, un simple barkier comme l'are, se permettre de modifier le traitement recomm par la Faculté!
Un docteur de la. Faculté nommé Gourmelen - son nom ne nous serait pas parrenu si l'aré ne nous l'avait transmis - censura d'importance le reformateur.

Mais A. Paré le releve vertement du péché de routine, dans son " Apologie et Voyages ", l'appelant " mon petit bonhomme, mon petit maitre."
" Mon petit maitre, si vons eussiez cté lia (a Hedin, en 1553), vous eussiez été bien empeché avec vos fers ardents. Il vous efit fallu beaucoup de charbon pour les rougir, et (je) croy qu'on vous eut assommé comme un veau pour cette cruauté."

Vous croyez peut-être qu'après cela la Fa culte va adopter le pansement des blessures par l'ean pure, sinon par l'eau exorcisee ? Pas le moins du monde. Une pareille méthode est honne pour les empiriques; mais les princes de la science sabaisser a ce niveau; fi done!
En effet, en 1785, la Faculté continue ses errements et c'est encore un empirique qui, a Strasbourg, remet en évidence la vertu de l'eau, la supériorité du simple bon sens sur la doctrine, de lignoranec sur la science.
( 1. " Dictiomnaire des sciences m'́dicales", art. "eau", cité par le docteur Suchard; " Bibliotheque universelle". et "Revue Suisse". de férrier 1892).

Nif. - la mume et la corne du licorne
Deux mélicaments singuliers étaient en vogue au XVI ${ }^{\circ}$ siecle. Depuis quand ? par qui avaient-ils eté introduits? Il serait difficile et peiu utile de le savoir. Ce qu'il $y$ a de certain, c'est que leur utilité est plus que problématique.
Ces deux médicaments sont la " Mumie", et la " Corne de licorne".
La mumie était une poudre de corps humains embaumés. C'était un drastique violent que l'on prescrivait dans les cas de chutes et de blessures graves dans le but de prévenir la congestion du sang.

Cette mumie était tirée, soi-disant, des momies d'Egypte, mais en réalité, elle l'était de n'importe quel corps mort, sain ou malade, pestiféré, syphilitique, etc.
La corne de licorne jouissait de la reputation d'etre l'antidote de tous les poisons. L'usage etait d'en mettre toujours un morcean dans la coupe où le roi buvait pour le préserver d'empoisonnement.
Les licornes ne suffisant pas - et pour cause - à fournir toutes les cornes nécessaires, les apothicaires vendaient pour telles et au poids de l'or, de simples cornes de cerf.

Voili done un remède, la mumie, qui était dangereux; et un autre, la corne de licome, qui était indifférent.

L'un et l'autre se vendaient un prix exorbitant.

Si le privilège médical devait nous prései. ver des médicaments nuisibles a la santé publique, et s'il pouvait nous garantir de l'exploitation des charlatans, c'est ici que la Faculté auraitl dû faire preuve de vigueur ou tout au moins d'existence.

Il n'en est rien. A. Paré demande au docteur Chappelain, consciller et médecin de Charles IX, ce qu'il pensait de la corne de licorne et le prie, " vu l'autorité qu'il avait auprès du roi, d'en vouloir ôter l'usage et abus, et principalement d'abolir cette coutume qu'on avait de laisser tremper un morceau de licorne dans la coupe où le roi buvait, craizuant le poison.".

Chappelain lui répond "qu'il vosait l'opinion qu'on avait de la licorne tant invétérée et enracinee au cerveau des princes et du peuple, que ores qu'il l'eût volontiers otée, il croyait bien que par raison n'en pourrait étre maître; et que les medecins ayant une bonne ame, encore qu'ils sachent qu'elle ne vaut rien, n'ayant aucune des vertus qu'on lui attribue, sont souvent contraints de permettre aux malades d'en user, parce qu'ils le désirent et en veulent, et que s'il adrenait qu'ils mourussent sans en avoir pris, les parents donneraient tous la chasse aux dits médecins, et les décrieraient comme la fausse monnaie."
Rien n'est plus juste que ces observations; mais elle prouvent précisément [que tout
privilege médical est nécessairement de nul effet, puisque les médecins sont gouvernés par les malades.

Paré insistant pour que Chappelain em. ploie la persuasion sinon la contrainte et pour quil ecrive contre cette fausse opinion afin d'éclairer le public, le médecin du roi répond que :
"Tout hömme qui entreprend d'écrire de choses dimportance, et notamment de refuter quelque opinion reçue de longtemps, ressemble au hibou, lequel se montrant en quelque lieu eminent, se met en butte à tous les autres oiseaux qui le viennent becqueter."

Cette remarque est encore assez exacte; mais elle prouve de nouveau que le privilege ne peut rien faire pour remédier au charlatanisme et pour améliorer l'art médical. Donc.....

Si le système du privilege ne remédie point aux abus, n'y a-t-il pas quelque apparence qu'il favorise au contraire non seulement leur conservation, mais leur introduction?
nl est certain que celui qui critique les abus s'expose à être critiqué lui-même; mais cette considération doit nous rendre prudent et non lâche. Elle n'a pas empêché le chirurgien Pare de protester contre la mumie et la corne de licorne; elle n'aurait pas dû retenir non plus le docteur Chappelain ni ses confrères de la Faculte.
Leur silence était une sanction de ces abus.
$\Pi$ est même fort à croire que c'est par la Faculté elle-même que ces abus ont eté introduits.
En effet, comme l'observe A. Paré, ancun médecin ancien ne parle des propriétés me. dicales de la mumie et n'attribue à la corne de licorne des propriétés plus mirifiques que celles de toute autre corne.

Ces abus sont donc de date récente, et, si ce n'est pas la Faculté elle-même qui les a introduits, elle n'a du moins rien fait, absolument rien, pour s'y opposer.

A quoi donc a servi son privilege?

## XIII. - La circulation du sang

La Faculté ne s'est pas toujours tēnue si coi. Elle a combattu la théorie de Harvey sur la circulation du sang. Elle a combattu l'antimoine. Elle krest élevee contre beaucoup d'autres innovations.
Mais, dans tous ces cas, c'est par l'interèt de corps, et non par l'intéret public, qu'elle $a_{i}$ été guidée.

Le principe de sa conduite en ces circonstances a été, non pas la valeur de l'innovation en elle-même, mais l'axiome: "Nul n'aura d'esprit que nous et nos amis."

Cet esprit de corps, auquel on sacrifie facilement les individus et la société même, est la conséquence fatale du régime de privilège.

Du moment qu'une corporation existe, il
est dans sa nature, - comme dans la nature de tout être vivant, - de tout rapporter a ellemême, de tout subordonner a son intérêt.

Il n'y a pas de mal a ce que les individus suivent cette loi, c'est meme la condition fondamentale de leur existence, et leur puissance est trop limitée par celle des autres individus et par la nature des choses, pour que l'exercice de cette puissance puisse tourner a mal grave.
Les associations officielles, les corporations, surtout savantes, sout beaucoup plus susceptibles de devenir nuisibles au public. La corporation pent être comparee à un levier. Sa "puissance", qui est détermince par le nombre et la qualité de ses membres, prend son " point d'appui" sur l'Etat et ne rencontre pas de "résistance " dans le peuple, qui n'est qu'une poussière sans lien.
Aussi ces corporations fonctionnent-elles en dépit du bon sens, passant toujours d'une extrémité à l'autre.
On pourrait citer des milliers d'exemples de la versatilité des corps officiels, savants ou autres, et des funestes effets qui s'en suivent. Bornons-nous à un seul, car il faut être bref : la circulation du sang.

Après avoir combattu la démonstration de Harvey, la Faculté a fini par l'adopter; mais aussitôt elle en a pousse les conséquences à l'extréme. De la theorie de la circulation sont nés les abus de la saignee, qui a tant fait pour anémier la population, en commençant par les riches, naturellement, puisque ce sont eux surtout qui passent sous la coupe des médecins de la Faculte.
Jusqu'au XVII ${ }^{\circ}$ siècle on avait usé de la phlébotomie, mais avec modération. S'il y avait quelques excès, ils etaient rares, individūels, et non systématiques.

## XIV. - les abus df la saignée

La nonvelle theorie une fois admise par la Faculté, les médecins de la dite Faculté se mettent à saigner sans mesure.

A peine les enfants sont-ils nis, qu'a la moindre indisposition on les saigne. Le jeune marquis de Grignan, petit-fils de $\mathbf{M}^{\text {me }}$ de Sévigué, est saigné pour la premiere fois a l'age de 3 ans.
$\mathbf{M}^{\text {me }}$ de Sévigné, qui n’avait jamais pu se faire à la "nouvelle" médecine, écrit à sa fille:
"Pour cette saignce, je ne comprends pas qu'elle puisse faire du bien, ru l'agitation qu'elle donne à un enfant de 3 ans. De mon temps on ne savait ce que c'était que de saigner un enfant. $\mathrm{M}^{\text {me }}$ de Sauzey s'est opiniâtree a ne point faire saigner son fils; elle lni a donne tout simplement de la poudre à vers; il est guéri. Je crains que l'on fasse de notre enfant, a force de l'honorer, comme on fait des
enfants du roi et de ceux de M. le Duc."
Il est bien juste que les rois et leur famille soient les premières victimes des privileges, puisque ce sont eux qui les octroient.

Voulez-vous savoir comment fut traitée la famille Louis XIV par la Faculté que l'Eu rope nous envie? Laissons la parole à des tiers, de cette manière on ne pourra pas nous accuser de partialité (1):
"Lorsqu'on a sons les yeux les relations des maladies des princes du sang royal, aree les remedles qui furent ordonnés par la Faculte assemblee, on ne s'explique que trop les morts qui décimèrent la famille de Louis XIV. Ce qui étonne, c'est qu'il soit reste des princes. Au surplus, Louis XV enfant n'échappa que par hasard, parce que sa gouvernante le sauva des médecins. La scène est raconté au naturel dans les lettres de Malame femme de Monsieur et belle-seur du roi, la plus grande emnemie des Purgon et des Diafoirus qu'il y eut en France depuis la mort de Molière. Voici le trait :
"Le duc et la duchesse de Bourgogne venaient de mourir. Leurs fils avaient la rougeole. L'ainé succombe. "Le malheur, ecrit "Madame a sa tante la duchesse de Hanorre, " continue de nous accabler. Les médecins ont "commis la méme fante qu'avec $\mathrm{M}^{\text {me }}$ la Dau" phine. Car le petit Dauphin etait déja tout "empourpre de la rougeole et en transpira"tion qu'ils lui ont fait une saignée, puis "donné de l'émétique, et au milieu de l'o" pération le pauvre enfant est mort. "
"Et ce qui prouve bien qu'ils l'ont tué, luị "aussi, c'est que son petit frère étant atteint "de la méme maladie et les neuf docteurs "étant occupés de l'ainé, les femmes du plus " jeune se sont enfermees avec lui... Hier l'en" fant avait une forte fievre, ils ont voulu le " saigner, mais $\mathrm{M}^{\text {me }}$ de Ventadour et la sous" gouvernante s'y sont fortement opposées et " n'ont absolument pas voulu le souffirir. Elles " l'ont simplement tenu bien chaud, et cet en"fant a été sauvé a la honte des docteurs. si " on les avait laissés faire, sùrement il serait " mort."

Ainsi les femmes de cour, qui n'ont aucune idée des soins qui conviennent aux enfants même bien portants, parriennent par leur seul instinct à sauver les enfants des mains de Rondibilis et de celles de la mort, moins cruelle que les médecins!

L'auteur que nous suivons ajoute :
"Il n'en fallait pas tant pour tuer un homme, témoin certaine lettre d'un docteur illustre, Guy Patin, mort en 1782, sur la fin malheureuse de l'un de ses clients. Assisté de deux ou trois confrères, il avait saigne et resaigne. A la quinzième fois le patient leur

[^9]passa entre les mains. Grande surprise des medecins, car, raisonnaient-ils, les maladies venaient d'un vice du sang, du moment qu'on avait ote tout le sang, il ne pouvait plus rester de mał dans le corps."
Il n'en restait plus en effet, ni de vie non plus. -
"Ils décidèrent de faire l'autopsie, et leur étonnement redoubla. On ne trouva plus une seule goutte de sang dans les veines! De quoi (et homme avait-il pu mourir?")
On pourrait multiplier à l'infini les citations de faits de ce genre; mais il faut se limiter. Bornons-nous done au suivant:
"Le mélecin Théveneau, seigneur de Pal. mery, docteur en médecine, demeurant a Saint-Sauge, ville du Nivernais, traita la femme d'un huissier nommé Gignault, agée de 24 ans, qu'il fit saigner depuis le 6 septembre 1725 jusqu'au 3 juin 1727 (1726 ?) c-d-d. en neuf mois, 3904 fois; au 15 juillet de la même année, les saignées montaient à 4.55.5; il n'y avait que la saignée qui put soulager cette femme, dans la maladic dont on trouve le détail dans le " Mercure de France ", arril 1728 et décembre 1729. Enfin toutes les saignées, depuis le 6 septembre 172玉 jusqu’au $1^{\text {er }}$ décembre 1729 montaient à 26.230." "" Revue Britannique ", janvier 1884, p. 152 Extrait de la Revue Médicale ".)

## XV. - Les sacrifices humains

Si lés irréguliers de la mélecine, les guérisseurs non diplomen avaient invente et mis en pratique une méthode de traitement des maladies aussi stupide et aussi barbare, et si les docteurs de la Faculté s'étaient élevés contre, il n'y aurait pas lieu d'en savoir gre à la Faculté, car n'importe qui pouvait protester contre un pareil abus.

Mais elle ne l'a pas fait, et pour cause.
Si sa réserve lui avait été dictée pār des motifs du genre de ceux que Chappelain arait mis en avant au sujet de la mumie et de la corne de licorne, la Faculté serait blâmable, puisqu'elle se pose en redresseur de torts, en correcteur d'erreurs, en adversaire du. charlatanisme, etc. c'est la seule raison d'être de son privilege.

Cependant, elle serait a demi excusable; car, enfin, il faut vivre, on a des interêts a sauvegarder, une famille à entretenir, et, pour peu que l'on soit un peu domine par la couardise et l'égoïsme, on ne tient pas a prendre le rôle du hibōu en face de tous les autres oiseaux.

Mais, non seulement la Faculté n'a point protesté contre l'abus de la saignee, c'est, au contraire, elle qui l'a mise en vogue.

Que dirons-nous donc d'une institution offcielle qui, non seulement tolere, mais établit elle-meme un système de traitement si fu-
neste pour la sante des individus, et pour la conservation de l'espèce ?
Quel est le peuple sauvage qui a pousse la cruaute aussi loin? Dans quel pays les sacrifices humains, ouvertement exécutés, ontils fait plus de victimes?

Au moins les sacrifices humains ne réagis sent pas sur les generations qui se succerlent; tandis que la saignce, telle que la Faculté l'a mise en vigueur, a ét€ une des principales causes de la dégénérescence physique et morale des populations qui se croient civilisées parce qu'elles ont des Universités et des Académies.
La saignée n'ést pas la seule méthode de traitement dont la Faculté ait usé et abusé pendant les XVLe et XVIII ${ }^{\text {e }}$ siècles.
$I I$ suffit d'être un peu au courant de la lit. térature, méricale et autre de l'époque, pour savoir que les Docteurs nous ont doté de beaucoup d'autres systèmes plus ou moins absurdes, et, heureusement pour nous, plus ou moins éphémères.

Quand on réflechit à toutes les sottises qui ont été débitées par les médecins de la Faculté, on croit faire un mauvais rêve, et l'on se demānde si l'on a affaire it des charlatans, a les aigrefins, à des échappés de Charenton, ou à des scélérats, à de véritables assassins, affubles du manteau philanthropique et opé rant, escobardiquement, avec garantie de l'E. tat.

Nous ne pouvons pas ici analyser ces divers systèmes et montrer les conséquences né fastes qu'ils ont produites sur la santé publique et sur le bien-être physique et moral des individus, des familles et de la sociétí.

Il faudrait pour cela plusieurs volumes, mais les faits sont assez connus et les ouvrages sur la medecine et son histoire sont assez communs pour que les personnes douces d'un moyen discernement puissent s'édifier en remontant aux sources.

Nous n'avons voulu mettre en relief dans cette étude que quelques faits des plus typiques; nous avons indiqué la voie qu'il faut suivre pour apprécier la médecine officielle à sa juste valeur plutôt que de faire le voyage complet.

Dans une étude subséquente, nous examinerons'si la science médicale moderne a, mieux que l'ancienne, rempli la mission qu'elle s'atitribue de soulager l'humanité sonffrante, de remédier aux abus réels ou fictifs, et de contribuer au progrès de l'art médical.

## NÉCROLOGIE

Un magnétiseur qui a tenu une place importante dans les anciennes sociétés de magnétisme: M.J. Alexandre Bauche, vient de mourir à l'age de 81 ans.
Sous ce titre : Causeries mesmeriennes, il publia en 1866 un excellent ouvrage d'enseignement élèmentaire, et collabora activement à l'Union magnétique et au Journal du Magreétisme. Il avait en outre publié un Dictionnaire de l'épicerie.

## REVUE DE LA PREGSE.

Le Bulletin de l'Association syndicale des médecins du département de la Seine, publie un Rapport sur les somnambules et les cartomanciennes, par le docteur Hervouet. L'auteur voudrait que la profession de somnambule et de cartomancienne fut interdite, car, ditil, en faisant de la médecine illégale, elles font tort aux médecins dans l'exercice de leur profession, et, en dehors de cela, elles trompent le public. Le plus grand nombre d'entre elles ne sont que des empoisonneuses, des avorteuses et des proxénètes. Il affirme "qu'il est " difficile de fournir des preuves matérielles de ces " faits, et cependant le médecin .. connait ces choses et " peut les affirmer."
Ce rapport, lu et discuté à l'une des réunions des médecins syndiqués, devait étre adressé au préfet de police, mais les avis ont été partagis, et en fin de compte, on a jugé à propos de laisser cet interessant document dans les cartons du syndicat.

Pauvres médecins syndiqués, à qui la clientèle laisse tant de loisirs, guérissez donc les rares malades qui vont à vous, et vous n'aurez plus à craindre les somnambules ni les cartomanciennes.

La presse continue à s'occuper de la Ligue nationale pour le libre exercice de la médecine.
A Paris. - Signalons l'Initiation de juin qui lui a consacré un long et bon article, le Bulletin des sommaires du 8 juillet, la Revue moderne du 10 juillet. L'actualite medicale du 15 juin a reproduit sans aucun commentaire, l'article de l'Eclair signalé dans notre numéro précédent. Le Concours medical du 11 juin, qui est l'organe dos syndicats des médecins de France est parliculierement agressif. Voici la note qu'il nous consacre :
"Ligue pour le libre exprcice de la médecine. Voici que part en guerre l'armée disparate et nombreuse des rebouteurs, magnétiseurs, médiums, somnambules, masseurs et guérisseurs divers non diplỏmés des Facultés; tous ceux qui, de près ou de loin, craignent d'ètre poursuivis pour exercice illégal de la médecine, lorsque les syndicats médicaux seront reconnus par la loi, engagent la lutte avec une ardeur quasi-rageuse. Rien ne pouvait venir plus à propos pour demontrer à nos confrères sceptiques que les syndicats médicaux pourront être efficaces pour la répression de l'exercice illégal de la médecine: quand les rats sortent de leurs trous et s'agitent c'est qu'ils sentent venir l'inondation.
"Les adhérents ont publié un manifeste que nous ne discuterons pas, nayant pas de temps à perdre chacun sait que si l'on exige des études sérieuses de ceux qui vfulent exercer la médecine, c'est uniquement dans l'intérèt des malades; c'est une vérité que tous les raisonnements du monde n'arriveront pas à ébranler.
" Le moment parait d'ailleurs inopportun, car on s'ocrupe un peu partout de protéger la santé publique En Amérique, ou existe le libre exercice, les médecins sont déconsiderés au dernier des points, et un grand nombre peuvent être comparés, pour la science et la façon d'agir, à ceux qui pratiquent en France l'exercice illégal de la médecine.
" Ein Belgique, le Parlement vient de défendre sous des peines très sévères la pratique de l'hypnotisme, sauf par les docteurs en médecine ou par les personnes ayant obtenu l'autorisation du gouvernement.
"Quant aux masseurs, ils peuvent ètre d'utiles auxiliaires de la médecine; et il serait à désirer qu'on créat des écoles spéciales de massage, comme on a crée des écoles d'infirmiers."

La tendance des médecins syndiqués qui veulent faire de la médecine un vil métier se montre d'une façon bien évidente dans cette note. Nous avons des arguments sérieux à leur opposer; mais nous n'avons aujourd'hui ni le temps ni la place pour le faire. Nous leur dirons toutefois que ce n'est pas dans l'intereêt des malades, mais dans le leur que les lois sur l'exercice de la médecine ont été faites et que le diplosme que l'Etat leur délivre ne constate et ne doit constater qu'une chose c'est qu'ils ont fait les études médicales exigées par les réglements. Cela leur suffit-il pour guérir 9 - Si oui, qu'ils gardent le monopole quils possedent; si non, qu'ils soient plus tolérants et laissent aux malades qu'ils sont impuissants à soulager la liberté de se faire soigner par ceux qui guérissent. D'autre part, les lois édictúes en Belgique noont rien à faire avec les nôtres, et, de plus, l'hypnotisme n'est pas le magnélisme.

Une déclaration à prendre en considération, c'est la bonne volonté de ces diplomanes qui consentiraient à ce que l'on creat des écoles de massage, comme on a créé des écoles d'intirmiers." C'est toujours quelque chose.
En province, le Bulletin officiel des chevaliers sauveteurs, à Nice a consacré une bonne note.
A l'ítranger, la campagne a èté remarquée. L'édition allemande des Annales de l'électro-homeopathie qui paraissent à Geneve, sous la direction de M. Sauter, ont, en juin et juillet, publié deux articles de fond sur la liberté de la médecinc. Sous la signature : un hygiéniste qui réclame la liberté de pouvoir se faire traiter par qui bon lui semblera, la Tribune de Genève, du 29 juin publie la note suirante
"Libertéde la médecine: - On nous écrit: Il vient de se fonder a Paris une ligue gui a pour but la propagande en faveur de la liberté de la medecine. Cette ligue gui convoquera un congrès pour cet automne reçoit déjà les adhésions, rue Saint-Merri, 2?3, à Paris.
a En face de l'appétit toujours grandissant de la medecine scolastique, les nombreux partisans de la liberté dans notre canton ne feraient pas mal de se grouper et d'examiner si par voix d'initiative il n'y aurait pas moyen d'obtenir cette liberté et d'abolir le monopole et le privilege du protectionisme moyen-áge afin d'obtenir la liberté telle qu'elle existe dejà en Allemagne. ${ }^{n}$
Les Soirees populaires de Verviers du 2 juillet, ont également consacré une note très sympathique.

## FAITS ET COMMUNICATIONS

La lettre suivante du docteur Chevandier, président de la Commission du projet de loi sur l'exercice de la médecine, qui fut communiquée aux journaux ma-gnético-spirites, met dans la jubilation tous les magnétiseurs imprévoyants:

A M. le comte de Constantin,
Président du Bureau du Congrès international du magnetisme curatif de 1889.
Monsieur le président,
La Commission chargée de l'étude du projet de lo sur l'exercice de la médecine, a eu à examiner les pétitions nombreuses jointes à celle produite par le Bureau du Congrès international du magnétisme curatif de 1889.

11 a été reconnu, par l'unanimité des membres prėsents, que la loi sur l'exercice de la medecine, ne visait ni les masseurs, ni les magnétiscurs, tant qu'ils n'appliqueraient que leurs pratiques ou leurs procedes au traitement des maladies.
Ils retomberaient sous le coup de la loi, le jour où, sous le couvert du massage, du magnėtisme ou de Thypnotisme, ils feraient de la médecine et prescriraient des médicaments.

Dans ces conditions, la commission croyant avoir fait droit aux pétitions dont elle etait saisie, n'a pas cru devoir en entendre les auteurs.

Ce que je viens de dire est consigné dans mon rapport.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments distingués.

## Docteur Chetandier,

 rapporteur.D'autre part, notre redacteur en chef a reçu du docteur Chevandier la lettre suivante qui confirme la précédente :

## Monsieur,

J'ai eu l'honneur de m'entretenir avec M. le comte de Constantin de laccueil fait par la commission à la pélition des masseurs et des magnétiseurs.

Jamais nous navons songé a viser par le projet de loi sur l'exercice de la médecine, ni les uns, ni les autres, tant qu'lls se borneraient á la pratique de leurs procèdés.

Ils ne retomberaient sous le coup de la loi que s'ils sortaient de leurs attributions pour prescrire des remèdes ou se livrer à des opérations chirurgicales.

Cette déclaration est consignée dans mon rapport.
Veuillez agreér, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingues,

## Docteur Ghevandier.

Se fiant au texte apparent des lettres précédentes, on pourrait dire : Sur la foi du docteur Chevandier, masseurs et magnétiseurs, massez et magnétisez en paix - jusqu'à ce qu'un médecin grincheux, jaloux de
votre succes porte plainte contre vous. Alors le ministère public, vous trainant devant la police correctionnelle invoquera la jurisprudence établie par les jugements antéricurs; et le tribunal, tout en reconnaissant les services que vous rendez, appliquera la loi et vous condamnera pour exercice illfgal de la médecine.
Il y a quelques semaines, un masseur de Rouen fut condamné à deux amendes: $1^{\circ}$ à 16 francs, pour excercice illégal de la médecine, car il massait sans etre médecin; 80 à 500 francs, pour exercice illégat de la pharmacie, parce que, sans être pharmacion, il donnait en même temps des bains de vapeur dans lesquels il entrait des plantes médicinales.
La déclaration du docteur Chevandier est certainement une fin de non revevoir d'une légitime réclamation qui ne modifiera en rien la situation actuelledes masseurs et des magnétiseurs qui resteront exposés a toutes les rigueurs de la justice tant qu'un texte formel ne sera pas inséré dans la loi. C'est d'ailleurs ce que semblent comprendre les magnétiseurs lyonnais, promioteurs de la petition, car dans la Paix universelle du $1 \cdot r$ juillet, dans un post-scriptum ajouté à la fin d'un article enthousiaste où ils chantent la victoire, ils s'expriment ainsi :"Bien que la chose paraisse superflue aujour" d'hui nous prions cependant nos amis qui ont encore " en mains des feuilles de pétition de bien vouloir nous " les retourner au plus tòt. "

Vous avez raison, chers confrères, frappez sur les pouvoirs législatif à grands coups de pétitions; nous avons encore quelques milliers de signatures à votre disposition, si elles vous sont nécessaires; - et elles le sont, car la question est loin d'être résolue.

Dans tous les cas, la déclaration du docteur Chevandier ne suffit pas pour désarmer la Ligue nationale pour le libre exercice de la médecine, car il resterait encore 20,000 rebouteurs, électriseurs, baigneurs, toucheurs, jugeurs d'eau, somnambules, médiums, sœurs de charite, ecclésiastiques, pasteurs faisant de l'allopathie ou de l'homcopathie et autres guérisseurs qui, dans un but humanitaire, font de la a médecine illégale. „Et la Ligue est moralement engagee vis-à-vis d'eux.

Au moment de mettre sous presse, le Journal Officiel du 14 juillet nous apporte le compte rendu de la seance de la Chambre des députés de la veille.
Le projet de loi sur lexercice de la médecine a été adopte, sans discussion, sauf pour deux articles supprimés qui n'intéressent en rien les masseurs et les magnétiseurs. Il n'est mème pas fait mention de la pétition adressée à la Chambre.
Les lettres du docteur Chevandier ne sont donc pas autre chose qu'une grossière fin de non recevoir; et les masseurs et magnéliseurs, ainsi que les rebouteurs, somnambules, médiums, etc., restent exposés aux rigueurs de la justice qui les condamnera: une première fois, à 100 francs d'amende; une seconde, à 1,000 francs, et trés probablement à la prison, sans compter les frais du procés.
Nous ne récriminerons pas contre la maladresse avec laquelle les pétitionnaires ont conduit leur campagne; le risultat ostenu lindique assez.
Le projet de loi doit revenir devant le Sénat; mais reste-t-il assez de temps pour que les magnétiseurs lyonnais organisent un nouveau petitionnement? Nous en doutons. Et, d'ailleurs, sils suivaient encore les mèmes voies, ce serait peine perdue. Néanmoins, ils ont notre sympathie et sils veulent continuer la campagne, malgré celle que nous menons pour la liberté dé la meidecine, le Journal du Magnétisme est à leur disposition.

Les séances de la Société magnétique de France sont suspendues pendant deux mois. La première ssance d'intérêt soclal aura lieu le samedi 24 septembre; la première séance d'étude, le samedi 8 octobre.

Un Congrès de science psychique doit se rounir a Chicago en 1893, au moment de l'Exposition universelle. Il se propose d'étudier les phénomenes suivants:

Télépathie ou transfert de pensées, nature et ètendue de son action; hypnotisme et mesmérisme, clairvoyance, hallucinations, presages, apparitions; phénomènes psychologiques, écriture autonatique, etc., etc.

Un gardo-malade connaissant le magnétisme, fort, dévoué, recommande l'attention des malades. S'adresser au bureau tu Journal.

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous envoyer les artieles de journaux traitant du magnétisme. de l'hypnotisme, du spiritisme, de l'occultisme, ainsi que tous documents intéressant la Ligue pour le libre exercice de la medecine. Chaque article ou document donne droit a une brochure de propagande qui sera envoyée franco.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magndisme se compose.

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiriisme loccultisme et toutes les branches du savoir humain qui s' rattachent;
. Des collections complêtes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
2. De plus de 30,000 gravures, portraits. autographes, médailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ourrages sont prêtés au public aux conditions suivantes:
pretes an pubnt de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr . Les nolumes sont loués au prix de 5 centimes par jour ceux qui volumes sont pas abonnés. sauf pour quelques ouvrages rares ou ne sont pas abonnes. sauf pocation est fixe à 5 fr. par mois. prócieus dont le taux de la location est ax a 5 iressés, dans toule lis sont conflés contre nantissemenrs.
I'Europe, aux frais des emprunteurs.
I'Turope, aux frais des emprunteurs. , Le nantissement, qui est rendu au rel
La Bibliotheque est ouverte tous les jours, dimanches et retes exceptes de 1 a heures. (II n'y a pas de catalogue imprimé). exceptés de à heures. (Il ny a pas de catalogue imprime.

## Pour paraitre prochainement :

Traitd expórimenial et thérapeutique de Magnétisme
Cours complet, professé à l'Institut magnétique, par H. Dur ville. 10 vol. in-18, cartonnés a l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriees.

Les cinq premiers volumes contiennent l'exposé raisonné de toutes les théories magnétiques émises jus* qu'a ce jour; les cinq derniers, la description d'envi. ron 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise a la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.
1.- Vou. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen age : Sorcellerie. Dans les temrs modernes : Paracelse et le fluide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur, etc.
q. VoL. - Le Magnétisme contemporain $\vdots$ Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes. Moutin, etc. - L'hypLafontaine, Cahagnet et la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy. de la Salpénotisme et la suggestion : Braid, Ecoles dérences entre le magnétriere et de la Charite.
tisme et l'hypnotisme.
3. VoL. - Le Magnétisme considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnètisme. MagnėPolarite des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de tisme des animaux, des régetaux, de la errén des couleurs, du
l'électricite, du calorique, de la lumiere et des son, etc.

4- Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision clairvoyance instinctive l'homme. Cagliostro et ses pupilles. Lucidite magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénèsie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épiniere. ness. Application du Magnétisme l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. l'auteur. auxiliaires.
6. Vol. - Affections du cerveau et de la moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
7. Vol. - Affections des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du ccur ee de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac, de l'intestin, de l'anus, de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang ot de la la ressie, des Fièvres.
9. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier age. Seins, matrices et oraires, grossesse, accouchements. Asage. Seins, marie du noureau-ne, convulsions, dentition, etc.
10. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles, des tendons. Affections de la peau. Maux d'a venture, maux accidentels.

Le Trait' experimental et therapeutique de Magnétisme du Le professeur hís, sera le cours le plus complet, le plus pratique quinze annees, sara surla question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin, l'amateur oule pere de ramille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sur qui, aprés leur avoir tou! exposé, tout démontré, leur enseignera une inéthode infiniment simple, a la portée de tous, pour guérir ou soulager toutes les maladies.
pour guerir ou soulager $\mathbf{C h a q u e}$ volume ( 350 à pages) forme un tout complet, qui peut être vendu séparèment.
Prix de chaque volume sépard, 3 fr.; les 10 vol. 25 fr . A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé a 16 fr ., au ieu de 25 ; un volume séparé, à \& fr., au lieu de 3, aux 600 premiders souscriptours qui enverront des maintenant le mon.


ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE
Cilnique dentaire. - N. et Mme Magne, dentistes, 1, place de la Vation. - Extraction de dents sans douleur, par un procédé nouveau, nettoyage des dents, aurification et plombage: pose de dents et dentiers en tous genres, systèmes perfection. nés, réparation de pièces dentaires. Prix modérés.

Versolitaire. - Les personnes atteintes du tonnia ou ver solitaire doivent écrire à M. Demabest, 6 , a venue des Tilleuls, Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radiealeinent. Moyen infaillible. 10 ans de succes.

## BAINS

Grands bains françals et orientaux, 13, boulevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coilfure et de pédicure. Hydrothérapie complète. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

Li!ge de l'Ouest
La Compagnie des Chemins de fer de lonest délivre de nouvelles Cartes d'abonnement (1 re et 2 c classe), de 3 mois, de 6 mois ou d'une année, pour les quatre itinérarres suivants $1^{\circ}$ de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) Saint-Cloud, Pont de Saint-Cloud, Garches. Sévres (Ville d'Avray et rive Gauche) et vice versa;
2o de Paris (St-Lazare ou Montparnasse) a Versailles (Rive drote et rive gauche) et vice versa;
3o de Paris (St-Lazare) à St-Germain (via Le Pecq et via Marly-le-Roi) et vice versa;

4o de Faris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) a Versailles (Rive droite et rive Gauche) et à St-Germain (via Le Pecq et Marly-le-Roi) et vice versa.

Arrêts facultatifs à toutes les gares intermédıairss. Faculté de régler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit immédiatement, soit par paiements échelonnés. Les cartes des ter. go et fritinéraires sont, moyennant un supplément de prix, rendues valables sur la Ceinture, de Paris (St-Lazare) a OuestCeinture.

> Ligne du Nord

Paris-Londres, cinq services rapides quitidiens dans chaque sens.

Trajet en 7 h .1 ! $\boldsymbol{2}$. - Traversée en 1 h .1 f .
Tous les trains, saufle Club.Train, comportent des deuxièmes classes.
En outre, les trains de malle de nuit partant de Paris pour Londres à 8 h . 25 du soir et de Londres pour Paris à 8 h .15 du soir prennent les voyageurs munis de billets de troisième classe. DÉPARTS DE PARIS
Vià Calais-Dourres : 8 h. $25-11$ h. 30 du matin - 3 h. 15 (Club-Train) et 8 h .25 du soir.
Via Boulogne-Folkestone : 10 h .10 du matin.
DÉPARTS DE LONDRES
Vià Dourres-Calais: $8 \mathrm{~h} .90-11 \mathrm{~h}$. du inatin -3 h . (ClubTrin) et 8 h .15 du soir.
Vià Polkestone-Buulogne : 10 h . du matin.
Les voyageurs munis de billets de première classe sont admis, sans supplément, dans la voiture de première classe, ajoutée au Club-Train entre Paris et Calais.
De Calais à Londres, supplénent de 12 fr. 50.

## JOURNAUX

Le bon Financter, Conseiller de la petite Epargne, paralt tous les samedis, 58, rue Taitbout. Paris. Le abonnés ont droit aux conseils et renseiënements gratuits, relativement à tous placements, achats, ventes, etc.
Eureka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de vulgarisation scientifique et industrielle, paratt tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs paran, 16 , rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNETISME

Massage magnetique, par le professeur H. Durville, I'Institul Magnétique, 23, rue Saint-Merri, de 1 a 4 heures.

## SOMNAMBULISME

$M^{m e}$ BERTH E, la cetebre Somnambule quia donne tant de preuvea
$M^{\text {me }}$ BERTH



## FABRIQUE D'HORLOGERIE

D.E PRECISION

Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie

## C. BRISEBARD

Grande-Rue: 34 a Besançon (Boubs) AISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1856 Grande récompense
à I'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr . contre mandat-poste.

Spécialité de Chronométres de poche
ENVOI GRATIS DU CATALOGUE

## INBTITUT MAGNETIQUE

## Poar l'Enscignement da Eagnetisme appliqué à l'art de gaéris

(Maŋnétisme humain, maynétisme mineral, ete.)

## Par une Snciete de magretisears, sons la direction da Professear H . DURTILLE

 23, Rue Salnt-Merri, Paris.Le magnétisme humain est une force inhérente al lorganisme et tonte personne dont la santé est équililiree prut řuerir ou soulager son semblahle. Dans la plupart des cas, sans connaiss incers medicales, l'homme peut stre le medecin de sa femme; celle-ci, le medecin de son mari et de ses culants. L'aimant, le magnelisme terrestie et presque tous les corps ou agents de la nature peuvent servir d'auxiliaires.

Dans les maladies graves où la vie est en danger, quelques magnétisathons faites dans lies rè̈les de l'art suffisent presque tougours pour faire cesser les symptömes alarmants. Ua parent, un ami, un domestique animé du désir de faire le bi n, peut acquérir en quelques jours les connaissances suffisantes pour guérir la maladie la plus rebelle, si les organes cssentiels à la vie ne sont pas trop profondément alteres.

L'Institut a pour objet l'enseignement et la vulgarisation de la Scirnce magnétique appliquée au soulagement eta la quérisen des maladies. Il constitue une ćcole pratigur ou les procedés ordinaires du Maguetisme sont mis a la portée des malades etdes amateurs, dans des Lerconschiniques quotidiennes, des Conferences experimentales ct des Cours prutıgucs specianx.
Les Legons cliniques ont lieu le jcudi et le dimanche, a 9 heures du matin; les antres jours, à 4 heures du soir. (Cet enseignement nélant pas public, on doit se faire inscrite d'avance). On prend des Pensionnaires.

En dehors de l'enseignement donné à l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peuvent pas se déphacer, soit à Paris, en Province et meme à l'Etranger, pour organiser le traitement au lit du malade et mettre un parent, on ami. en état de continuer le tratement.
Le directcur reyoit le jcudi et le dimanche, de $\mathbf{1 0}$ heures a midi; les autres jours, de 1 heure à 4 heares.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetisme edhe les ourrages traitant de cette question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiés à Paris. en province et à l'étranger, sur le Magnétisme, lilypnoParis. en province et a le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission. elle fournit ses clients tous les onrrages de libıairie, au prix marqué pir f'éditeur, et fait les abonnements a tous les journaur et revues.
Elle achète ou échange tous ouvrages. portraits, gravures. etc., anciens et modernes, traitant du Magnétisme et des diverses branches qui s'y ratlachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Maporlisme, s'abonnent an journal politique. scionlinque ou littéraire ou qui achètent des onvrages de librairie. quels qu'ils soient. peuvent recevoir gratuitement le Journui du Magnótisme. pendant une année.
Pour recevoir cette prime. jnindre au inontint de la demande, 1 fr. 50 pour dinarelace mert at melna!lage

## Brochures de propagande

## Sriv: 100 exempl., 19 fr.; 50 exempl. 7 fr

25 ex., 1 fr.: 12 ex. 2 fr.: 1 ex., 20 centimes.
Almanach spirite pour 1889, 1890, 1891, 1892.
Dsbussouze. - Guerison certaine du cholera en quelques heures, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexit et de a rage, $6 \cdot$ édition.
$\mathbf{H}$ Duaville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarité iumaine.
-Description du Sensitivometre. Application de l’aimant à la mesure de la sensivité mggnétique et au traitement de quelques maladies avec 3 figures.

- Lee Magnetisme humain considéré comme agent physique.
- Le libre exercice de la medecine reclame par les medecins. - Application de l'aimant (magnetisme minerat) au traitement des maladies, a vec 10 tig.
- Proceddés magnétiques de l'auteur, avec une figure.
G. Le méme ouvrage, traduit en italien, par Ungier.
G. Fabius de Champviles. - La Science psychique, d'aprés l'ouvre de Simonin, avec ifig.
- La liberts de tuer! La liberte de guérir. Etude critique et documentée sur Ie monopole de da médecine opposé au libre exercice du magnétisme.

Lucie Grange. - Manuel du spiritisme.
Letoquart, - La Médecine jugee par Broussais, Bordeu, Barthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail, etc., etc.
Papus. - L'Occultisme.

- Le Spiritusme.
G. Pilin. - La méderine qui tue ! Le magnétisme auérit. Le reve et les faits magnétiques expliqués. Homn Duplex.
P.-C. Revel.- Esquisse d'un systeme de la nature, fondé sur la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future considérée au point de vue biologique et philosophique. Nouvelle édition. Pour la recevoir franco. Ajouter 25 cent., prix de l'affranchissement.
Docteur Ripault. - L'Univers marranthrope.
- Tablear synoptique de la nature.
- Tableau des fonctions de la nature.

Rouxel. - La Liberté de la medecine. - I. La pratique medicale chez les anciens.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimants aucis issent ou soulagent toutes les maladies. Fortes remises. - Ainsi tout en rendant de grands services aux malades, on peut faire de beaux bénéflces. S'adressor à I'Institut Maynétique, 23, rue Saint-Merri.

## TRAITEMENT DES MALADIES

i la pirté do tols les malades, par les aimants vitaiisés du professeur H. DORTLLL
Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les maladies. L'immense arantage qu'ils possedent sur tous les aulres modes de traitement, c'est que fon pueut, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminuer lactivite organique et réablir ainsi l'équilibre des forces qui constitue la santé. Les dualeuts vives cessent au bout de quelgues instants, les arces diviennent moins fréquents et la guérison se fait sans molifier son régime et ses halitudes.

Lu ur emploi se généralise dans le traitement des diverses maladies et plus paticulierement dians les cas nerveux, où les médicaments font si souvent do mal, meme en guerissant.

Ces aimants comprenaent plusieurs catégories:

## Lames magnétiques

Au unmbre de 4, elles s'emploient dans les cas suivants
Le $\mathrm{n}^{0} 1$ : Contre la crampe des ecrivains et des pianistes, les affections des bras, du bas des jamles, dis pieds et de l'organe genital chez l'homme.
Le $n^{0}$ 2: Contic lis affoctions des jambes, de la gorge et du larynx.
Le no 3 : Contre les hourdonnements, la surdite, la migraine, les manx de dents, les névralgirs, l'insomnie, les maux de tete ct toutes les affections do cerveau, y compris le's afrerions mentales. Contre la sci.tique.
Le $n^{\circ} 4$ : Contre les affertions des reins, des poumons, du foie, du cceur. de la rati, de l'istomac, de l'intestin, de la ressie, de la matrice et des ovaires. - Contre les madudies de la modle épinière.

Ces lames. qui ne different que par la courlure et la longucur, ne répondent pas à tous les liesoins; on fait des lames dites spéciales ne portant pas de numero, qui servent dans cirhins cas - Prix de chaque lame.

5 fr.

## Plastrons magnetiques

Dans beaucoup de maladics anciennes et rebelles, une seule lame n'est pes tonjours suffisante prur vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande sonime d'artion. plusirurs lames sont réunies pour former des appareils désignes sous le nom de plastrons.
Les plastrons valent i0, 15 ou 20 fr., selon qu'ils ont 2,3 ou 4 lames.

## Barreau magnétique

Avec accessoires, pour magactiser les boissons et aliments.
Prix de chaque appareil...
10 fr.

## Sensitivomètre

S'emploie surtout pour se rendre compte si les personnes sont susceptibles d'ére endormies par le magnetisme ou par l'hypnutisme et poar mesurer leur degré de sensilivité. - Prix de chaque sensitivométre $\qquad$ 10 fr.
Les aimants du professeur H. Durville sont polis et nickeles, sauf les plastrons dont les lames sont main enues dans un tissus de laine solidement piqué.
Ils sont soumis à l'aimantation ordinaire et à one operation spriciale: la vitalisation, quiaugmente considérablement leur puissance curalive. Quoique les aimants perdent peu de leur amantation, la force vitale disparat plas ou moins au bout de un à trois mois, selon l'usage qu'on en fait. Au bout de ce temis, il est necessaire de les reuvoyer à l'Institut pour être revitilisis.
prix de la vilalisation, pour chaque piece simple.
Les ma écessaires au directer toutfois, dans les maladies compliquees, il est preferabled exposer保 epeque depuis laquille on soufre, etc. En precisant le mode d'emploi, on indique les appareils que l'on doit employeravec le plus de chance de succés.
Tuute demande doit étre accompagnér di un mandat ou d'un cheque, a l'ordre du professeur H Ihrville, directrur de I'Institut magnétique, 23 , rue SaintMerri, à laris. Pour les pays éloiznés ou les envois d'argent sont difficiles et coûteux. on accipte le payementen timbres-poste, moyennant ane augmenlation de 15 pour 100 .
Les aimants sont expédiés franco dans toute l'Uniom postale.

## CONSEILS PRATIQUES

Ceax quid ne snivent pas les Legons cliniques de l'Institut magnelique, peuvent apprendre trés facilement la pr tique du Magnetisme en lisant les Conseals pratiques du professeur h. Ditivilile.
Redigres dans un style simpl- et concis qui les met a la portée de toutes les intelligences. avec des exemples de gur rison montrant ba simplicité et la raleur de la méthode, ces Consrils permeltent au pere el a la neere de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquerle Marnétisme avec surces, au soulag'ment et à la guérison des diversers malatirs dont leurs enfants, liurs parents, leurs amis peuvent etre affectés. (Pour bien comprendre le mode d'application. cuux qui n'ont aucune idéc du Marnétisme devront lirci lis Procédés magnétiques de l'iut ur. brochure de prophagande à 00 centimes.)

Les Conseils pratiques qui sont pullifis s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomnie; - II. Syncope; - III. Eintorse; IV. Fievre cercbrale, Meningite; - V. Fluxion de Poilrine ; VI. Fiëurc typhoite; - VII. Constipation; - Vill. Somnambulisme spontane ; - IX. Vomisse ments incoorcibles de la grossesse; - X. Chute des chevrux; -- XI. Mal de tette; XII. Verlige et Etourdissemen'; - Xill. Conyestion et Apoplexie cercibrales; - NIV. Encéphal te aigue; - XV. Enés hatite chro. nique;-XVI. Ataxie locomotrice; - XVII. Ifyćite; XVII! Névalgie simple; - XIX. Névralgie faciale, tic douloureux; - XX. Scatigive.
Chaque Conseil pratique, inséré dans un numéro du Journal dí: Maynctisme, est envosé contre 50 centimes.

Le traitement de toutes les maladies sera successivement publie sons la forme d'autint de Conseils protiques. En altendant que ce travail considérable soit achevé, le professeur H . Dunvilue se tient a la disposition des malades pour leur expliquer, par correspondance, tous les détails dutr it ment magnétipue qu'ils, peuvent faire, soit par eux-mèmes, soit par l'intermediaire d'un parint ou d'un ami dévoué. Pour cela, indiquer la cause probable de la maladic. la nature, les symptómes, etc.

Prix d'un Conscil pratique écrit spécialement powr un cas qui $\boldsymbol{n}^{\prime} a$ pas encore été publie.

10 fr.
Les Annonces sont resues au bureau du journal an prix de cleux frances la ligne. La place qui leur est réservee étant limitée, l'insertion n'est pas garantie dans tous les numéros.

Le Gerant: A.-M. BEAUDELOT.
1915. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Paris.

# JoURNAL DU IIAGNETISHE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Ligue Nationale pour le Libre Exercice de la Médecine et de la Socièté magnétique de France, 'paraissant le 16 de chaque mois

## Directeur : H. DURVILLEs

Rédacteur en chef: G. Fabius dr: Champville Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1• Siège, M. Evgène Bonnemère, Homme de Lettres. - 20, M. Burg. - 30, M. Mattrejean. -4., M. de Gasti- 50, M. Donato. - 6, M. H. Durville. - 70, M. Gh. Fauvety. - 8, M. Froment. - 90, M. le Docteur de Nadckhoff. - 10, M. le Docteur Benard. - $11^{2}$ - 120, M. Moutin. - 13", M. Evg. Nus, Homme de Lettres. - 14', M. le Docteur Ochoriwicz_- 15 ${ }^{\circ}$ - 16., M. le Commandant Tarnier. - 170, - 18, - 190, M. Rouxel. - $20^{\circ}$, M. le Docteurganguroux, Rédacteur scientifiqued la Patrie. - 21• M. le Docteur Debjardin de Régla. - 22 / M. Fabart. - $23^{\circ}$, M. Papus. - 240, M. Fabius de Champville. - $25^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - 26., M. le Docteur
. - 27\%, M. le Docteur Dupouy. - 28, M. le Docteur Flasschgn. - $29^{\circ}$, M F.-J. Cazalis. - 30, M.Guyonnet du Perat. - 31', M. St. de Guaita. - 32, M. A. Simonin. - 33', M. le Docteur Deniau. - 34, le Sar Josephin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - 36. M.

- 37', M. G. Demarest. - 38', M. J. Lermina. - 390, M. Milo de Meyer.-400, M. E. Michelet


## CORRESPONDANTS D'AONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de Neeo-York. - W. Crookes, Mombre de la Société royale de Londres. - Delbeuf, Professeur a l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, a Buenos-Ayres. - Le Docleur Lapierre, Président de la Sociélé théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Lieballt, a Nancy. - Le Comte de Maricojrt, a Senlis. Le Docleur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, a Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro d’Amico, Président de la Société Magnétique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raux, Président de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Callile, à Avignon. - Sinnetr, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stainton-Mosrs, Président de l'Alliance Spiritualiste de Londres. - E. Yung, Professeur à l'Université de Genève. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon. - Le Docteur Kruger, à Nimes. - Le Docteur Mircowitch, a Bourgas.

## ABONNEMENT : 6 francs par an, pour toute l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

## ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétismé, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

[^10]
# Société Magnétique de France 

CONSEIL ADMINISTRATIF (Membres actifs)

| - | Berthet. |
| :---: | :---: |
| - | Bouvery. |
| - | Burg. |
| - | F.-S. Cazalis. |
| - | Chauvières. |
| - | Christin. |
| - | Collas. |
| - | Daniaud. |
| - | Suzaine. |
| - |  |
| - | Courlet. |
| - | Milo de Mézer. |
| - | Desvignes. |
| - | Michelet, homme de lettres. |
| - | Dubuequoy. |
| - | L. Duchemin, homme de lettres. |
| - | H. Durville. |
| - | Forestier, avocat. |
| - | Hénot. |



## CORRESPONDANTS NATIONAUX

MM. Aunac, IM Montauban. $^{\text {M }}$
D. Bats, Saint-Jaguin (Landes).
A. Bernard, i Saint-Quentin.

G Bertelot, Orlcans.
le docteur Berjoan, Vinça, Pyrénées-Orientales.
Bonnejoy, Chars-en-Vexin.
Bornard-Colliard, Chanay (Ain).
Chomier, daint-Etienne.
J. Chossat, à Saint-Martin-d'Arossa, B.-Pyrénces.
le docteur Cornillean, au Mans.
David, Sikean (Aude)
Jacquet de May, pharmacien Rennes.
Ducos, propridtaire, sion (Gers).
le docteur Dupouy, Larroque (Gers.
Gavot, conseiller inunicipal, Orléans.
Gérard, artiste photographe, a Rennes.
Giouharefi, Villefranche (Alpes-Maritimes).
Itier, a Agen.
J. Juing, a Bordeauz.

Lageals, institutur Limoges.
MM. Lagüe, à St-Etienne-de-Baigorry (Basses-Pyrénées/. Lalanne, à Lespéron (Landes). J. Martin, a Troyes.
Li. de Martin, Narbonne.

Martrès, négociant à Mautauban.
Métales, huissier á Londun.
le docteur Mora Brunehamel (Aisne.
J. Morgon, Thoissey (Ain).

Nicolopulo, 1 Marseille.
H. Pelletier, Madon (LGir-et-Cher).

Mme Oilivier, a Bourg (Girunde).
MM. E. Otto, Lantosque (Alpes-Maritimes) Revel, á Lyon.
le docteur Ripeault, Dijon.
E. Rouquette, Blanzac (Gard

Roy-du-Wal, journaliste, © Banyuls-sur-Mer.
A. Suire, publiciste a Parthenay.

Tellier-irudan, Boulogne-sur-Mer.
Ad. Villeblen © Caén.

## CORRESPONDAN'S'S ÉTRANGERS

M. Ie docteur Anfossi, Genes, Italie.
A. Barrié y Anglada, Madrid.
le docteur Bernier, a Jacmel, Haiti.
Bertoncini, a Panaina, Rép. de Colombie.
le docteur Bourada, a Roman, Roumanie.
Bourkser, Odessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, Milan, Italie.
Jésus Ceballos, a Mexico.
le docteur Correo Barata, Lisbonne.
Dac, ${ }_{\text {a Libreville. }}$
MM. Ie docteur Girgois, a la Plata, Rép. Argentine.

Kopéra, à schwientochlowitz.
de Lagrange, Véra-Cruz, Mexique.
le docteur Letoquart, New-York.
Loopoldo A. Ojeda, à Mexico.
Mne Parent-Sior, a Herstal, Belgique.
MM. A.-J. Rico la Haye.
M.-N. Rovira, Barcelone.

Soulhassaye, a Trinitd. Martinique.
Thomas, à Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOGIÉTÉS CORRESPONDANTES

- L'institut médical électro-magnétique , de Toulouse, représenté par M. le docteur C. Surville, président. - L'Union spirite o de Reins. représantée par M. Monclin, secrétaire-trésorier.

La Société magnétique de Genève.

COMITE DE DIRECTION POUR 1892 MM.


Démarest.

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Société a organisé une Clinique ou le plus grand nombre de maladies sonl traités par le Magnétisme, l'esclusion de tout nédicament.

Elle est dirigèe par les spécialistes de la Société lea plus familiarisés avec la pratique du Magnétisme et particuliérement par les doctours de Nauckhofi, Denian, Bénardi ; le magnétiseurs H. Durville, Conard, Guyonnet, Cazalis, Burg, Vivant, F. de Ghampville, E. Dé marest, Daniaud, Mme Durville, etc., etc.
Les malades sont recus gratuitement, au siege de la Sociéte 23, rue Saint-Merri, le jeudí et le dhmanche a 9 heures du matio.

Extralt des statuts de la Socléte. - La Société est constituée dans le but d'étudier le Magnétisme par la methode expérimentale ot d'en vulgariser la pratique.

La Société ge counpose de 40 membresd'honneur, de 40 membres actifs habitant Paris ou les environs. de 90 correspondants d'honneur, de 40 correspóndants nationaux, de 20 correspondants étrangers, de sociétés et de mernbres adhérents de tous pays dont le nombre est illimité.

On est adınis dans la société sur la présentationd'un sociétaire ou sur la demande écrite des candidats et après délibération.
Tous les sociétaires, saur les membres d'honneur, paient un droit d'adinission unique de 5 fr . et une cotisatuon annuelle de 12 tr . On paut se libérer parun versement unique de 150 fr .
Chaque sociétaire recoit le Journal du Magnetisme, organe de la Sociétó.
Séances de la Société. - Le dernier samedi de chaque mois, à 8 heures $/ \mathbb{Z}$ du sorr, seance j'intérét social; le g . somedi de chaque tnoib. 8 heures $1 / 2$ da soir, séance d'étude. Les séances me sont pas publiques. Les étrangers a la société qui désirent y assister doiment demander une invitation au jecrétaire général ou a l'un des Sociétaires.

CONCOURS DE LA SOCIÉTE POUR 189R-93

Prix du Magnétoscope . . . . . . . 300 fr.
Al'inventeur da meilleur instrument montrant la rdalite de l'agent magnétique et la polarité humaine

Prix . . . . . . . . . . . . (En souscription
Aux meilleurs mémoires traitant de la question suivante : Analogies et diffirences existant entre le magnétiame el l'inypnotisme.

Journal du Magnétisme. - $25^{\circ}$ volume. - No 8. - 16 Aout 1892.

## Sommaire du Numero \$

Ligue du libre exercice de la médecina, Souscriptions, Avis. 2ge Conseil pratique. Comtre le: Lumba!", par II. Durville. La liberté de la médectne, par Rouxil. - Nécrologie: © A . Iafintaine. Ragozzi, lecorq. - Revue des livres, par G. Demanest. - Les procédés de m. Itier. - Théorié et pratique du spiritisme, par Rocixal. - Catalogue de la librairie du Mgétisine. - Faits et communications. - Revue de la presse.

## LIGUE NATIONALE

pour le libre exercice de la médectne
Souscriptions reçues.
Montant des listes précédentes... ${ }_{2}^{2}, 0 \geq 0$ fr. 10.
M. Desoghy, 10 fr.; M. G. Ferky, 10 fr.; M. Tison, 10 fr .; M. Bloghe, 10 fr .; M. Bourgeois, 10 fr. ; Mme Lefort, 10 fr ; M. Cavillon, $\overline{5} \mathrm{fr}$.; M. Cretien, 5 fr.; M. Chomier, 4 fr.; M. Lague, 4 fr. ; M. Mitault, 2 fr. ; M. Harout, 2 fr.; M. Hermel, 2 fr .

Tolal au 15 aoùt
2,10' fr. 10

## AVIS

Dans le prochain numéro du journal, nous publierons le programme des travanx du Premier Congrès national du libre ewercice de la medecine, en fixant la date de sa réunion.
Nos lecteurs qui desirent y prendre part, sont priés de vouloir bien adresser leur adhésion à M. Durville, dellégué du comité d'organisation. Le prix de l'adhésion donnant droit au Compterendu des travaux du Congrès, est de 10 fr . au minimum.

## $22^{\circ}$ CONSEII, PRATIQUE

Extrait du Traité expérimental et therapeutique de Magnétisme, ( $6^{e}$ volume), par H. Durville, ze édition.

## Contre le Lumbago

Le " lumbago" est caractérisé par une douleur vive dans la région lombaire qui se manifeste à la moindre contraction des muscles des lombes, forçant le malade à se tenir courbe en avant. C'est le" mal aux reins" le" tour de reins" des paysans.

II survient quelquefois sans cause appréciable: mais il est ordinairement dû à l'impression du froid sur la région des lombes, a un effort pour soulever un fardeau, à la flexion du corps en avant pendant un temps trop prolongé. Certains auteurs le considèrent comme une névralgie; d'autres comme un rhumatisme.

La médecine classique $\mathbf{y}$ oppose les fumigations, les bains de vapeur, les ventouses, les sinapismes, le chloroforme, les frictions avec des limiments calmants, le massage, l'clectricité.

Le lumbago, quoique très douloureux, ne constitue pas une malarlie grave; il peut se prolonger très longtemps sans mettre la vion en danger, mais disparait presque toujours cle lui-même au bout d'un temps qui peut vae rier de quelques jours à plusieurs mois. Ii
passe rarement a l'état chronique. Le magne-! tisme méthodiquement employé le soulage immériatement et le guerit ordinairement en quelques jours. Il suttit de calmer l'ensemble de l'organisme et plus particulièrement la région douloureuse.
magnétisme hlana Ni - Si le malade n'est pas an lit, le faire asseoir sur un tabouret ou sur une chaise, de telle façon que l'on puisse appliquer, pendant quelques instants, le genou droit ou mieux encore le pied droit sur la colonne vertébrale au niveau des lombes (région des reins). Appliquer ensuite simultanément l'un et l'autre pied sur les côtés douloureux, en ayant soin de placer le pied droit a plat sur le cote gauche; et réciproquement; le gauche sur le droit. Insuffations chaudes, frictions rotatoires très légères sur le siège du mal et frictions trainantes avec la main droite sur la colonne vertébrale, de haut en bas. S'asseoir ensuite devant le malade et appliquer les mains sur les côtés douloureux, puis sur les cuisses et les genoux. Frictions traínantes arec les deux mains qui, partant de la colonne vertébrale sur la région douloureuse, se dirigent sur les cuisses et les jambes. Passes longitudinales et passes à grands courants pour terminer la séance qui peut durer de 20 à 40 minutes.
Si le malade est au lit, au lieu de faire les applications avec les piods, les faire avec les mains et continuer d'une facon analogue a celle que je viens d'indiquer.
actomagnétisme. - En se magnétisant soi-même, on obtient un résultat moins rapide, mais un soulagement très appreciable ne tarde pas il se faire sentir. On-ne peut agir sur soin que par l'application des mains, puis par des frictions trainantes très légères sur le siège du mal, en descendant sur la face postérieure des cuisses. Séances de 10 à 15 minutes repé tées 2 à 3 fois par jour.
aimant. - Sous l'action de l'aimant la douleur diminue progressivement et disparait quelquefois complètement au bout de quelques heures. Pour cela, porter en permanence sur la région des reins, un plastron magnetique a 4 lames, pour calmer.

## EXEMPLES DE CURFS

I. - Dans le " Journal du Magnétisme"publié à Genève par B. Ragazzi (p. 59), A. Ragazzi rend compte d'une guérison obtenue en six séances.
II. - "Une dame de Cambrai magnétisée par M. Viart pour des donleurs de reins fort aftiennes, ne dormait plus, ne mangeait plus, étant presque toujours conchee et par moments ses souffrances étaient tellement aiguës que deux ou trois personnes avaient grand' peine à la maintenir dans son lit. Les moyens de la médecine étajent impuissants, non seu-
lement à guérir, mais même à atténuer les douleurs.
"Après quelques instants de magnétisation, elle se sent presque guérie; elle marche, et sa joie est difticile à depeindre. Le lendemain la douleur reparait moins intense et après cinq magnétisations, ce n'est plus qu'une gêne légère. L'appétit le sommeil avaient reparu et la malade se croyant complètement guérie, cessa le traitement, contrairement a lopinion du magnétiseur. Au bout d’une quinzaine, les douleurs étaient revenues avec leur intensité première; nouvelles magnétisations et guérison complete au bout de trois semaines.". (" Journal du Magnétisme", t. I, p. 555).
III. - M. Morin rend compte de la guérison suivante dans le tome XI du " Journal du Magnétisme", p. 632, "Torchet, ourrier boulanger, Age de 17 ans, demeurant à Nogent le Rotrou, souffrait depuis deux ans d'un mal le reins très violent; la douleur etait presque continuelle et causait souvent des insomniesi Le travail du pétrin était devenu un supplice; le mouvement du corps en avant était extrêmement pénible: quant au mouvement en arrière, il était presque impossible. La première fois que je la magnétisai, il éprouva a la partie malade de la chaleur, des picotements, puis des elancements que je calmai, et qui annonçaient l'energie de l'action produite. En quatre séances, le mal a entierement disparu: tous les mouvements s'exécutent avec une facilite normale».
IV. - M. Bégué rend compte de la guérison suivante dans le tome XVII du mème Journal, p. 86:
"Depuis 8 mois, Delaux a essayé d'un grand nombre de remedes pour trouver un peu de soulagement, tout a été inutile.
" Il se fit conduire chez moi dans le courant du mois de janvier 1850. - 11 est pelotonue par suite d'une contraction violente des membres qui tendent à se porter vers le centre du corps; la tête est fortement inclinée. lo menton touche presque le creux de l'estomac: la figure est déformée par une contraction incessante des muscles de cette partie; douleur lancinante aux lombes, au côté droit surtout, s'irradiant sur toute la surface dorsale• et au cou par excès du mouvement spasmodique. Les spasmes se communiquent aux branches nerveuses des viscères pectoraux, car à certains moments la respiration et la circulation sont sensiblement modifiées.
"Les quatre premières magnétisations donnèrent un calme general et firent cesser les contractions. Le malade se redresse en queplques jours et marche, quoique peniblement encore, sans le secours d'aucun aide. Néanmoins il se sert d'une béquille par précaution, ditil, car il ne pourait croire a un soulagement si rapide.
" Vers la quinzième magnétisation, l'amélioration est manifeste: les muscles du cou sont encore un peu douloureux, la tête est aussi un peu tiraillee; mais tous les symptômes ont perdu de leur importance. Le malade marche rapidement vers la guérison.
"Sur ces entrefaites, une indisposition subite vient me surprendre et me met dans limpossibilité de continuer a lui donner mes soins. Pour soutenir le mieux obtenu, je l'adressai à un de mes collègues en magnétisme. M. Bastie, qui s'empressa de le recevoir et de le magnétiser avec une sollicitude toute particuliere. Les soins assidus qu'il lui prodigua hâterent le retour vers la santé, et trois semaines plus tard le rétablissement était complet."
V. - "Mme Cécile Bouja, 38 ans, était affed tée depuis un mois d'un lumbago très doulou: reux, qui avait résisté à une foule de movens mélicaux. Cette malade vient d'être entièrement débarrassée de cette douloureuse affection par M. Regazzoni qui ne l'a magń́tisće que quatre fois". ("Union magnétique", $t$. II, p. 131).
VI. - M. Dubois-Voilquin rend compte dans le même journal, t. JX, p. 499, de la guérison suivante:
" M. Goutard, 61 ans, entrepreneur de peinture est atteint d'un lumbago. Il etait au lit de. puis trois semaines; divers médicaments..., qu'on lui avait conseillés, étaient restés sans effet, il ne pouvait pas se retourner clans son lit. Conflant dans le magnétisme, il m'envoya chercher; je vins aussitôt, et voici comment j’opérai: (Description des procedés mis en usage).... Le lendemain, je recommengai exactement la même chose. Après cette deuxième séance, le malade se trouvait très bien, pouvait se retourner dans son lit sans ressentir aucune douleur...
" J'y retournai le troisième jour et le trourai dans son lit... Il s'était levé le matin pour faire sa barbe, et se tronvant dans son état normal, il etait alle voir ses ouvriers et venait de se coucher pour me recevoir. Je lui fis une troisieme sennce et tout fut fini; il ne ressentit plus rien".

LA
LIBERTÉ DE LA MÉDEGINE

La Pratique médicale chez les anciens par Rouxfl.

(Extrait d'uue brochure, qui vient de paraltre.)
Nous ne voulons pourtant pas clore cette première partie de notre étule sans dire m
mot de la pharmacologie du bon vieux temps et de ses évolutions.
L'abandon des remèdes simples et surtout des traitements hygieniques qui prevalaient dans l'antiquité fut encore un résultat du privilège de la Faculté.

On y substitua les remèdes savants: les hierra, les aurea alexandrina, les catholicon, les diacarthami, les pentapharmacum, les diamargaritum frigidum simplex et "autres sin, geries, dit Montaigne, qui avaient plus le visage d'un enchantement magicien que de science solide."

Je compte 70 ingrérlients, qui entrent dans l'aurea alexandrina, et j'en ai peut-etre oublié.

Ce fut le triomphe de la polypharmacie au grand profit des apothicaires, sinon des malades.
"Les ordonnances étaient fort souvent de 3 at 4 pages: on ordonnait journellement l'alum gracum, le sang d'aspic, la fiente d'épervier, de pigeon, etc., la pierre d'aigle, la graisse d’anguille, la dépouille du serpent, la rosée de mai, la cervelle d'ane, la cigale, la cendre de herisson, la graisse humaine, etc., etc., "(" Essai de Déontologie pharmaceutique", par Chaurel aîné, p. 34).

Et l'organisme humain choisissait dans le tas ce qui convenait it son affection.

La cigogne avait l'honneur de fournir sa chair contre la peste, sa fiente prise en brenvage contre l'épilepsié, sa graisse contre la goutte, la tunique intérieure de son estomac, desséchee et réduite en poudre etait le phue mirifique antidote.

La cendre de la cigale, celle du ver luisant rompent la pierre. La fiente du coucou, prise en breuvage guerit la morsure d'un chien enragé aussi infailliblement que les vaccinations pastoriennes d'aujourd'hui.

Le priane de cerf, soit en décortum, soit en poudre, provoque les mines et excite à la luxure. - Si vous ne voulez pas croire, essayez. L'os du cœur de cerf, pris a la dose d'un scrupule a une drachme, est merveilleux pour conserver l'enfant au ventre de sa mère.
Les testicules des chevaux qu'on a chatrés, desséchés et pulvérisés sont excellents pour faire sortir l'arrière-faix; l'écume de leur bouche, bue pendant trois jours consécutifs, guérit la toux; leurs premières dents, pendues au cou des enfants, facilitent la dentition.
L'améthiste est infaillible contre l'ivrogne rie. - Avis aux sociétés de temperance et anti-alcooliques. - Le crapaud, perce d'outre en outre et desséché dans un lieu sec, tenu dans la main, ou sous l'aisselle, ou pendu au col, était un spécifique contre les hémorrhagies.

Les fièvres intermittentes guérissaient - ou ne guérissaient pas - en appliquant sur le pouls du métacarpe une certaine aiaignée qui était recommandée particulièrement pour la
fière quarte. On pouvait également la pendre enfermée dans une coque de noix, au cou du malade ou a quelque autre partie du corps.
Les punaises rendaient encore plus de service en therapeutique an $17^{\circ}$ siècle, lorsque le regime eut produit son plein effet.
"Les modernes, dit Demeuve, se servent des punaises pour se faire uriner, les mettent toutes vives dans les conduits de l'urine, et Diescoride dit que braquees et seringuees par la verge, elles font la même chose. Schouler, médecin allemand, assure avoir vu donner trois punaises broyees pour faire sortir l'enfant mort du ventre de la mère et l'arrièrefaix, et cela avec un heureux succès. Le même Diescoride dit que sept punaises, prises et aralées dans des gousses de fèves, avant que l'accès vienne, donnent un grand soulagement ì ceux qui ont la tièvre quarte, et que les femmes travaillées de suffocation de matrice, en flairant seulement les punaises, $y$ trouvent un grand secours."
Les excréments de la plupart des animaux étaient surtout en grand honneur, ainsi que leur fiel: le fiel du scorpion de mer, du rat de mer, de la tortue de mer, de la hyenne, de la perdrix, de laigle, de la géline blanche, de la chèvre saurage, du taureau, de l'ours, du bouc, dui porc.
Vous allez pent-être croire que ces précienses recettes sont tirées de quelque ourrage sans autorité écrit par un rebouteur quelconque?
Detrompez-vous, elles sont extraites, sans (choisir, (il y en a de plus singulières encore), du " Dictionnaire pharmaceutique ou apparat de médicine ", tiré et recueilli des meilleurs auteurs, par M. de Meuve, docteur en médecine, conseiller et médecin ordinaire du roi (3e élit. tome L. Lyon, 1695).
L'anteur dit dans sa preface: "C'est donc pour l'intérêt public et pour la gloire de ma profession que j'ai perfectionne cet ourrage: les malades $y$ trouveront la surreté de leur vie."
Mieux que cela. Lourrage est précéde de l'approbation des docteurs régents en médecine de la Faculté de l'aris, qui "n'ayant rien trouve de contraire à la bonne methode et qui l'ont juge très utile au public." Il va sans dire qu'un livre si supérieur est imprimé avec privilege du roi.
Aujourd'hui on a renoncé a la plupart de ces remedes; mais ce n'est pas sur l'initiative des médecins; ce n'est qu'entraînés par le courant de l'opinion publique, par la mode et par l'interet, qu'ils ont modifié leurs formules.
Au surplus, on n'a peut-etre pas en raison d'y renoncer, et il n'est pas sûr qu'on ait gagné au change.
Il est d'abord certain que, s'ils ne font pas de bien, la plupart des remèdes de l'ancienne pharmacopée ne peuvent guère faire de mal.

On ne pourrait pas en dire autant de beaucoup de médicaments modernes.

Mls sont chimiquement purs, dit-on -Qu'est-ce que cela pronve ? Ils n'en sont peutetre que pires. Qui sait si ce n'est pas la leur défaut principal? L'organisme humain est un laboratoire d'une toute autre nature que ceux de la Science.

Il est même possible que certains de ces mé. dicaments anciens, non seulement ne font pas de mal, mais font du bien. Pourquoi plusieurs d'entre eux n'auraient-ils pas des propriétés mélicamenteuses?

En vertu de quels principes chimiques, les excréments d'animaux, par exemple, ne seraient pas aussi salutaires que l'eau sédaitive?

Les docteurs modernes n'ont donc aucune raison valable pour traquer et faire condamner les somnambules, qui prescrivent aujourd'hui ce qu'eux-mêmes prescrivaient hier. ©est peint-etre l'esprit d'un de leurs anciens collogues qui inspire ces somnambules. En tout cas, on a vu des guérisons et l'on n'a pas vu d'accidents graves provenir de ces remedes de bonnes femmes. On ne pourrait pas en dire autant des médicaments chimiquements purs.

Dès le siècle dernier, un médecin aussi habile qu'expérimente, Fredéric Hoffmann, n'hésitait pas à dire:
"J'affirme arec serment que, dans ma jeunesse, je courais avec ardeur apres les remedes chimiques; mais avec l'age j'ai eté convaincu que fort peu de remèdes, bien choisis, tirés méme des substances les plus viles en apparence, soulagent plus promptement et plus efficacement les malades que toutes les préparations chimiques les plus rares et les plus recherchées."

Et il tirait de son expérience cette conclution: "Voulestrous conserver votre sante, fuyez les médecins et les remèdes."
Les médecins d'aujourd'hui sont-ils plus sürs qu'Hoffmann de l'efficacité des remèdes chimiques???

## NÉGROLOGIE

M. Charles-Léonard-François lafontaine, l'un des plus célèbres magnétiseurs du siècle. s'est eteint à Genève, le 13 courant, dans sa $90^{\circ}$ année.

Ch. Lafontaine naquit en 1503 , a Vendome, où son père remplissait les fonctions de contrôleur des contributions directes. Il reçut une bonne education primaire; et, sur les instances de sa famille, il consentit a entrer dans l'administration de son pere, mais n'obtenant pas assez vite le titre d'employé auxiliaire qui l'aurait classe, il quitta Vendôme et vint à I'aris. Employe chez un banquier, puis che\% un com-
mersant, il travaillait peu et s'amusait beaucoup.
En 1830, il se rendit a Bruxelles, dans le but de nérocier une affaire pour le compte d'une maison de banque et fit la connaissance de M. Jobard, un savant magnetiseur, qui l'initia au magnétisme. Frappé du résultat des premieres expériences, il lut les ouvrages de Déleuze, se fit magnétiser pour se rendre compte, par lui-même, des effets de la magnétisation et devint bientót.un admirateur du magnétisme. Passant de la théorie à la pratique, il fit des expériences, sur des sujets d’abord, puis sur des malades et les résultats qu'il obtint l'enthousiasmèrent.
Sa mission terminee, il revint à Paris où il se livra avec ardeur a la pratique du magnetisme. $I$ traita des malades chez le docteur Récurt, qui devint membre du gouvernement provisoire en 184S, obtint des guérisons qui lui firent prendre la résolution de parcourir la France pour propager la vérite qui venait de lui être révelée. Sa première séance publique eut lieu à Orléans, en 1840, où résidait alors sa famille. $\Pi$ obtint un success inattendu qui souleva contre lui une opposition malveirlante de la plupart des siens. Loin de se de courager, cette opposition décida de sa vocation. Se proposant de briser tous les obstacles qu'il rencontrerait, il se jeta tête baissée dans l'arène magnétique. Il partit pour Boulogue-sur-Mer, où un magnétiseur de la ville lui preparait la voie; revint à Tours où il connat le docteur Bretonneau, et visita successivement 'Lel Mans, Saumur, Nantes, Rennes, Caen, etc., etc., faisant partout des séances publiques et traitant les malades.
En 1841, il partit pour l'Angleterre ou il connut le docteur Elliotson qui fonda plus tard l'infirmerie mesmérique de Londres et Braid, l'inventeur de l'hypnotisme. Il revint en France au bout de deux ans, parcourut encore la province, répandant partout sur son passage les bienfaits du magnétisme; et en 1848, il partit pour l'Italie où il fut reçu à une audience particulière de Pie IX. Rentré en France en 1850, il se rendit l'annee suivante à Genève, où il devait se fixer définitivement.

A Genève, aide par les frères Ragazzi, il fit ecole et acheva d'établir sa reputation de guérisseur.
D'une constitution robuste, grand, bien bati, fort an physique comme au moral, un car ractere ferme, une prompte initiative avec un jugement sain; la parole facile, parfois éloquente et toujours persuasive, ne noyant pas les parties essentielles de son discours dans une série de détails inutiles. Lafontaine possédait toutes les qualités nécessaires pour s'imposer al l'attention de tous. Il fut un praticien de premier ordre et un vulgarisatenr énérite. Si le baron du Potet fut le premier
magnétiseur du siècle, on peut affirmer hardiment que Lafontaine fut le second.
Lafontaine n'a pas beancoup écrit, mais ses ouvrages (surtout l" "Art de magnétiser") resteront classés parmi les principaux monuments de la science magnétique. Son style est simple, concis, sans aucune prétention scientifique; il dit, il conte et ne pose pas. L' " Art de magnétiser" fait connaitre la valeur du praticien; ses "Mémoires" font apprécier l'homme privé. Dans ses deux ourrages, l'auteur se montre tout entier. C'est l'apôtre convaincu qui sait faire partager sat conviction au lecteur. En le lisant, on ne se lemande pas s'il croit on le sait; on ne se, demande pas sil est veridique, on le sent. On est tout a ce qu'il raconte, on assiste à ses séances publiques, on voit ses traitements et l'on partage la joie de ceux qu'il a gnéris.

Ses principaux ouvrages sont:
L'art de magnetiser, ou le Magnétisme animal, considéré sous le point de vue théorique, pratique et thérapeutique, in- $8^{\circ}$, Paris, 1847; 2e édit., 1852; 3 édit,, 1860 ; $4^{4}$ édit., 1889.

Eclaircissementssur le magnétisme. Cures magnétiques à Genève, in-18, Paris et Genève, $180{ }^{\circ} 5$.

Memoires d'un magnetiseur. 2 vol. in-18, Paris, 1866; 2e édit., 1867.
Le magnetisktir, journal du magnétisme animal, 12 vol. in- $8^{\circ}$ de 1899 à 1872.
M. Arthur Ragazzi, un des derniers descendants de la famille Kagazzi qui, avec Lafontaine, ont implante le magnétisme à Genéve, vient de mourir à Lugano. Ardent propagateur du magnitisme autant que praticien émérite, il s'installa à la Haye, et de la vint prendre part aux travaux du Congris magmitique international de 1889. Mais, dévoré par la phitisie pulmonaire qui devait fatalenent le conduire au tombeau, il dùt bientut abandonner la pratique mignétique.

La Societé magnétique de France prrd en M. A. Ragazzi, un de ses plus dignes correspondants étrangers.
M. Louis Lecocq, horloger de la marine, fondateur de la Société des Etudiants Swédenborgiens (1847), magnétiste distingué, qui prit une large place à coté du baron du Potet, et de Cahagnet pour la propagation du magnétisme, est mort à Argenteuil, le 3 août, dans sa $68^{\circ}$ année.

## REVUE DES LIVRES (1)

Trente mille ans. - La Civilisation Brahmanique, comparée á la Civilisation Moderne. In-12 de 132 pages, par de Campit de Siujon. Chez V. Billaud, \& Royan.
Depuis qu'on a pu lire le sanscrit et depuis que les Anglais ont fondé dans l'Inde un gouvernement régulier, on a retrouvé et traduit une immense accumulation d'écrits. Les plus importants sont les

[^11]Védas ou livres sacrès, contenant la partie exotß̧rique de la religion hindoue.
La partie ésotérique en est cachée au vulgaire et est établie dans le livre mystérieux de l'Acrouchada, qui contient tous les règlements relatifs à l'initiation des brahmes, à l'enseignement des sciences, de la philosophie et du spiritualisme brahmaniques.
Ce sont les deux dernićres branches de l'enseignement de ce livre que l'auteur de Trente mille ans a exposées en son livre, les comparant ainsi a la philosophie et au spiritualisme modernes.
Pour entrer dans ces considérations, il faudrait reproduire en entier un volume qui est à bien lire, car il nous apporte plus d'une curieuse révêlation.
La methode dans letude et dans le iravall intelfectuel. - L'art d'étudier et de lire avec profit. La méthode dans l'étude, par M. Guyot-Daubis. In-18 de 258 pages. Chez l'Auceur.
A toutes les époques de la vie, la lecture, l'étude dans les livres, le travail personnel en un mot, tiennent une place des plus importantes. Il est donc éminemment utile de savoir lire et étudier avec profit. C'est à l'indication de cette bonne méthode de travail qu'est consacré l'ouvrage de M. Guyot-Daubes.

Les adultes, aussi bien que les jeunes gens, trouveront dans ce livre d'utiles conseils, et apprendront en somme, comment chacun peut, dans ses travaux, économiser son temps et ses efforts.
socialisme catholique, son insuffisance, son complément necessaire. Analyse et discussion de l'Encyclique, Niovarım rerum du 15 mai 1891 , relative d la condition des ourriers dans les pays chrétiens, par P.-F. Courtépís. In-10 de 67 pages, au bureau de la Ruligion universelle, Nantes.
The Gaspel of Sanitary Living, and address by James H. Jackson, M. D. of the Jackson sanatarium. Brochure de 32 pages.
G. Demarest.

LES PROCÉDÉS DE M. ITIER

Sur la demande de M. Durville, M. Itier, à Agen, l'un des plus actifs correspondants de la Societé Magnétigue de France, nous adresse quelques mots sur la façon dont il reconnait l'affection des malades qui viennent réclamer ses soins. Nous reproduisons sa lettre sans la commenter:

## Monsieur I)urville,

Pour satisfaire à vos désirs, je m'empresse de vous soumettre ma maniere d'operer vis-a-vis des malades que j'ai en traitement.

A mon point de vue il n'y a rien de sur. naturel dans ma manière de faire. C'est après dix ans d'études pratiques que je suis arrive is ce qui, paraissant surprenant, ne l'est pas: ce n'est qu'une exaltation de sensibilité.
Voici comment j'opère,
-. En présence d'un malade quelconque (xans distinction de sexe) je prends un de ses mouchoirs, je le mets entre mes mains et le serre fortement, en me retirant a une distance du malade variant de deux à quatre mètres Je fixe un objet quelconque pour ne recieili-
lir et concentrer toute ma volonté a percevoir le mal. Au bout d'une minute environ. l'objet fixe par moi commence à me paraître vague et deforme; c'est alors que je ressens moi-même le mal du malade.

## OBSERVATION IMPORTANTE

Si je suis près du malade et en face de hin je ressens le mal, mais d'une facon opposee; c'est-il-dire que si son mal est au côté gauche, je le ressens aū côte droit et vice-versa. Je ne m'illusionne point sur ce rapport, car je, sais par experience que si je suis trop rapproché du sujet, je rentre dans son champ d'action et nos polarites se confondant ensemble, le mal se transmet sur le pôle de nom contraire.

Me demandez-vous ì quoi servent mes experiences pour connaitre le siège du mal?

A ceci je répondrai que commaissant les parties atteintes et ayant comme ressource l'art magnétique et une bonne expérience pratique, il devient facile d'équilibrer les parties qui ne le sont pas, soit par des aimants on par le magnétisme humain.

Je vois trquilierement| une trentaine de malades par semaine; presque tous sont soulages et plusieurs guéris radicalement.

Dans cette situation il est facile al comprendre que mon travail excite de vives curiosites et de grandes jalousies de la part des ine decins. Ils cherchent parfois à m'induire en erreur.

Pour essayer de m'atteindre, voici ce qu'ils ont fait. C'était dans le courant de l'année dernière.

Un homme de bonne apparence et causant très bien se présente chez moi, étant soi-disant atteint d'une maladie de poitrine où tout secours mélical avait été impuissant. Je me fis remettre son mouchoir et apress les constatations sus-indiquées, je n'ai ¢prouvé aucune impression douloureuse du mal dont il se disait atteint; d'où j'ai conclu, en lui affirmant hardiment qu'il n'était pas malade. Apres une discussion d'un moment, voyant qu'il ne pouvait me persuader, il m'a avoué gue moni expérience avait été très juste, qu'il n'arrivait pas a s'expliquer ces choses; mais pour conclure, il etait venu chez moi en incrédule et s'en retournait croyant.

Ajoutons que toutes les maladies ne se transmettent pas suffisamment. Les plus rebelles sont les douleurs rhumatismales qui ont leur siege au-dessous de la ceinture.
J'ai remarque aussi que quand il me vient des envies de bailler pendant l'operation, le mal ent presque toujours incurable. Il m'est impossible de comprendre à quoi cela tient, mais l'observation me l'a suffisamment de montre.

Voila, Monsieur Durville, les principales Comáes dem twanit. Nith attestations
vous étaient utiles je puis en fournir un grand nombre.

Agréez, monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.

Itier.

## THÉORIE ET PRATIQUE DU SPIRITISME

## Consolations ì Sophie

Jiàme humaine. Démonstration rationnelle et expirimentale de son existence, de son immortalité et de la rialitó communications entre les vivants et les morts, par Rounel.
(Extrait d'une brochure de 64 pages, sous presse, a la Librairie du Magnétisme, prix : 20 cent.)

## VI. - preuves de fait. - somnambulisme

Cue notre ame soit indépendante de notre organisme, c'est ce que prouvent, en debors des: raisons sus-exposées, les phénomènes du somnainbulisme.
L'état somnambulique est susceptible de divers degres; mais le somnambulisme parfait est caracterisé par deux traits ibiell précis, qui démontrent clairement l’autonomie de l'à. me.

Ces deux traits sont: $1^{\circ}$ l'isolement du sujet; $2^{\circ}$ l'oubli au reveil.

L'experience prouve que le somnambule parfait est complètement isolé du monde extérieur; il n'est en rapport qu'avec le magnétiseur et, par l'intermédiaire de celui-ci avec les autres personnes.
Les sens se trouvant en etat d'exhibition, la sensibilité génerale méme étant supprimee. il est evident que le rapport u'a pas lieu par le moyen des organes; il a donc lieu directement, d'âme en amc.

Mais dans les somnambulismes subsequents. cefte induction se trouve confirmée par les phénomènes d'attraction, de transmission de sensation. de pensée, de volonté, qui se fout sans l'intermédiaire d'aucun signe, geste on acte organique, par la soule volonts de: ma\&né iseur, mentalement exprimée.
$1 l$ est clair que, dans tous les phénomeness le cette nature, c'est l'ame du magnótiswur, qui agit directement sur celle du magnétisé, et qui imprime dans celle-ci une determination au mouvement, une sensation, une pens's, une volition.

Le second trait caracteristique du somnambulisme: l'oubli au réveil, n'est pas moins dé. monstratif.
Après son retour à l'etat naturei, le somnambule n'a aucun souvenir de ce qui s'est passe, de ce qu'il a dit ou fait pendant son somnambulisme.

Mais dans les somnambulisme subséquents, il se rappelle, non seulement de ses somnam-
bulismes anterieurs, mais encore de ses états de veille, aussi bien sinon mieux que dans son état naturel.

Ce singulier phénomène démontre qu'il existe en l'homme un sens interne, qui est a Aane veritable, et dont les sens externcs ne sont que des expansions qui plongent, comme des tentacules, dans le monde exiérieur pour prendre connaissance de ce qui s'y passe, et qui se replient sur eux-mêmes dans l'état somnambulique.
in peut comparer l'homme a un arbere dont le sens interne résiderait dans le trone, et dont les racines seraient les sens externes.
Par analogie avec le monde naturel, l'arbre humain s'epandrait dans le monde sipirituel en tige, branches, feuilles, fleurs et fruits.

Puisqu'en somnambulisme on se souvient de toute sa vie, tandis qu'en etat de veille on ne se rappelle plus ou moins mal, que ses etats de veille, a l'exclusion des états sominambuliques, il s'ensuit que le veritable siegè de la mémoire réside dans le sens interne.

Si la mémoire subsiste dans le sena inteme, en dehors de l'organisme, elle peut done survivre al la mort, à la dissolution des organes (1).

Tirons maintenant de ces faits expérimentalement demontres, les conséquences qui en découlent naturellement.

1- De ce que le somnambule communicue avec son magnetiseur d'âme en âme, sans l'intermédiaire des organes du corps, il suit que, pendant la vie même l'ame est indlopendante de l'organisme et peut, sans lui, remplir ses fonctions intellectives.
$2^{\circ}$ Si l'ame est indépendante de l'organisme. elle peut et doit donc lui survivre.
$3^{\circ}$ Si deux âmes incarnées, celle du somnambule et celle du magnétiseur, peuvent communiquer ensemble sans intermédiaire des; organes, rien ne soppose a ce qu'une ame désincarnee communique avec une ame incarnee.

Car il faut bien le retenir, l'ame ne change pas de nature en changeant d'etat. Pendant la vie, elle est soumise a une certaine maniere d'etre; apres la mort, elle est soumise à une autre condition d'existence, mais c'est toujours la méme ame.
La communication des ames des morts arec les vivants est donc possible. Est-elle réelle? Cest encore la une question de fait, qui doit être résolue en dernier ressort par l'observation et l'expécience. Nous $y$ arrivons tout à l'heure.
$4^{\circ}$ Puisque l'ame se rappelle, en somnambulisme, alors que les organes sont inhibes, et ses etats de veille, et ses somnambulismes

[^12]anterieurs, il s'ensuit qu'elle agit, qu'elle fonctionne, qu'elle pense indépendamment des orgaries.

Elle pourra donc tout aussi bien continuer lorsqu'elle sera complètement séparee de son Borjs.

5 . 3 'uisque l'ame conserve son activití après sa sefuaration du corps, elle pourra dioue, dans inn certaine mesure, dans certains cas, dans celtalues conditions, déterminés ou non, açir sur les corps ,comme elle agissait sur son propre corps pendant qu'elle y etait unie.

Comme l'a observe Van Helmout, l'action de l'îme hors de nous n'est pas 'plus merveilleuse, mais autant, que sin action sur notre propre corps. L'une et l'autre de ces actions est une question de fait.

Si les transmissions de sensations, de pensées, de volontés prouvent l'independance de l'ame par rapport a l'organisme, les phénomènes somnambuliques dits de clairvoyance, de lucidite, de prevision, sont encore plus dé monstratifs.

Le somnambule voit, dans le corps des consultants; il décourre les maladies dont ils sont atteints; il en indique les causes, les phases, passées et mème futures et prescrit les remedes convenables.

Il y a des somnambules et même des gens ì l'état de veille qui decouvrent les sources d'ean, les mines de houille, de métaux, ete; tous actes qui s'opèrent indépendamment des sens et qui sont conséquemment du ressort clirect de l'ame.

La prévision de l'avenir est une preuve encore plìs manifeste et plus admirable de la dignité de l'âme et de sa supériorité sur les organes qu'elle anime et dont elle se sert 'quand elle vent, mais dont elle peut se passer, tandis qu'eux ne peuvent se passer d'elle.

Ce n'est pas encore tout. Le somnambulisme nous conduit plus loin et nous prouve non seulement l'autonomie de l'ame, mais aussi sa survivance après la mort.

## VII. - Lucides et voyants

Il existe, en effet, des somnambules qui sont doués de la faculte de voir les morts, de les entendre, de causer avec eux. On rencontre même des personnes qui possedent cette faculté a l'état de veille.

Ces somnambules ou médiums-voyants decrivent le physique, le moral, le caractere des personnes mortes qu’ils voient, sans les avoir jamsis connues en vie, de maniere à les faire reconnaitre a leurs parents ou amis; ils disent quelquefois jusqu'a leurs noms.

İ arive même que plusieurs vovants réunis roient les mêmes esprits; ils les décrirent, sénarément et leurs descriptions se trouvent conformes.

Si cette concordance ne se présentait qu'une fois, on pourrait dire: e'est un hasard; mais
elle se rencontre souvent; il ne s'agit que de la chercher avec patience et sincerite.
Pour la science moderne, ces visions sont de pures et simples hallucinations. Reste a savoir ce que c'est qu'une hallucination.
Pour nous, qui n'avons pas de parti pris, ces visions prouvent la réalite objective des esprits ou âmes des morts.

A cette preuve viennent d'ailleurs s'en ajorrter beaucoup d'autres; mais elles ne sont pas plus persuasives pour les negrateurs intransigeants.
Ne cherchons donc pas avec trop dopiniai. treté à convaincre les incrédules. Soyons tolérants et indulgents pour les autres, autant et même plus que nous désirons qu'ils le soient pour nous.
S'ils n'ont pas vu, pourquoi voulons-nous qu'ils croient?

S'ils ont vu et ne sont pas convaincus, c'est, ou qu'ils n'ont pas compris, ou qu'ils ne veulent pas comprendre et qu'ils sont de mauvaise foi.
Dans le premier cas, plaignons-les de l'infirmite de leur esprit. Dans le second, plai-gnons-les encore plus de l'infirmite de leur cour. Mais ne cherchons, sous aucun prétexte, it leur appliquer le " compelle intrare " de l'Inquisition.

Ils sont assez malheureux d'être privés des consolations que procure la croyance rationnelle a la vie future, pour que nous n'ajoutions pas i leur misere morale les tortures physiques ou autres qui etaient en usage dans d'autres temps.

## VIII. - conditions requises

pour les expériences spirites
De tout ce qui précède, il résulte que les fames des morts existent objectivement et que les communications entre elles et nous sont non seulement possibles. mais réelles.

Vous allez me dire: "Les somnambules assez lucides pour voir les esprits et converser avec eux sont assez rares, et, si je ne puis acquérir la preuve expérimentale de l'immortalite de l'ame que par leur intermédiaire, je risque beaucoup d'être reduite anx preuves de raison et d'autorite.
" L'immortalite de l'àme restera donc, pour moi, un article de foi plutôt que de science; a moins que vous ne m'indiquie\% d'autres moyens plus pratiques d'etablir ma conviction."

C'est là précisément, ma chere Sophie, que je voulais en venir; et la clarte avec laquelle vous venez de résumer ce que je vous ai dit me proure que vous m'avez bien compris et que nous pouvons en toute sécurite continuer notre route dans le domaine spirituel.
Accordez-moi donc encore quelques moments d'attention; nous approchons du but de vos désirs.
Puisque c'est d'ame à ame que la commu-
nication a lieu entre les morts et les vivants, vous comprenez que notre corps, nos sens exterieurs, sont le seul obstacle au rapport direct.
l'our que ce rapport s'établisse, il faut donc:
$1^{\circ}$ Ou, que le vivant s'isole du monde exte-1 rieur et'qu'il se concentre sur son intérieur;
2" Ou que le mort s'excentrise, s'extériorise, se matérialise en quelque sorte;
$3^{\circ}$ On qque chacun de son cote y mette dut sien et fasse la moitié des avances.
Le premier cas a lieu en somnambulisme; mais, comme vous renez de le dire, tout le monde n'a pas une puissance de concentration sulfisante pour entrer, de soi ou arec l'aide d'un tiers, dans cet état.
Le second cass se présente dans les apparitions spontanées d'esprits et dans les diverses manifestations qu'ils font sans nous et meme malgre nous.

Le troisième cas est celui qui reunit les conditions les plus favorables; c'est lui que l'on emploie dans les érocations spirites. Mais c'est aussi le plus dangereux, comme nous le verrons bientot.

Je vais tacher de vous donner sur son emploi les conseils nécessaires pour que vous puissiez en faire usage et aussi pour que vous évitiez l’abus.

Il y a trois conditions requises pour qu'une evocation reussisse. II faut:
$1^{\circ}$ La permission de Dieu;
$2^{\circ}$ La volonté de l'évocateur;
$3^{\circ}$ La volonté ou le consentement de l'évoqué.
Que la permission de Dieu soit une condition "sine qua non", c'est ce qui ressort de ce que les Ames et les anges sont passibles, c'est-à-dire dépendants de Dieu.

Que la volonté des parties soit aussi une condition requise, c'est ce qui est évident de soi.
Il ne faut donc pas s'etonner si l'on n'obtient pas toujours la comnunication avec l'esprit que l'on désire, et si on l'obtient quelquefois de ceux qu'on ne demande pas.

Ces echecs, loin d'intirmer la doctrine spirite, la confirment: L'esprit souffle où il veut. Dieu permet quand il le juge a propos. L'ame séparée consent a se communiquer suivant ce que Swedenborg appelle son "amour deminant", c'est-ìdire ses liens de parente, d'affection, de sympathie, de communion de sentiments ou d'idées avec l'évocateur, etc. *

L'aléa qui, par ses raisons, excite dans les communications. est une source de danger pour les personnes qui abusent des évocations. qui prolongent les seances trop longtemps on qui les reiterent trop fréquemment; et surtout pour celles qui s'imaginent, scientifiquement, que les esprits doivent être a leurs ordres, à leur discrétion, et que les expériences spirites doivent reussir, mathématiquement, comme les tours de physique ou de chimie amusantes.

Nous reviendrons sur ce danger tout al l'heure, et sur les moyens de le prevenir et d'y remédier. Avant cela, il convient que je vous indique la manière de procéder dans les évocations.
XIII. - survivange de l'amour dominant

N'allez pas, chère Sophie, exagérer ma pensée, et conclure de ce que les ames ont leurst occupations dans l'autre monde, qu'elles se désintéressent totalement de nous et de nos ${ }^{+}$ affaires, et que c'est peine bien perdue que de s'imaginer que ce sont elles qui répondent il nos évocations.

Cette opinion serait démentie $1^{\circ}$ par la tradition; $2^{\circ}$ par l'analogie et $3^{\circ}$ par l'experience.
"Par la tradition". En effet un grand nombre d'auteurs anciens ont exprimé, non sans de bonnes raisons, l'opinion contraire à celle, que je vous prête. Je pourrais invoquer l'autorité de Virgile et de bien d'autres; mais, puisque je vous ai déjà cile Maxime de Tyr, je vais vous rapporter ce qu'il dit a ce sujet (p. 134 et suiv) :
"Lorsque l'ame part dici pour aller là, et que depouiliant son corps elle le laisse a lav terre pour y pourrir, aussitot et par une loi invariable, d'homme elle devient démon, et contemple arec des yeux purs les objets qui lui sont propres, sa vue n'etant plus obscurcie par le brouillard de la chair, ni troublee par la variéte des figures, ancun air epais ne l'environnant jamais, mais au contraire ses yeux étant en état de contempler le Beau, et de lui procurer dans cette contemplation la joie la plus parfaite.
"Cette âme réfléchissant sur sa vie passee, trouve que son sort était alors déplorable; et par là même se réjouit, se félicite d'autant plus de son état présent. Flle est touchée aussi de la situation des ames avec lesquelles elle a eu de l'affinité, et qui sont encore sur la terre; elle voudrait, par un effet de l'amour' dont elle est remplie pour les hommes, se trouver avec eux èt à portbe de les soutenir lorsqu'ils chancellent. D'un autre côté la Divinite charge effectivement ces ames d'accorder leur assistance aux hommes de toute espèce, dans tout état, de les seconder dans leurs desseins, et dans les arts qu'ils exercent. "

Maxime suppose ici une âme qui s'est bien conduite sur la terre et qui reçoit la récom- pense qu'elle a méritée. C'est le cas de votre si bonne mère. Jugez d'après cela si elle est à plaindre.

L'opinion de l'indifférence pour nous des ámes séparés est également contraire à l'a.nalogie.

Quand nous sommes en voyage dans des pays lointains, ne pensons-nous pas avec plaisir à notre pays natal? Cet amour du foyer ne va-t-il pas quelquefois jusqu'à la nostalgie et mème jusqu'a la mort?

Et réciproquement, lorsque nous sommes de retour, ne nous plaisons-nous pas à penser aux pays que nous avons visités, à raconter ce que nous $y$ avons vu?

Pourquoi en serait-il antrement lorsque noue avons acheve notre péregrination sur la terre?

Enfin cette opinion est démentie par l'expérience.

Il y a tout lieu de croire que les anciens n'ont pas éte aussi affirmatifs que vous veLez de le voir sur l'état des ames après la mort, sans avoir des preuves de fait à l'appui. Ils connaissaient aussi bien et même miẹux que nous les pratiques des évocations.
Quoiqu'il en soit des anciens, nous arons, nous, de nombreuses preuves expérimentales de ce fait que les ames des morts continuent de s'occuper des parents et des amis qu'elles ont affectionnes et laissés sur la terre.
Elles nous donnent de bons conseils et de bonnes inspirations. Il arrive mème qu'elles sont plus interessées a notre bonheur, même matériel que nous-mêmes.
Swedenborg assure que les ames separées conservent dans l'autre monde ce qu'il appelle. leur " amour dominant ", c'est à dire qu'elles aiment is seconder dans leurs travaux les hommes qui exercent la meme profession qu'elles ont elles-memes exercfe de leur vivant.
Un poète peut ainsi etre inspiré par un poète; ou médecin par un médecin, etc. Et cela se voit souvent.
L'assertion de Swedenborg ne lui est pas particuliere. Bien avant lui, Maxime de Tyr, que je me plais à vous citer et que je vous engage à lire en entier, a dit que les démons c'est-d-dire les esprits " lorsqu'ils ont ette particulierement attachés à quelque objet sur la terre, n'y renoncent pas dans leur nouvel état".
Croyez donc bien, ma bonne Sophie, que vous n'êtes séparée de votre mère que par des apparences, qu'elle vous aime toujours, qu'elle veille sur vous, qu'elle est là près de vous.
Si vous ne la voyez pas, ne la sentez-vous pas?

## CATALOGUE RAISONNE

de la Librairie du Magnétisme (1)

## Magnétisme (OUvRages de Fonds).

AFFAIRE GOUFFE. - Procès-Eyraud-Bompard, d'après le compte rendu in extenso de la Gazette des Tribunaux . . . . . . 75 cent.
Intéressant pour les théories hypnotiques exposées à la barre du tribunal par MM. Liegeois, représentant de l'école de Nancy, et pos médecins ayant cxaminé l'état mental de l'accusée, représentant l'école de la Salpêtrière.

L'abbé ALMIGNANA. - Du Somnambulisme, des tables tournantes et des médiums . 0 fr .40

Petite brochure qui interesse plus particulierement les spirites.

[^13]A. D'ANGLEMONT. - L’hypnolisme, le magnétisme, la médiumnité scientifiquement démontrés. 1 fr .
Forte brochure tirée d'un volumincux ouvrage : Les Harmonies universelles, donnant la quintessence des explications rationnelles que lauteur fournit sur ces questions.
*BARADUL. - Observations sur le magnétisme.
50 cent.
Communication intéressante faite au Congrès magnétique de 1889.

BARÉTY. - Le Magnétisme animal, étudié sous le nom de force neurique rayonnante, dans ses propriétés physiques, physiologiques et thérapeutiques, avec 82 fig.

14 fr.
Volumineux ouvrage d'un medecein que le hasard a rendu magnétiseur. Jl contient quelques observations nouvelles sur les propriétés physiques de l'agent magnétique. Un grand nombre d'expériences sur laction physiologique et thérapeutique de cet agent sont rapportés aves force détails. Bon à lire.
BAYONNE. - De l'Ignum ou Magnetisme animal . . . . . . . . . . . . . 3 fr .
La physiologie et l'action de certaines substances sont traitées autant que le magnétisme. C'est l'œuvre d'un médecin qui s'adresse aux médecins.

BERTRAND. - Traite du Somnambulisme et des modifications qu'il présente .

7 fr .
Ourrage ancien mais curieux d'un savant qui mérite être lu.

BRIERRE DE BOISMONT. - Des Hallucinations, ou histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, 3 e edit.
Le titre indique la nature de l'ouvrage. On y trouve de bonnes observations sur le magnétisme.

## A. CAHAGNET. - Thórapeutique magnétique.

$\overline{5} \mathrm{fr}$.
Cahagnet a beaucoup écrit. Il fut un grand penseur, un viritable apotre, mais il n'a pas assez pratiqué le magnétisme pour que ses ourrages soient considére's comme des manuels d'enseignement. Malgré cela tous sont bons et utiles à conserver.

Ed. CAVAILHON. - La fascination magnétique, avec preface de Donato.

3 fr .50
Ouvrage intéressant qui est surtont consacré à la dèmonstration des expériences de Donato.
J. DE CAZENEUVE. - Les grands hommes caractérises par leurs noms (Lamartine, Flammarion, V. Hugo, Baron du Potet), avec appendice sur le magnétisme
(Euvre d'un magnétiste convaincu qui voit dans les noms une relation intime avec le caractėre et l'aptitude des individus. Ouvrage très curieux que tous les partisans du magnétisme et de l'occultisme devraient possider.

CHARCOT. - Euvres complètes, tome IX : Hémorrhagie et ramollissement du cerveau, métallothérapie et hypnotisme, électrothérapie, avec 34 fig. dans le texte et 13 planches . . . 15 fr .

La théorie du maitre de l'hypnotisme, résumée dans cet ourrage. montre bien que l'hypnotisme n'est que le magnètisme défiguré.

GHARPIGNON. - Physiologie, médecine el métaphysique du magnétisme . . . . . 6 fr .

- E'tude sur la médecine animique et vitalisle. 4 fr .
Ouvrages très importants d'un méderin convaincu par l'évidence des faits. Le premier devrait être dans toutes les mains.

CHEVILLARD. - Etudes experimentales sur certains phénomènes nerveus; et solution rulionnelle du problème dit spirite, $4^{\mathrm{e}}$ édit., revue. corrigée et précédée d'un apercu sur le magnétisme animal

2 fr .
Cherche à démontrer que le plus grand nombre des phénomènes spirites sont dus нu magnétisme.
-DAVID. - Magnélisme animal, suggestion hypnotique et post-hypnotique . . . . 2 fr . x On y trouve plusicurs expériences curicuses.
A. DEBAY. - Les Mystères du sommeil et du magnétisme, ou physiologie anecdotique du somnambulisme naturel et magnétique, songes prophétiques, extases, visions, hallucinations, $8^{e}$ édit. 3 fr .
Le succès de cet ourrage, dù a la plume d'un médecin littératcur. indique assez sa valeur. Ciest un livre rempli de faits interessants relatifs à la prévision et à la lucidité somnambulique.

DELBGEUF. - Le Magnétisme animal, à propos d'une visite à l'ecole de Nancy. . . 2 fr . 50 - L'Hypnotisme, et la liberté des réunions publiques. 2 fr .
L'auteur, un apostre convaincu du magnétisme et de l'hypnotisme qui voudrait la liberté entiére des représentations publiques et de la pratique du magnétisme curatif.

DELEUZE. - Histoire critique du Magnétisme animal, $2 e$ édit., 2 vol. . . . . . 9 fr.

Deleuze est l'Hippocrate du magnètisme. Ses ourrages devraient etre dans toutes les inains.
A. DENIS. - La voie naturelle et l'utilité de l'hypnotisme. . . . . . . . . . . . 1 fr .

Petit volume où le magnétisme est confondu avec l'hypnotisme, mais qui est trés bon a consulter.
${ }^{\circ} \mathrm{H}$. DURVILLE. - Traité experimental et therapeutique de magnetisme, avec 8 fig. Cours professé à l'Institut magnétique, 2 e édit, relié. 3 fr .

Ouvrage indispensable à ceux qui veulent étudier la polarité. Méthode trés simple, a la portee de tout le monde. Prespue épuisé. La 3̄acédit., très augmentée, paraltra prochainement.

FÉRÉ et BINET. - Le Magnétisme animal, avec fig., relié

6 fr .
Bon ouvrage exposant surtout la méthode hypnotique de la Salpitrière.
L. FIGUIER. - Les Mystères de la science Autrefois, gr in-80, avec nombreuses fig. (Sorcellerie).

20 fr .
-Les Mysteres de la science. Aujourd'hui, grand in $-8^{\circ}$, avec nombreuses fig. (Magnétisme.) 20 fr .
Volumineux ouyrages dont le dernier est exclusivement consacré à l'histoire du magnétisme.

L'Abse FORTIN. - Le Magnétisme atmospherique, ou prévision du temps cinq ou six jours à l'avance par les agitations de l'aiguille du magné tomètre, avee 1 fig

3 fr. 50
Ourrage qui n'intéresse les magnétiseurs que par un chapitre ou l'auteur parle du magnetisme humain comme agent physique decelant son action sur le Magnétomètre.
*FOVEAU DE COURMELLES. - Le Magné-
sisme devant la loi . . . . . . . 1 fr. 2 fr. 50
Ouvrages d'un jeune médecin très appréciè. L'Hypnotisme est une très bonne ceuvre de vulgarisation ou toutes les méthodes sont exposées.

GARCIN. - Le Magnétisme explıqué par luiméme, nouvelle théorie des phénomènes du magnétisme. . . . . . . . . . . . . 4 fr .
Ouvrage ancien qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Bon à consulter.

GENTIL. - Guide du consultant et des incrédules

2 fr .
Ouvrage très important pour les personnes qui ansultent les somnambules. Toutes les conditions exigées pour obtenir une bonne consaltation y sont énumérées.
-J. GÉRARD. - Mémoire sur l'état actuel du Magnetisme.

1 fr .
L'auteur qui est devenu un médecin distingué est un vétéran du magnétisme. Son mémoire, très bien écrit. mérite d'ètre lu.

GÉRARD. - Guide de l'hypnotiseur, illustré, par A. Le Roy. . . . . . . . . . 3 fr .50
Très lon ouvrage a recommander aux amateurs de magnétisme théátral. Le mécanisme de toutes les expériences que l'on a vues dans les sciences publiques est clairement expliqué.

GOYARD. - Le Magnétisme contemporain et la mėdecine pratique.

1 fr. 25
Bonnes pages d'un méderin convaincu de l'utilité du magnétisme.
'HUGUET. - Mémoire sur le Magnétisnce curatif

1 fr .
Petit ouvrage d'un médecin qui cite quelques guérisons extraordinaires obtenues dans sa pratique. Devrait Ŝtre entre les mains de tous les médecins ai de tous les malades.

Pierre Janet. - L'Automatisme psychologique. Essai de psychologie expérimentale sur les formes intérieures de l'activité humaine. 7 fr .50
Thèse soutenue par un professsur de l'Université pour obtenir le titre de docteur ès-lettres. Comprend un grand nombre d'observations et d'expériences sur le développement automatique des sensations, des émotions, de la mémoire, etc. L'auteur propose des interprétations de la plupart des phénomenes du somnambulisme et explique certains faits qui ont donné lieu aux croyances du spiritisme.

LAFONTAINE. - L'art de magnéliser, $5^{\circ}$ édit. 5 fr .

- Mémoires d'un magnéliseur, 2 vol. 7 fr .

Lafontaine est un des plus grands magnétiseurs du siècle, Ses ouvrages qui sont bien écrits devraient être dans toutes les mains. L'art de magnétiser est l'un des meilleurs traités que l'on puisse conseiller à l'étudiant magnétiscur.
LIĖBAULT (A.-A.). - Le sommeil provoqué et ses élats analogues 4 fr .

- Ebauche de psychologie. $\overline{\mathrm{fr}}$.
- Thérapeutique suggestive . 4 fr .
Tous les ouvrages du plus ancien praticien de l'école hypnotique de Nancy sont a lire, quoiqu'ils rapportent tous les effets magnétiques à la suggestion.
'L. LOBET. - L'hypnotisme en Belgique et le projet de loi soumis aux Chambres . . 50 cent:
- L'hypnotisme devant les Chambres belges. Lettre ouverte à M. le Sénateur ${ }^{\cdots}$. . . $2 \overline{5}$ cent.

Deux intéressantes brochures d'un vulgarisateur du magnétısme, en Belgique.

LUYS: - Leşons cliniques sur les principaux phénomenes de l'hypnotisme dans leurs rapports avec la pathologie mentale, avec 13 planches en photogravure .

12 fr.
Bon ouvrage d'un médeçin que l'on peut considérer comme le fondatear de l'Ecole magnético-hypnotique de la Cliarité.

LE MAGNÉTISME HUMAIN appliqué au soulagement et à la guérison des malades. Rapport général d’après le compte rendu des séances du Congrès international de 1889, avec préface de Camille Flammarion
Très important ouvrage, renipli de travaux inédits, qui montre bien l'état actuel du magnétisme.

De MARICOURT. - Souvenirs d'un magnétiseur

3 fr .50
Bon ouvrage littéraire contenant quelques observations curieuses.
P. MARIN. - L'Hypnotisme théorique et pratique, comprenant les pracédés d'hypnotisation. 3 fr .50.
Le magnétisme confondu avec l'hypnotisme est traité simplement. C'est un bon guide pour les commençants.

MESMER. - Mémoires et aphorismes, suivis des procédés de Deslon. Nouvelle édition avec des notes, par J.-J. A. Ricard.

2 fr .50
Ouvrage ancien, mais toujours bon, à cause des aphorismes de Mesmer.
A.-S. MORIN - Du magnétisme et des sciences occultes

6 fr .
Important ouvrage exposant les rapports que peuvent avoir les sciences occultes avec le magnétisme. Très bon à consulter.
L. MOUTIN. - Le nouvel hypnotisme illustrè, par P. Mourou.

3 fr .50
Ouvrage bien compris. Après un aperçu historique du magnétisme, l'auteur expose sa thérie et indique les moyens de reconnaitre de suite chux qui sont suscoptibles d'ètre endormis.

- A. MOUTINHO. - Introduccao ao estodos des phenomenos ditos hypnoticos.

1 fr. 7
Petit ouvrage exposant les theories de de Puységur, Deleuze, du Potet.
OCHOROWICZ. - La suggestion mentale, avec préface de Ch. Richet.
$\overline{5} \mathrm{fr}$.
Très bonne étude d'un médecin qui connait à fond tous les secrets du magnétisme et attribue à la suggestion, mème à la suggestion mentale une trés grande importance.

PHILIPS. - Cours théorique el pratique de braidisme ou hypnotisme nerveux, considéré dans ses rapports avec la psychologie, la physiologie, la pathologie, et dans ses applications à la médecine, à la chirurgie, à la physiologie expérimentale, à la médecine légale et à l'éducation. 3 fr .50
L'auteur est un des précurseurs de l'hypnotisme, son ourrage, rempli de documents est curieux à plus d'un titre.
POTET (baron du). - Traité complet du magnétısme animal, cours en 12 leçons, $4^{\circ}$ édit. 8 fr .

- Manuel de l'etudiant magnétiseur ou nouvelle instruction pratique sur le magnétisme, $4^{e}$ édit.

3 fr. 50

- Le Magnétisme opposé à la médecine. Histoire du magnètisme on France et en Angleterre. 6 fr.
- La Magie dévoilée ou principes de sciences occultes, in-i ${ }^{\circ}$ avec figures, relié. . . . 100 fr .
Le baron du Potet restera le plus grand des magnétiseurs de l'époque. Tous ses ouvrages, fruits d'une pratique de 40 ans, sont écrits dans un style prophétique, avec la foi, l'enthousiasme d'un apótre convaincu. Malgré cela, à chaque page, on reconnait le véritable praticien qui sait faire comprendre la simplicite de ses procédés.

Tous ses ouvrages devraient être dans toutes les mains. Les deux premiers sont surtout indispensables à ceux qui veulent appliquer le magnetisme a l'art de guérir. Le dernier, qui du temps de l'auteur n'était vendu que contre un engagement stipulant des conditions formellos, démontre que l'occultisme et la magie antique n’étaient qu'une branche du magnétisme.

POULARD. - Apersu de la theorie médicale des somnambules

1 fr .50
Bon ouvrage, surtout pour les malades qui consultent les somnambules.

- RAYMOND. - Le Magnétisme en 8 leçons, avec 6 figures

1 fr .
Petite brochure bonne a lire.

- RIGARD. - Lettres d'un magnétiseur . 1 fr . Renferment des documents curicux.
DE RIOLS. - Magnétisme et somnambulisme, avec 2 figures

1 fr .

- Hypnotisme et suggestion. . . . . . 1 fr .

Bons ouvrages. Le premier expose dune façon claire et précise les procédés magnétiques.

De ROCHAS. - Le Fluide des magnétiseurs. Précis des expérlences de Reichenbach sur ses propriétés physiques et physiologiques . . 5 fr .

- Les elats profonds de l'hypnose. . 2 fr. 50

Bons ouvrages sur la polarité. Le premier est une traduction annotée d'un des meilleurs mémoires de Reichenbach.

## HAITS ET COMMUNICATIONS

Le docteur Chevandier, rapporteur du projet de loi sur l'exercice de la médecine, nous dit que la nouvelle " loi ne vise pas les masseurs, ni les marnétiseurs, tant qu'ils n'appliqueraient que leurs pratiques ou leurs procedés au traitement des maladies. "Mais comme lapplication du massage et du magnétisme a toujours èté considéree comme illeqale quand elle n'était pas pratiquėe par un médecin diplòmé, il s'ensuit que masseurs et magnétiseurs resteront exposess, comme avant, aux rigueurs de la justice. Le docteur Chevandier affirme aux magnétiseurs que les considérations qu'il invoque pour ne pas entendre leurs delegués, sont consignees dans son rapport. Mais les pétitions ont été déposées aux mois de mai et juin derniers, et le rapport est bien anterieur a cette epoque. Nous extrayons du Journal Officiel, annexe no 9 (session de 18iN), le passage du rapport auquel le rapportenr fait allusion :
${ }^{4}$ Le temps n'est pas loin on tont docteur en médecine qui osait parler de magnétisme animal était grourmaudé par ses confrères. Déconsidére par les exhibitions publiques, il a failli succomber sous le mépris des savants.

* Aujourd'hui que. sous les noms de suggestion ou d'hypnotisine, la science arcueille les faits, les contróle, en recherche la loi, est-il juste et sage d'en tarir la source et d'en décerner le monopole à ceux-la mèmes qui, obligés de se défendre par une critique rigoureuse contre les effrontés et les charlatans, se montrerent hostiles aux manifestations physiologiques nouvelles dans la crainte d'ètre dupes de faits mal observés on falsities?
"Nous ne l'avons pas pensé, laissant à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes.
"Quant aux consiquences physiques et morales de l'hypnotisme, on les a beaucoup exagérées.
"Sans doute, il serait desirable que nul ne se livrit à ces procédés que dans l'intérèt de la science ou de la santé du sujet.
* Mais ou commencera le délit? Frappera-t-on ceux qui souvent, par le spul sentiment de curiosité, essaicnt sur le premier venu, dans une maison particuliere, une pratique dont ils ont constaté les effets? Se retournera-t-on contre les exhibitions publiques? Pour constater les premières, il faudrait se départir du respect du domicile; les secondes peuvent si souvent étre doublées de supercherie, qu'on s'exposerait à frapper l'expérimentateur convaincu, alors que le saltimbanque ne pourrait être atteint par la loi.
- Enfin, pour revenir à notre première question,.où commence le délit?
"Nous eroyons que le moment n'est pas venu d'enlever ces experiences aux profanes et de les contier exclusivement aux médecins. s
Les lettres du docteur Chevandier, publiées dans le dernier numéro du journal ne sont donc qu'un leurre, gu'une fin de non recevoir grossièrement deguisée sous des apparences de bonne foi. L'auteur ne s'attaque pas aux magnétiseurs, mais il ne veut pas. pour le moment du moins, qu'une seule disposition légale soit prise pour cux ou contre eux. "Le moment n'est pas encore venu. " Quand il le sera, on proposera une bonne petite loi où les pratiques de l'hypnotisme, du magnétisme et du massage seront interdites à quiconcue ne sera pas docteur. C'est du moins ce qne pense l'antenr. et il a imposé sa maniere de voir à la commission qui a décidé de ne pas lenir compte du pétitionnement des magnitfseurs lyonnais. Cest pour celte raison que la Chambre a ignoré l'existence méme de la pétition, et qu'il n'en a pas èté fait mention au procés verbal de la séance où le projet de loi a étè adopté.

Pae ers tomps de cholirine ot de diarrhee chylhriforme qui nous menacent du cholera, il est bon de rilire la brochure de propagande : Guerison certaine du choliva, des fievres grares, des congestions, de l'apoplexie et de la rage, atin d'en appliquer les principes en cas d'accidents.

Comme tous les agents de la nature, la lumière exerce sur l'organisme une action considérable qui peut ètre utilisée. Les Americains, essentiellement pratiqu.s. l'ont compris et viemment d'organiser, à Cincimnati, des bains de lımière électrique. Le " baigncur " est enfermé jusqu'au cou dans une sorte de coffre tapissé de lampes à incandescence. Au bout de quelques instants, une èrvation assez considérable de la tempirature du corps se produit, et certaines affections de nature paralytique sont, parait-il, rapidement améliorées.

## REVUE DE LA PRESSE.

Sous ce titre: Un nouvel agent theirapeutique, la Revue des Inventions nowvelles du 29 juin publie un article fort intéressant. Il s'agit de la deccuverte d'un mode vibratoire de l'ether qui ne serait ni le magnétisme. ni lélectricité, et qui possèderait, d'aprés le professeur Oscar Korschelt, de Leipzig. dee proprietés vitales trüs puissantes. A l'aide d'appareils fort simples, le professeur concontre les radiations de co nouvel agent et les dirige où il veut.

Intéressant article sur la thérapeutique de la fascina tion, dans Mélusine de mai-juin, par J. Tuchmann.

Sous ce titre : Un médecin, Paul Ginesty publie dans le Gil Blas du 15 août, un curieux article où l'on roit combien les médecins eux-mèmes ont confiance dans leur art. Il s'agit d'un médecin célèbre, affecté d'une maladie incurable, qui ne voulait pas se résigner à mourir selon les regles de l'art. Crovant ne pas être connu, il se rendit chez un empirique qui obtient des guérisons aussi nombreuses qu'extraordinaires, lui expliqua longuement son cas et attendit avec la plus grande impatience l'ordonnance en laquelle il mettait tout son espoir, le guérisseur hésita, posa des questions, réflechit longuement, puis traça quelques formules sur un morceau de papier; et enfin: "-Docteur, dit-il en appuyant sur ce mot, prenez courage, mais obéissezmoi sans me questionner.
a Le client eut un geste d'effarement, de pudeur, plutôt, pour ainsi dire, en se voyant recornu, malgré ses précautions.
"Oui, c'éait vrai, l'homme qui, presque humblement, venait confier, en desespoir de cause, ce qui lui restait de vie à un charlatan, était un médecin celebre, dont la réputation était ancienne, dont l'opinion faisait autorité, dont les consultations ètaient recherchées et vantées... Et se sachant mortellement atteint, reconnaissant que sa science était vaine pour lui, afolé, éperdu, oubliant ses imprécations d'autrefois contre les exploiteurs de la crédulité, il avait abdiqué toute fierté - et il avait eu recours à un empidique.
"Lui, le représentant de la médecine officielle, il se livrait, à bout de résignation, à un loushe iuventeur de remédes... Lui, l'homme positif, vaincu par le nal, il esperait un miracle !..."

Intéressant article: l'Envoutement, par Jean Régnier' dans le Gaulois du 5 aunt. En se basant sur l'extériorisation de la sensibilité obtenue par le colonel de Rochas. l'auteur conclut que l'envontement des sorciers du moyen age était possible.
Plusieurs articles qui sont bons à consulter, ont paru sur le mème sujet: A Paris, dans la Justice, le Petit National du 6 aout. le XIX' Siécle du 7; en province. dans le Petit Méridional, à Montpellier; la Constitution, à Auxerre: le Petit Republicain, au Havre, du 4 qout, etc., etc...

A lire l'article.: Effures magnétiques et électriques, par Victor Meunier, dans le Rappel du 2 aont, sur les expériences du docteur Luys, ou la realité de l'existence de l'ayent maguétique est demontrée jusquà l'évidence. Les sciences mystérieuses a Londres. par Caribert, dans le Paris du 9 aoñt, sur le Congrès de psychologic experimentale; Les royants du Magnétisme. dans la Reforme, de Bruxelles, du 7 aout. sur les sensitifs observès pour la premiere fois par Reichenbach; C'auseric. dans le Petiti Meridional, à Montpellier, du 2 aont, sur le magnétisme curatif: Magnétisme, par Lechopié, avocat à la Cour d'appel, dans le Figaro du 6 aout, au sujet de la situation des magnétiseurs devant la future loi sur l'exercice de le médecine; l'Hypnotisme, dans l'Eloile d'aout, sur le moyen de faire disparaitre les surgestions.

La Chaine magnetique, du 10 juillet, consacre un excellent article à la Ligue nationale pour le libre exercice de la médecine et annonce l'organisation du premier Congrès national qui doit se réunir à Paris vers la tin de cette année. La Revue d'un passant du 6 aout annonce éralement la fondation de la Ligue. L'Actralité meidicale du $1 \overline{\text { I }}$ aont lui consacre un deuxième article. peu flatteur, en annonçant toutefois qu' "il parait que la souscription atteignait au 11 juillet la somme de 2,020 fr. 10 m . La Perseverancia, à Mendoza, publie une bonne note d'encouragement sur le même sujet.

Nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous envoyer les articles de journaux traitant du magnétisme. de l'hypnotisme, du spiritisme, de l'occultisme, ainsi que tous docurnents intéressant la Ligue pour le libre exercice de la medecine. Chaque article ou document donne d.oit à une brochure de propagande qui sera envoyée franco.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME

## 23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliotheque du Magnétisme se compose

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiriisme, l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui 'y rattachent;
2. Des collections completes de presque tous les jouranax du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De ples de 30,000 gravures, portraits, autographes, modailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnélisme. tous les ouvrages sont prêtés au public aux conditions suivantes :
Abonsoment de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr. Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour ceux qui pe sont pas abonnés. sauf pour 'quelques ouvrages rares ou précieus dont le taux de la location est fixe a 5 fr . par mois. précieus dont le taux de la confiés contre nantissement et adresees, dans toute 1'Europe, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ouvrage prett, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bbbiothèque est ouverte tous les jours, dimanches et fetes exceptés de 1 à 4 heures. (ll n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothéque pat in prnprieté i e 'Institut magndtique.

## Pour paraitre prochainement :

Traité expéimenial et thórapeutique de Magnétisme
Cours complet, professé à l'Institut magnétique, par H. DUR vile. 10 vol. in-18, cartonnés l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.

Les cinq premiers volumes contiennent l'expose raisonné de toutes les theories magnétiques emises jusqu'd ce jour; les cinq derniers, la description d'environ 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise a la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.
1.- Vor. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen áge: Sorcellerie. Dans les temrs modernes : Paracelse et le fuide nniversel, Vas Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur. etc.
\& Vol. - Le Magnétisme contemporain : Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes. Moutin. etc. - L'hypnotisme ef la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétrière et de la Charité.Analogies et diffèrences entre le magnétisine et l'hypnotisme.
3. Vol. - Le Magnétisıne considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnetisme. Magne time des animaux, des végétaux, de la terre. de l'aimant, de rélectricité, du calorique, de la lumière et des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divinatioa, prévision, clajrvoyance instinctive de l'homme. Cagliostro et ses pupilles. Lucidité magnétique.
5- Vol. - Mécanisme des guérisons miracuteuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière. - Application du Magnd́tisme à l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Affections da cerveau et de la moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales
7. Vol. - Affections des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du cœur ee de la rate.
8. Vol. - Affections de l'estomac. de l'intestin, de l'anus, de Ia vessio, des voies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fièvres.
9. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier áge. Sains, matrices et oraires, grossesse. accouchements. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
10. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de Ta pean. Maux d'a venture, maux accidentels.
Le Traite experimental et therapeutique de Magnetisme du professeur H. Durville, base sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui reut pratiquer le magnètisme curatil par profession
 te pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sur qui, a pres leur avoir tout exposé, tout démontré. leur enseignera une inéthode infiniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager toutes les maladies.

Chaque volume ( 350 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut élre vendu séparément.
Prix de chaque volume separt. 3 fr.; les 10 vol. 25 fr.
Prix de chaque volvme separas de Prime l'ouvrage complet sera laisse a 16 fr ., all lieu de 25; un volume séparé, a \& fr., au lieu de 3, aux 600 premiers souscripteurs qui enverront dés maintenant le monlanl la Librairie du Nagnotisme.

Les Annonces sont reçues an bureau du journal au prix de
deux francs la ligne. La place qui leur est réservée étant limitée, l'insertion n'est pas garantie dans tous les numéros.

ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE
Cilinique dentaire. - M. et Mme Magné, dentistes, $t$, place de la Vation. - Extraction de dents sans douleur, par un procéde nouveau, nettoyage des dents, aurification et plombage: pose de dents et dentiers en tous genres, systèmes perfection. aés, réparation de pièces dentaires. Prix moderes.

Versolitaire. - Les personnes atteintes du tonia on rer solitaire doivent écrire à A. Demarest, 6, avenue des Tilleuls, Paris, qui leur indiquera le moyen de s'en guérir radiealement. Moyen infaillible. 10 ans de succes.

## HAINS

Grands baing Prançais et orfentaux, 13 boulevard $d u$ Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coiffure et de pedicure. Hydrothérapie complète. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

Ligne de l'ouest
La Compasnie des Chemins de rer de ronest délivre de nouvelles Cartes d'abonnement ( 1 re et $2_{0}$ classe), de 3 mois, de 6 mois ou dune année, pour les quatre itinéraıres suivants fo de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) Saint-Cloud, Pont de Saint-Cloud, Garches. Sévres (Ville d'Avray et rive Gauche) et vice versa;
20 de Paris (St-Lazare ou Montparnasse) a Versailles (Rive drote et rive gauche) et vice versa;
3o de Paris (St-Lazare) á St-Germain (via Le Pecq et via Marly-le-Rot) et vice versa:
to de Faris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) Versailles (Rive droite et rive Gauche) et à St-Germain (via Le Pecq et Marly-le-Roi; et vice versa.
Arrêts facultatifs à toutes les gares intermédıairss. Faculté de regler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit immédiatement, soit par paiements échelonnés. Les cartes des 1er. qe et fe itinéraires sont, moyennant un supplément de prix, endues valables sur la Ceinture, de Paris (St-Lazare) à Ouest Ceinture.

Ligne du Nord
Paris-Londres, cinq services rapides quütidiens dans chaque sens.
Trajet en $7 \mathrm{~h} .11^{2}$. - Traversée en $1 \mathrm{~h} .1 / 4$.
Tous les trains, sauf le Club-Train, comportent des deuxièmes classes.
En outre, les trains de malle de nuit partant da Paris pour Londres à 8 h . 25 du soir et de Londres pour Paris à 8 h .15 du soir prennent les voyageurs munis de billets de troisiéme classe. DEPARTS DE PARIS
Vià Calais-Douvres : 8 h. $25-11$ h. 30 du matin -3 h. 15 (Club-Train) et 8 h . 25 du soir.
Via Boulogne-Folkestone : 10 h .10 du matin.
DÉPARTS DE LONDRES
Vià Douvres-Calais: $8 \mathrm{~h} .20-11 \mathrm{~h}$. du matin - 3 h . (ClubTr in) et 8 h .15 du soir.

Via Folkestone-Buulogne : $\mathbf{1 0} \mathrm{h}$. du matin.
Les voyageurs munis de billets de première classe sont admis, sans supplément. dans la voiture de premiére classe, ajoutée au Club-Train entre Paris et Calais.
De Calais à Londres. supplénent de 12 fr . 50.

## JOURNAUX

Le bon Financier, Comseiller de la petite Epargne, paratt tous les samedis, 78, rue Taitbout. Paris, Le abonnes ont droit aux conseils ef renseinnements gratuits, relativement a tous placements. achats, ventes, etc.

Eareka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de valgarisation scientifique et industrielle, paraft tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs par an, 16, rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNETISME

Massage magnetique, par le professeur H. Durvitle, l'Institut Magnetique, 93, rue Saint-Merri, de 1 i 4 heures.

## SOMNAMBULISME

$M^{m e}$ BERTHE, la celebre Somnambule quia donne tant de preaves de sa prodigieuse lueidite, eonsulte a $1 / 1 \pi s t / t u t$ Wagnstiquo, 23, r. $\delta t$-Morrl, le jeudi ev le dim. de 10 h .ì midi ; Les autres joura, de 1 h 4 h .et par correspo


FABRIQUE D'HORLOGERIE DE PRÉCISION
Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie C. BRISEBARD

Grande-Rue; 34 à Besancon (Doubs) AISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1856 Grande récompense à l'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste.

Spécialité de Chronométres de poche ENVOI GRATIS DU CATALOGUE
institut magnétioue
Pour l'Enscignement de Iagabisme appliquá ì l'ast do gadrts (Magnétisme humain, magnetisme mineral, etc.) Par une Societo de magnetiseans, soas la direction da Professear H. DUBTILLE 23, Rue Salnt-Merri, Paris.
Le magnetisme humain est une force inhérente a l'organisme et toute personne dont la santé est équilibrée peut guérir ou soulager son semblalile. Dans la plupart des cas, sans connaissances médicales, l'homme peut Atre le médecin de sa femme; celle-ci, le médecin de son mari et de ses enfants. Laimant le magnétisme terrestre el presque tous les corps ou agents Laimant, te magneetisme terrestre el pirs.
Dans les maladics graves où la vie est en danger, quelques magnétisations faites dans les rébles de l'art suffisent presque toujours pour faire cess r les symptomes alarmants. Un parent, un ami. un domestique anime du desir de faire le bi, n , peut acquerir en quelques jours les connaissances sumisautes pour guérir la matadie la plus rebelle, si les organes essentiels à la vic ne sont pas trop profondément altéres.
L'Institut a pour objet l'enseignement et la volgarisation de la Science magnétique appliquée au soulagement età la querison des maladies. Il constitue: ane école pratique où les procédés ordinaires du Magnetisme sont uis à la portée des malades eldes amateurs, dans des Lesconscliniques quotidiennes, des Conférences expérimentales ctdes Cours praliques spéciaux.
Les Lecons cliniques ont lien le jeudi el le dimanche, à 9 heares du matin; les autres jours, $\frac{a}{}$ i heures du soir. (Cet enseignement n'étant pas public, on doit se faire inscrire davance). On prend des Pensionnalres.
En dehors de l'enselgaement donné a l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peavent pas se déplacer, soit à Paris, en Province et meme a l'Etranger, pour organiser le traitement an lit du malade et meture un parent, un ami, en élat de continuer le traitement.
Le directeur recoit le jeudi et le dimanche, de 10 beares a midl; les autres joars, de 1 heare ì \& heures.

## LIBRAIRIE

La Librairic du Magnetisme edite les ourrages traitant de caće question et réunit tous les meilleurs ourrages publićs à Paris, en province et à l'étranger, sur le Nagnétisine. IHypnotisme, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission, elle fournit a ses clients tous les ourages de librairie, au prix marqué par l'éditeur, et fait les bonnements à tous les journaux et revues.
Elle achëte ou échange tous ourrages, portraits, gravures, etc. anciens et modernes, traitant du Magnétisme el des diverses branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Maonetisme, s'abonnent à un journal politique, scientifique ou litteraire ou qui achetent des ouvrages de librairie, quels qu'ils soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magndsoient, peuvent recevonnée.
isme, pendant une année. pour recevoir cette prime, joindre au inontant de la demande, 1 fr. 50 pour démarches. port at amballage.

## Brochures de propagande

prix : 100 exempl., 12 fr.; 50 exempl. 7 fr. 95 ex., 1 fr.: 12 ex. 2 fr.; 1 ex., 90 centimes.
Almanach spirite pour 1889, 1890, 1891, 1892.
Dsbolssouze. - Guerison certaine du cholera en quelques heures, des fievres graves, des congestions, de l'apoplexie et de la rage, $6 \cdot$ édition.
H. Duaville. - Lois physiques du magnétisme. - Polarité lumaine.

- Le Magnétisme humain considéré comme agent physique. - Le libre exercice de la médecine reclame par les medecins. - Application de l'aimant (magnetisme minéral) au traitement des maladies, avec 10 fig.
- Procédes inagnétiques de l'auteur, avec ane figure.
- Le méme ouvrage, traduit en italien, par Unghen.
G. Pabius de Champtille. - La Science psychique, d'après 'ruvre de Simonin, avec iff.
-uurre de liberté de tuer! La liberte de quérir. Etude critique - documentée sur le monopole de la médecine opposé au libre exercice du magnétisme.
Lucie Grange. - Manuel du spiritisme.
Letoquant. - La Médecine jugee par Broussais, Bordeu, Barthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail. elc., etc.
Papus. - L'Occultisme.
Papus. Spiritisme.
G. Pílin. - La médecine qui tue! lie magnétısme quigué ii. Le rève et lesfaits magnétiques expliqués. Homo Duplex.
P.-C. RBvil.-Esquisse d'un systeme de lix nature, fonde sur
oi du hasard, suivi d'un essai sur la vie future considérée au point de vue biologique et ${ }^{\text {p }}$ philosophique. Nouvelle édition. aupoint de vour la recevir franco, ajouter 25 cent. p. affranchissement. Pour la recernir Docteur Ripavit. L'Univers macranihrop:.
Docteur RIPAULT. - Tableau synoptique de la nature.
- Tablear synoplanctions de la nature
- Tabels. - La Liberté de la médecine. (2 broch.) I. - La praRouxil. - La chez les anciens. II. - La pratique medicale chez les modernes.
chez les moder pratique du spiritisme. - Consolations à Sophie. L'ame humaine. Démonstration rationnelle et expérimentale de L'ame humaine. son existence, de son imortalité et de la réalité des commuson existence,


## nications antre les vivants $\operatorname{DEMANDES~\& ~OFFRES}$

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un représentant sérieux pour le placement des aiınants vitalisés du professeur H. Durville. Ces amants guér ssent ou soulagent poutusles malades. Fortes remises. - Ainsi, tout en rendant de grands services aux malades, on peut caire de bearix bénéflces. S'adresser \& I'Institul Magnétique, 23, rue Saint-Merri.

## TRAITEMENT DES MALADIE

## 1 la portoo do tous les malades, par les aimants ritaligés du professenr B. Durfilu

Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent tontes les-maladies. L'immense avantage quils possedent sur tous les autres modes de traitement, Cest que l'on peut, selon la nature de la maladic, augmenter oa dminuer lach. organique et rétablir ainsi l'équilibre des forces qui constitue la sank. Les doulcurs vires cessent au bout de quelques instints. les acces devieonent moins frefluents et la guérison se fait sans modifier son regime et aes habitudes.

Leur emploi se genéralise dans le traitement des diverses maladies et plus particulièrement dans les cas nerveux oiu les médicaments font si sourent do mal, meme en guerissant.

## Ces aimants comprennent plusieurs catégories :

## Lames magnétiques

Au nombre de 4 , elles s'emploient dans les cas suivants:
Le no 1 : Contre la crampe des écrivains et des pianistes, les affections des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'organe genitial chez thomme.
Le no 2: Conire les affections des jambes, de la gorge eldu larynx.
Le no 3. Contre les hourdonnements, la surdité, la migraine, les manx de dents, les névralcies. l'insomnie, les maux de tête et toutes les affections do cerveau, y compris les affections mentales. - Contre la sciatigne.
Le $n^{\circ} 4$ : Contre les affections des reins, des poumons, du foie, du corur, de l'intestin, de la ressie, de la matrice el des ocairs. - Contre les maladies de la moelle épiniere.

Ces lames, qui ne different que par la courbure et la longuear, ne répondent pasa tous les bescins; on fait des lames dites spéciales ne portant pas de numero qui servent dans certains cas - Prix de chaque lame

5 Ir.

## Plastrons magnétiques

Dans beaucoup de maladies anciennes et rebelies, une senie lame n'est pas nujours suffisante pour vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande somme d'action, flusieurs lames sont réunies pour former des appareils désignés sous le nom de plastrons.
Les plastrons valent $\mathbf{1 0 , 1 5}$ ou 20 fr., selon qu'its ont 2, 3 ou 4 lames.

## Barreau magnétique

Avee accessoires, pour magnétiser les boissons et aliments.
Prix de chaque appareil...

## Sensitivométro

S'emplode surtont pour se rendre compte si les personnes sont susceptibics d'etre endormies par le magnétisme on par l'liypnotisme et pour mesurer leur degre de sensitivité. - P'rix de chaque sensitivomètre ......... 10 fr.
Les aimants du professeur H . Durville sont polis et nickelés, sauf les plastrons dont les lames sont main:enues dans un tissus de laine solidement pique.
lls sont soumis à l'aimantation ordinaire et à une opération spéciale: la vitalisation, qui augmente considérablement leur paissance curalive.Quoifue les aimants perdent peu de leur aimantation, la force vitale disparait plus ou moins au bout de un à trois mois, selon l'ueage qu'on en fait. Au bout de ce temps, il est neressaire de les renvoyer a l'Institut pour etre revilalises. $\mu_{\text {rix }}$ de la vitalisation, pour chaque piéce simple............ $\frac{8}{3}$ fr.
Les malades penvent choisir eux-memes les appareils qui leur sons nécessaires; tontéfois, dans les maladies compliquées, il est préferable d'exposer au directeur de l'Institut, la nature, la cause, les synnptomes ie la maadie, l'epoque depuis laquelle on souffre, ctc. En précisant le mode d'emploi, on indique les appareils que l'on doit employer avec le plus de chance de sucees.
Toute demande doit étre accompagneé d un mandat ou d'un chèque, à l'ordre du professcur H . Durville, directeur de l'Insti!ut magnétique, 23, ruc SaintMerri, a Paris. Pour les pays eloignes ou les envois d'argent sont dimeciles et coutteux. on accepte le payement en timbres-poste, moyenarnt une angmean tation de 15 pour 100.
Les aimants sont expédiés franco dans torte l'Ualoa poetale.

## CONSFILS PRATIQUES

Ceux qui ne saivent pas les Leçons cliniques de l'Institut magnétique, penvent apprendre trés facilement la pritique du Magnétisme en lisant les peavseils pratiques du professeur H. Durville.
Redigés dans un style simple et concis qui les met ì la portée de toutes les intelligences. avec des exemples de guerison montrant la simplicité et la valeur de la méthode, ces Conseits permettent au père et à la mère de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Marnétisme avec succès, au soulagement et i la guérison des diverses maladies dont lears enfants, leurs parents, leurs amis peuvent etre affectés. (Pour bien comprendre le mode d'application, ccux qui n'ont aucune idéc du Magnétisme devront lire les Procédés magnétiques de l'autcur, brochure de propagande a 20 centimes.)

Les Conseifs pratiques qui sont publiés s'appliquent anx cas suirants:
I. Insomnie ; II. Syncope; - III. Bintorse; -IV. Fiévre cérebrale Meningite; - V. Fluxion de Poitrine ; - VI. Fièure typhoíde; - VII. Constipation; - VIII. Somnambulisme spontane; - IX. Vomissements incoercibles de la grossesse; - X. Chute des cheveux; - XI. Hal de tete; - XII. Vertige el Etourdissement; - XIII. Conjestion et Apoplexie cérebrales; - XIV. Encéphal:te aigue ; - XV. Encéphalite chro-


 мerveuc; - IIII. Catalepsis; - IVI. Lethargis; - III. Crises de nerfs; Cliayae consel prultyue, insere dans na nuwers us Magnétisme, est envoyé contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera successivement pabliés sons la forme d'autant de Conseils pratiques. En attendant que ce travail considérable soit acheve, le professeur H. Durvilue se tient à la disposition des malades pour lear expliquer, par correspondance, tous les détails du traitement magnétique qu'ils peuvent faire, soit par eux-memes, solt par lintermediaire d'un parent ou d'un ami dèvoué. Pour cela, indiquer la cause probable de la maladie, la nature, les symptomes, etc.
Prix d'un Conseil pratique écrit spécialement pour un cas qui n'a pas encore etté publić.

Le Gerant : A.-M. BEAUDELOT.
2036. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Paris

# JOLRNAL DU IIAGNETISUE Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe dè̀ la Ligue Nationale pour le Libre Exercice de la Médegine et àe la Socièté magnétique de France, paraissant le 16 de chaque mois

Directeur : H. DURVILLE<br>Rédacteur en chef: G. Fabius de Champville Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1• Siège, M. Elgìne Bonnembire, Homme de Lellres. - 20, M. Burg. - 3•, M. Maitrbjean. - 4., M. de Castit - 5 , M. Donato. - 60, M. H. Durville. - io, M. Gh. Fauvety. - 80, M. Froment. - $9{ }^{\circ}$, M. le Docteur de Natckhoff. - 10., M. le Docteur Benard. - $11^{\circ},-12^{\circ}$, M. Moutin - 13 ${ }^{\circ}$, M. Eug. Nus, Homme de Lettres. - 14, M. le Docteur Ochorowicz. -- 15 , - 16. M. le Commandanl Tarnier. - 17ं, - 18, - 190, M. Rouxel. -- 200 , M. le Docteur Vigieroux, Rédacteur scientifiqué la Patrie.- $21 \cdot$ M. le Docteur Desmarin de Regla.- 22•, M. Fabart. - 23 , M. Papus. - 210 , M. Fablus de Champville. - $25^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - $26^{\circ}$; M. le Dócleur

- 2 2̈•, M. le Docleur Dupouy. - $28^{\circ}$, M. le Docteur Flasschgn. - $29^{\circ}$, M. F.J. Cazalis.
- $30^{\circ}$, M.Guyonnet du Perat. - $31^{\circ}$, M. St. de Guatta. - 32., M. 4a Simonin. - 33 ${ }^{\circ}$, M. le Docteur Deniau. - $34^{\circ}$, le Sap Joséphin Peladan. - $35^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - $36^{\circ}$, M.
- 37\%, M. G. Démarest. - 38*, M. J. Lermina. - 39, M. Milo de Meyfr.-40', M. E. Michelet


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitr, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Crookes, Membre de la Société royale de Londres. - Delbguf, Professeur a l'Université de Liège. - Le Docterr diaz de la Quintana, a Buenos-ayres. - Le Docleur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Lieballt, a Nancy. - Le Comte de Maricolirt, à Senlis. Le Docleur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, a Rome. - Max Dessoir, a Berlin. - Pietro doamico, Ireesident de la Sociélé Magnélique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raoux, l'résidenl de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, a Perpignan. - René Canlié, à Avignon. - Sinnett, Président de la Société Théosophique de Simla. - Stainton-Mosks, Président de l'Alliance Spiritualiste de Londres. - E. Yung, Professeur à l'Universilé de Genéve. - Boovier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon. - Le Docteur Kruger, à Nimes. - Le Docleur Mircowitch, à Bourgas.

## abONNEMENT : 6 francs par an, pour toule l'Union Postale Prix du numéro: 50 centimes

## ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A titre de Prime, l'abonnement est plusieurs fois remboursé à ceux qui s'abonnent an bureau du Joarmal : 1- Aver: les aimants vitalises du professeur H. Durvilie; - Avec 12 des anciens numéros dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du cotalogue de librairie marqués a'un* - En annonces dans le journal, jusqu'à concurrence de 6 fr.
20 Avec un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demander le bon.)
30 Acer un abonnement d'un "n ixt journol "L.al Jumirire.")

Tirage mensuel:
.-xemplaires

Le service du Journal est fait: ""1 Proisident re la Republique, aur Ministres, an ar sina-



# Société Magnétique de France 

| CONSEIL ADMINISTRA'IIF (Membres actifs) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. sièg ${ }^{\text {a }}$ | M.V. Conard. | 91. siège MM. | Froment. |
|  | - Berthet. | ㅇ. - | dirinevald. |
| 3. | Bouvery. | ${ }_{93}{ }^{3}$ - | Guyonnet du Pejrat. |
| 4. | - Burg. | 哭: | Jacquiltat |
| $5{ }^{\circ}$ | - Chauvieres. | - | Le ducteur henird. |
| 7. | - Christiu. | 2- | Letrange. |
| 8. | Collas. | $\underline{98}$ | J. Levy. |
| 9. | Daniaud. | 9. | Amédée-H. Simonin. |
| 10. 11. | Suzaine. | $30^{\circ}$ | Aubertin. |
| 12. | Courlet. | $3{ }^{3}$ | Nogues, ingenieur civil des mimes |
| 13. | - | 33. | Landrin. |
| 14. | Desvignes. | 34. | Pennel. |
| 15. | - Michelet, homme de lettres. | $35^{\circ}$ | Boulean. |
| 16. | Lacroix. | $36^{\circ}$ | G. Demarest. |
| 17. | 1. Duchemin, homme de lettres. | 37. | Duiste. |
| 18. 19. | - Fi. Durville. | 34. | 1sossong. |
| $\begin{aligned} & 100^{\circ} \\ & \hline \end{aligned}$ | - Merestier, avocat. | 39. 40 | Mintrejean. |

## CORRESPONDANTS NATIONAUX

MM. Aunac, à Montauban.
D. Bats, à Saint-Jaguin (Landes).
A. Hernard, a Saint-Quentin.

G Bertelot, à Orléans.
le docteur Lherjoan, Vinga. Pyrénées-Orientales.
1Sonnejoy, à Chars-en-Vexin.
Bornard-Colliard, á Chanay (Ain).
Chomier, a saint-Etienne.
J. Chuspit. à Saint-Martin-d'Arossa, B.-Pyrenées.
le docteur Cornilleau, au Mans.
David, à sikean (Aude).
Jacquet de May, pharmacien a Rennes.
Ducos, propriétaire, à sion (Gers).
te docteur Dupouy, a Larroque (iers.
Gavot, conseifler municipal, à Orleans.
Gérard, artiste photographe. à Rennes.
Goubareff, i Villefranche (Alpes-Maritimes).
Itier, à Agen.
J. Jung, ì Bordeaux.

Lageais, instituteur à Limoges.
MM. Lagrüe, à St-Etionne-de-Baigorry (Basses-Pyrénées). Lalinne, à Lesperon (Landes).
J. Martin, a Troyes
II. de Martin, à Narbonne.

Martrès, newoclant a Mantauban.
Métais, huissier à Loudun.
le docteur Mora, à Branehamel (Aisne.
-J. Morgon, a Thoissey (An).
Nieolopulo, à Marseille
H. Pelletier, a Madon (L.oir-et-Cher).

Mme Dilivier, à Bourg (Gironde).
AM. E. Otto, a Lantosque (Aloes-Maritimes)
Revel, à Lron.
le docteur IRipeault, a Dijon.
E. Mouquette, Blanzar (Gard

Boy-du-Wal, journaliste. à Banyuls-sur-Mer.
A. Suire, publiciste a Parthenay.

Tillier-Himian, a boulugne-sur-Mer.
Ad. Villebien à Caen.

## CORRESPONDANTS ÉTRAN(iERA

M. le docteur Anfonsi, à Gènes, Italie.
A. IBarrié y Angladz, à Madrid.
le docteur Bernier, à Jacmel, Hafti
Bertoncini, à Panama, Rép. de C.lombie.
le docteur IBourada, à Roman, Roumanie.
Bourkser, à Odessa, Russie.
le docteur Ch. Carron, Milan, Italie.
Jesis Ceballos, a Mexico.
le ducteur Correo Barata, a Lisbonne.
Dac, a Libreville.
MM. le docteur Girgois, a la Plata, Rép. Argentine.

Kopéra, a schwientoshlowatz.
de Lagrange, Veratiruz. Mexique.
le docteur Letoquart, a New-York.
Leopoldo A. Ojedla, á Mexico.
Mme parent-Gior, à Herstal, Belgique.
MM. A.-J. Rico, a la Haye.
M.-N. Rovira. à larcelone.

Gonlhassaye, a la Trinite. Martinique.
Thomas, à Trinitad Colo, Etats-Unis.

## SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

- L'institut médical électro-magnétique . de Toulouse, représenté par M. le ducteur C. Surville, président. - L'Union spirite, de Reims. représentée par M. Monclin, secrétaire-trésorier.

La Société magnétiqué de Genéve.

COMITE DE DIRECTION POUR 1892
M.


## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Suciétéa organisé une Clinique oú le plus grand nombre de maladies sont traités par le Magnétisme, á l'exclusion de tout medicament.
Elle est dirigèe par les specialistes de la Société les plus familiarisés avec la pratique du Nagnetisme et particulierement par les docteurs de Nauckhotif, Denian, Bénard; les par les docteurs de Naznetiseurs M. Burville. Conard, Guvonnet, Cazalis, lburg, Vivient, ir de champville, G. Démarest, ID:iniaud, Mme Durville, etc., etc.
Les milades sunt reçus pratuitement, au siége de la Sociéte 93, rue saint-Merri, le jeudi et le dimanche à 9 heures du matio.

Exirait des statuts de la Soctéte. - La Société est constituée dans le but d'étudier le Maönétisme par la methode expérimenale et d'en vulgariser la pratique.

La societé se compose de $\$ 0$ membresdhonneur, de 40 membres actifs habitant Paris ou les environs. de 20 correspondanta d'honneur. de 40 correspödants nationaus. de 3 j'correspondants étrangers, de sociétés et de membres adhérents de tous pays. dont le nombre est illimité.

On est adimis dans la société sur la présentationd'un societaire ou sur k demande écrite des candidats et après délibération.
Tous les societaires, saui les membres d'hnneur, paient uadroit d'admission unque de $\bar{j}$ fr. et une cotisation annuelle de 12 tr . On peut se libérer par un versement unique de 150 fr .
Chaplue societaire reçolt le Juurnal du Magiotisine, organe de la Société.
Séances de la Société. - Le dernier samedi de chaque mois, à 8 heures $1 / 2$ du soir. séa nce j'intérét social; le $2 \cdot$ samedi de chaque nois. a 8 heures 1,2 du soir, séance d'étude. Les siances ne sont par publiques. Les étrangers à la socteté qui desirent y assister doivont deinander une invitation au jecretaire general ou a lun des Sociétaires.

## CONCOURS DE LA SOCIETE POUIR $1 S \subseteq: B$-9:3

Prix du Magaétoscope . . . . . . . 300 fr.
A l'inventeur du meilleur instrument montrant la réalité
de l'agent magnétique et la polarité humaine.

1- un frix de 900 fr ; q. un prix de 100 fr .
Aux deux meillears mémoires traitant de la question suivante : Inalo:ies et differences existant entre le magnitisme et l'hypnotisme. - Les memoires devront être remis d'ici au 31 octobre 1803.

## Sommaire

Cours pratique de Magnétisme. - Compte-rendu de la seance de la Socioté Magnetique. - Ligne du libre exercice de la médecine. - 23e Conseil pratique : Contre la neurasther,ie, par M. H. Durville. - Application de l'aimant au traiterment des maladies, par H. Duntille. - Catalogue de la Librairie dumagmelisme. -Revue des livres, par G. Dgmanest. - Revue de la presse. - Faits et communications.

## COURS DE MAGNHTISME

Le professeur H. Durville rouvrira son cours pratique de Magnétisme appliqué à la physiologie et à latherapeutique le mardi $2 \mathbb{2}$ novembre, a l'Institut manitique. 23, rue Saint-Merri.
Une leçon théorique et deux leçons cliniques auront lien chaque semaine. Le cours, qui sera aussi complet que possible, surtoutau point de vue de l'application du lagnetisme à l'art de guérir, durera 4 mois environ. Il permettraà toute personne dont la santé est équilibrée, de firir ou tout au moins de soularer son semblable et de se gaėrir soi-mème, sans employer aucun médicament.

Prix du cours : 15 fr. par mois.
Pour compléter l'enseignement, tous les ouvrages de la Bihliothèque du Magnétisme soront, comme les annees rreedentes, mis gratuitement à la disposition des leves.

## SOCIETE MAGNĖTIQUE DE FRANCE

## Séance du 24 septembre

(Extrait du registre des procės-verbaux)

La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Suzaine.

Le secrétaire gėnéral lit le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

## Admissions et nominations

Sur la proposition dı comité, MM. les docteurs Mircowicth, directeur de la Nouvelle lumière, à Bourgas, (Roumanie) et Kruger, à Nìmes sont nommés correspondants d'honneur.
M. Lag̈̈́e, à Saint-Ftienne de Baïgory, présenté par M. Chossat, est nommé correspondànt nationil.
M. le docteur Bernier, à Jacmel, Haïti, présenti par M. Durville, est nomué correspondant etranger.
M. Guillov, à Paris, présenté par M. Durville, est admis en qualité de membre adhéront.

## Communications diverses

Le secrétaire général rappelle la souscription ouverte pour l'établissement d'un concours ou semient traitees les Analogies et diflerences entre le magnétisme et l'hypnotisme. Une somme de i'tir. 75 a été recueillie. Il propose de fonder deux prix : l'un de 200 fr., l'autre de 100 fr. bur récompenser les deux meilleurs mémoires: Ie reste devant ètre affecté à l'impression des inémoires et aux frais du concours. Ces prix seraient designés sous le nom de Prix du Magnétisme.

Cette proposition est acceptée et les conditions suivantes sont établies.

Les Mémoires, écrits sur papier écolier, d'un seill côté, non signés, mais portant un numéro fuelconque avec une devise, devront etre adressés sous enveloppe cachetée, au président de la commission des Prix du Magnétisme, dici au 31 ociulore 1893.

I a commission se réunira dans le courant de rovembre, étudiera les mémoires, rendra sou juge trent, en fera connaître le résultat à la séance d'interet social du même mois et les auteurs des différents mémoires pourront se faire connaitre. Les laux prix seront ensuite remis dans une sfance int:nnelle dont la date sera fixée ultérieurement.

Les deux mémoires couronnés seront publiés en deux brochures de 36 pages, format des brochures de proparrande. En conséquence, tous les mémoires devront être limités à cette étendue.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.

## Séance du 28 octobre

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidenca de M. Fabius de Champville.

Le secrétaire général lit le procès-verbal de la dernière séance qui est adoptée.

## Admissions et nominations

Sur la proposition du Comité MM. Jamet, La croix, Bouleau, Ouiste et Bossong, membres adhérents, sont nommés membres $d u$ conseil administratif.

## Communications diverses

Le Secrétaire général annonce la mort de M. Sainton-Moses, correspondant dhonneur à Londres.
M. Maitrejenn remet sa photographie pour l'album de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Durville fait une démonstration expérimentale sur les diverses phases de l'état somnambulique.

La séance est levée à 11 heures $1 / 2$.
Le Secrétaire gènéral, h. Durville.

## \&IGUE NATIONALE <br> pour le libre exercice de la M6decine <br> STATUTS <br> $I$

Une Ligue est fondée a Paris, sous le titre de ligue nationale pour le libre exercice de la Médecine, dans le but d'obtenir des poavoirs législatifs la liberté de la pratique médicale, sous la senle garantie des lois de droit commun.

## II

La Ligue nationale pour le libre exercice de la Médecine se divise en deax sections :
10 Une Section de protection qui subvient anx frais des poursuites judiciaires intentées poar exercice illegal de la médecine aux magnétiseurs, masseurs, rebouteurs, dectriseurs, médiums, somnambules et gućrisseurs divers non diplomés, adtherents ;
qo Une Section de propagande pour étudier les avantuges de la liherté de la médecine et en propayer l'idée. Son action s'exerce par la puthication de journaux, brochares et firres à hon marché; par des reuuions d'itude; des conférences et des congrès annaels organisés à Paris et en province; par des petitions aux pouroirs legislatifs et par tous les moyens en son pouvoir.

III
La Section de protection a son organisation, sa caisse et ses statuts.
Ea Section de propagande pourvoit à ses dépenses :
10 Par des dons volontaires qui lui sont fait annuellement par les $_{\text {pat }}$ adhérents;
80 Par le produit de la vente de ses publications.
IV
Tous les donateurs à quelque titre que ce solt sont considérés comme membres de la Ligue et recoippnt une carte nominative qui leur permet l'entrée de toutes les réunions. Ils peuvent néannoins conserver l'anonyme. Ceux qui versent un minimum de 10 fr . sont considérés comme mambres du Congres annuel et recoivent grataitement le compte-rendu de ses travaux.
$\nabla$
Pour faciliter la propagande, les brochures et les livres publiés par la Ligue sont adressés ì tous les adherents qui en font la demande avec une rédurtion de $\mathbf{2 5 \%}$ sur les prix marqués. L'ahonnement an Journal du Magnétisme, qui est l'organe officiel de la Ligue, est reduit de $50 \%$ en leur faveur.

## VI

Le siège de la Ligue est à la Direction du Journal du Magnétisme.

## VII

Une séance d'étude a lien an siège de la Ligue le premier samedi de chaque mois, à 8 heures $1 / 2$ du soir. Tous les adhérents de Paris et ceux de la province qui s'y trouvent de passage sont priés d'y assister.

VIII
La Ligue est administrée par un délégué, sous le controle d'un comité de 9 membres nommé chaque année par le Congrès. La situation morale et financière est exposèe chaque amnée dans un rapport détaillé qui est soumis au Congrés.

## DX

La dissolntion de la Ligue sera prononcée de plein droit quand les pouvoirs législatis auront proclamé que l'exercice de la médecine est libre en France et dana les Colonies. Les fonds disponibles seront versés a l'Assistance publique.

Le Congrès que nous avions annonce pour la fin de cette année ne se réunira gue dans les premiers mois de l'année prochaine.

Sonscriptions rerues:
Listes puecedentes
2,10 fr. 10
M. Tharlon, 晾fr.; M. Vibl. 20 fr.; M. Dac, $10 \mathrm{fr} . ;$ M. Mate, 10 fr : M. Meyeh, ; fr.; M. PePin, 1 fr . 2-; M. Mignon, 1 fr : M. Duparule, 75. centimes; Mme Pascurave, 1 fr. ©0): M. Sorfha-
 M. Gublac. 10 ft .

Tolal au 250 Octobre. $2,205 \mathrm{fr} .60$
Pour étendre la propagande. Ie Délérué de la Ligue Nationale pour le libre exercice de la Me, recine, $\pm 3$. Rue Saint-Mcrri. Paris, prie tous ceux qui s'interessent à la question de vuloir bien lui envoyer les noms et adresses :
10 Des Magnelispurs, Mnsseurs, Electriseurs. Rehontenrs, Jugeurs d'eau, Me,tiums, Somnambules; de ceur qui gnerissent certains cas par le toucher. des prieres. des invociations ou des signes calialistiques; des P'asteurs, Srurs de charite. Eicclesiostigues faisant de l'homorpathie ou l'allopathie; et de tous ceux qui, dans un but humanitaire, sans ètre medecins, soccupent du traitement des maliadies,
Zo De ceux qui sont alfrints de maladies rebelles aux moyens ordinaires de la med, cine (indiquer le gente de maladies.
Des brochures te propagande et quelques numeras lu Journal du Magnctisme spront invors gratuitrment aux prisiunes designées. Ces envois reveleront: io aux arriguliers de la menecine. qui peuvent encure l'ignorer, l'existence d'une Ligue qui Ifs prend sious sa protertion; go auc maludes abandonnes, que de's moyens curatifs aussi simples que puissints, a la portpe de tout le mionde, sont à leur disposition partout dans la nature; et le plus grand nombre d'entre crux-ci pourrunt ainsi trouver une guérison ou une amelioration inesperée.
A titre de compensation. cear qui enverrnnt une liste de dix noms au moins recevront gratuilement, soit le Journal du Magnotisme penlant un an. snit une lame magnétique vitalisée pour le traitem.n! d'une affection qualennque, un hon pour un portrat peint a l'huile ou 20 brochures de propayande à luor choix.

## $23^{\circ}$ CONSEII، PRATIQTE

Extrait du Traite erpórimental et therapeutique de' Maynetisme, (6e volume), par H. Durville, ze édition.

## Contre la neurasthénie, nervosisme, état nervenx

La " neurasthénie" est une névrose a l’. tat naissant. C'est la maladie sans nom qui revêt mille formes différentes, affectant tont l'organisme et qui n'est saisissable nimle part. - "J'ai mes nerfs; je suis triste, je m'enmie et j'ai peur; je souffre, j'ai mal partont et pourtant je ne penx pas définir la nature de ce que j'époure ", disent ordinairement les neuristhéniques - dont aucun organe ne parait affecté. Il y a un tronble bien evislent; mais il est dans les fonctions du systeme nervenx où le medecin ne voit rien.

La cause la plus ordinaire de la neurasthénie est dans une sorte d'épuisement. de fatigue de tous les éléments nervenx qui surviennent a la suite du surmenage physique on intellectuel, de veilles prolongres, d’eppirances degues, d'émotions violentes, die chagins, etc., ete.

Les symptomes habitures, quoique reels. sont fantastiques, fugaces, protciforme: Ce sont des manx de tete en cercle on an demirercle, des douleurs en plaques a la muquen hyperesthésie du cuir cheveln, insomme, reves prinibles, canchemars, sommolence durat le jour après les repas, douleur phas on moins vive au niveau des reins ou entre les deux épanles, douleurs intercostales, appétit raprociens. manx deestomac, nansés. renvois, vomisse.
ments, constipation, troubles intellectuch. malaise, fatigue génerale, agacement, ennui. dócourasement, diminution de la mémoire, this. tesse. hypocondrie, excitabilite extrome de caractère, etc.. etc.
Tous les médecins, reconnaissant aujom: 'hui que le traitement pharmaceutique ne dome presque jamais de bons rósultats, mi "herche dans les agents naturels des morens da guérison qui sont préférables, car ils sont moins dangereux, mais qui, souvent hélas, $\|^{2}$ sont que des palliatifs incapables de gurir.

A ceux-ci, ils prescrivent la solitude et le repos absoln; a ceax-lat, les voyages, la distam tion at outrance, les exercices phesiques thque la grmatisque, la natation, les promemdes prolongées en plein air; à d’autres, entia. le massage, les bains électriques, l'hydrothi. rapie, la sugrestion, etc., etc.

Dans la plupart des cas, les troubles nevt rasthéniques disparaissent rapidement soll l'action du Magnétisme méthodiquement appliqué et les magnétiseurs, dans les livres et lo journaux, rapportent par centaines les gumb sons obtenues par ce moyen. Il suftit or minai rement de calmer certaines fonctions dom l'activité est trop grande et de stimuler lánite ment l'ensemble des fonctions organiques pun rétablir l'équilibre des forces qui constitue la santé physique et morale.

Employer l'un des movens suivants, et en cas d'insuftisance, les combiner tous ensemble.
manfétisme homain. - Se placer en far: du malarle, debont on assis, et commencer pin (almer l'ensemble des fonctions du sist:ont nerveux en faisant des passes très lentes du sommet de la tôte à l'estomac, puis de la $j^{\text {ni }}$ trine jusqu'au bas des jambes. Appliquer le: mains pendant quelques instants sur la $\boldsymbol{p}^{m i}$ trine, sur l'estomac, sur l'intestin et sur les pe. noux. Stimuler ensuite l'organisme par dearses longitudinales pratiquées lentemen de la tote aux pieds. I'uis, se placer al la waturbe In malade et faire des frictions rotatoires a ensuite des frictions traînantes sur la coloms: vertébrale en partant de la base du criane jus qu'au bas des reins.

Quand ily a douleur ou exacrération de far tivite d'une fonction quelconque, calmer. all : 1 pliquant les mains on loune des mains sur la purtie donlomeuse. Si an contraire il ! a atonie, exciter par des frictions, un léger mas sage et en dirigeant, il distance. les doigts pll pointe, vers l'organe que l'on veut ranmer.

Terminer la séance, qui doit durer de 15 a 30 minutes, par des prasses longiturlinates ti ensuite par des passes à grands comrants de la tete aux pieds.

Agir tris doncement, surtout an commeniry mont du traitement. Séauces quotidiennes dia! hord; puis de deux jours en denx jours et ell. suite de plus en plus éloignées au fur et a mer: sure quela guérison approche.
magnetisme terrestre. - Le plas grand nombre des neurasthéniques sont des sensitifs sur lesquels les variations atmospheripures al surtout le comrant magnétique de la terre exprent une nramle influence.
Pour dormir, placer le lit dans la direction dn méridien et coucher la tête au nord; en cas d'impossibilites, le placee de l'est à l'ouest et roucher la tete vers le premier point. Durant If jour, a table on au travail, se macer de telle façon que lon ait la face dirigée vers le nord; en cas d'impossibilité, vers loouest.
amant. - Porter pendant la nuit me lame n" 3 sur le front, pour calmer; durant le jour maplastron is 3 on a 4 lames, tantot sur les rins, sur l'estomar et sur l'intestin, soit pour ralmer, soit pour exciter.
moyers acxildales. - Boissons magmétisíes, soit par le magnétisme humain, soit a laide du barrean magnatique. Lotions froides matin et soir avec ean également magnátisée. Sourviture plutôt lagire que forte, rien d'ochanfing ni excitant, les repas a des hemres tonjours les mêmes, de la distraction, de l'exerdice en plein air, mais pas de fatigue.

## EXEMIPLES DE CCRES

Lesesemples de cures de cette malatie salns tum que l'on a longtemps qualitice de " malatdie imaginaire" et que l'on désigne aujourFhai sous les noms de nemasthésie, nervi: isme, état béropathique, tronbles nerveux. He.. sent tiop nombreux dans les ammales du magnétisme pour que je pense a les rapporter ici. Je me contenterai donc de citer seulement quelques-unes des gućrisons que j'ai obtemues dans ma pratique. Plusieurs ont déjat "tŕ publíées dans le "Journal du Kegnétisme " t. 23, 24 et 25).
I. - Malame C..., 40 ans, tempérament itmphatico-nerveux. est affectée depuis le mois e juin $18 \times 4$ de tronbles divers survenus a la mite de violents chagrins.
Ce sont d'abord des impressions indéfinis*ables mais pen doulourenses qu'elle éprouve Nans la tête; il lui semble que les fibres nerrenses se tendent, se contractent, que le cranc ip somlèe et que le cervean se " vide". Toujunts inguiate, elle ne pent rassembler ses ideres it sent qu'il manque quelque chose au fonctimmement de ses facultés intellectuelles. Vers Ir mois d'octobre, cet etat s'amcliore leqèrement pour reprendre arec plus d'intensité au ammencement de janvier.
bepuis cette époque. la tristesser angmente: alle se désole de plus en plus et se croit folls; 'ïnquiétude fait place à une impression de ter"pur qui est presque continuelle. l'imagination se dérègle et le delire ne lui laisse plus de Mos ni le jour ni la nuit. Plusieurs fois par julur. arises violentes qui se manifestent par ins óblonissements, des vertiges, une mpres-
sion de serrement dans toute la partie postirieure de la tête, surtont vers la nuque: et ensuite, par une agitation convolsive de tons les membres. Au bout de dix a vingt minutes, lat crise cesse mais pendant demx a trois hembes. lar tete est donloureuse, le cerreau semble etre brisé. II y a bourdonnements d'oreilles, courbature, malaise génćral. Depuis quelques semaines une vive donlenr se fait sentir au nivean de lat $\mathrm{T}^{\text {² }}$ vertione cervicale ot s'irmatie rers les f́paules, la face interne du bras ganche est considérablement hypresthésíe. pen de sommeil, cauchemars qui la réveillent en sursauts.

Elle demeure constamment sous l'empire d'une ince fixe qu'elle ne peut chasser : elle a peur et sa volonte est impuissante a réagir contre cette obsession qui la conduit mévitablement a la folic.
Le doctem Tessier, it Chavroches (Allier), traite la malade par des potions balmantes qui restent sans effet, car le mal augmente rapidement.

Malqué cet état, l'appútit est encore satisfaisant, les digestions se font lentement mais sans provoquer de gene. les forces physiques se matintimment; et a part l'expression d'inquíćtule qui et tonjours peinte sur son visage. elle on'a pas l'air d'être sérieusement. malarle.
La malade arrive a l'Institut magnétique le थJ mars. Je dégage la tête par des passes transversales, puis par l'application des mains; je fais lentement des passes longitudinales pour rínlariser la circulation et un mieux très sensible se fait imméliatement sentir. Au bout de s jours. elle quitta le traitement entièrement rétablie; et il r'y cut pas de rechute : la gufrison était aussi complete qu’on pouvait la désirer.
II. -- Mme M.... 39 ans, néqociante daus une petite ville de la seine-Inférieure souffre depuis longtemps de troubles les plas divers.
Au début de la maladie, les symptomes ftaient rares et per intenses; mais depuis quelques années, ils sont devenus inquiétants. Ce sont surtout des serrements à l'fpigastre qui s’irradient dans la région sunérieure de l'abdomen, autour de la taille, dans la poitrine. a la gorge, et qui gagnent la région dorsale au nivean des épaules pour se porter a la nuque. Il $y$ a oppression, gêne, etreinte an creur, palpitations. L'estomac est tonjours fatigne, l'appétit capricieux, les digestions sont lentes, pénibles; il y a souvent des nausécs et des vomissements. La tête est constamment lourde. embarrassée, les illées sont confuses, la mémoire peu fidèle. Insomnie, agacement, malaise, ennui continuel; et a la moindre fatigue, tous ces symptomes angmentent d'intensité et des crises de nerfs se produisent.

Malgré cet 厄́tat qui ne menace pas la vie a
bref delai, il y a embompoint et apparence de sante.

Depuis 4 a 5 ans elle a suivi les traitements les plus divers qui, pour le plus grand nombre, n'ont pas eu d'autre resultat que d'aggraver son etat.

Elle arrive à mon traitement le 8 mai 1885. Je la magnétise 2 fois par jour en cherchant a stimuler le système nerveux. Les yeux ke ferment, elle s'assoupit et éprouve une grande chaleur dans tout l'organisme.

Dès le premier jour, l'appétit se régularise, la digestion derient bonne et les malaises diminuent. Au bout de huit jours, après une legère reaction, les malaises sont considérablement diminnés: elle est beaucoup plus forte et fait en ville de longues courses qu'elle ne pouvait faire avant. Le sommeil est très bon, le calme d'esprit revient arec la mémoire, les idfés sont plus nettes; elle n'est plus serréo comme dans un etau et l'abdomen quie etait relativement gros est diminue de 8 centimètres. Le 24 mai, c'est-à-dire au bout de 16 jours de magnétisation, elle quitte le traitement dans un état des plus satisfaisants.

Depuis cette époque jusqu'aे présent, Madame M... n'a pas éprouvé la moindre atteinte de l'état nerveux qui lui rendait la vie insupportable.
III. - M. Syvret, 21 ans, Monte Bello Saint-Peters's; à Jersey, est atteint depuis l'age de 14 ans d'une faiblesse dans les reins et les jambes. Cet état est attribué a la croissance et au surmenage intellectuel.

A 16 ans la faiblesse augmente dans des proportions inquiétantes et la vue baisse; it 19 ans, la faiblesse physique se complique de faiblesse intellectuelle arec état nervenx spécial: perte de la mémoire, impossibilité d'associer deux idées et prendre une détermination; abaissement considérable de la vue, très grande impressionnabilite, tremblement, insomnie, pertes nocturnes. Tout courbé, le teint have et se soutenant a peine; il est fores de quitter les bancs du college pour rentrer au foyer paternel. Traité par les toniques, son état s'améliore légèrement, mais il reste incapable de tout travail. Les pertes nocturnes subsistent, la memoire n'est pas revenue; vue tres faible, regard inquiet, impressionnabilité excessive, digestions très lentes, appétit capricieux, insomnie; tantôt la tête lui semble vide, tantot elle est lourde et char'gee.

Les divers traitements quil suivit étant presque sans effet, il voulut avoir recours au magnétisme et vint se confier a mes soins.
In arriva le 17 juin 1885. Je le magnétisai presque tous les jours, et la force revint peu à peu. Le 2 aont, après m'aroir delivré un certificat, il reprit le chemin de sa patrie,' dins un état des plus satisfaisants. L'appetit etait regulier, les nuits paisibles, la vue
fortifize, la mémoire completement revenu:et les pertes considerablement diminuées.
Depuis cette époque, son efat s'est encore beancoup amélioré. In fait de fréquents royages a Paris et n'oublie jamais de venir me temoigner sa reconnaissance.
IV. - M. Gaspard, 63 ans, professeur de langues vivantes au collège de Chartres, souffrait depuis plusieurs annces de troubles les plus divers qui, sans mettre sa vie en danger, u'en ctaient pas moins fort incommodants.
L'impressionuabilité était extréme. La moindre emotion: une surprise, une rencontre inattendue, un coup de sonnette, se traduisaient immédiatement par un serrement dans la ré. gion épigastrique, battements de cœour, chaleur à la tête, malaise général qui duraient plus ou moins longtemps.
En dehors de l'effet des emotions accidentelles, il éprouve presque constamment des douleurs plus ou moins fortes partout, mais surtout dans la janbe droite et plus particulierement au talon: battements et palpi. tations de cour, digestions lentes, quelquefois pénibles, appétit capricieux. Les reins et les jambes sont faibles, sommeil agité par des reves, souvent par des cauchemars, iders vagues et confuses, mémoire sensiblement diminuஞe.
Malgré ces divers malaises, il parait fort et robuste; et, tout en souffrant les trois quarts du temps, il n'en continue pas moins son ser. vice.

Après m'avoir ecrit plusieurs fois, pour me demander avis au sujet de son état, il arriva au traitement le 23 mai 1885 , pour y passer seulement les fêtes de la Pentecôte, expérant, non pas etre gueri, mais soulage.
Je le magnétise deux fois par jour, le plus doucement possible, pour calmer les nerfs. L'effet est immédiat. Sans éprouver aucuge reaction, ce qui est rare, le mieux s'accentue du matin au soir, et le cinquième jour, il part dans un etat satisfaisant.
Voici l'attestation qu’il me donna avant son depart:
"Je declare que les magnétisations ops. rées sur moi par M. Durville, ont produit un tres grand bien-ctre, relativement aux cing jours de traitement que j'ai suivis, le temps ne me permettant pas une prolongration.
"Je suis heureux d'exprimer a M. Dur. ville ma profonde reconnaissance, le témoignage de ma haute satisfaction egalant 1 . soulagement qu'il a su me procurer par in sc:ence dans le magaćtisme.
"Gaspard, Professeur de langues vivantes. -
Depuis cette époque, M. Gasparil a continue sans fatigue l'exercice de sa profession. Depuis 1888, il est à Paris, et sa santé est toujours aussi bonne que possible.
V. - M. Chauve, 27 ans, 7, rue des Halles.

I'aris, temperament lymphationmerome, souffrait depuis a a di ans de malaises divers, tels que doulen's dans les reins, combature, fatigue générale, impression de poids sur jes épaules, digestions laborieuses, appéit capricienx, constipation, lourdene de tete, agacement, ennui.

Le malade gardait rarement le lit, mais il n'etait jamais parfaitement bien.

Il se présenta à la clinique de la société
 se soumettre a laction du magnétiome. Il fut magnétisé par M. Conard et par moi-mione.

Le mieux se fit sentir dos la premiore séance et la guérison complite fut rapilement obtenue. Le 31 mars, après avoir assite it 6 sćmces, il se considéra comme gúri et abandoma le traitement.

A la date du 11 mai, il confirmait sat gue. rison par la lettre suivante:

## A M. Dunville, secrétaire qénéral de la <br> Société bagnétique de France.

"C'est avee une vive salisfaction que jai lhonneur de vous informer de ma complete guérison.
"Je suis d’autant plas heureux de vous annoncer ce bon résultat que je sonffrais des reins depuis longtemps, je noosais pas esperer une guérison aussi prompte et aussi complete. La faiblesse des jambes a frimleument disparu et je puis maintenant vaquer librement a mes affaires.
"Je vous prie de vouloir bien présenter mes remerciements aux magnétiseurs de votre Société, et de publier cette lettre, estimant que lon ne saurait trop faire connaitre une science dont les applications peuvent rendre d’aussi grands services à l'humanite.
"Je vous prie d’ugrér, etc.,

> «E. Chiuvé, fils. »
Vi. - Mlle Bron, dix-neuf ans, souffor de-t puis deux ans de malaises divers. Les règles sont supprimées depuis un an; lappétit est presque nul, les digestions lentes, souvent pénibles et la tête est toujours lourde. Ello éprouve fréquemment des maux d'estomac, des névralgies, de lagacement. de lemmi at l'état d'anémie, de faiblesse, daus lequel elle se trouve, l'empéche de se liver a ancun travail.

Elle vint à la Clinique de la Sociéte magnétique de France le 3 novembre 1 sx 9 .

Un mieux sensible se fit sentir des les premières séances; l'appétit revint, la digestion se fit plus facilement, et le plus grand nombre des malaises qu'elle eprouvait disparucent. A la septième séance, les règles revinrent, à la neuvieme, elle se consid́ára comme suthisamment guerie et quitta le traitement.
VII. - Mademoiselle Huot, institutrice a Saint-Pierre-la-Cluse (Doubs), souffait depuis 3 ans de troubles divers, tels que: maux de
téte, insomnie, reves púnibles, appétib capricieus, somnolence apres les repas, constipation, fatigue genirale, agacement, hypocondrie, ete., etc., qui avaient résisté à tous les moyens ordinaires de la mélecine classique.
Elle vint a l'Institut magnetique an commencement daońt $1 \times 3:$, poür se soumettre a mon traitement. Le mifux fut immediat; et an bont de trois semaines, la guérison était complete.
La lettre suivante qu'elle m'écrivit al la
 maissance.
"J'ai le plaisir de vous annoncer que ma santé est excellente, l'état dans lequel je me trouvais a ant davoir suivi votre traitement ne s'est pas reproduit.
"Je suis heureuse d'être an monde à pré sent et le travail est pour moi un véritable $p^{1}$ iaisir. Ma reconnaissance envers vous, monsieur Durville, durera jusqu'a la fin de ma vie.
"J'ai supposé que vous gouteriez avec plaisir le produit de nos montagnes; je rous expédie...
" Venillez ampúer.
" Monsieur et Madame Durville, aree lexpression de ma reconnaisance, mes salutations respectueuses.

" Incot. "<br>«Institutrice à la Cluse, Doubs.,

lar l’application des amants,' des résultats les plus satisfaisants furent Cqalement obtenus. Dans leurs" Observations et Recherches sur l'usage de l'aimant en médecine ", Andry et Thouret mentionuent plusieurs cas fort inthressants; mais comme ils sont trop longuement motives pour les rapporter ici, je me contente des cas suivants dûs al lapplication, des aimants de labbe Le Noble et aux miens.
I. - lne dame souffrait depuis six mois de max de nerfs qui lui contractaient la gorge et l'estomac. Souvent l'esophage se fermait entièrement et il lui était impossible d'avalèı même les liquides pendant a peu près la moitié de la journée. Une tièvre épidémique se joignit aux accidents nerveux. On appliqua les aimants de M. Le Noble. Huit ou dix henres après, la malade se trouve comme guérie. lendant trois mois, elle' se tronva passablement bien. Le médecin qui l’avait traitée certifie, trois mois après, sit gnerison à M. Le Noble. (Extrait du liver sur les "Aimants artificiels de l'abbé Le Noble, appliqués à la "rnérison des maladies nerveuses", an VIIL, i. 147).
II. - Depuis plus de dix-huit mois, une dame ne pouvait prendre la phas lógere nourriture sans que son estomac fat fatigué. File
ressentait des douleurs continuelles tantot dans le côté droit, tantôt entre les deux épailes et souvent dans la poitrine. Elle furourait un étouffement tons les soirs jusqu'ia la fin de la digestion, une tension genérale, une inquiétude g̣ui la forcait à cesser toutes ses occupations, a marcher, quelque froid qu'il tit, et à relacher tous les cordons de ses habits. Quinze jours après avoir employé les ai: mants de M. Le Noble, elle fut entirremeni guérie. (Extrait du même ouvrage, p. 14:3.)
III. - Une dame souffrait depuis plus de s ans de maux de nerfs, souvent accompagnés d'accidents graves et fâcheux, de lassitudes. d'incommodités, de douleurs viven, de convulsions, d'evanouissements, et surtout d'uni accablement géneral et d'une grande tristesse. Les aimants de M. Le Noble l'ont guérie; et, environ un mois apres, elle lui a attesté que sa guérison s'était toujours soutenue. (Extrait du même ouvrage. p. 144).
IV. - Trois femmes ont eté gueries par l'application de l'aimant de maux de nerfs aecompagnés de fortes convulsions. Trois ans se sont écoulés depuis la guérison et elles se portent encore bien. (Extrait du même ouvrage, p. 144).
V. - Madame Magné, dentiste, laureat de plusieurs sociétés humanitaires, 1 , place de la Nation, Paris, fut guérie en l'espace de quelques semaines de troubles nerveux asses compliqués, par l'application d'un cimant vitalisé. Voici l'attestation qu'elle m'envoya en date du 28 décembre 1589:
"Monsieur Durville,
"J'ai la satisfaction de vous faire connaitre les bons résultats que nous arons obtenus par l'application de vos aimants.
"Ma fille qui souffrait depuis si longtemps d'une néralgie au coeur porte jour et nuir l'aimant que vous lui avez remis... Enfin, depuis trois semaines, elle est tout a fait bien.
"Maintenant, je vais vous parler de moi. - Vous savez quie depuis bien longtemps je souffire de douleurs, de crampes dans les jambes, de maux de tête, de mauvaises digrestions et de malaises assez inexplicables. Dès que j'eus appliqué votre aimant, les crampes ne se sont plus fait sentir, l'appétit est revenu et tous les malaises que j'éprouvais disparurent.
" Je vous dirai mème que ces jours aerniers une dame de nos amies qui souffrait d'un violent mal de tête s'est servi de mon aimant et que son mal a subitement disparu.
"Je crois que vos aimants peuvent guérir bien des maux. Aussi je vous prie de porter ma lettre a la commassance de vos lectemes. atin d'engager cenx qui souffrent a faire comme moi.
" Veuillez agréer, M. Durville, l'assurance tle mon profond respect.
«Femme Magné, dentiste."
VI. - M. Lefort, a Lille, fut egralement guti de troubles nerveux en l'espace de quelques semaines, ainsi que l'atteste la lettre suivante qu'il m'écrivit le 24 décembre 1891:
" Monsieur le professemr.
"Les manx de tête et les malaises divers que j'fprouvais depuis denx ans ont entierement cessé depuis six semaines que j'emploie votre lame magnétique no 3 et votre plastron.
"V'euillez m'envoyer les mêmes aimants pour un ami qui souffre de maux analognes at ceux que j’eprouvais, et crovez a toute ma Twconnaissance.
"G. Leport. "
VII. - Même résultat, attesté par M. Nimard Gaudrillet dans la lettre suivante:
 "Monsieur,
"Le résultat obtenu par votre aimant a dépassé toutes mes espérances. Ma fille qui ćtait depuis longtemps dans un etat nerveux qui lui rendait la vie insupportable est entièrement guérie.
"Je fais tout mon posible pou: faire ajprécier la valeur de vos aimants...
"Simaird Gaudrillet.»
VIII. - "A M. Durville, directeur de lia.;titut magnétique.
"Ma sante est assez bonne pour le moment quoiqu'elle ne soit pas encore complètement equilibrée. J'ai été obligét de quitter mes aimants au bout de deux mois a canse de quelques doulems que je ressentais dans le basrentre; mais ils m'ont fait beaucoup de bien, ainsi que l'eau magnétisée. L'appétit est bon, lat mine est plus fraiche et ma maladie nerveuse est entièrement disparue.
" Veuillez agreer, monsieur le directeur, mes sincères remerciements.

> "Madame Magniez, couturière.". "Doullens, le ! mars $1 \leqslant 92 "$.

IN. - Je termine cette nomenclature wa peu longue par la lettre suivante:

Montory, le 26 aont 1892.
"Monsieur le professeur H. Durville.
"Je vous dirai que vos deux lames magnétiques ont suffi pour m'enlever en 20 jours les, trois quarts des troubles nerveux que j'epronvais depuis plusieurs années. J'espère une guérison complète. Vons pouvez le dire publiquement.
" Tout en vous remerciant, recevez mes sincères salutations.
«Salenave Bordacahre.»

# APPLICATION DE L'AIMANT 

(Marmitisme miniral)
au traitement stes Maladies
par h. Dervilaf.
I. - hismorigete

La promiéte directive de lamant. lattrar. tion qu'il exerce sur le fer at sur quelpues matanx. mais surtout la communication de crepropictós an fer et is lacier, lui fireat joner, dans les siecles d'ignorance, un rôe im. jortant dans lart mystérieux des charmes. des enchantements et de la vorrellerie. On le croyait propre a exciter l'amour et on lui attribuait une grande verta pour ranimer la tendresse conjugale et rapprocher les epoux desmis. Il entretemait in concorde entre reux qui le portaient et pourait. dans certains cas. servir de communication entre les absents.
Je laisserai de côté ces proprietes myste. rieuses qui ne sont pas démontrees, pour ap. irécier ce que les anciens et les modernes out pensé de cet agent. au double point de vie phrsiologique et therapeutique.
Dès la phus haute antiquité, l'aimant fait on grande faveur dans la mélecine des Chinois, des Indiens, den Egyptiens, des Chaldeens, des Hóbreux, des trabes, des Grees et des Romains qui l'employaient surtout en topiques et en amulettes.
Quelques peuplades indiennes ont employs laimant a l'intérieur pour conserver et prolonger la jeunesse.

Aristote, qui vivait an III" siede avant notre ère, parle des nombreuses propriétés me. dicamenteuses d'une sorte de pierre magné. tique qu'il appelle ${ }^{\prime}$ " amant blane ".

Ilime ( $\mathrm{I}^{\text {re }}$ siectle de notre ère) nons apprentl que loamant f́tait employe contre les maladi s. der venx; reduit en poudre on s'en serrii, aussi contre les brûlures.

Dioscoride dméme époque) l'a proposé, au pri.le de trois oboles, pour facuer les hu-


Dans son livere de la médecine simple. G:tlien (lll siomed vante la vertu pargative de latmant at son action salutaire contre lhydropisie. Cette double propríte etait trex


Suiant Mares lempiant.e, phiasonhe at medecin frangais qui vivait a Bordeanx vers
 les domleurs de la tête en la portant an con.

Aétins d'Amida ( ${ }^{\prime \prime}$ " siècle) parle beaucoup de laction des amants applípués i l'exterieur. Il rapporte, daprès la tradition, que les gouttenx. tourmentís de douleur and mains et anx pieds. s'en tronaieut délirrés en tenant a la man me pierre damant: et
qua ceite meme pierre etait cgalement while dans les convulsions.

Alexandre de Tralles $\mathrm{NI}^{\circ}$ siecte) assure qu'elle guírit les douleurs des articulations en la portant sur soi.

Hali-Abbas, médecin arabe de la méme époque, affirme que. tenue a la main on suspendue au con, la pierre d'aimant remédie aux spasmes et aux douleurs des' pieds.

Avicienne ( $\mathrm{SI}^{\circ}$ siècle) assure que l'aimant est somverain dans les: affections de la rate et qu'il agit comme détersif pour modifier les himeurs. l'ris a la dose d'une drachme dans du vin ou dans une infusion de mercuriale, il reagit contre les désordres cansés par l'usage interne du fer. Il pensait que l'aimant s'unissait a ce métal et qu'il en corrigeait les mauvais effets.

M:ubod, poite frangais, qui vivait vers 1200 , lui attribuait la proprífté de dévoiler les traitres, de rendre victorieux coux qui le portaient, de les faire aimer, de les combler de richesses, de faveurs, de les porter a la sobríáte, de conserver les enfants sains et saufs, de s'opposer a l'avortement des femmes et de prévenir les rechutes des épileptiques.

Arnand de Villeneuve (NIII" siècle) affirme qu'll écarte des femmes les mallais esprits, et les préserve des maléfices.

Albert le Grand (même (poque) affirme que l'aimant exerce sur l'organisme une action puissante et salutaire. Attache an bras ganche, il dissipe les songes, les rêves et les vains fantômes de la nuit; il chasse le venin du corps et guerit la folie.

Platearius, mérlecin du NI ${ }^{\text {e }}$ siècle, dont les cuntes ont été editées en 1497 , le croyait convenable dans les affections de la rate et dans la mélancolie. In en prescrivait l'usage a l'intérieur dans les aliments, dans les boissons, et surtout dans une décoction le grande consoude.

Vers le commencement du XVT siecle, l'ainant était beaucoup employe, surtout contre es affections des nerfs. Paracelse stendit :on usage aux affections organiques sur les[uelles l'aimant lui parut avoir une action non noins réelle. Il lui attribuait une proprićte lattirer, qu'il regardait comme très utile lans le traitement du plus grand nombre des naladies qu’il nomme "matérielles". Ie ette catégorie sont: l'épilepsie. les écoulenents simguins ou lymphatiques, particuliess 'ux femmes; la diarrhée, les diverses hémoragies, les fluxions des veux, des oreilles, du rez, des membres; lhydropisie. la jaunisse, te., etc. Quand les humeurs se font jour ib extérieur et proluisent des plaies, des fisnles, des ulceres, on doit encore avoir reours a l'action de l'aimant.
Dans les nombreuses affections nerveuses, l en recommandait surtout l'usage pour com-
battre les vapeurs. les spasmes, le tétinos et dissiper les attaques dhystríre.

Pour l'application anx différentes maladies, lanacelse expose sa míthode. Possélant quelquelques notions de la polarité du corps humain, il faisait usage des deux poles de laimant, selon l'effet guril voulait obtenir. Ses indications sur ce sujet sont tres olscures; mais c'est ce que l'on peut supposer par la distinction qu'il fait entre ce qu'il appelle le " dos" et le " rentre" de l’aimant. Cette débomination farait en analogie aver la polarité antéro-postérieuse wh corps humain. Il admettait aussi que sur la mème partie du corps, l'aimant attire par un prle et repousse par l'autre. Aussi, il se servait de celui qui repousse pour repousser la partie trop rive des humeurs. et de celui qui attire pour les faire remonter vers leur source.
La doctrine du grand alchimiste fut étendue par Van Helmont, quelques anníes plus tard. Colui-ci attribue it l'aimant, sur les intestins, la même action que sur le fer, et lui accorde la proprieté de guérir len hernies. Il en recommande l'usage dans le plus grand nombre des affections, et le considere comme souverain contre le catarrhe. Van Helmont est un des premiers, parmi les grands médecins des temps modernes, qui ait enseigne et pratique la médecine magnétique, qui comprenait le magnétisme humain on " magnes. tisme animal " et le magnétisme des aimants ou " magnétisme minéral ".
A son époque, on attribuait généralement me grande action à l'aimant sur le foetus, en raison de l'action qu'il peut exercer sur la matrice. Aussi, quand une femme était menacée ilavortement, il recommandait tuappliquer un aimant sur le nombril, parce qu'il pensait qu'il avait la vertu d'attirer l'enfant comme il attire le fer et de l'empêcher de descendre. Plusieurs anteurs sont de son avis.
L'exemple de Paracelse et de Van Helmont fut suivi, et la mélecine magnétique prit un futrand dévelopiement pendant la premiere moitić du XVII" siècle.

Gilbert, médecin de la reine Elisabeth, que l'on peut considérer comme le fondateur de la science magnétique, consacre, dans son live "de Magnete", un chapitre special à l'ac. tion therapeutique de laimant. Il recomait sa vertu astringente et son action curative contre les hémonagies.
Sérapion vanta laction de lamant en pondre appliqué sur les blessures et sur les phaies envenimese, et cette réputation se maintint longtemps. Si on était blessé dun fer empoisomé ou mordu par un animal venimens, il recommandait de màler de la pondre d'ai-: mant dans des emplatres spéciaux et den coumir les blessures. Il en faisait prendre fgalement a l'interieur, et lui attribuait la propríté de faire sortir le venin du corps.

Anselme de Boodi vanta l'usage de l'aimant en poudre et, comme le précédent. il lincorporait dans des emplatres. L'emplatre daimant, malgré quelques propriétés malsaines que lauteur lui attribue, guérit toutes sortes de blessures. prévient les accidents yui leur sont consécutifs et les purifie de tont ce qu'elles peusent contenir d'inutile, de touie : malignité, et favorise la régeneration des chairs.
Suivant Rattray, laimant guérit le catarrhe, les hernies, la fievre quarte, lhy:Iropisie, les manx de tete et fortifie la matrice.

Les alchimistes des XVr• et XVIf siecles attribuèrent a la pierre daimant les plus nerveilleuses propriétés, et épuiserent tous les secrets de leur art pour lui faire subir divers, ses préparations qui devaient faciliter et étendre son emploi.
Les uns la faisaient macérer avee de la lif: maille d'acier, dans les cendres de certaines plantes, pour en extraire ensuite ce que l'aracelse appela la " manne de l'aimant".
D'antres étaient persuadés qu'en l'exposint an soleil, apress lavoir calcince arec le sonfre. clle acquérait les plus grandes vertus. Quelfues autres, entin, lont soumise a la distillation, pour en retirer une espèce de mercure auquel ils attribuaient des vertus non moins grandes. Presque tous en preparaient des magistères.
Agricola et Faber ont décrit divers procélós pour en retirer un " sel ", une " huile" et une "quintessence d'aimant".

Ainsi própare, lamant entrait dans un grand nombre de compositions dont les principaless sont: le "cataplesme" et" l'emplàtre vulncraire" de Fabe;, " l'emplatre styptique " de Crollius, vanté pour ses propriétés vulneraires, antiputrides, stimulantes et maturatives recommanif contre les écrouelles. l'írsipèle. le cancer, les fistules, les hernies, l'enflure de la tête et cartaines affections de la peall: "lomplâtre" de Quercetan contre les membres convulsís: " l'emplatte specitique" de laracelse, contre la peste; " l'emplatre attractif" du mème, recommande contre la goutte et la manie. Rosencreuser et Ettmuller parlent d'un emplatre fait avec de la ponalre damant, de la chaux vive et de la graisse d’ours digérées dans de lesprit de vin, contre la descente de matrice.
Mylins (1675) nous dit que lamant etait encore employe sous daveres formes dans un wrand nombre de maladies. On en composat les clixirs pour combative le catarthe et faire conler la pituite, une mixture contre les vers, et différents remèdes pour les yenx.
Stockerus dome la composition doungatarisme magnétique contre les manx de dents.
Faber attribuait a la quintessence d’amant la propriété d'arrêter les hémorragies. 11 recommandait aussi pour de même sujet une
poudre magnétique qu'il prescrivait al l'inté rieur.
Le sel d'aimant d'Agricola etait recommande comme vulnéraire, astringent et balsamique. Appliqué extérieurement, il guérissaiţ les plaies et arrêtait la chute des cheveux; a lintérieur, il combattait la diarrhée.

Vers le millieu du XVIL ${ }^{e}$ siècle, on réagit contre le magnétisme alchimique et les médecins revinrent aux anciennes applications de l'aimant.

Maxwel, savant écossais qui fut médecin du roi Charles II, pratiqua arec succès la méle $₫$ cine magnétique et publia un curieux ouvragre sur la question.

Le $\mathbf{P}$. Kircker, savant jésuite allemand, s'attacha d'une façon speciale at l'histoire du maqnétisme. Dans plusieurs ouvrages qui sont pacore précieux al consulter, il démontre que toute l'antiquité a employé l'aimaut a divers usages, et fournit des renseignements sur les méthodes thérapeutiques employees de on tpmps et sur les résultats obtenus.
Comme plusieurs anteurs l'ont dit avant lui, il aftirme que l'aimant porté au cou guérit less spasmes, calme les douleurs nerveuses et hate l'accouchement. Il nous dit egalement que, de son temps, en Hollande, on vantait la méthode suivante pour la reduction des hernies: On faisait avaler an malade de la limaille de fer très fine, et on appliquait sur la hernie un emplatre de poudre daimant incorporee dans la palpe de grande consonde. Le malade restait couché d'une facon convenable et la gue; rison s'operait ordinairement eu huit jours.
Ambroise Paré rapporte qu'en France plusieurs malades ont été guéris par des moyens analogues.
lierre Borel, qui prit une part active dans la discussion qui eut lieu a son époque entre les partisans et les ennemis du magnétisme, affiirme que, porté an con, l'aimant exempte lit femme des suffocations de la matrice, calme les douleurs des dents et des oreilles en le frottant contre les parties affectúes. Il fait également mention d'une manie causfe par la matrice qui fut guérie en faisant porter pendant quelque temps a la malade un aimant sur la région de l'estomac.
Zwinger se servit encore avec succès de la poudre d'aimant pour combattre un écoulement involontaire d'urine chez une jeune fille. Il aftimne egalement que la pierre daimant remédie aux spasmes occasionnés par les vents.
Jusque vers le commencement du XVIII ${ }^{\text {o }}$ siecle, on n'emplorait guère que l'aimant nad turel. L'application n'etait pas facile. D'abords la pierre d'aimant est difficile at travailler; sa force est relativement peai considerable et il faut sousent une grande masse pour obtenir l'effet que l'on désire; ensuite, son prix est trop Meve.

On summonta les obstacles, et on découvrit qu'on pouvait, par certains procédés, communiquer au fer, et surtout a l'acier trempé, toutes les propriétés de l'aimaut naturel. Le perfectionnement dies procérlés permit bientôt de depasser la nature, c'est-ì-dire de faire des aciers aimantés plus forts que les meilleurs aimants naturels. On put alors multiplier le nombre des pièces, varier la forme de celles-ci selon les besoins, augmenter et perfectionner les moyens d'application.
Un pen plis tard, l'expérience apprit aux physiciens l'avantage que la thérapeutique pouvait retirer de l'électricité. L'analogie que le " magnétisme" présente avec ${ }^{1}$ ""électricite" attira encore l'attention générale vers le premier et les traitements magnétiques se multiplierent rapidement, surtout en Allemagne, en France et en Angleterre.

Depuis longtemps, l'aimant était reconnu pour guérir les maux de dents. Vers 1765, Klarich, médecin du roi d'Angleterre et physicien à Gottingue, fit de nombreux essais. Les résaltates qu'il obtint, publies par les journaux du temps, engagèrent d'autres observateurs a diriger leurs recherches vers ce but. Klarich appliqua en outre l'aimant avec le même succès contre les douleurs, la surdité, la paralysie. Wéber, mélecin ì Walfrode, suivit en Allemagne l'exemple de Klarich et obtint des résultats remarquables sur les maladies des yeux.
Vers 1770, Mesmer commença à attirer l'attention. Il appliquait l'aimant en vertu d'une, theorie qui lui était particulière. Il admettait l'existence "d'une influence mutuelle entre les corps celestes, la terre et les corps animés. Un fluide universellement répandu et continué de maniere à ne souffrir aucun vide, dont la subtilité ne permet aucnne comparaison, et qui de sa nature est susceptible de recevoir, propager et communiquer toutes les impres-s sions du mouvement, est le moyen de cette influence. Il se manifeste particulierement dans le corps humain des propriétés analogues à celles de l'aimant. On y distingue des pôles également divers et opposés qui peuvent être communiqués, changés, détruits ou renforcés. " Par son analogie avec le fluide nerveux, il peut «guerir immédiatement les maladies de nerfs et mériatement toutes les autres.". En pénetrant les tissus, cet agent rétablit l'harmonie dans les organes, par la distribution miforme du fluide dont le mouvement était trouble.
Mesmer employait ordinairement de petits aimants qui revétaient la forme des parties sur' lesquelles on les appliquait. In en plaçait de chaque côté du corps, sur le milieu du corps et sur l'epine dorsale. Dans quelques cas, il en plaçait d'elliptiques sous la plante des pieds;: dans d'antres, sous les genoux. Dans les vomissements et dans les crampes d'estomac, $\mathfrak{i b}$
en appliquait un sur le creur; dans les coliques. il le plagait sur le nombril. Chez les sujets irritables, c'est-i-dire chez les sensitifs, il n'en plagait pas sur la tête, mais sur la nuque. Tons ses aimants étaient portés jour et nuit, etroitement serrés contre la pean.

Depuis quelques années, le père Hell étudiait le magnétisme minéral au point de vue physique, quanl une dame, qui souffrait de violentes crampes d'estomac, vint le prier de lai contier un de ses meilleurs aimants pour être employé contre le mal qui lui rendait la vie intolérable. File rapporta promptement l'objet qui avait entierement produit l'effet, désire : elle était guérie.
Frappéde ce résultat. le célebre astronome voulut faire l'expérience sur d'a atres malades. A l'exemple de Mesmer, il fabriqua des aimants de toute forme et en fit de nombreuses applications. Un homme abandonne par l'art, tourmenté depuis longtemps de spasmes et de convulsions, resut en quelques jours un sonlagement sensible; et bientot les accidents se calmèrent pour ne plus reparaître. Une vingtaine d'autres malades, dont plusicurs paralytiques, furent gueris en presence de melecins connus et estimés.
Une dispute s'cleva entre Mesmer et le père Stell au sujet de la priorite de cette application. Tous les deux publièrent dans les journaux le résultat de leurs cures, et Vienne devint le foyer d'où la pratique magnétique se généralisa dans toute l'Allemague.

A l'exemple de Mesmer, Vnzer, célèbre médecin d'Altona, étudia attentivement l’action thérapentique de l'aimant et publia ses observaions (1775). Le traitement dune jeune femme qui, a la suite de plusiems couches laborienses, arait éprousé des spasmes, des contractions des crampes, de la pualysie, puis une faiblesse si considerable des muscles we la tete fu'elle pourait a peine la soutenír, le frappa tout particulierement. Dès les premières applications, il observa une amelioration considérable et des effets physiologiques très curieux.

Le doctew l)eiman, à Amsterdam, traduisit en hollandais l'ourrage de I nzer. Dans la préface, il rend compte de la guérison, obtenue en 11 jours, d'une femme de $\overline{0}$ ans, affectée. de paralysie des deux bras et d'une surditó complete de l'oreille gauche. A la meme epoque, le même anteur annonçat, dans une lettre, qu'il traitait denx autres malades par les aimants : $1^{\circ}$ un homme affecte !lepuis 2 ans d'un tremblement excessif de tout le corps, la tete penchait a gauche et la parole atait tres difficile; $\mathbf{2}^{\circ}$ une jeune fille affectée depuis $\mathbf{2}$ ans d'me violente réraction de la jambe, suite d'une fière tierce, était dans un fatatarmant qui se compliquait de tière hectique. Au bout de 14 jours, les deux mabades étaient sensiblement ameliores : che\% le premier, le trem-
blement était dispurn, la tete se redressait, la parole était plus libre et la fièrre avait cessé; chez le second, la jambe était redresse et la marche devenait possible.

En 177T, le docteur Heinsins, at Sorau, publia un ouvrage où il décrivit 7 observations sur differentes maladies, dont 2 épilepsies, où l'aimant fut employé arec succès.
Un physicien distingué, de Harsu, membre du grand conseil féléral a cienève. correspon: dant de la "Socisté royale de medecine, " étres dia l'application du magnétisme sous touters ses formes et posa les bases d'un traitement méthodique pour les différentes maladies. An magnétisme animal, il ajoute l'application $\cdots$ isonnee des aimants; et pour seconder laction :le ceux-ci qui n'est pas toujours suttisante, il emploie l'eau aimantée en boisson. en larages, en lavements, en lotions, en bains génćraux et locaux.

Applique ainsi à l'intérieur et à lextérieur. le principe de l'aimant lui parait être le plus puissant des stimulants et des apéritifs. Sis faculté dépurative lui parait surtout bien constatće. De ces deux propriétés il conclut que l'aimant est souverain dans le traitement du phus grand nombre des affections chroniques: et pour le démontrer il res:d compte des effets qu'il a obtenus dans plusieurs cas de rhumatismex, dans les fluxions des yeux et des dents, dans les maladies des articulations; dans certaines especes de tumeurs lymphatiques telles que loupes, goître. Ecrouelles; dans les engelures et dans les accidents nerveux tels que les spasmes. les contractions, les coutracturres propres a lhystórie les crampes et entin laus l'ṕpilepsie. L'ophtalmie, la surdité et les diffirentes sortes de paralysies lui ont cgalement fourni de remarquables succès.
En France, les docteurs de la Condamine, it Romans; Razoux, a Nimes, Sigaud de la Fonil, Descemet, Missa, a Paris, et plusieurs autres appliquèrent l'aimant avec sucès. Mais e'est surtout l'abbé Le Noble, chanoine de Vernon-sur-Neine, gui prit la plus large part a létude des applications de laimant an traitement des maladies. Dès 176 ín, ses aimants pour les dents etaient tròs appróciós. En september 1'íat, il lut à la "Nociété royale sle médecime" min mémoire sur ses travanx: et cette sociéte savante qui. quelques années phus tard, sos leva avec tant de violence contre le magn:tieme animal, nomma une commission compo. sée de Manduyt et Andry pour constater l'pf ficacite de l'aimant dans le traitement de qual ques maladies. Manduyt n'ayant pu suive les expériences d'une façon assez constaute, fut remplacé par Thouret.

Les deux commissaires remplirent leur mis. sion arec la plus scrupuleuse attention at l rent un rapport qui fut lu et discuté.

Ce rapport, auquel j'emprunte beancomp ries documents qui precèdent, est rélligé tont it
lavantage de la nouvelle méthode therapentique. Il comstitue, surtont an point de rue historique. l'ouviage le plus complet et le plus intéressant qui ait paru sur cette question. Il contient en outre plusieurs planches de grarures et quarante-huit observations de cas les pilus divers et les plus rebelles, qui furent presque tous gueris ou soulages parles appli: cations magnćtiques. al l'exclusion de tont medieament.

Voici les conclusions de ce rapport qui fut lu a la societe le 29 aont 1 Tol :
"1" On ne peut méconnaitre dans l'aimant. appliqué en amulette, une action réelle et salutaire.
" $\boldsymbol{3}$ " Cette action est indépendante, dans ľaimant, des qualités ou propriétés qui lui sont communes avec les autres corps, et par lesquelles l'application des piècrss aimantées jelut avoir une action génórale ou commune sur l'economie animale : tels sont l'impres. sion de froid, la pression, le contact, le frottement, les plaques ftant appliquées a nu et serrées étroitement sur la pean.
" $3^{\circ}$ Cette action de loaimant est Eyalement distincte de celle qu'il pent avoir sur le corps humain, comme substance feprugheuse. conme substance attractive, quoiquedle paraisse cependant dépendre du même prin'cipe, cette action paraissant s'affaiblir arec le temps et se rétablir en mêne proportion que les plaques aimantíes acquierent ou perdent de leur vertu attractive on de leur action sur le fer.
"4" Cette action de l'amant parait être une acion immédiate et directe du fluide magne. tique sur nos nerfs, sur lesquels il parait avoir une influence non moins réelle que sur le fer; il parait n'en avoir aucune directe et particulière sur les fibres, sur les humeurs, sur les viscerres.
" $\mathbf{D}^{\prime}$ I'ar cette action, l'aimant ne parait pas convenir dans le traitement des affections de cilément humorales, ou organiques et maté, rielles, mais dans les affectious purement ou jhus particulierement nerveuses.
" ; $^{\circ}$ Les affections de ce genre auxquelles l'aimant convient preférablement ne sont pas les affections dependantes du défaut d'action: des nerfs, mais celles qui reconnaisseñt pour cause principale l'action des nerfs angmentée: tels mont les spasmes, les couvulsions, les vires douleurs.
" ${ }^{\text {o }}$ " Sous ce rapport, l'aimant se range naturellement dans la classe des antispasmodiques, classe qu'il semble ainsi enrichir, comme lílectricite a emrichi celle des substances irritantes, apéritives ou stimulantes, et c'est plus spécialement à l'espèce des antispasmoliques, toniques ou proprement dits, qu'il semble se rapporter.
" $S^{\circ}$ Cette action antispasmodique et nervcuse de l'aimant ne parait être que pallia-
tive: mais rien n'annoncant qu'elle ne puisse pas devenir curative. L'efficacité natme qu'on recomnait dans l'amant ne pourant m'être pas purement nerveuse, et seulement antispamodique, la nullité de tonte autre action dians cette substance, sperialement d'une vertu stimulante aperitive, d'une action humorale et materielle, n'étant pas entiarement démontrée. il suit de ces différents points qu’il est important de continuer les rechorehes et de multipher les 白prenves sur cet obiet.
" 9" La méthode magnétigue paraissant etre elle-même susceptible de plusieurs degrés de perfection, c'est une nouvelle raison de shappliquer a la modifier, a l'observer dams tous ses rapports.
" $10{ }^{0}$ All moins, en se bornant it la méthode actuelle, les avantages du magnétisme ne perrent etre méconnus et constestés.
" $11^{\circ}$ L’aimant a done sur le corps humain un autre principe d'action que celui qui rés sulte de sa nature ferrugineuse, de son action attractive sur le fer, ainsi que des antres proprićtés si nombreuses que l'empirisme lui a attribuées; et il parait devoir un jour derenir en modecine d'une utilite sinon aussi granile: au moins aussi reelle, qu'il l'est maintenant en physique, quoiqu'on ne doive pas sans doute admettre tontes les merveilles qu'on raconte. et qu'il $y$ ait beanconp a rabattre des éloges qu'on lui prodigne."
Le $1 \times r$ avill $17 \mathrm{~N}:$, les mémes commissaires lurent un second rapport a la même Socióté sur rette question. Ce dernipr travail fut imprimé l'an VIII, et l'editeur $y$ ajonta roisante et une observations sur diverses guérisons et plusieurs certificats.

A cette ¢poque, Mesmer était al l’aris et le magnétisme animal agitait beaucoun le.: exprits. Il les passionna bientôt al l'excès et, à l'exemple du " Maitre," cenx qui employaiant l'aimant lui substituèrent le marnétisme animal.

Aussi, à partir de 1785 , les obseryations deviement rares.
En médecine, les systèmes jassent vite et s'oublient facilement. Pendant 80 ans, malgre quelques exsais de Helle, Laennec, Chomel, Troussean, Récamier, l'action therapeutique de laimant est a peine soupgonnse. Burq. l'anteur de la métallothérapie, cite pourtant quelques observations a l'appui de sa theorie. En Italie. Margiorani y consacte la plun grande partie de son activite et publie de remarquables travaux. En 1STT, Charcot, id la Salpètrière l’applique avec surcès contre les troubles de la sensibilité cheo les hystériques; et enfin, Luys l'emploie en os moment aree non moins de succès à la Charité.
II. -- BIBLIGGRAPIIIE
I) e nombrenx ef importants travanx ont Cot? publiés sur l'action curative de l'aimant le-
puis le commencement du XVIl ${ }^{\circ}$ siècle. Je ne citerai, parmi les meilleurs onvrages, que ceux qui sont imprimés en français.

Almbrt. - Nouveanx dements de thérapeuthique et de matière medicale, 1817 , tome 2.
Andmy Thourex. - Observations et recherches sur lusage de l'aimant en médecine, ou Mémoire sur le Magnétisme medicinal, 24 Aoñt 1782. Inséri dans les Mémoires de la societé royale de médecine, année 1769. Tiré à part. In-40, avec figures. Paris, $178 \%$.

- Des aimants artificiels de M. le Noble, appliques a la guérison des maladies nervauses. Rapport ia la hociété royale de médecine, der Avril 17\%3. Publip par Lanean de Boisgermain, avee des notes. In-18. Paris, an VIII.
J. Babisshi. - Recherches servant à établir que certaines manifestations hystiriques peuvent être transferées d'un sujet à un autre, sous lintluence de laimant, Revue philosophique. Décembre 18sts.

Condamine (de la), Sur la vertu de laimant contre le mal de dents. Journal de médecine, Septembre $176 \pi$.

Debove. - Note sur l'hémiplégie saturnine et sur son traitement par l'application d'un aimant, lue a la Sociélé médicale des hipitaun, 18 テ̈9.

- Note sur l'emploi des aimants dans les hémianesthésies lices à une atfection cérebrate due a l'hystérie. Progrees merlical. 1879, $n^{\circ} 50$.

Dictionnairedes merveilles de la nature, article Aimant. Paris, 1802.
H. Derynle. - Traité expérimental et thérapentique de Magnétisme, aver 8 fig. Cours professé a lilnstitut magnétique. $1^{\text {ro }}$ et $2^{2}$ édit. in-16, Paris, 1866 : $3^{\circ}{ }^{\circ}$ édit. 10 vol. in-18, avec 400 gravures, sous presse.

Encreloperlie des gens du monde, articlo Aimant, Paris. 1033.
Fourot. - Reicit des effets salutaires de l'aimant dans uno maladie nerveuse, Gaiette salutaire, Février 1779.
(ialezowski. - Sur l'emploi de l'aimant pour l'extrac:tion des corps étrangers métalliques de l'wil. In-8, Paris. $18 \% 6$.
Hirsij (de). - Observations sur les effets de l'aimant. Journil encyclopédique, Juillet 1776.

- Init lettres sur les effets de l'aimant en médecine, dans le Journal encyclopédique, Ortobre 1776 it 17 ī9. et une dans la Gusette de santé, en 1780.
- Recueil des effets salutaires de l'aimant en médecinc. $\ln -8$, Genève, 1782.
Isbael. - Observation duune épilepsie quéric par le secours des aimants. Jourmal historique de médecine. Venise, 1766.
Macorft. - De l'aimantation au point de vue médical et en particulier dans les anesthésies.
Mesmef. - Lettre de M. Mesmer, docteur en médecine à Vienne, à M. Unzer, sur l'usage medicinal de l'aimant, 5 Janvier 1775 (Traduit du Mercure savant d'Altona).
Reponse de M. Mesmer à ceux qui l'ont consulté sur la cure magnétique. Journal encyclopédique», Juin 1776.
- Discours sur le magnétisme et sur les effets salutaires de l'aimant. 1782.
Nysten. - Dictionnaire des sciences médicales, article Aimant. Paris, 1822.
Осноноwrez. - Lhypnoscope. Une nouvelle application de l'aimant. Lumiere électrique, 8 novembre 1884 .

Proist et Ballet. - De l'action des aimants sur quelques troubles nerveux et spécialement sur les anesthésies (communication faite au Congres d'Amsterdam. le 13 Nov. 1879). Reproduit dans le Journal de thera. peutique.

Th. Taffar. - Lettre écrite de l'abbaye royale de Saint-Denis, par le R. P. dom Thomas Taffar, religicux de cette abbaye, sur sa guérison (convulsions), opéree par la vertu de l'aimant, Mercure de France. Juillet 1726.

Timbunini. - L’aimant dans l'hypnose hystérique. Revue philosophique, Septembre 188 .
Thouret. - Observation sur les vertus de l'aimant Mémoires de la Société royale de médecine, 1776, t. I•r, p. 281.

- Encyclopérie méthodique (médecine), article Aimant, Paris, 1787.
Trousseau. - Dictionnaire de médecine, article Aimant. Paris, 1833.
Trousseai et Pronix. - Traité de thérapeutique et de matièr medicale. 1817, tome 1.
Le Journal du Maynétisme, dirigé par le professeur II. Denvilie, publie des observations, des notes et des
travaux originaux sur la theorie de laimant applique: traitement des maladies.

De:; Conseits protiques, rediges par le directeur, dan. $t_{0}$ but de mettre la pratique magnetique à la portio d tout le monde, paraissent dans chaque numero. A tilre dexemples, les principales guérisons ou amélicrations obtenues par les meilleurs praticiens, an moyen des aimants, sont rapporties en détail. Le traitement is chaque maladie est indiqué dans un Conseil pritique et l'on voit que, dans presque tous les cas, l'application de l'aimant a produit des guérisons ou des améliorations ine spérées.

## III. - physique

L'aimant naturel, vulgairement dit " pierre d'aimant", est un minerai de fer. C'est une substance d'un état métallique prononcé, dont la couleur, daus la cassure fraîche, varie du noir de fer au gris d'acier bleuatré. Il possìle la propriété d'attirer le fer, le cobalt, le nickel, le chrome. Par divers procédés, on communique à ces métaux qui sont dits " magnéti. ques ", et surtout a l'acier trempe, toutes les propriétés de l'aimant naturel. On distingue les aimants naturels et les aimants artificiels. Ces derniers sont presque exclusivement employés aujourd'hui.
Tout aimant, quels que soient sa forme et son volume, possède une ligne neutre et deux pôles opposés que l'on remarque en le plongeant dans la limaille de fer. La limaille s'attache aux pôles avec une grande energie. Cette énergie diminue aux approches de ${ }^{-}$la ligne neutre où elle devient nulle.

Un aimant suspendu horizontalement par un fll sans torsion ou équilibré sur un pirot (aiguille aimantée), prend une direction constante qui est à peu près celle du nord an sud. Cette direction, qui indique les deux pôles de la terre, se nomme " méridien magñétique". Le pôle qui regarde le nord se nomme "polle austral, pôle positif, pole $\mathbf{N}$;" celui qui regarde le sud, " pôle boréal, pôle négatif, póle s." Le pole positif d'un aimant repousse le pôle positif d'un autre aimant et attire le né gratif: autrement dit, "les pôles de même nom se repoussent, les pôles de nom contraire s'attirent ".
On observe dans l'aimant deux forces dis. tinctes:
$1^{\circ}$ Une " force physique" qui agit en droite ligne a travers tous les corps, dans toute lir tendue du champ magnétique. C'est par cette force que les aimants agissent les uns sur les autres
$2^{\text {e }}$ Une force que je nomme" force physiologique," car elle agit sur le corps humain sans se faire sentir sur l'aiguille aimantée.

Cette dernière est une force rayonnante. qui est attractive et répulsive comme la force physique. En tombant perpendiculairement sur une surface plane, elle traverse presque tous les corps solides de peu d'épaisseur, sans per dre notamment de son activite. Les liquides ne sont pas traversés par cet agent, mais ils s'en saturent ext sen chargent. En tombant.
sous un angle aigu, sur me surfare plane, jolie ou suffisamment polie, la plasis grande partie des rayons se reffechissent; en thaversiont certains corps - un prisme, une lentille bi-convexe - ils se réfractent jusqu'a un certian point comme les ravons lumineux et calorifiques.

La force phrsiologique parait être subordonné al la force physique, car elle est presque toujours proportionnelle au degré d'aimantation des pieces. C'est me force brutale qui n'est quère plus "assimilable " que l'élec. tricité. Par une operation qui consiste à trans former cette force comme l'electricité est trans' formée en chaleur, en lumière, en mouvement, jobliens une nouvelle force plus puissanta, blus en harmonie aver la " force vitale" qui est en nous et son assimilation se fait phas facilement. Elle devient plus vivifiante at sa valeur curative est considérablement augmentée. C'est a cette transformation que je donne le nom de " vitalisation".

L'aimant par lui-même n'est plus que le vehicule de ce nouvel agent, de ce nourean mode vibratoire de l'éther qui devient presque identique au " magnétisme humain".

La force physiologique vitalisée que, par abreviation, j'appelerai " force vitale" de l'aimant, se transmet a tous les corps de la nature, tandis que la force phyrique ne se transmet qu'aux métaux magnétiques, et cette transmission ne se fait pas en vertu des mêmes lois. Son champ d'action est beancoup plus etendu, car le corps humain est encore fortement affecté ia une distance ou l'aiguille aimantee reste completement immobile. Elle se, transmet id distance sur un fil conducteur, tandis que la force physique ne se laisse pas transporter au-dela du champ magnétique.

Il y a analogie on concordance de nature entre l'électricité et la force vitale de l'aimant. - Si on fait plonger les electrodes d'une pile dans deux verres d'eau reliés par un fil pour fermer le circuit, l'ean du verre où plonge l'Alectrode + devient acidulee, fraîchē au groût, tandis que celle où plonge l'électrode - devient alcine, tièle, fade. Si on place deux verres d'eau dans le champ d'action des pòles d'un aimant, l'eau qui est exposée au pôle positif devient acidulée, fraiche au gontt de certaines personnes nerreuses et impressionnables que l'on nomme des "sensitifs"; celle qui est exposée au pôle négratif prend au contraire un gonit alcalin, tiède, farle, nauséeux,

En raison des analogies physiques et de rette analogie magnéto ou electro-chimique qui existent entre l'aimant et l'électricité, j'applique le signe - an pôle positif de l'aimant comme au pole positif de la pile; le signe - au pôle négatif de l'aỉmant comme au póle nóratif de la pile.

Dans l'obscurité, l'agent magnétisue devient lumineux aux yeux des sensitifs. Le pòle -
on positif brille d'une lumière bleu-indigo; le pôle - on négatif, d'une lumiere jayne-orangé. Cette lumière est d'autant plus brillante que l'aimant est mienx vitalisé.

Les aimants perdent assez rapidement leurs propriétés vitales. sur le corps humain, selon la nature de la malatlie. le temperament du malarle et l'emploi que celui-cien fait, an bout d'un temps qui pent varier de 1 ì 3 moist fil est nécessaire de les soumettre à une nonvelle vitalisation, lors ineme que laimantation. c'est-à-dire la propriété d'attirer le fer et de s'orienter, n'aurait pas sensiblement diminué. Dans les applications isonomes, quand les propriétés vitales sont disparues, la polarité les aimants peut êtue changée conme s'ils ritaient en contact avec un aimant plus fort. Si l'on n'en fait aucun usage, à l'air libre les propriétés vitales se conservent pendant 3 d 4 mois; enveloppés dans du papier on suspendus par la ligne nentre au moyen d'un fil sans torsion leur permettant de s'orienter, ils les conservent pendant $\overline{5}$ à 6 mois. Il est nécessaire de ne pas les déposer sur des objets de nickel, de fer, de fonte on d'acier, de ne pas les laisser tomber, car le choc modifie profondément les mouvements vibratoires qui constituent l'aimantation et la vitilisation.

La force physique de denx aimants se conserve en plaçant ceux-ci l'un sur l'autre par leurs poles de nom contraire. La force vitale se conserve plus longtemps en les plagant l'un sur l'autre par leurs poles de même nom.

## IV. - Physique physiologique

Nous savons qu'on désigne également sous le nom de " magnétisme" (magnétisme humain) un fluide, une force particuliere du corps humain, en vertu de laquelle les individus agissent ou penvent agir les uns sur les autres.

Cette force, quoique plus salutaire en therapeutique, est analogue ì la force physiologique de l'aimant. Elle est soumise aux mêmes lois physiques.

Il resulte de cette propriété que le corps humain est polarisé. Il est composé d'un assemblage d'aimants en fer à cheval se divisant en deux ordres :

10 Polarité d'ensemble, 2o polarite secondaire.

La polarite d'ensemble fious représente deux aimants inversement disposés (fig. 1 et 2): $1^{0}$ un " aimant lateral, " $2^{\circ}$ un " aimant an-téro-postérieur." Les branches du premier sont figurées par les côtés lateraux du corps - tête, tronc, bras, jambes; - les pôles sont aux mains et aux pierls, le point neutre se trouve an sommet de la tête. Les branches dı second, moins longues et moms largen $(2 \lambda 3$ cent., sur le devant du corps, 3 a 4 sur le derrière), sont placés sur le milien de la figure, la pointe du menton, le sternum, le nombril, la colonne
vertébrale, l'occiput; le point nentre est au périnée.
La polarite secondaire est inhérente au:


Fig. 1 gt 9. - Schéma de la rolatití du colfs humain.
membres pelviens et thoraciques i.uisses, jambes. pieds, bras, arant bras, mains). (eeux de droite sont positifs du côté du petit doigt, (faiblement) négatifs du côté du pouce; ceux de gauche sont négatifs du côté du pouce, (faiblement) positifs du côté du petit doigt.

fig. 3 et 4. - Polarití de corps ilumain
Les doigte sont exalement polarinés d:asis le même sens que les bras et les avant-bras.

- I'ar cette disposition magnefique du corps humain, l'action que dens individus exercent
l'un sur l'autre est analogne à celle de deux aimants. Le magnetisme numain ctant sommis aux mèmes lois que le magnetisme minéral, il s'ensuit qu'un aimant agit sur le corps humain comme sur un autre aimant.
Comme l'aimant, dans lobscurité, toutes les parties positiyes du corps humain brillent d'une lumière bleu-indigo; toutes les parties négatives, jaune-orange. C'est eu rallson de cette analogic que tous mes aimants f́taient d'abord recouverts en bleu an pôle positif, en jaune au négatif.
Le corps humain possède des propriétés magnfto-rhimiques. Comme le pôle positif de famant, la main droite acidule la substance soumise a son action; comme le pôle négatif de l'aimant, la main gauche l'alcalise.
En raison de ces différentes analogies, et pour se reconnaitre plus facilement dans la pratique, je désigne les parties positives du corps par le signe - ; les parties négatives par le signe - (fig. 3 et 4). Les signes les plus gros indiquent la polarité d'ensemble; les plus petits, la polarité secondaire.
Les poles de laimant dirigés sur les pôles de meme nom du corpsihumain (application isonome) angmentent l'activité organique et excitent les fonctions; les pôles de l’ainant dirigés sur les pôles de nom contraire du corps humain (application hetéronome) diminuent l'activité organigue, calment les douleurs et produisent le bien-itre.

Ces effets se produisent plus on moins rapidement selon la sensibilit́́ des malades. Chez les sensitifs, l'application isonome produit une excitation considérable dont la conséquence est le sommeil magnétique avec ses diverses phases; l'application hétéronome, par le degagement qu'elle produit, détermine le réveil. Cette dernière application trop prolongée peut avoir pour conséquence l'abattement et même la paralysie.

Ces différents effets, même la léthargie et la paralysie sont sans conséquences farcherises puisqu'on les fait cesser par une application inverse; mais comme il en résulte presque toujours une fatigue du système nerveux, on doit agir avec prudence vis-à-vis des sensitifs.

La polarite du corps humain est inverse chez les gauchers. Chez les ambidextres, c'est-at-dire chez ceux qui se servent également des deux mains, elle est quelquefois inverse, comme chez les gauchers, mais elle est normale dans le plus grand nombre de cas.

## V. - médecine des amants

L'aimant, même sans être vitalisé, c'est-ildire comme on l'a employé jusqu’a_ présent, exerce sur l'organisme une action salutaike. Vitalisé, il devient l'un des plus puissants agents curatifs que la nature ait mis à notre disposition. Il reunit tous les arantages de la
médecine classique sans présenter ancun de ses inconvénients et de ses dangers. गiais, mal gré sa vertu curative, il n'est pas toujoars suftisant pour guérir une maladie robelle et ,urtout pour amener cette guérison aussi rapidement que le malade peut l'espérer.

Andry it Thouret, dans le second rapport qu'ils lurent a la "Société royale de méde--ine, " le $1^{* r}$ avril 17 k , sur les "Aimants artificiels de M. Le Noble, " posent les aquestions suivantes:
"Ne peut-on pas, en employant soit la pierre d'aimant, soit la limaille d'acier aimanté pulverisée, le donner à l'intérienr?
" Ne peut-on pas, en laissant un barrean infuser, aimanter l'eau, comme on parvient à preparer par un moven semblable ce qu'on appelle "de l'ean ferrsa ?"
"Ne pourrait-on pas, avec plas de succès encore employer la limaille aimantée, ou la poudre de pierre d’aimant, en l'incorporant dans les emplatres, et se procurer ainsi l'avantage de faire des applications masnétiques d’une action phus douce plus légère en même temps, et sur đles surfaces plus étendues ? "

C'onnaissant les lois qui régissent la rommunication de la "force vitale " aux différents corps de la nature, j’ai cherché à résoudre ces questions pour établir les bases de la "Mérlecine magnétique.")

Mais je me suis trouvé en présence de difficultés que je n'ai pas encore pu surmonter. D'abord, la force vitale communiquée à un corps non aimantable disparait au bout de 5 at 8 jours; d'autre part, elle semble donner aux microorganismes contenus dans la plupart des liquiles une ritalité considérable qui farorise leur développement el les substances se décomposent souvent an but de 3 à 4 jours. Ces difficultés m'empéchent en ce moment de vitaliser moi-même les diverses substances qui peuvent etre employees dans les traitements. (’est pour obvier ì ces inconvénients (qui dis paraîtront quand on connaîtra mieux les propriétés physiques de la force vitale) que je mets à la disposition des malades un barreau vitalisateur permettant de vitaliser chaque jour les substances qui leur sont nécessaires.

Quelque rudimentaire qu'elle soit aujour. d'hui, la medecine des aimants comprend:

1". - L'ipulication à l'extérieur des aimants vitalisés;
$\mathbf{z}^{\circ}$. - L'application à l'intérieur et à l'ex: térieur d'aliments, boissons et substances vitalisés.

En acier magnétique de scheffield, préparés par des procédés perfectionnés, mes aimants ont une force magnétique bien supérieure à celle que l'on obtient par les procédés ordinaires. La vitalisation qui transforme la foree physiologique en "force vitale" en fait de; aimants qui, pour la guérison des maladies,
possèdent des propriétés qui ne pensent pas Ctre comparées aree celle des amants du commerce.

Ces aimants comprenment plusieurs catégories:

## 1- - Lames magnétiques

An nombre de quatre, la fig. 5 les représente à environ moitié de leur grandeur naturelle.

Ce sont des lames plus ou moins cintrées de 28 millimetres de largeur sur 3 millimetres d'épaisseur. Ene attache elastique fixée sur les lames permet de les maintenir sur les parties malades. Avec leurs attaches et garnitures, elles pèsent de 50 à 100 grammes, suivant la longueur.

Le $\mathrm{n}^{\circ} 1$, long de 9 centimètres, est disposá pour le poignet, la plante dn pied, le bas de la jambe et les testicules.

Le n ${ }^{\circ} 2$, long de 11 centimètres, s'applique au bras, au bas de la jambe, an genou et à la gorge.

Le $n^{\circ} 3$, long de 13 centimetres, est destine à la tête et alux cuisses.


Fig. 5. - Lames magnétiques.
Le $n^{\circ} 4$, long de 15 centimètres, peut s'appliquer sur toutes les parties du tronc, c'est-àdire sur les poumons, le cour, le foie, la rate, l'estomac, l'intestin, les reins, la vessie, la matrice et les ovaires.

## 2•- Plantrons magnétiques

Dans beaucoup de maladies ancistines et rebelles, une seule lame n'est pas toujours suflisante pour vaincre le mal. Atin d'obtenir une plus grande somme d'action, plusieurs lames sont rémies en dos appareils désignés sous le nom de "plastrons" ou lames composíes.

Les plastrons sont formés de 2,3 ou 4 lames. Espacées de 2 a 3 centimètres l'unedelatice,
les póles de mème nom du même cooté, les lames sont maintenues dans un tissu de laine solidement piqué. Le pole positif, qui ext marqué du signe - --, est borde d'un galon blen; te négatif, qui est marqué du signe-, est bordé d'un galon jame et chaque angle est muni d'un


Fig, 6. - Plisthon magéi igue.
anneau dans lequel vient se fixer l'agrafe d'une attache spéciale. Cette disposition permet de placer l'appareil soit en position isonome pour exciter, soit en position hétéronome pour calmer.
La figure 6 représente al environ moitíe de sa grandeur nat:nelle un plastron magnétigue à 2 lames.

## 3. - Lames spéciales

Lev lames simples ou composées (plastrons) suftisent au traitement du plus grand nombre des malardies, mais pour quelques cas graves ou compliqués, il est nécessaire d'employer des lames dites "spéciales" dont la forme varie selon l'effet que l'on veut obtenir et la partie du corps où elles doivent être appliques. Les applications se font sur les centres nerveux du cerveau et de la moelle épinière, sur les plexus, sur le trajet des nerfs on sur les muscles, dans la direction des comants de la polarité du corps humain.
Il est nécessaire que les lames et les plastrons s'appliquent aussi exactement que possible sur les parties affectees. Pour cela, il est bon dindiquer la taille du malade on la grosseur du membre affecté. parl'un de ces mots: " gros," "moyen," "petit.".

## 4. - Sensitivomètre

Description : -- Formé de denx pièers cintrees, maintenues bout a bout par un resemt. le" sensiticumetre" a la forme dun gros hat celet it torsade. Les poles qui se font fare sont séparés par une ouverture d'environ 3 cen tiuètres et demi.
 paisseur, il pèse entiron 240 grammes. La tig. 7 le représente anx deux tiems entiron de s: grandeur naturelle.

On le place au poignet comme un bracelet, les polles du côte de la paume de la main, de préférence le pole $\frac{1}{-}$ sur la ligne du petit doigt: et an bout d'un temps plus on moins long, le patient ámouse des effets d'autant plus appréciables qu'il est sensitif. l'our le mettre sans forcer le ressort, le saisir par l'un des moles et appliquer lowerture a la partie la plus Etroite du poignet, côté du pouce, et tirer doncement pour alargir l'ouverture en contournant le poignet.

Theorie et application:- Nos sens nons mettent en rapport avec le monde extérieur et nous font perceroir les agents de la nature que nous ne percerrions pas sans eux. C'est ainsi que la tue nous révele l'existence de la lumiere, l'ouïe, celle des ondes sonores, le soùt celles des saveur, etc. etc.; mais comme chaque sens exerce une fonction speriale, celle de percevoir un seul akent, il s'ensuit qu'un certain nombre d’agents qui modifient plus on moins notre manière d'etre, ne sont pas directement percus. ©est le cas de l'agent magnétique. Il est vai qu'al l'égal des ondes so-


Fig. 7. - Sensitivometre.
nores, il tombe dans certaines conditions, sous le sens de la vue. Mais c'est une exception, presqu'une anomalie, car ce phénomène de percenption n'est observe que chez les meilleurs seusitifs. Il sensuit qu'en dehom de ceux-la, la très gramde majorité les humains ne pent en avoir conscience que par les modifications qu'il produit sur l'organisme.

L'experience m'a démontre qu'aucun etre rivant n'est completement refractaire a laction du magnétisme; mais comme je riens de le dire, cette action n'est pas directement persue parce que nous n’arons pas de sens pour la percevoir. Che\% les sensitifs, les moditications organiques produites sous laction de laimant on du magnétisme humain sont brusgues at il en résulte un état, une manière d'être se traduisant par certaines impressions qui ne laissent ancmo doute sur l'action moditicatrice de l’agent magnétique; mais chez un cer.
tain nombre' d'entre nous, 'ces morlifications se font lentement et les sensations qui en resultent sont confuses et a peine appréciables.

Le magnétisme agit sur toutes les parties du corps; mais il agit plus rapidement sur certaines parties. Cest ce qui m'a engage at donner à l'instrument la forme d'un bracelet, car l'action magnétique se fait assez rapidement sentir aux poignets.

Sur 100 personnes prises au hasard et soumises à l'expérience du sensitivomètre, 60 à 70 éprourent des effets appréciables.

De ce nombre, 2 a 3 persomes (6́ralement prises an hasard) epronvent des effets très appréciables en l'espace de 1 a 3 minutes. L'application isonome, c'est-ì-lire le pole - de l'aimant sur le côté du petit doigt, produit un picotement au bout des doigts, de la chaleur dans la paume de la main, l'avant-bras et le bras. Les nerfs sont excites, irriṭés, et donnent lieu a des mouvements involontaires. On observe d'abord presque toujours de l'hypéresthésie; une aurmentation de l'activité organique accompaguée d'un certain nalaise avec chaleur a la tête; contraction des muscles du bras, puis contracture et souvent anesthésie. L'ar, plication hétéronome; c'est-il-dire le pôle + sur le còté du pouce, détermine des effets opposés, mais arec plus de lenteur. C'est une sorte de fourmillement au bout des doigts, une fraicheur agreable dans le voisinage de l'aimant et quelquefois un souftle frais qui n'est pas sans analogie avec celui que l'on eprouve revant un appareil electro-statique. Le bras s'engourdit plus ou moins, et l'on observe une diminution de lactivité organique, un état de calme, de bieneêtre general accompagne de fraicheur à la tête; et si ces symptômes s'exagèrent, c'est l'anesthésie, la paralysie, l'abolition de tous les monvements.
Les personnes qui éprouvent tous ces effets sont de très bous sensitifs. On peut les endormir avec la plus grande facilité, soit par l'ac.tion du magnétisme humain, soit par celle de l'aimant, et même par l'electricité, la lumisre, le mouvement, le calorique, le son, les odeurs. Elles présentent presque toujours les états classiques du sommeil provoqué: $1^{\circ}$ état suggestif, $2^{\circ}$ état cataleptique, $3^{\prime \prime}$ "́tat sommanbulique, $4^{\circ}$ etat lethargique. 8 à 10 personnes eprouvent une grande partie des effets précédents, en l'espace de 4 a $\overline{5}$ minutes. Ce sont encore de bons sensitifs qui peuvent etre en. dormis en quelques séances. Plusieurs d'entre eux présentent les quatre états classiques.

20 ¿े 25 éprouvent quelques effets, genéralement peu intenses, en l'espace de 10 a 15 mi nutes. Elles sont peu susceptibles d'être endormies. Malgre tous les efforts que l'on pent tenter, il est rare de depasser la somnolence.

25 à 30 des personnes qui n'éprouvent rien d'appréciable pendant une application de 15 a 20 minutes, peuvent encore percevoir quel-
que action par une application prolongée pendant une ou plusicurs heures; mais il est tonjours impossible dobtenir le moindre indiea de sommeil.
Il résulte de ce qui précède, que dans un temps qui peut varier de quelques minutes à plusieurs heures, environ 65 personnes sur 100, c'est-ì-dire les deux tiers, sont influencees par le sensitivometre; et ce chiffre serait certainement de beaucoup dépassé si on employait, pendant le même temps, un aimant beancoup plus fort.
Chez les personnes pel sensitives. l'action isonome est plus appréciable que l'action hetéronome.
Les effets du magnetisme peuvent etre obtenus a l'insu du sujet, mais ils sont plus lents à se produire.
En raison de cette particularite. on pourra dire que l'attention expectante et limagination du sujet sont la cause principale des effets que celui-ci eprouve; et quelques expérimentateurs ne manqueront pas d'aftirmer quils ont obtenu des effets analugues par simple suggestion, ou par l'action supposee $d^{\text {"/ }}$ aimants " qui n'etaient pas amantés.
Je repondrai que l'attention du sujet aide a perceroir plus facilement les effets; mais gue ceux-ci sont constants sur le même sujet. En courrant les póles de l'instrument, l'experimentateur et le sujet peuvent ignorer la nature des applications. De cette facon, on se rend rompte de cé qui est dû à l'imagination, et l'on peut constater que le rôle de celle-ci ent fort pen important.

Tous les expérimentateurs sérieux sarent distinguer les sensations imaginaires des sensations dues a l'action de l'aimant. De plus, la sensaflon produite par limagination ne prèsente pas de constance et tend à disparaître, tandis que la sensation reelle s'accroit et devient plus forte et plus précise par l'habitude.

Jusqu’il présent le sensitivomètre n'est considéré que sous son aspect rérélateur, c'est-à-dire pouvant nous montrer, sans aucune fatigue de notre part, si telle ou telle personne peut être plongée dans le sommeil magnétique; et dans tous les cas, nous indiquer son degre de sensitivité.

C'est rertainement la son côté pratique et celui qui, par sa disposition même. doit recevoir le plus grand nombre d’applications. ,

Mais son emploi ne se borne pas entierement au rôle d'indicateur : il peut aussi rendre des services à la thérapentique, surtout en ce qui concerne les affections rebelles des poignets et des avantbras. En observant, les lois de la polarité, on peut s'en servir caralement pour les pieds, les jambes, la tête, lat gorge. le coeur, y'estomac, etc.; et il produit du calme ou de l'excitation, selon qu'on l'ap. plique sur da partie malade en position háni: ronome ou isonome. Le scu! inconvénient qu’il
presente pour le: applications thérapeutique: renl dehors des affections du proignet et des arant-bras), c'est de ne pas revêtir une forme convenable pour être maintenu facilement sur toutes les parties du corjs, comme les lames et les plastrons magnétiques.

## 5. - Barreau magnétique

C'est un barrean de 25 centimètres de longueur, 3:3 millimètres de largeur sur 7 millimètres d'f́paisseur. Un fil métallique tlexibl. se fise a chaque pôle an moyen d'une pince arec ris de pression, fig. \&. L'extrémite libre du fil se termine par me aiguille d'argent que l'on introduit dans la substance à vitaliser. Le poids du barreau arec ses accessoires, est d'environ 450 grammes.


Le barrean peut servir utilement dans le $1^{\text {hus }}$ grand nombre des cas où les lames et les plastrons sont employés: mais il est surtout indispensable pour vitaliser les boissons et les aliments ainsi que les substances destinees il l'usage externe.
On peut vitaliser les liquides, les corps gras, les fruits, le pain, la viande et tous les aliments, sans en excepter lew médicaments. Comme je l'ai dit an chapitre III, la substance dans laquelle plouge le til qui termine le pôle positif du barrean devient accidule, fraîche, agréable an gon̂t des sensitifs; celle qui recoit l'action dn pôle - devient au contraire alcaline, tiede. fade. L'action de la première est tínéralement excitante, surtout quand elle est prise a l'intérieur; celle de la seconde est calmante. Quand les fils qui terminent les deux fôles du barreau plongent dans une mème substance, leur action ne se neutralise pas et lat simbstance acquiert une saveur suceiale et t:in. propriéte stimulante qui convient tans 1. plus grand nombre des cas, aussi bien pour l'usage interne que pour l'usage externe.

La substance exposé a laction tu pole -on positif est vitalisíe "positivement"; la
nubstance exposé a l'action du pôle -- on négatif est vitalisée "negativement". lour désigner celle qui est exposće à l'action des deix pôles, je dis qu'elle est vitalise d'une "facon mixte".
L'action vitalisante s'exerce dans toutes les positions, mais cette action devient plus énergique quand le barrean est place horizontale, meñt dans la direction de l'est à l'onest, le pôle -'- vers le premier point, le pôle - vers le second. Librement suspendu, il prend à pen près la direction du noril au sud et le courant magnétique de la terre entretient son action, tandis que de l'est it l'onest, "contarie") par ce cuarant, il se décharge par l'action lente mais constante d'un veritable courant de force vitale qui s'établit al chaque pole.
l'our vitaliser un litre d'ean on antre substance, il fant un temps d'autant plas court que le barrean est mienx vitalise. Nourellement vitaliś, pentant la première semaine, 10 a 12 minutes suffisent. Quand on a soin du barean, au bout de 2 mois, il pent encore vitaiser suffisamment un litre d'ean en tine demi heure. Mais pen in pen, malgre toutes les précautions prises, la force vitale disparait et l'appareil redevient un aimant ordinaire. n'ayant plus qu'une action curative insignifiante.
On se rend compte que l'action vitalisante diu barrean est épuissée a la substance vitalisée qui n'a plus sa saveur caractéristiqne at aux effets habituels qui diminuent progressivement et cessent de se produire. Le " vase " qui contenait la force vitale est "vide": il est indispensable de le remplir, c'est-it-dire de revitahiser le barreau.
La chaleur détruit en partie la vitalisation. !! est donc indispensable de ne pas faire chanf. fer jusqu'a l'ébullition les substances vitalisíes qui donnent le maximum d'effet a la température ambiante.
Tous mes aimants sont polis et nikelés, sauf les plastrons qui sont recouverts d'un tissu de laine. Le pôle positif est marqué du signe - - . le négatif, du signe - et pour mettre les malades en garde contre les contrefagons, chaque pièce porte la marque ci-contre se lisant du signe - an sigue --:-


Comme je l'ai dit plus hant, la force vitale disparaît asse\% rapidement sous l'influence de plusieurs canses. Il est nécessaire, pour la conserver plus longtemps, quand on ne se sert pas de l'appareil. de le suspendre an moyen d'un til non tordu, pour lui permettre de s'orienter. On peut encore l'envelopper dans du papier et le placer sur un meuble dans la direction du méridien, le pôle - vers le norrl, le pile - vers le sud. Ce n’est un inconvénient que pour les malalies rebelles, car les antres sont ordinairement guéries avant que l'aimant ait perlu toute sa force vitalisante.

## VI. - lin rioumeneie

Toutes les fonctions de l'íconomie animale sont sous la dépendance de denx forces qui exercent leur action en sens opposé : d'une part, unie force positive, plastigue, organisatrice et conservatrice de la vie; dantre part, me force négative, désorganisatrice et destructive. Quand elles apissent Gralement sur tontes les parties de l'organisme. l'équilibre est parfait et nous jouissons de la "sante" ": Mais si la force qui conserve augmente quand celle qui détruit diminue, les fonctions organiques s'accomplissent avec trop d'activité; si, au contraire, celle qui detruit angmente quand l'antre diminue ou reste stationnaire, la méme activité diminue, et dans les deux cas l'équilibre se romipt: rest la " maladie".

Quand un organe devient malade, c'est done qu'il possède trop d'énergie, de vitalité, d'excitation, et qu'il accomplit res fonctions avec trop d'activite; ou qu'il manque d'énergis, de vitalite, d'excitation.
Il est évident qu'entre ces deux cas, il n'y a pis de milion, et que toutes les maladies penvent être classées ell deux catégories:
$1^{\text {o }}$. " Affections intlammatoires" on d'" excitation," caractéristisées par une énergie trop graude et par l'exarération den fonctions organicques;
20. - "A ffections atonifues "on "paraly. tiques," caractérisées par la diminution on labolition des fonctions organiques.

Citons pour exemple les affections les phus communes de l'estomac.

Quanel cet orgame est trop excité, les com tractions se font plus rapidement, le suc gras trique et le mucus stomacell sont phas abondants que de contume, et cette abondance donne lien à des "glaires," des "pituites," des " romissements." ('e sont allors les " maux d'estomac," les "tiraillements," les "crampes," la "fringale;" puis la "gastralgie," lat "sastrite," $F$ " ulcerration. $>$ Quand an contraire lactivite est trop dimincóe le sice gastrique ne contient phas tous les éléments né cessaires a la digestion, et les contractions de lorgane se ralentissent. Les aliments sćjournent dans l'estomac, s'y décomposent et pro"husent des "gaz" qui domment lien it des "etouffements." des ćructations" des "nau*ées," des "reurois." En éprouvant de la "gáne", de la "pesanteur, "on " manque d’appétit" et le " bahlonnement, " la "dyspepsie." l' " embarras gastrique ${ }^{\text {a }}$, surviennent.
Il est évident que si on calme, dans le pro. mier cas, pour diminuer cette activité anormale, et que si on axcite dans le seconal poar l'augmenter, on réablit l'equilibre qui constitue la santé.
Dans un grand nombre de cas, uin organe fonctionne arec une activité désordonnće. tandis qu'au contraire les fonctions d'un orgame roisin sont diminuées on abolies. Quand il y a
alteration ou destruction partielle d'un organe, comme dans les dégénerescences, les indurations, la phtisie, et dans quelques affec. tions nerveuses asse\% incléfinitsables, telles que l'épilepsie, l'hystérie, la chor'ée, on observe quelquefois de la "perversion," c’est-ì-dire que la même fonction, dans des temps plus on moins rapprochés, présente tantôt une aus. mentation, tantôt une liminution de l'activité normale. Ces particularités coufirment les principes que j'ctablis et prousent la très gramde supériorité du magnetisme sur tous les autres modes de traitement. Il est māthématiquement impossible qu’à un moment donné les fonctions d'un méme organe soient a la fois augmentées et diminnées. Si un organe fonctionne trop activement quand les fonctions d'un organe voisin sont diminuées, on calme le premier et l'on excite le second. Dans lia perversion, on calme a l'instant où lactivité est trop grande. et l'on excite quand elle n'est pas suffisante.
lour le traitement de certaines affections, sil $y$ a quelque difficulté pour ceux qui n'ont ancune notion de l'art médical et qui veulent se traiter sans l'avis du médecin, c'est de se rendre compte si reflement il $y$ a excitation on atonie de telle on telle fonction. Dans ce cas. il suffit d'eswayer. Ni l'application calmante ne donne pas les résultats que l'on attend, il faut exciter et réciproquement. Le magnétisme est avant tout un modérateur, un régulateur des fonctions organiques. ("est une force équilibraute analogue an principe qui entretient en nous la vie et la santé et qui ne présente ancun des dangers de la medecine phamaceutique. On pent calmer la où il faudrait exciter, et réciproquement, sams que le malade 'proure d'autres effets qu'une gene momentance, disparaissant asse\% rapidemont sous laction d'une application opposé D'alleurs la douleur disparait presque anssi ravidement en excitant qu'en calmant, a cause de l'anesthérie qui succèle phus on moins rapidement a l'hyper resthésie. C'est ce qui explique les bous ísultats obtems par les praticions qui, mayant ancune notion de la polaritó du corps humain, faisaient au hasard toutes lemrs applications.

Dans le plus grand nombre de cas. les maladies nerveuses, les troubles organiques et les malaises de toute mature sont rapis.a. ment guéris par la mélecine magnétique. Quand il $y$ a des lésions proforídes. comme dans les cancers, les tumenrs, les anévrismes, les indurations, les déqénérescences, les ankyloses, les hémiplágies. l'ataxie locomotrice, les ramollissements du cerveau et de la moelle ¢piniere, il he faut pas tonjours compter sur mue gucrison par ce moyen, mais on peut a coir. ia certitude d'obtenir de l'amelionation of la divparition plus ou moins complete de la dou-
leur. leur.

Les malades de ces categories (incurables par les moyens ordinaires de la medecine) qui n'obtiennent qu'une amélioration par l'application des aimants vitalisés, ne doivent pas encore se désespérer. Beauconp d'entre eux sont encore relativement faciles à guérir par le magnétisme humain, qui est plus vivifiant, plus puissant que le magnétisme minéral. En suivant les "conseils pratiques" que je publie dans le " Jourual du Magnétisme », sur le traitement de chaque maladie, ils pourront encore tronver une gućrison hien inespris.


Fig. 9. - Facr anterizuar.

1. Région des tempes. - 2. Hégion de la gorge et du larynx. - 3. Région des poumons. - 4. Région du cour. -- 5. Réxion du foie. - 6. Pégion de l'estomac. - 7. Région de la rate. 8 et 9. Région des inlestins. - 10. Région des ovaires. - 11 . Régions de la veasie et de l'utérus. - 12. Bras. - 13. Avantbras. - 14. Poignets. -- 15. Cuisses.

## Vif. - application thérapeutique

On pense généralement que le magnétisme n'a d'etlicacité réelle que dans les affections nerveuses. C'est une erreur. - Contrairement al l'hypnotisme, et indépendamment de tout acte suggestif, le magnótisme est un agent vital, curatif par excellence, qui vient puissamment en aide anx forces medicatrices de la nature et son eflicacité est sourent plus grande daus les maladies organiques que dans les nevroses.

Le magnétisme minéral possè̀le des propriétés analogues au magnétisme humain, mais il est moins puissant et guérit moins rapidrment. J'ai formulé les lois physiques
qui régissent les actions de ce dernier et établi la première theorie véritablement scientifique de son application.

On sait que l'application isonome " excite" fet que l'application hectíronome "; calme".

Je ne saurais trop le répéter pour le faire bien comprendre. - P'our calmer, il faut appliquer le pôle positif ( $\frac{1}{1}$ ) de l'aimant sur le côté gauche du corps on sur le còté interne icóté du ponce) des bras et des jambes qui sont negatifs: et reciproquement, le pôle négatif (-) de l'aimant sur le côte droit du corps ou


Fig. 10. - Fice postinjujar.

1. -- Région de la nuque ; 2 . Région de la colonine vertebrale ; 3. Région des poumons; 4. Région du curur; 5. Région du foie ; 6. Région de l'estomac : 7. Kégion de la rate ; 8 Region des reins; 9 . Bras; 10. Avant-bres; 11. Porgnets; 19. Cuisses.
sur le côté externe (côte du petit doigt), des bras et des jambes qui sont positifs: c'est 1'" application hétéronome!". Pour exciter, on place l'aimant en sens contraire, c'est-d-dire le pôle - sur le côte droit du corps ou sur le coté externe des bras g des jambes: le pôle - sur le côté gauche ou sur le côté interne les bras et des jambes: c'est l" "application isonome ".
La durée des applications doit etre proportionnée a la gravité ou a l'ancienneté du mal et it la sensitivite des malades. En rèerle quene rale, dans les maladies graves, surtout quand il $y$ a douleur vive. il faut porter les aimants jusqu'al la disparition des symptômes inquiétants; les porter ensuite soit le jour, soit la
nuit, et diminuer progressivément la durbe et la fréquence des applications pour supprimer completement cellesed quand les symptomes ont entièrement disparu.

La sensitivité n'etant pas la méme chez tous les individus, il m'est impossible de donner exactement toutes les indications nécessaires à chaque malade. Cela n'est d'ailleurs pas indispensable, car au bout de quelques jours. par les effets obtenus, celui-ci sait prafaitement diriger le traitement, surtout en ce qui concerne la dure et la fréquence des applications.

L'aimant agit is distance. On pent l'appliquer par dessus les vètements: mais il est préférable de le placer à nu sur la peau.

Ce qui précèrle étant bien compris, passons le plus rapidement possible au traitement des maladies les' plus fréquentes qui penvent etre guéries ou soulages par les aimants. Je divise ces maladies en deux catégories:
1" "Affections inflammatoires:" on dexritation:
$\geq$ " Affections 'atomiques" on paralytiques; an les chasant kelken fles régions dit corps et les organes quelles affectent.

Les fig. ! et 10 indiquent approximatire. ment les principales rerions ou les applications doivent être faites.

## Cerveau

Affertions inflammatoires. - Cephalal,ie (malde tête), étourdissement, vertige, insomnie, névralgie, migraine, congestion corehrale, apoplexie, encéphalite, méningite, exaltation, aritation, délire, dèlirium tremens, fureur, folie, actes insensés.

Applications: hétciromomes. (Poble + sur Je cité ganchr. piste - sur te druit). En princine. pene les mas ordinaires, applifner une lane no 3 , sitmple on domble, sur la tite, et pour les cas phus compliguis, appliquer

Dans les attretioms perimigues telles que la migraine, la névralgic, on fera les applications dos tapparition des sumptomes preenrsenrs du mal, et la veille on lavamtvillt, si les arces se de darent a jour tixe ou a des jours fue lom prat prevoir. Pour la mizarame, te canchomar et tums les cas wit la digestion se fait mal, portor sur lesto-
 mal. Il est soment neressaire dexcriter liestomat on calmant le cervem.
Dans les sals de pen de gravite, tant pour prisurver que purne guerir, on lait les applications pendant la nuit sumement.
On obtient id bons risultats en portant une lame 101 an cou-de-piedon me lame wherialt it la pante des pieds. Etant assis, on prow emcore plater te barrean sinus hes pieds on sur les semme.
Dans les ationetions :imuess qui metlent lat vic en danWr: comme la meningite. les comvulsions. la pongestion Ceribrale, les aphlicationix d, ivint itre contantios, jusquáa la disparition dess symptomes inguintmats. A partir de ce moment taire des aphlieations intermittentes, dimtant plas courtes qution approcle davantige de lat suerisom.
Dans ces diffiremts cas, et surtont quand ta dipestion est lente. gue rapmetit est paressux, laire usage de his-
 mixtes pur stimulertes fometions de feotmar. Applituer en meme temps das cemprenses sur te fromt et sur te sommet de la tote on faide des lotions of dis lavages friguents avec de Yean magnetione negativement of dume façun 'miste.

Affections atoniques. - Anémie cérébrale, hèbètude, idiotie, démence, hypocondrie, apathie, indif-
frrence, stupenr, paralysie générale, tremblement, rammollissement du cerveau, cèrèbro-sclérose.
Applicetions isonomes. Pion + sur ln roti droit. puile - sur le gathene). Fixiter le rervall et l'estomac atred les memes piéces que dans les cas preatents.

Aliments ef foissoms magnitisis posilivement. Compresses sur la tete, lohions, havares of frictions aved call maznetise persitivement ou d'une facou mixte.

## Oreilles

Affections inflamnatoires. - Maux doreilles (otite, otalgie), écoulement (otorrhée), catarrhe de loreille.

Applications hiteronomes. Lame no 3 appliquee tantit sur le sommet de la tete el sur le front, tantot vertiealement sur la tite, liun des piles vers loreille alfectée: no 2, tantot al la gorere, ou a la mugue.

Compresses dean magnetisée sur les oreilles et injoctions. Thean doit itre magnétiser positivement pour loreille ganche. négativement ponr la droite.
Affections atoniques. - Bourdonnements d'oreilles, bruits, surdité.
Applications isonomps. - Mèmes pièces que dans less äs pricédents, sur les mèmes rágions.
Injections. comprissers dean magnitisíe positivement pomr l'oreille droite, nézativement pour loreille gatuche.

## Yeux

Affections infammatoires. - Tumeurs lacrymales, odeme des paupières (cocote), ulcéres, conjonctivite, kératite, restinite, choroïdite, iritis, ophtalmie, blépharite.

Applications. heferonomes. Lane no 3 appliquee tantot sur le front, tantot sar la partie sumerieure de loceripmot. Dims tes cas graves, appliguer une lame sur le front at une sur l'ordiput.
Compresses sur le front et nan magnitise dune facon mish: laver et shigner les yenx soit avee can de rose on mat de plantin magnetisée pusitivement pour l'uil quache, megrativment pour le droit.

Affections aloniques. - Mouches volantes, faiblesse de la vue, taies, éblouissements, glaucome, cataracte, ambliopie, achromatopsie, amaurose.
Applirntions isonomes. Momes lames appliquées an sons imperse sur tos memes regions.
Compressess sur le front avec eau marnétiséd d’ume facon mixte : laver ef haigner lioil droit atree eam mat pheliser positivement; le gathehe, avec ram magnétise negativement.

## Nez et fosses nasales

Affections inflammatoires. - Epistaxis (saignement du nez), coryza (rhume de cerveau).

Applicationss heteronomes. Lame $n^{\circ} 3$ sur le front et latue speriale sur te ne\%.

Compresises sur la front avec ean marmetision dume fayon mixte, aspirer cette ean par le nez. Firictiomer te ne\% of te front avee mue pommate (pommade camphrie si he camphre ne dephait pas) magnitisie de la meme facom.
Affections atoniques. - Carie des cartilages du nez, seंcheresse des narines, perte de lodorat, öène, enchifrenement.

Applicrtions isomomes. Mèmes pièes que dans les cas prephants, appliguees sur les memes regions.

Compressere frictions. aspirations avec les mèmes substances exalement marnétisies.

## Houche et dents

Affections inflammatoires. - Salivation (stomatite), muguet, gingivite, aphtes, odontalgie (mal de dents), fluxion dentaire, fluxion des gencives.

Applications hetroronomes. hame ne 3, tantot sur le front, tantot sous le menton. Pour les maiux de dents, la placer sur le sieve de la douleur ou aussi prés que possible.

Compresses sur le siège de la douleur, lavages de la bouche, garyarismes avec ean magnétisée négativement ou d'une facen mixte.

Affections aloniques. - Scorbut, putridite des gencives.
Applicentions isomomes. Mimes pienes, platies sur les mimes rigions.
Lavages de la bouche garararismes avec rau magnitisice positivament on drune facon miste.

## Moelléépinière

Affections inflammatoires. - Meningite spinale, ataxie locomotrice, myelite.

Aphlirutions hifromomes. Apparril romposi de lames sperciatus qui s'ippliguent sur lat cohnme vertabrale. 11 fant de 3 a 6 lames. selon lëtendue de la partie allicrlie. (Quand it 9 a troubles gastrigues. appliguer un phastron a : banes sur liotomate. En cats dimsomie. Pusir une lame $1^{\circ} 3$ sur le from on sur le sommet de la fite pendant la muit.
 facom miste. Lations et frictions sur la colome wertibrale arere substances (1) maghitise es de la meme facen.

Affections atoniques. - Ramollissement de la moelle, sclerose, paralysie progressive, atrophie musculaire progressive, atrophie nerveuse progressive, tremblement, paralysie infantile.

Applirntions isonomomes. Mimes pienes que dans les ras precidents. placees sur hes memes renions.

Aliments et brissoms matnetises positivement on dume facon mixte. lations at frictions le long de la
 mintur facon.

## Reins

Afrections inflammatoires. - Albuminerie (mal de Bright), nephrite, pyrite, nevralwie des reins, colique néphrétique.
Applications heifronomes. Platron it 3 om it 1 hames suir lat region des rains.
Aliments it hassoms magnitises mexativement on dune facon misto: lotions of fridtons sur les rains atere substames magnetises pesitisement on dime fagem miste.

## Affeclions aloniques. - Gravelle.

Applications isomomes. Mimes piemes yme dians les


Sliments "t lwissoms marnetixis dum faron miste: hotions of frictions sur les rains acer substances marmetisines negativement on dume facon mixtr.

## Gorge, Larynx et Pharynx

Affections inflammatoires. - Goitre. mal de gorge (laryngite), enrouement, rhume. angine, phat ryngite, amygdalite (esquimancie), croup, phtisie larynge.
 $11^{0}$ A sur le hant de lat puitrine.

Almurnts of boissons magnetises negativement on dume farem mixhe: gatrarismes, friclions avere sulnstances mathetivies de la meme facom.

Affections aloniques. - Nasonnement de la voix, dysphonie, nasillement, aphonie, dyshagie.

Applications isonomos. Mames piexes que dans las


Aliments of buissoms magnitisis pusitivement on drume farom misto: frictionsaver substaners mandisises de la mime facon.

## Cour et aorte

Affections inflammotoires. - Battements de cour, nevralgie du come, palpitations, anevisme du cour et de lanrte, hypertrophie du come, péricardite, endocardite, angine de poitrine.




 frictions sur la rixiom dur rar an andstames magnlisíno de la mime facom.

[^14]Affections aloniques. - Atrophie du creur, ralentissement de la circulation, syncope, insuftisance des valvules da coeur.

Applicertions isomomes. Memes pierers que dans les


Boissons et alinuents magnetisés positivement on dume facom miste: frictions encrgigues sur la region du copur et sur tout le cobte gathe aver substances magnetisies negrativement on dime facon mixte.

## Poumons, bronches, foie et rate

Affections infammatoires. - Grippe, rhume de poitrine, catarthe puhmonaire, phtisie pulmonaire, pnemmonir (fluxion de poitrine), pleurésie, conurestion pulmonaire, bronchite, coqueluche, névallyip du foie, colicpue hepatique, cirrhose, vomissement et diarrhee hilieux, hypertrophie de la rate. - Névralgie intercostale.

Appliertions heteromomes. Dans les affections de prou de praviti da loun ou de lautre de coss orgames. lame $n^{\circ} 1$ sur lat rigion des poumons, tantiot sur lat face antirimure du corps, tantot sur la fare pustirienre. à quelques centimetres ath-dessoms dess omplates. Dans les cas phes
 gions.

Dins la phtisid pulmonaire an ed degre de som dixelopperment, yuand les era: hats saccumulent dans fox
 sable de combiner les applimations hileronomes aver les applications isomemes permeractiver la circulation et se dibarrassar de li.ngormement.
II est somsent nexersaire de stimuler les fonetione de Pestomate par des boissoms of aliments magnetises dune facom misto: frietiommer doncement la poitrine aver substanes mandisies de la meme facon.

Affections almmiques. - Oppression (itouffement, suffocation), dyspnee, emphyseme, asthme, étisie, consomption, obstruction du foie, ictère (jaunisse), spleen.

Applications isomomes. Memes pieres gtur dans les cas prictionts, appliguipes sur les mémes rexioms.
Buissons of aliments magnetises positivement on dune facom mixte: frictions energipues aver shbstamers magmelisimes de la mime facom.

## Entomace

Affeclions inflammatoires. - Aigreurs, prrosis, gaz, éructations, vomissements glaireux et bilieus, hematimèse (vomissements de sangr), indirestion, crampes d'estomac, gastralgie, gastrite, fringale, boulimic, dypsomanie.

Aplierations: heiteromomores. bans hes cas de pan de: graviti, lame $n^{\circ}$ 4 sur la rigion de l'estomar, tantot sur la face ambiemere du corps, tantah sur la face posterienre. Dams les cas plas arates, rmployer un plastron it 2. . 3 "m1 1 nume
Aliments et beissoms magnitisis megativament pur Ins ras les phas graves, ond dume lacom mixte pour les :utris.

Affections atoniques. - Pesanteur d'estomac, mancue d'appétit, embarras gastrique, canciemar, drspepsie, nausies.

Appliertions isomomes. Memes pieres gur dans low






 sexes de lat lusind liatoll.

## Intestins

Affrclions infammatoines. - Coliques. crampes, spasmes, entéralgie (névralgie de l'intestin). enterite, gastro-entérite, péritonite, diarrhée, dysenterie, cholerine, carreau.
Applirntions heiteronomes. Dans lus cas de pen de qravili, lame $1^{0}$ ísur la region de l'intestin. Dans les
 rixioms de lestomate id des intestims.

Aliments et boissoms magnitisés nimativeument an d'une facon miste : frictions, lavemmens, lains de siegn aver subistanes magnetisters dume facon mixto.

Affections aloniques. - Constipation (echauffement), ballonnement, gaz, flatuosités

Applicrtions ivomomes. Mimes pieces que dans les cas pricedents appliques on sems oppose

Aliments of boissons mazodises pusitivement on d'une facen mixte : lavements, hains de siage, frictions mergiques, substances mandisers de la meme facon.

## Anns et Rectum

Aftections inflammaloires. - Hèmorroïdes, fistules, tissures.

Applications: héteronomes. Plastron à deux ou a trois lannes sur la region dos reins.

Lotions troides all perinee et sur les reins, lawments, bains de sièse avec ean magnetiste d'une facon mixle.
Affections atoniques. - Exanie, évacuation involontaire des matieres.

Applicutions heitronomes. Plastron it 3 ou it 4 lames sur lat région des reins.
Frictions inergiques sur les reins, lotions froides sur les reins ot ant prime lavements, bains de sioge atec substances magnitisées dume facon mixte.

## Uteras, Ovaires, Vessie, Urèthre, Prostate

Affections inflammaloires. - Nejvralgie du col de la matrice, déplacement, déviation, antéversion. rétroversion, lencorrhée (tleurs blanches), régles douloureuses, métrorrhagie, métrite, vaginite, ovarite, érosion, granulations, échauffement d'urine, névralgie du col de vessie, catarrhe vésical (cys: tite), hypertrophie de la prostate, urétrite.

Applications híteromomes. Dans lus cas de pen de gravite, lame $n^{\circ}$ 4 appliquie: tantiot sur la region de lat ressie, tantot sur celle des reins. Dans les cas plas graves, plastron a 2,301 保 lames, tantiot sur la region de la vessie, tantot sur cello des rains.
Injections matin et soir avee substaners matonetis: nügativement ou d'une façon mixte.
Affections aloniques. - Amenorrhée (suppression de règles), stérélité, age critique, incontinence, retention d'urine, paresse et inertie de la vessie.
Applications isomomes. Memes pieces que dams les cas précedents.
Alments et boissons magnetisés positivement on dune facon mixte: frictions impricues sur hes reins, lavements et injections avec substames mangeliseres de la mème facon.

## Voies spermatiques

Affections inflammatoires. - Névralgie des glandes spermatiques, priapisme, orchite, hydrocèle, hématocèle, blennorrairie, échauffement.
Applicutions héceronomes Plastron a dens lames sur la rigion de la vessie ; en meme temps, plastron ia 2 ou at lames sur cella des reins et lame no 1 mantemu. sous le's testicules au moven d'un suspensoir.
Bains locanx, lotioms tiedes. injections aver substaneres magnétisées négativement on dune facon mixte.

## Affections paralytiques. - Pertes séminales, im-

 puissance.Applications isonomes. Mimesp pieces que dans las cas precedents.
Aliments et beissons magnitises positivenomt ond dume faron mixte; frictions energiques sur la region des reins, lotions froides au perinée ot sur hes reins avec substan's. magnétisérs de la menus lacem.

## Articulations, os, mascles et tendons sciatiqne, douleurs en général

Affections inflammatoires. - Ostśite, périostite, carie des os, mal de Pott, tumeurs blanches, coxalgic, aï, crampes, crampes des écrivains et des pianistes, contractures, luxations, entorse, foulure, rhumatisme, goutte, arthrite, hydarthrose, hygroma, sciatique; douleurs en général.

Applirntions hitieronnmes. Lames simples on composeres s'aldatont anx memberes on ans parties des membres attictes, que lon appliquerin sur le siege du mal on aussi pres que passible. Pour la crampe des érivains et des pianisters, lame $n^{\circ} 1$, simple wo homble an poignet. Quand les pieds on las jambers sont affertés. selon la gravite das cas, lames no 1 an con-de-pied. on lames späiales sous la plante des pieds. Dans lac coxalgie et la sciatique. appliguer un plastron a 4 lames sur la région des reins, ol mue lame ne 3 sur la partic domb, rense: pour le mal de Pott, lames specialtes sur he sioge du mai.
Pour les bras et les jambes, on aura soin dappliquer les appareils - je le repete encore - de tolle facon que le pold + soit du cote da pouce pour les bras comme pour les jambes : et riciproquement, le pula - sur le cóté du pelit duigt (application híteronome qui calme).
Frietions dunces it prolongens, latases aver substances mannetisées d'une fag'on mixte.
Afrections atoniques. - Rachitisme, déviation, deformation de la taille, faiblesse des muscles, tremblement dun menabre, sécheresse, raideur. craquement des articulations, paralysie. Froid aux pieds.
Applicalions isonomes. Memes pieces que dans les cas pricedents placees en sens opposi.
Frictions énergiques, lotions, lavages avec substances magnélisécs dune facon mixte.

## Sang, Circulation, Nutrition et Ansimilation

Affections inflammatoires. - Chaleur dans les membres, obésité, pléthore, fièvres en général, diabète, engorgernents, obstructions, dépüts, tumeurs, kystes, loupes, cancers.
Applications heitironomes. Presque toutes ces affectims sint tries graves: on me doit rien néngiger pour les combatire. Porter prespue continuellement un plastron a 4 lames tantiot sur les reins, tantot sur lextomate on sur l'intestin.
Lees efforginents, ies ohstructtons, les deputs pourront etre gutris de cette facon s'ils sont pen ancions et per voluminens. A un degre phas asamer, il fandea combiner lor applirations hetironomes avec les isomomes. las the ments, les kystos, les cancers seromt sombagis, par des applications heteromomes presque constantes mais il $y$ a pen de chance de les gnitir, sams avoir recours au matgnetisme humain et peut-itre a la chirurgic.
Aliments et brissons magnetisés nérativement on dume facon mixte, frictions partout, de hatut en bas, avec: substances matgetisées de la mème facom. I
Affections atoniques. - Appauvrissement du sang, pâles couleurs, anémie, chlorose, débilité, cachexie, asthénie, adynamie, maigreur.

Applications isonomes. - Plastron it 2,3 on 4 lames alternativement plarésur les régions des poumons, de l'estomac, de l'intestin. On fera de courtes applications, souvent ripeters. Dans les cas les phas compliques, lames spurciaies a la plante des pieds.

Aliments et boissons manestises posilivement ou dune facon mixte: frictions douces et prolongies partout, de haut en bas. lotions froides avec substances magnetisees de la mème façon.

## Affections de la peau, maux d'aventure.

Affections inflammatoires. - Contusion, meur trissure, plaie, coupurs, brulure, varice, clou, furoncle, anthrax, panari, urticaire, herpés, acné, dartres, eczema, prurit, prurigo, gourme, teigne, calvitie.

Applications hiteronomes. Selon la graviti des eas et lat partie du corps atherte. appliguer sur to sibure du mal ou anssi pres que possiinle, siof une lame, soit un plastron it 201 a lames. Dans les maladies qui envahissent lemsemble de lorganisme, comme l'urticaire. l'herpes, l'eczema, diriger l'action sur la rigion de l'estomae, tantot sur la fare anterieure, tantiol sur la face postérieure. Pour la toigne, lame no 3 simple on double sur la tite.
Dans ces derniers ras, exciter lintestin par des frictions et par un plasfion a 2,3 ou 4 lames, pour amener une derivation.

Aliments et boissons magnétisés d'une facou mixte
frictions, lotions, lavages avee substaces magnetisees de la mème facon.

## Afections nervenses, névioses

Affections inflammatoires. - Hypiresthésie, crises de nerfs, convulsions, chorée, hysterie, hautmal (epilepsie), soinnambilisme naturel ou provoqué, catalepsie, léthargie, extase, nourasthénie, état nervenx.
Applicutions hitiromomes. Agir sur la rexpion de lostonac, tantot sur la fice antirieure. tantiot sur la face posteriene du corps. Suivant la araviti des ras, emphoyer soit une lame simple, soit un plastron a 2,3 oil 4 lames, selom la maviti dh cas.
Dams les crises hystero-epilppigues, appligurer whe lame no 3 a la nuque pendant la nuif et plastron in 3 ou a 4 lames sur la rajon oid la crise semble prendre naissauce. Dans lo phas arand nombere des ras, at lopigastre (rexion de lestomate) on dans les ovaires (region de la ressie).
Quand les pieds sont froids, porter une larme $u^{\circ} 1$ au con-de-pid on une lame spiciate a la phante des pieds.
Aliments et boissoms magnetisés négativement on dume facon mixte :

Affections atoniques. - Tremblement nerveux, analgésie, anesthésie.

Applirations isomomes. Nemes piemes que dans les cas precentents: foutnfois, un seul appareil suffit gineralement. On le latsera presplue en permanene sur la region de lestomar, tantot simr la face antiricure, tantot sur la face postirienore si rette action est insuftisatute, appliquer une lame $0^{\circ} 3$ sur ha front.
Aliments at boissons magnétises positivement ou drune façon mixte.

Toutes ces indications sont applicables aux droitiers qui constituent la très grande majorite du genre humain. Chez les gauchers, la polarite du corps etant inverse, lapplication des aimants doit être faite lune facon opposfe.

Les ambidextres et ceux qui ne sont pas franchement ganchers, chercheront a se rendre compte comment les applications doivent etre faites pour leur j,rocurer le plus de soul:gement possible, et ils y parviendront sams peine.

Tout ce qui précede étant bien compris, les malades peuvent demander les aimants qui leur sont nécessaires. Toutefois, dans les miladies compliquées, il est preférable d'exposer au directeur de " l'Institut magnétique, " aussi succinctement que possible, la nature, la cause, les symptômes du mal, l'are, le sexe et le temperament du malade ainsi que l'́poque tepuis laquelle il souffre, en indiguant la taille et la grosseur de la partie affertie par l'un de des mots: "gros," " moyen, " "petit."

## CATALOGUE RAISONNE

de la Librairie the Maymetisme (1) (Suite).

## Spiritisme, Télépathie.

ALLAN-KAPDEG. - Lirro des Esprits, 30 éd.

3 fr. 00

- Le Livre des Midiums, 19 edit 3 fr . 00
- L'Evangile selon le spirilisme. 13e ed. 3 fr. 50
- Le Ciel el lénfor on la Justice divine selon
le Spiritisme, re idition.
3 tr. 00
- La Genèse : les miracles et les predictions selon le Spiritisme, fe idition.

[^15]- Eurres posthumes

3 fr .50
A. BELLLAMALE. - spirite el Chreitien. 3 fr. id

BODNS(O). - Traits delumiere. Recherches psychiques, premves materielles de la vie future. 3 fr. 50 Eug LoNNEMERE. - L'eime et ses manifestations à travers lhistoire.

3 fr. 50
'Mme Ant. BOURDIN. - La consolée. 1 fr. 50

-     - Les deux sceurs, roman historique. 3 fr .
-     - Les souvenirs de la folie.

3 fr .

- Enlre deux globes . . . . . . . 3 fr.
*     - Cosmogonie des Aluides. Le Christ esprit protecteur de la terre. . . . . . . . 1 fr .50
-     - Lrs esprits professeurs . . . . . シ fr.
-     - I'our les enfants. . . . . . . . 2 fr.

CHAlGiNEAU. - Les Chrysanthemes de Marie, a vee un beal portrait

3 fr .50
 presente ou future, on l'immortalite individuelle et collertive.

1 fr . CN
W. CROOKES. - Force psychique. Recherches sur les phénoménes duspiritualisme, avec figures. 3 fr .50
DELANNF. - Le Spiritisme devant la science. 3 fr .50

- Le pheinomeine spirile. Témoignare des faits. ${ }^{2}$ fr.
L. DENIS. - Aprés la mort. Exposé de la philosophie des esprits, ses bases scientitipues at experimentales, ses conserpuences morales. ¿ ir. 0 .

DUNEAU. - Mes couseries avec les esprits. 3 fr. 0
Ch. FAliveTY. - Nourelle rérélation. La vie. Methodede ba connaissance 3 fr. 30
P. GHBIER. - Le Spiritisme, ou fakirisme occidental, avec tignres 4 fr .

- Anolyse des choses. Essai sur la science future, son intluence sur les religions, les philosophies, les arts . . . . . . . . . . 3 fr. 00
GUILLET. - La chute originelle selon le spiritisme

3 fr. 50

- L'amour è le mariage seion le spirilisme.

3 fr. 50
GURNEY, MYERS at PODMORE. - Les hallucinalions telepathiques, traduit de l’anglais par Marillier, avec preface de Ch. Richet. . 7 fr . 50

HAB. - Prophetes et prophéties . . . 3 fr.

- La communion universelte des imes dans l'amour divin . . . , . . . . . . . 2 fr .
${ }^{*}$ HUGUET. - Spiritomanes et spiritophotas. Etudes sur le spiritisme. . . . . . . . 1 fr.
'T. JAUBERT'. - Les denx commandements $d u$ Christ. Fables, contes et somnts . . 1 fr. © 0 )
Notions elementaires de spirilisme, dicties par les esprits ii) cent.

Eug. NUS. - Ies grands ingsteires. . 3 fr .50

- Choses de l'autie monele. . . . 3 fr . i 0
- Les origines el les fins. Cosmogonie ecrite sous la dictée de trois dualitis de l'espace $: 2$ fr.

ROLXNL. - Spirilismert occullisme. int cent.
J. DE RIOLS. - Spiritisme et tables tournantes, avec 2 limures . . . . . . . . . . 1 fr .
A.-R. WALLACE. - Les miracles et le moderne spiritualisme, avec portrait de l'auteur.万 fr.
VASSEUR LOMBARD. - Les manifestations spirituelles déroilies . . . . . . . 50 cent.
A. VINCENT' - Le spirilualisme experimental et les apports . . . . . . . . . 1 fr .50

## Occultisme

Astrologie, Alchimie, Chiromancie, Graphologie, Phrenolugic, Theosophie, ete.
Ch. BARLET' - Essaisur l'évolution de l'idece. 3 fr. .o
J. BOIS. - Les nores de Sathan, drame ésotirique, avec un dessin . . . . . . . . 2 fr.
E. BOSC. - Isis dévoileie, ou l'Egrytologie sacrée

## CHABOSEAU. - Essai de philosophie bou-

## dhique

$\therefore \mathrm{fr}$.
P. CHRISTIAN. - Histoi,e de la magie, du monde surnaturel et de la fatalite a travers les temps et les peuples, avec fig. et planches hors texte

15 fi.
H. DELAAGE. - La seience duc vrai. ou les mystères de la vie, de l'amour, de l'éternité el de la religion révélés.

3 fr .
DESBAROLLES. - Les vevélntions complètes, suite des Mysteres de la main, avec 0 of tir. $1 \geqslant \mathrm{fr}$. Eliphas LEVI. - Dogme el rituel de la hatule magie, $\overrightarrow{2}$ vol. avec 13 figures.

18 tr .

- Histoivo de la matyie. Exposition claire et précise de ses procédés, rites et myslères, avec 90 figures. 12 fr. - La clef des grainds mysieres suivant Henoch, Abraham, Hermes Trimeriste et Salomon, avec 2) planches.
$1: \mathrm{fr}$.
- La science des esprits, révélation du doerme des cabalistes, esprit occulte des Evangiles, appreciation des doctrines et phénoménes spirites. 7 fr .

ELY S'IAR. - Le's myslères de l'Horrescope avee preface de Camille Flammarion. . . . 3 fr. 50 GOURDON DE GENOLILLAC. - La chiromancie, ou la bonne aventure expliquée far l'inspection des liarnes de la main.

1 fr .
S. de GUAI'TA. - Essais de seiences maudites.
I. - Au seuil du mystère, nouvelle edition corrigée, augmentie, avec $\mathfrak{2}$ tig. d'apres Khunrath (Epuisée, tres rare).

12 fr .
II. - Le serpent de le Genese, avec nombreuses figures. 1.5 fr.

DE LARMANDIE. - Eriroka, notes sur l'isotérisme

3 fr .50 J. LERMINA. - A bríler, conte astral, avec préface de Papus, relié.

3 fr .

- Magie piralique. Révéation des mysteres de la vie et de la mort.

3 fr . 0

- La Magicienne, avec une composition de J. Lefèvie 3 fr .50 E. MICHELET. - L'Esolérisme dans l'art. 1 fr . MICHON. - Histoire de Nopuleion Ier, dapres son écriture. - Memoire ie consulter anx maristrats, aux avocats, aux avoués, aux hommes d'affaires, sur la méthode vicieuse des expertises on écritures et sur l'intervention de la science grapholog. 1 fr .
- J. NICOLAIDEs. - Les livie's de dirinalioin, traduit, sur un manuserit ture inedit . . 3 fr . 00 L. OLIPHAN'T. - Sympievemata, ou la nouvelle force vitale, traduit de l'anglais
$3 \mathrm{fr} . \mathrm{B}$ PAPUS. - Le Trarol des bohemiens. 200 fig.; tableaux explicatifs et 8 pl . hors texte. 9 fr . - Traite meithodique de scienrer oreulle. avec lettre-préface de A. Fhanck, de l'Institut. Illustré de 400 tableaux et gravures avec $\approx$ planches hors texte, suivi dun glossaire de la srience occalle et d'un dietionnaire des termes et auteurs cites. If fr. - La science des mages et ses applications théoriques et pratiques.
- () ernt.
J. PELADAN. - Comment on denient mat!e, avec un portrait pittorespue. . . . . 7 fr .0 POISSON. - Cinq Lraites d'aldhimic des plees grends philosophes.
- Theories el symboles des ulchimistes. Le Grand-(Euvre, suivi d'un essai de bibliorraphie alchimique du xixe siecle, illustre de 15 planches représentant 40 figures.
*J.-M. RAGON. - La Messe et ses mysteires compares anx mysteres ancicns, $3^{\circ}$ édit. . 6 fr.

REGNARD. - Surcellerie, magnetisme, morphinisme, détiredes granderrs, are $1 \because 0$ tig. $1 \because f \mathrm{f}$. DE RIOLS. - Astrologie, ou Art de tirer un horoscope, avee firures.

- La Graphnhogie. Traité complet de lart de condaitre les défants, les qualités, les passions, le caractère des personnes par l'écriture.

1 fr .

- Traite de Pherenologie, ou Art do derouvrir, à l'aide des protuberances du crano, les qualités, defauts, vices, aptitudes, ete., des prionnes, avec figures. 1 fr .
- La (inromancie, avee tigures. . . . 1 fr .

SNAEM"I. -- Le Mombe occulte. Hypnotisme transcendant en Orient, traduit de longlais, par (iaborian.

3 fr . in

- Le boudhisme esolerique, on positivisme hin-

* A. SUIRE. - Toblomu phoenolomímer. 1 fr.

TIEFEREAU. - LO. et La Iomsmulation des metaux, Paracelse et lalchimie, rolie. . . jo fr.

VI'OOLX. - Occullisme secientifique. . 1 fr.

- Le's limites de ľinconnu, la science et les sorciers. . . . . . . . . . . . . . 1 fr .


## Divers

Hygiène, médecine, philosophie, elc.
A. D'ANGLEMONT'. - Omnitheisme. Dieu dans la science et dans l'amour.
I. Le fractionnement de l'infini. Synthese de lètre

6 fr .
H. Les harmonies universalles. Synthese de la nature.
(f) fr.
III. L’ame hemaine el te fonctiontiement de la pensée. . . . . . . . . . . . . . 7 fr . - Dieu et l'ebre umirarsol. Abrige de bicu dans la srience et lans ľamour. . . . 3 fr . i

- Enseignement populaive de lexistonce universelle
$1 \mathrm{fr} . \mathrm{j} 0$
E. BLEMONT. - Estheilique de la liudilion.

3 fr. 50

- D. BRAUNS. - Troditions japomaises sur Ia chenson, la musique el la demsee. . 3 fr . 00

BURQ. - La Métallothirapie à Virhy, contre le diabete.

1 fr .

- H. LARNOY. - Les conles danimaun dans les romains d" renard.

3 fr. 50

- J. CHAMBON. - Cater:hisme naturaliste. Essai de synthese physique, vitale et religieuse. $3 \mathrm{fr} . \mathrm{Jo}$
H. CHRYSES. - Nouveam lingage symbolique des plantes, avec leurs proprietes médieinales et ocrultes.
$\%$ cent.
DESJARDIN. - Considerations genérales et praligues su. l'etal de la médecine en läa de graice $18 \times 1$. \% cent.
- G. Fablus de CHAMPVILLE. - L'absinthe,
histoire varaie, en vers.
1 fr .
* Jdylle russe. . . . . . . . . . 2 fr.
- J. (akRARI). - Le livere des mères . . 1 fr .
- Conscils d'hygiencel idalimentation joir tous les ages de la vie, résmmés en 3000 aphorismes. $\Rightarrow \mathrm{fr}_{1}$.
- A. LAN(i. - Eludes traditionnistes. 3 fr. $\mathbf{- 0}$ - J.-B. LECOMTE. - Etudes et rerkerches sur. les phénoménes biologiques et sur leurs consiquences philosophiques.
*ORTOLI. - Les Conriles el les synodes dans leurs rapports sur le traditionnisme . . 3 fr . .x)
- PERO'I. - L'homme el Diere. Meditation physiologique sur l'homme, son origine et son essence.

4 fr.
Ed. RAOUX. Les trois intemperances de la table, de la boisson et des mueurs, avec 2 portraits et des figures humoristiques sur les ressemblances animales.

1 fr .

- Hygiéne ocultaire. Moyen de prevenir, d'atténuer et de guerir les maladies des yenx, ;30 cont. A. RIPAULT. - Lat lipartilioin générale, ou l'univers en 40 pages.

1 fr .

- La nature.

1 fr

- Abrégé de cosmologie.

1 fr .

SIMONIN. - Traite de psychol, gie. . 3 fr. 50

- Le materialisme demasque. . . . 3 fr .
- Histoire de la psychologié. . . . . J fr.
- Les sentiments, les prassimns, la folie. 3 fr . नो
- Synthese scientifique et philosophique.

3 (r. . 4 )

- SOFIA, marqutse me CICOOLINI. - L'Inspiration proforde, active, inconnue en physiologic.

1 fr.

- E. VECKENSTEDT. - La musique et la danse dans les traditions.

3 fr : y

## PHOTOGRAPHIRS

## Format carte-album, à 2 francs :

H. Dervime, Fames m: Champhine, Lucie Gmavit, J.-B. Vin Hesmux et sion tils Mercure.

Format carte-album, à 1 fr. 50 :
Tombeall dialan-Kinbes

## Format portrait-carte, à 1 fr. 25 :

Caghostho, Cimainet, Deletze, Dirmilef, de Gaspabis, Lucie (imange, Ir zouave Jacob, Lapontaine,
 Rheabi, Rowing, Shatemte.
NOTA. - On refgit en paiement les timbres-postes de tous les pays du monde, moyeanant une augmentation de 150 o.

## REVUE DES LIVRES (1)

Rapports du Nasnétisme et du Spirifisme, par Rouxsl. In-8॰ de XIII-354 pages. Prix, 5 fr.
Trés bon ouvraçe qui doit être classé parmi les livres de fonds de toute bibliothèque magnétique ou spirite.
Le manque de place nous empêche d'en parler aujourd'hui comme il conviendrait, mais nous en ferons prochainement une analyse détaillée.

En le signalant, disons seulement qu'aprés avoir fait ressortir les liens unissant le spiritisme au magnétisme, l'auteur entreprend, avec la verve qu'on lui connalt, le procès des corps savants, et particulièrement des hypnotiseurs. Il démontre jusqu'à l'évidence que les prétendues découvertes de ces derniers sont connues depuis longtemps et prouve que leur ceuvre peut se résumer en deux mots : plagiat et improbite.
Almanach spirite et masnétique llustre pour 1893. cin-
quième année, publié par les soins de l'Luion spiritualiste
se Liege et l'Isstitut magnelique de Parisi avec un calen-
drier-éphéuérides par II. Durville. Brochure de 72 pages.
$\mathscr{Q}$ cent. 12 fr. le cent, da Librairie du Magnétisme.

Le petit almanach spirite que nos lecteurs ont si bien apprécié depuis quatre ans, subit une importante transformation. Un calendrier-éphémérides rappelle la naissance ou la mort d'un personnage qui a laissé un nom dans l'histoire du Magnétisme, du Spiritisme et de loccultisme, et des faits historiques cités à leur date y remplacent, pour chaque jour de l'andée, les noms des saints du calendrier chrétien. De courtes études sur le Magnétisme et le Spiritisme, des portraits, des figures, de's citations, des maximes, des anecdotes, en font un curicux et important ouvrage qui sera encore plus recherché des magnétistes et des spiritualistes.

[^16]L'Almanach spirite et magnétique illustré, paraitra a la tin de novembre.

Théorie et pratique du spiritisme. Consolations à Sophie.
L'ame humaine. Démosstration rationnelle et expérimentaie de soll existence, de son immortalité et de la réalité des commumications entre les vivants et les morts, par Rudxel. Brochure de 64 pages, 20 cent. al La Librai: ce du Magnetisme.
Trés intéressante brochure de propagande, exposant dans un style clair et concis, la base fondamentale du spiritisme. Après avoir démontré la réalité de l'àme humaine et sa survivance au dela du tombeau, il enseigne les moyens les plins pratiques, les plus sûrs pour entrer en communication avec ceux que la mort a séparés de nous.

Cie petit ouvrage, qui consolera bien des affligés en leur entrouvrant les portes du tombeau oú ils croyaient à jamais disparus des parents chéris, des amis dévoués, vaut plus d'un gros volume et nos lecteurs samront l'apprécier.

La Science des Manes et ses applications théoriques et pratigues, petit résuine de l'Occultisine, entièrement inedit, avec 4 figures schématiques, par Papus, brochure de oil pages, Prix: ju cent., chez ćhamuel.
Le titre de ce petit opuscule nous dispense den détailler le contenu et le nom du chef de l'Ecole occultiste d'en faire l'éloge.
En ces qualques pages on retrouve la minutie du détail, la science doloservation et le souci des concordances de la theorie et de la pratique habituels à l'auteur.

C'est particulièrement à ceux qui ignorent ce qu'est l'occultisme que s'adresse cette brochure.

Nouveau lengage symbolique des plantes, avec leurs propriétés médicinales et occultes. par H. Chrysis, Brockure de 73 pages. Prix: 75 cent.
C̃urieuse étude que nos lecteurs apprécieront. Les malades trouveront dans lamomenclature des plantes médiciaales d'utiles renseignements.
Lea Itimites de IInconnu. la sciencé et les surciers, par Georges Vitoux, Brochure de 48 pages. Prix: 1 fr. chez Chamuel.

Voulant montrer qu'en dehors de la science ofticielle publiquement enscignce en nos Ecoles et Facultés il se produit des faits qu'elle ne peut expliquer, l'auteur cite les expériences de Personnalités dont le nom et la position ne permettent pas le donte.
Il démontre l'existence de lois naturelles inconnues bien que soupennées et conclut comme la raison l'indique, en niant tonte influence diabolique ou surnaturelle dans les phénomènes obtenus.

Ce petit travail s'adresse à ceux qui n'ont ni le tomps ni les moyens de se rendre compte ni de la transformation scientitique moderne par la lecture desourrages plus volumineux.
L'art dabréser la Vie, par Rouxis. Brochure de 32 pages, in-8e so cent. à la Librairce du duagnelisme.
Etude paradoxale, complète et très fouilléa, ce petit volume constitue un excellent traité pratique où tous les avantages et les inconvénients de l'hygiene sont clairement exposes.

En y puisant les moyens de prolonger la vie at de conserver sa santé, on voit en quoi consiste le
contraire : l'art d'abréger la Vic, et on reconnalt que c'est ce dernier que l'on pratique avec le plus de facilitć.
Tous ceux qui désirent vivre dans les meilleures conditions hygiéniques oí la nature nous a plat cés, trouveront dans ce petit ouvrage de notre zélé collaborateur, un guide sûr qui se recommande de lui-mème.

Portraits des magnetiseurs eq occultisté celèbres. 14 cent. sur $\mathbf{g}^{(0)}$, tirés sar beau papier de luxe. La piéce, 90 cent. 12 fr. le cent. a la Librairie du . M: gnetisme.
Il faut que tous les partisans du Magnétisme, du Spiritisme et de loccultisme, possédent le portrait des hommes qui se sont illustrés a la défense et á la propagation de ces sciences. C'est pour arriver à ce but que la Librairic du Magnétisme se propose de tirer à part les portraits de ces chercheurs qui paraissent dans la troisième édition du Traite experimental et thérapeutique de Magnélisme ( 10 vol.), par H. Durville.
Ces portraits sont exécutes en photo-gravure, d'apres des tableaux ou gravures dis temps, pour les anciens; d'aprés des photographies, pour les contemporains.

Les portraits parus maintenant sont les suivants : Allan Kabdec, A. Cahagnet, Deleuze, V. Ghi thakes, Van Helmont, Mesmer, Pahacelse, le marquis de Puységur.
La liberie de la medecine, par Rouxel. Le Ifbre exercice de la médeclne, téclamé par les médecins. Documents recueillis par H. Dunville. Brochures de 3 it pages, 90 cent., 12 tr. le cent, à la Librarrie du Magnétisme.
Deux interessantes brochures de propagande en faveur du libre exercice de la médecine que tous nos lecteurs doivent connattre. Nous ne les recommandons pas, car elles se recommandent assez d'elles-mêmes.
$B 1$ antleristo, opusculo evoliscionista, psicolngica, metafisico moral y religioso, par J. INE JBEUS MolliLes. Brochure in-8 de 55 paxes. Prix un peso. a l'Impriitu inoderua, Santa-ina Rep. de San Salvador.
Manual de Espiritiamo, par Lucie GRinge, traduit en espagnol par le docteur $H$. Grgois. Brochure in-1is et 60 pages. 85 cent., au bureau de la Irradiation, 59, Jacoinetrezo. Madrid, et chez l'antear.

Science nouvelle. - Ilistoire de l'électro-homoropathte, par Cesin Mittri. In-16 de 115 pages, (lmprimerie Mareggiani, Pologne, Italie.

The New sclence, Hislory of electro-homœopathy. par Cesis Mattei. In-1t de 111 pages, chez Ciardelli, Florence, Italie. (i. Diemarest.

## PRIMES GIRATUITES A NOS ABONNES

En dehors de la prime de remboursement (12 noo du journal precedemment parus, livers marques dun ", brochures de propagande on aimants vitalises du professeur H. Durville), que nous donnons a nos abonnés qui la demandent, nons leur accordons encore, gratuitement, les deux primes suivantes:
$1^{\circ}$ Un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 fr . véritable ouvre dart excutée par un peintre de grand talent tDemander le bon qui est envoyé contre un timbre pour aftranchissement).
$2^{\circ}$ Un abonnement d'un an à la Lumière, journal mensuel du nouveau spiritualisme, dont l'abonnement est de 6 fr . pour la France, 7 fr . potir l'Etranger.
Pour obtenir cette dernière prime, en faire la demande à Lucie Grange, 97, boulevard de Montmorency, Paris, en $\bar{y}$ joignant sa quittance d'abonnement.

## REVUE DE LA PRESSE

## La liberté de la médecine

Sous ce titre, I. Auffinger publie dans la chrime morgnetique du 15 aout un bon petit article dont nous extrayons ce qui suit :
"Si les irríguliers de la médacine demandent la suppression du momopole, il ne fant pas croire qu'ils demandent la suppression des médecins et la frometure des écoles de medecine et de pharmario. Bien loin de lá est leur pensée... Ce qu'ils demandent, c'est le droit, pour ceux qui sont capables de suérir aussi bien que los medecins sans avoir passe par leurs ecoles. d'exercer leur art. ('est le droit pour le malade de choisir son mederin, son enerisseur, en dehoms des mederins diplomes dans los rangs des irréguliers, si ceux-ci leur offrent des chances de salut, surtont lorsifue le medecin a reronnn son impuissance... C'est, entin, la liberté pour tous... Tant que les médecins ne pourront pas assurer la quérison a leurs malades, il devra en ôtre ainsi. Fit quimporto d'ou vient le bien! Qu'importe à celui qui souffre la main qui lui apporte un romide a ses manx! Ia nature nons offre un moyen universel, a dit Mosmer, de gucirir on de préserver les maux, c'est à nous de nous en servir. "
La Revista espiritista de la Mabana; et A LIlls, i Currtylr, de septembre: l'edition anglaise des Anmales le l'electrohomnceopathie daont; la (iルsptan mu!ne-lico-scientificu, à Bologne; le Journul de ln Sorifite rontore l'obus du trubru, etc., etc.. consacrent a la Ligue pour le libre exercice de la médecire d'excel. lentes appriciations et de bons encourarements.

La revue : Magnetismo e ipnotismo, qui parait à Florence, sous la direction d'un médecin, n'est pas de cet avis. Flle consacre à la Ligue un long article oi tout en reconnaissant quil $y$ a en Italic, comme on France, des irreguliers de la médecine qui guérissent mieux que certains médecins, elle tient à ce que l'art de guérir ne soit pratique que par ceux-ci.
Mais alors, que les medecins guerissent lours malades aussi bieu qua les irrénuliers de la médecine.

Le Bulletin maçonnique de septembre contient un rxcellent article : Le Magnitisme therapeutique decant la medecine, par 0 . Wirth.

Trés intéressant article dans la Revue philosophique doctobre public par Cih. Richet, sous ce titre: A propos du mysticisme moderne.

La Gasette médicale du 10 septembre publie une communication faite par Lays a la Societe de biologie sur la visibilit : par les sufets en etat hypnotique, des effluves deydueses par les eimes vivants.

Au sujat de l’extériorisation de lat sensibilité déconverte par le colonel de liochas, les articles suivants sont a lire : Noucerucx plemomemes d'lypnose, dans le Monitrur de l'hygime publique du $1^{\circ r}$ septembre. L'envoutement, dans Paris-Brucelles dn 2 ortobre. Envouteurs et encoutés, dans le Journal de le Vienne du 20 aoùt, qui parait à Poitiers.

El Sol, qui parait à Lima, sous l'intelligente direction de Carlos Paz Soldan comtinue la traduction des Conseils pratiques de notre direrteur. Les numéros du 15 juin et du 15 juillet publient le 12 conseil. Contre le ver tige et l'etourolissement.

L" Revistı espiritiste de lu IIrban" de septembre amoner dans les trmes les plus bienveillants la publication, par lat J.ihroiris du Meynetisme, des brochures de propasande suivantes:
Lel Míllecine qui tue, le Mf!!nétisme qui !!uérit, par (i. Pelin:

Esquisse d'un systeme de la noture. par Revel;
Processo moignetico, traduction en italien des Pro céles mu!netiques du professeur H. Durville;
La Liberté de lu meldecine. par Rouxel:
Le libre esprcice de la médecine reclamé par les meidecins.

Le colonel de Rochas publie dans l'Imitiotion dowtobre "les théories de Maxwell", d'aprés loourage de l'aluteur : De medicina magneticia. public a Francfort en 16i9. La traduction est due ì M. de Rochas, "" adidé par un savant prélat" qu'il ne nomme pis. Ce numero contiont la traduction de la conclasion de lithteur e

SIMONIN. - Trate de peypehologie. . 3 fr. 50

- Le materialisme demasqué. . . . 3 fr .
- Histoire de la psychologie. . . . Jf .
- Les sentiments, les passions, la folie. $3 \mathrm{fr} . \mathrm{j}$
- Synthèse scientifique et philosophique.
: (1. . A
- SOFIA, marquise ne CICCOLINI. - L'Inspiration profonde, active, inconnue en physiologie.

1 fr .

- E. VECKENSTEIDT. - La musique et la danse dans les traditions.

3 fr : 0

## PHOTOGRAPHIES

## Format carte-album, à 2 francs :

 J.-B. Vin Hesmont at sim fils Mercure.

## Format carte-album, à 1 fr. 50 :

'Tombenu l'Alana-K.anes:
Format portrait-carte, à 1 fr. 25 :
 paris, Lucie dimige, de zouave Jacob, hafontane.
 RM:ARD, Rustas, Shaverte.
vota. - On refoit en paiement les tumbres-postes de tous les pays du monde, moyennant une augmentation de i50.0.

## REVUE DES LIVRES (1)

Rapports du Magnélisme et du Spiritisme. par Rouxil. In-8॰ de XIII-354 pages. Prix, 5 It.
Trés bon ouvrage qui doit être classé parmi les livres de fonds de toute bibliothèque magnétique ou spirite.

Le manque de place nous empêche d'en parler aujourd'hui comme il conviendrait, mais nous en ferons prochainement une analyse détaillée.

En le signalant, disons seulement qu'aprés avoir fait ressortir les liens unissant le spiritisme au magnétisme, l'auteur entreprend, avec la verve qu'on lui connait, le procès des corps savants, et particulièrement des hypnotiseurs. Il démontre jusqu'à l'évidence que les prėtendues découvertes de ces derniers sont connues depuis longtemps et prouve que leur cuvre peut se résumer en deux mots : plagiat et improbite.

Le petit almanach spirite que nos lecteurs ont si bien apprécié depuis quatre ans, subit une importaute transformation. Un calendrier-éphémérides rappelle la naissance ou la mort d'un personnage qui a laissé un nom dans l'histoire du Magnétisme, du Spiritisme et de l'Occultisme, et des faits historiques cités à leur date y remplacent, pour chaque jour de l'annéc, les noms des saints du calendrier chrétien. De courtes étıdes sur le Magnétisme et le Spiritisme, des portraits, des figures, des citations, des maximes, des anecdotes, en font un curieux et important ouvrage qui sera encore plus recherché des magnétistes et des spiritualistes.

[^17]L’Almanach spirite et magnétique illustré, paraitra a la fin de novembre.

Thyorie et pratique du spiritisme. Consolations à Sophie. L'áme humaine. Démonstration rationneile et experimentaie de sun existence, de soa immortalité et de la réalité des co:nmuntiations entre les vivants et les morts, par Rouxel. Brochure de it pages, zo cent. à la Librai; ie du Magnetisme.
Très intéressante brochure de propagande, exposant dans un style clair et concis, la base fondamentale du spiritisme. Après avoir démontré la réalité de l'àme humaine et sa survivance au dela du tombeau, il enseigne les moyens les plus pratiques, les plus sûrs pour entrer en communication avec ceux que la mort a séparés de nous.

Le petit ouvrage, qui consolera bien des affligés en leur entrouvrant les portes du tombeau où ils croyaient à jamais disparus des parents chéris, des amis dévoués, vaut plus dun gros volume et nos lecteurs sauront l'apprécier.

La Science deq Mages et ses applications theoriques et praliques, petit résume de l'occulasme, entiérement inedit, avec 4 tigures schématiques, par Papus, brochure de oi pages. Prix: jol cent., chez Chitamel.
Le titre de ce petit opuscule nous dispense d'en détailler le contenu et le nom du chef de l'Ecole occultiste d'en faire l'éloge.

En ces quelques pages on retrouve la minutie du détail, la science d'observation et le souci des concordances de la théorie et de la pratique habituels à l'auteur.

C'est particulierement à ceux qui ignorent ce qu'est l'occultisme que s'adresse cette brochure.

Nouveau iangage symbolique des plantes, avec leurs propriètés medicinales et occultes, par H. Carysis, Brockure de 73 pages. Prix: 75 cent.
Curieuse étude que nos lecteurs apprécieront. Les malades trouveront dans la momenclature des plantes médicinales d'utiles renseignements.
Lea Itmites de IInconnu, la science et les sorciers, par Genrges Vitoux, Brochure de 48 pages. Prix: 1 fr . chez Chamuel.

Voulant montrer qu'en dehors de la science officielle publiquement enscignce en nos Ecoles et Facultés il se produit des faits qu'elle ne peut expliquer, l'autenr cite les expériences de Personnalités dont le nom et la position ne permettent pas le doute.
Il démontre l'existence de lois naturelles inconnues bien que soupconnees et conclut comme la raison l'indique, en niant toute influence diabolique ou surnaturelle dans les phénoménes obtenus.

Ce petit travail sadresse a ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de se rendre compte ni de la transformation scientifique moderne par la lecture desouvrages plus volumineux.

L'art diabreger ia Vie, par Rouxil. Brochure de 32 pages, in-8e wo cent. à la Librairce du Kagnelistme.
Etude paradoxale, complète et très fouillée, ce petit volume constitue un excellent traité pratique où tous les avantages et les inconvénients de l'hygiene sont clairement exposés.

En y puisant les moyens de prolonger la vie ot de conserver sa sante, on voit en quoi consiste le
contraire : lart d'abreger la Vie, et on reconnalt que c'est ce dernier que l'on pratique avec le plus de facilitr.
Tous ceux qui desirent vivre dans les meilleures conditions hygiéniques oí la nature nous a plat cés, trouveront dans ce petit ouvrage de notre zèlé collaborateur, un guide sûr qui se recommande de lui-mème.

Poriraits des magnetiseurs et occaitisté celèbres. 14
 12 fr. le cent. à la Labrairie du Mognetisme.
Il faut que tous les partisans du Magnétisme, du Spiritisme et de loccultisme, possèdent le portrait des hommes qui se sont illustrés a la défense et à la propagation de ces sciences. C'est pour arriver à ce but que la Librairie du Magnétisme se propose de tirer à part les portraits de ces chercheurs qui paraissent dans la troisième édition du Traite experimental et thérapeutique de Magnetisme ( 10 vol.), par H. Durville.

Ces portraits sont exécutés en photo-gravure, d'aprés des tableaux ou gravures du temps, pour les anciens; d'après des photographies, pour les contemporains.
Les portraits parus maintenant sont les suivants : Allan Kahdec, A. Cahagnet, Deleuze, V. Ghytrakes, Van Helmont, Mesmer, Paracelse, le marquis de Puységur.
La librrte de la medecine, par Rouxel. Le libre exercice de la médecine, téclamé par les médecins. Documents recueillis par H. Dunvilas. Brochures de 3 it pages, git cent., 19 fr. le cent, à la Libratrie du Magnitisme.
Deux interessantes brochures de propagande en faveur du libre exercice de la médecine que tous nos lecteurs doivent connaitre. Nous ne les recommandons pas, car elles se recommandent assez d'elles-mêmes.

EI anticristo, opusculo evolucionista, psicolngica, metalisico, moral y religioso, par J. ie Jesus Moniless. Brochure in-8 de 55 payes. Prix un peso. I'Inpri,itu inoderna, Santa-Ana Rep. de san salvador.
Manual de Espiritismo, par Lucir Gringe, traduit en espagnol par le docteur $H$. Girgais. Brochure in-1i; et 60 pages. 25 cent., au bureau de la Irradiation, 59, Jaconetrezo. Madrid, et chez l'autewr.
seience nouvelle. - Ilistoire de l'èlectro-homoopathte, par Crsin Mittri. In-16 de 115 pages, (Imprimerie Mareggiani, Pologne, Italie.
The New selence, Hislory of electro-homoeopathy, par Cesir Mattei. In-16 de 111 pages, chez Ciardelli, Florence, Italie. (i. Demarest.

## PRIMES GRATUITES A NOS ABONNES

En dehors de la prime de remboursement (12 noo du journal pricédemment parus. livers margues dun *, hrochures de propagande on aimants vitalisés du professeur H. Durvillo), que nous domnons it nos abonnés qui la demandeut, nous leur accordons encore, graluitement, les deux primes suivantes:
10 Un portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 fr ., véritable ouvre d'art excutée par un peintro de grand talent tDemander le bon qui est envoyé contre un timbre pour affranchissement).
$2^{\circ}$ Un abonnement d'un an à la Lumière, journal mensuel du nouveau spiritualisme, dont l'abonnement est de 6 fr . pour la France, 7 fr . pour l'Etranger.
Pour obtenir cette dernière prime, en faire la demande á Lucie Grange, 97, bonlevard de Montmorency, Paris, en y̌ joiguant sa quittance d'abonnement.

## REVUE DE LA PRESSE

## La liberté de la médecine

sous cetitre. I. Auftinger publiedans la Fhrime morgneitique du 15 abut un bon petit article dont nous extrayons ce qui suit :
"Si les irréguliers de la médecine drmandent la suppression du monopole, il ne fant pas croire quils domandent la suppression des medecins et la firmeture des écoles de medecine et de pharmacir. Bien loin de li est leur pensée... Ce qu'ils demandent, c'est le droit, pour cenx qui sont capabors de guérir aussi bien que les medecins sans avoir passi par leurs ecoles. d'exercer leur art. Cöest le droit pour le malade de choisir son méderin, son guérissenr, en dehors des médecins diplomes. dans les rangs des irréguliers, si ceux-ci leur offrent des chances do salut, surtont lorsique le médecin a reconnn son impuissance... Ciest, enfin, la liberté pour tous... Tant que les medreins ne pourront pas assurer la quérison à leurs malades, il devra en etre ainsi. Ft quimporti d'out vient le bien! Qu'importe à celui qui souffre la main qui lui apporte un remide a ses maux! La nature nons offre un moyen universel, a dit Mesmer. de guerir on de priserver les maux, c'est à nous de nous en servir. "

La Revista espiritista de la Mabana; et A Lus, i Corrtylar, de septembre: l'edition anglaise des Anmales le l'electrohomeopothie daoǹt; la Grisptan mu!gme-fico-scientifica, à Bologne; le Jouruml de le, Soriete conotire l'obus du tabrec, etc., etc.. consacrent a la Ligue pour le libre exercice de la médecine d'excel. lentes appriciations et de bons encouragements.

La revue : Magnetismo e ipnotismo, qui parait a Florence, sous la direction d'un médecin, n'est pas de cet avis. Flle consacre à la Ligue un long article ou tout en reconnaissant quial $y$ a en Italie, comme en France, des irméuliers de la médecine qui guérissent mieux que certains médecins, elle tient i ce que l'art de guérir ne soit pratique que par cenx-ci
Mais alors, que les midecins guerissent leurs malades aussi bieu qua les irréguliers de la medecine.

Le Bulletin maçonnique de septembre contient un excellent article : Le Magnitisme therapeutique devant la medecine, par 0 . Wirth.

Trés intéressant article dans la Revue philosophique doctobre public par Cih. Richet, sous ce titre: A propos du myslicisme moderne.

La Gazette médicale du 10 septembre publie uno communication fate par lays a la Soriéti de biologie sur la visibilit : par les supets en état hypnotique, des effluves drigu!eies par les etres vieants.

Au sujet de l'extériorisation de la sensibilité déconverte par le colonel de Rochas, les articles suivants sont a lire : Noucruи phéromimps. dhupnose, dans le Monitrur de l'h!!ieme publique du 1 or septembre. L'enooutpiment, dans Paris-Bruxelles du 2 octobre. Envoute, et encoutes, dans le Journal de le Vienne du 20 a oùt, qui parait a Poitiers.

El sol, qui parait à Lima, sous l'intelligente direction de Carlos Paz soldan continue la traduction des Conseils pratiques de notre directeur. Les numèros du 15 juin et du 1.j juillet publient le 120 conseil. Contre le ver tige et l'étourolissement.

L" Revista espiritista If la Habran" de septembre aununer dans les termes les plus bienveillants la pablication, par lit J.ilyoririp du Magnetisme, des brochures de propagande suivantes :
Lul Mirlecine qui tue, le Ma!nétisme qui guerit, par (i. Pelin:

Esquisse d'un systeme de la nulure. par Revel;
Processo metnetico, traduction en italien des Procelles mu!neitiques du professeur II. Durville;
L" Liberté de la ménccine. par Rouxel:
Le libre exprcice de la médecine reclamé par les meidecins.

Le colowe de Rochas publie dans l'Imitiotion doctobre "les theories de Maxwell". d’aprés l'ouvage de l'auteur : De medicina magneticia. publie a Francfort en 16i39. La traduction est due ì M. Te Rochas, "" adé par un savant prélat" qu'il ne nomme pis. Cie nummo rontiont la traduction de la conchinion de lithteure
me partio de ses aphorismes - ou Mesmer a largement puisi pour etablir sa themre.
lutiressante etmbe : has siemes hopuotiguse par Amedee Galmel, dans la science fracaise du 20 octobre.

A lire dans le Voile d'lais du 19 octobre : Principes fo mandetisme, article tris interssant de notre collaboratemr M. Rouxel.
Journaux nouveaux. - O Pharol, orgam duerntro spirita de l'aramasua, Rresil. l'amil tons les 15 jours. (iratis. - Le Flamberm, organe hoblomadaire traitant de scimese. philosophie. politigue, titherature, parait a demppr-sur-Manse, Bopriqu. Ah. Belpique : 3 fr. par
 colonnes il l’étude du magnétisme et du spiritisame.

## HAITS ET COMMUNICATIONS

Les Magnétiseurs ront bimbt apprecier à leur juste vadeur les dectarations du doctear thevandie. au sajet du magnétisme appliqué an traitement des maladies par ceur qui ne sont pas midecins.

Sur la painte du Symbicat dos medecins de la Seine, des poursuites pour exercice illegal de la medecine sont dirifes contre phasieurs praticions comms et estimés du public. Le zonave Jacoh est denonci une fois encore a la justice qui instruit son proces. Ensuite, ce sera le twir de M. X.... de M. Y.... de Mane Z.... qui, pour avoir rindu la sante a des milliers de malheureux que la médecine classique abandonnait comme incurat:les, s'entrmiront condamer à lamende et peut-itre a la prison.

En instruisant les proces des magnétiseurs, la medecine officielle fura son prope proces: car si la justice condamne des hommes generenx que la nature a doués de quatites spieciales qui les font apprecier. le ridicule thera leurs laches pirsecuteurs at lheure de la liberte sonnera an cadran des reformes sociales : la pratuque de lat midecine deviendra libre.

Les médecins syndiquis. qui représentent l'infime minorite du corps midical, jouent tia un rule ignoble qui ne tardera pas a deconsiderer la corporation tout entiere. Les midecins honnêtes ont. dams lat sociéte, une tache plus importante a remplir que celle de dilateur. An lieu de se syndiquer. dans un but de cupidite. contre les malhrureux malades, quils apprennent donc à guérir les mans quails sont impuissatits a soulager, et ils deviendront allssi respectables quiis sont vils et méprisables.

La Société magnétique te France a repris ses séances d'iude le samedi $x$ octobre. Les stances seront continuees le deuxirine samedi'de chaque mois. Comme elles ne sont pas pabliques, ceux qui desirent y assister sont pries de demander nne invitation soit au secretaire général, soit a l'un des societaires.
M. Stanton-Moses, directour de limportant journal spirite "Le light", vient de monrir ia bondres. M. Stain-lom-Moses qui publia de nombrens et bons ouraces, sous le proudonyme de Oxon, formula, vers 18*if. le projet dinne fédération spirite internationale qu'il adressa at la presse apeciale da monde entier. Le projet ne pat atre mis a execution. Il fatisait partie de la "Socirte magniticue de france " depuis sa fondation, á titre de correspondant dhonneur.

## JOURNAL DU MAGNETISME

Le Journal du Magnétisme, fondé en 4845 par M. Ie Itaron IL Poter, parnit tons les mois, sus la direction du propesseur H. Ditavilat.
Il puthie lis principaux travaux de la Societe magnetique do France dont il st l'o gane, ainsi que le Gompie rendu de ses stances; des Tiataia origitemex sur la theotie du Masnotisme, sur l'amant at sur la prolatiti; des Cures maguitiqurs; des Comeds jritigu s permettant a tous reux
 t.ment des diverses maladies; un: Revue des Lileres nouvetux, de la t.ment des diverses madnes; un: Revue des labres nuutraux
Presse et des Thedtres; des Actualitis; des Informatuns, ote.

Ayant toujours éte dirige par les matres do la science marnitique. le Joarnal du Mugnitisme forme aujurdhui ume collection de 25 volumes
 tugres. Les $\mathbf{Z O}_{0}$ promiers volumes dedion i 700 paers, petit in-xu furent mblies
 45" pages, grand in-S", impression sur diux colomes), par le directrur actuel. "ric de cheptu volume de la crllection.. .................. 10 fr.
lrir de labonnement annueliqui estrembouse on liures, en brachures de pran pade ou en aimants vilalises du professur H. Durville, pous tombe I'tninn postale. 6 fr. - Prir dun namiro, 50) rent.
On shanne a la Librtirie du Mtgnetisme. ©3, rue Saint-Merri, I'aris,


## Sommambulisme

Daus qumpues cas tris compliques, où le médecin ne prat itabilir son diamostic, une consaltation sommambuligue devient quelpuefois nécessaire.
L'lmstitut magnelurue met a la disposition des méderins et des malades qui veulent se traiter sans lavis de Jenr mederin. plusirurs somnambules d'une lucidite incoutestable.

Les convultations ont lifu tous les jours, excepté le jeuli et le dimanche, de 1 heure a 4 heures au siege de Thstitut. On consulte ansai par correspondance, sur une miche des cheveux du malado yui, mint que possible, naient pas ete touches par d'autres. Celte condition etant remplir, les chevenx suffisent ordinairement à la lucide pour se mettre en rapport immediat avec le consultant et voir la nature. Ia camse, les symptomes du mal et les moyens à y opposer.
bers consulations sont fatios sous la direction du medecin de llastitut. Les correxpondances sout expédiés par le direcleur dans le delai de trois à cinq jours. En cas d'urcence, il est ripondu dans les qua-rante-huit heures. Prixile la consultation : 20 franes.

Les maladies de erour qui font le desespoir des malades sont anse\% faciles a huirir par le magnétisme humain et par les aimants. Voici le releve de quelques guerisons publiees par le a Journal du magnétisme $n$.

## Affections du Coeur

Mme M... - Paralysie du cceur, syncopes fréquentes, mąlaise géniral. très grande anémie, faiblesse extreme, appétif mul. insomnie, hallucinations. Souffre depuis 14 ans. Guerie en if seances. (janvier $18 \times \%$.

- Mme M. - Palpititions presque continuelles accompagnées de suffocation; douleurs, malaise qeneral depuis deux ans. Calmée en deux mois, entierement guérie en dix-huit mois, octobre 1888.

Mme A. - Asystolie, arrythmie. ascite. adéme des membres inférieurs, cachevie cardiaque, asthme. Amélioration considérable ohtenue ell 3 mois. juin 1889.

Mme M. - Nèvralgie du cceur, depuis plusieurs années. Gué rie en quelques semaines par un bracelet magnétique, février 1890.
Mifr 1890 .
M.
M. B. - Battements de cour depuis 6 mois, suite d'emotion Oppression, malaise genčral. Guivi en 7 seances, févier 1890

Indrpendamment des livres, brochures, portraits, ravures, automaphos, articles de journaux, prospectus, etc., se rapportant an marnitisme, an spiritisme et a lorcultisme, le directeur da Journal da Magnetisme collectiome les timbres-poste de toas les pays ainsi que low liveres, catalogues, prospectusete. relatifs à la timbrolosic. 11 prie ses lacteurs de vonbior bien lui envoyer les timbres des vielles correspondances qu'ils peuvent possider.

Sans autre condition proalablemput itablie, chague timbre francais on itransur, quelle que soit sa valeur nominale, poursu fu'il soit en bun etat, est remboursé aux conditions suivantes:

Antérifur à $18^{-0} 0$, un abonnement dun an au "Journal du Magnitisme": - de $1 \times 5 \mathrm{l}$ a $186 \%$, un abonnement de 6 mois ; - de 1861 a $15 i 0$, , portaits on brochures de propazande: - de $18 \mathrm{I}_{1}$ a 188 , et postérieurs qui we sint plas on eirculation (pour les etrangers senlement), 2 purtraits ou brochures qui sont expediés fr:mes.
A titre dëchange on autre, on tient a la disposition des collectionneurs une grande quantité de timbres neufs ef obliteres des divers pays.

## THEATRES ET CONCERTS

Obema, Orma-Condeee Fmancing. Voir laffiche. Onems, 8 h. - Lerai Midas. Mariage damour. Gmanse, 8 h. 1/4. - Colle quion respecte.
Pomte-hint-Mabta, \& h. 1 ). Matre darmes. Palati-Roval, \& h. - T ne cmpuete. Bebe.
Revaisisice. - Jamardet Vertillon. Le brillant Achille. Varietés. - Romonds de Gedenon. Premier Pariso Gatre. - Les cloches de Comeville.
Chitelet. 8 h. $1 / 2$. - Michel Strogoff.
Borfes Parisievs, 8 h. - Mise Holvett. Maldonne Val 1 eviles. 8 h. $1 / 2$. - Ir Prime daurec. Amagu. 8 h. Le Callet de lat Reine.
Folm- bramatioges, \& h. $1 / 2$ - Les 28 jours de Clairette. Le mari d'Hortense.
Nouvadetras. - Le Scrupule. La bonne de chez Duval. MexusPlanims, 8 h. - Batechanale.
Dénzer, ${ }^{*}$ h. 3/4. - Petitr. Salambo. I'Instantané. Ciciy, 8 h. 1/4. - La tournee Eirnestif.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETISME

23, rue Saint-Merri, Paris.
La Bibliothèque du Magnétisme se compose.

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme, l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui s'y rattachent;
Q. Des collections complètes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
2. De plus de 30,000 gravures, portraits, autographes, médalles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ouvrages sont prétés au public aux conditions suivantes :
Abonnement de lecture: un an, 15 fr.; six mois, 8 fr. Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour à ceux qui ne sont pas abonnés, sauf pour quelques ouvrages rares ou précieus dont le taux de la location est fixé à 5 fr. par mois. Ils sont confiés contre nantissement et adressés, dans toute l'Europe, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ouvrage prêté, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bíbhiothèque est ouverte tous les jours, dimanches et fêtes exceptés de 1 a 4 heures. (Il n'y a pas de catalogue imprimé).
La Bibliothèque est la propriété de 'Institul magnetique.

## Pour paraitre prochainement :

## Traité expé:imenial et thérapeutique de Magnétisme

Cours complet, professé à l'Institut magnétique', par H. Durvile. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.
Les cinq premiers volumes contiennent l'exposé raisonne de toutes les théories magnétiques émises jusqu'à ce jour; les cinq derniers, la description d'environ 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise à la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.
1*Vol. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen âge : Sorcellerie. Dans les temrs modernes: Paracelse et le fluide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur, etc.

- Vol. - Le Magnétisme contemporain: Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes, Moutin, etc. - L'hypnotisme, et la suggestion: Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétriére et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme.

3. Vol. - Le Magnétisme considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les tois du magnétisme. Magnélisme des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de l'électricité, du calorique, de la lumière et des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision, clairvoyance instinctive de l'homme. Cagliostro et ses pupilles. Lucidité magnétique.
${ }^{5}$. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculouses. Pathogėnésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelte épinière. - Applıcation du Magnétisme à l'art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
${ }^{6}$. Vol. - Affections du cerveau et de la moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
7 Vol. - Affections des oreilles, des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du coeur ee de la rate.
5. Vol. - Affections de l'estomac, de l'intestin, de l'anus, de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang et de la circulation. Fièvres.
6. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles, des tendons. Affections de la peau. Maux d'a venture, maux accidentels.
7. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier Age. Seins, matrices et ovaires, grossesse, accouchements. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition, etc.
Le Traité expérimental et thérapevtique de Magnétisme du professeur H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le medecin, Pamateur oule pere de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sûr qui, apress leur avoir tout exposé, tout démontré, leur enseignera une méthode infiniment simple, à la portée de tous, pour guérir ou soulager touies les maladies.
Chaque volume ( 350 a a 400 pages) forme un tout complet, qui peut étre vendu séparėment.
Prix de chaque volume séparé. 3 fr.; les 10 vol. 25 fr . A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé à 16 fr ., au heu de 25; un volume séparé, à e fr., au lieu de 3, aux 600 premiers souscripteurs qui enverront dés maintenant le montant à la Librairie du Magnétisme.

Plamendre, un heau Poèle mobile à feu visible. dit te Plamboyant, nickelé, ayant coùté 110 fr. Très bonne occasion. S'adresser au bureau du journal.

## ALIMENTATION, HYGIENE, MEDECINE

Clinique dentaire. - M. et Mme Magné, dentistes, 1, place de la Nation. - Extraction de dents sans douleur, par un procédé nouveau, nettoyage des dents, aurification et plombage : pose de dents et dentiers en tous genres, systèmes perfection. nés, réparation de pièces dentaires. Prix modérés.

## HAINS

Grands bains francais et orientaux, 13, boulevard du Temple. - Bains médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitement seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos. de coiffure et de pédicure. Hydrothérapie complète. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

## Ligne de l'ouest

La Compagnie des Ghemins de fer de rouest délivre de nouvelles Cartes d'abonnement (1re et $2_{0}$ classe), de 3 mois, de 6 mois ou d'une année, pour les quatre itinérarres suivants :
10 de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) à Saint-Cloud, Pont de Saint-Cloud, Garches. Sèvres (Ville d'Avray et rive Gauche) et vice versa;
$2^{\circ}$ de Paris (St-Lazare ou Montparnasse) à Versailles (Rive droite et rive gauché) et vice versa;
$3^{3}$ de Paris (St-Lazare) á St-Germain (via Le Pecq et via Marly-le-Roi) et vice versa;
$4^{\circ}$ de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) à Versailles (Rive droite et rive Gauche) et à St-Germain (via Le Pecq et Marly-le-Roi) et vice versa.
Arrêts facultatifs à toutes les gares intermédıairss. Faculté de régler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit immédiatement, soil par paiements échelonnés. Les cartes des $1^{\text {er }} 2^{e}$ et $4^{c}$ itinéraires sont, moyennant un supplément de prix, endues valables sur la Ceinture, de Paris (St-Lazare) à OuestCeinture.

Ligne du Nord
Paris-Londres, cinq services rapides quotidiens dans chaque ens.
Trajet en $7 \mathrm{~h} .1 \mathrm{I}^{2}$. - Traversée en 1 h .1 โ 4 .
Tous les trains, saufle Club-Train, comportent des deuxièmes lasses.
En outre, les trains de malle de nuit partant de Paris pour Londres à 8 h .25 du soir et de Londres pour Paris à 8 h .15 du soir prennent les voyageurs munis de billets de troisième classe. DÉPARTS DE PARIS
Vià Calais-Douvres: $8 \mathrm{~h} .25-11 \mathrm{~h} .30$ du matin -3 h .15 (Club-Train) et 8 h .25 du soir.

Vià Boulogne-Folkestone : 10 h .10 du matin.
DEPARTS DE LONDRES
Vià Dourres-Calais: $8 \mathrm{~h}, 20-11 \mathrm{~h}$. du matin -3 h . (ClubTruin) et 8 h .15 du soir.
Viâ Folkestone-Bulogne : 10 h . du matin.

Les voyageurs munis de billets de premier
mis, sans supplément de billets de première classe sont admis, sans supplément, dans la voiture de première classe, ajoutée au Club-Train entre Paris et Calais.

De Calais à Londres, supplément de 18 fr .50.

## JOURNAUX

Le bon Financier, Conseiller de la petite Epargne, parait tous les samedis, 78, rue Taitbout. Paris. Le abonnés ont droit aux conseils et renseiqnements gratuits, relativement à tous placements, achats, ventes, etc.

Eureka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de vulgarisation scientifique et industrielle, parait tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs par an, 16, rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNÉTISME

Massage magnétique, par le professeur H. Durville, à l'Institut Magnétique, 23 , rue Saint-Merri, de 1 à 4 heures.

## SOMNAMBULISME

M $^{\text {mee }}$ BERTHE, la cotebre Somnambule quf a donne tant de preavee
 le jeudi et le dim. de $10 \mathrm{~h}, \mathrm{~A}$ midi ; let autresjours, de 1 a 4 h .et par sorresp.


## FABRIQUE D'HORLOGERIE

 De précision
## Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie

## C. BRISEBARD

Grande-Rue: 34 à Besancon (Donbs) MAISON DE CONFIANCE FONDEEE EN 1856 Grande récompense
à l'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boîtes et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste.

Spécialité de Chronomètres de poche
ENVOI GRATIS DU CATALOGUE

Les Annonces sont reçues au bureau du journal au prix de deux frances la ligne. La place qui leur est réservée étant limitée. l'insertion incest pas garantée dans tous les numéros.

## INSTITUT MAGNETIQUE

Poar l'Enseignement de Lagnetisme appliquá a l'art de gréfr (3agnetisme humain, manneltisme mineral, etc.)

## Par ane Ssciete de magnétisears, sons la direction do Professear H. DURTILLE

 23, Rue Salnt-Merri, Paris.Le magnetisme homain est une force inherente a l'organisme at toute personne dout la santé est équilibree peut guerir ou soulager son semblahle Dans la plupart des cas, sans connaissances medicales. l'homme peut Atre le medecin de sa femme; colle-ci, le medecin de son mari et de ses enfants. Laimant, le magn'tisme terrostre et piresque tous les corps ou agents e la nature penvent servir diuuxiliaires.
Dans les maladies graves où la vie est en danger, quelques magnétisatlons faites dans lies rèries de l'artsuffisent presque tonjours pour fairecess'r les symptome's alarmants. Ue parent, un ami, un domestique anime du desir de faire le li $n$. peut arquerir en quelqnes jours les connaissances suffisantes pour guérir la maladir la plus rebelle, si les organes essentiels à la vie ne sont pas trop profondènent alteres.
L'Institut a pour objet l'enscignement et la vulgarisation de la Srience magnétique appliquée au soulagement eta la guerison des maladies. Il constitue ane ecole pratique ou les procedes ordinaires du Magnetisme sont mis à la portée des malades etdes amateurs, dans des Lȩonschiniques quotidiennes, des Conferences expérimentales et des Cours pratiques speciaux.
Les Legons cliniques ont lieu le jeudi et le dimanche, à 9 heures du matin; les autres jours, à 4 heures du soir. (Crl enseiquement nortant pas public, on doit se faire inscrire davance). ON PREND des lensionnaines

En dehors de l'enspignement donné a l'Institut, le directeur se met à la disposition de ceux qui ne peuvent pas ac déphacer, soit a Paris. en Province et méme a l'Etrancere, pour organiser le traitement au lit du malade et metire un parent, un ami. en etat de continuer le traitement.
Le directcur recoit le jeudi et le dimanche, de 10 heures $\mathbf{1}$ midi; les autres jours. de 1 heare 14 beares.

## LIBRAIRIE

La Librairie du Magnetisme édue les ouvrages traitant de cecte question et réunit tous les meilleurs ouvriges publiés d Paris. en province et a l'ètranger, sur le Masnstives publity tisme, le Spiritisme, la Theosophie, la Graphologie et les sciencos dites occultes.

## Demander le Catalogue

A titre de commission. elle forurnit a ses clients tous les onvrages de lithairie, au prix marque pir l'éditeur, et fait les bonnements a tous les journaux el revues
Elle achete on echange tons nuvrages. portraits. gravures. etc. anctens et modernes. traitant du Nagnétisine et des diverse branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui. par l'interıédiare de la Librairie du Mapretisme, s'ahornent a un jou:nal politique. scientifique ou ittéraire ou quii :chictent des onvrages de librairie, quels quails soinnt. peuvent recevoir gratutement le Journai du Magnd bisme. pendant une annee.
Pour receviir celte prime. joindre an montint de la demande. ifr. 50 pour démarches meft al ombaltage

## Brochures de propagande

Alma,nach spiritc et magnetiqueillustré pour 1890, 1891, 1892, 1893
Dsbuissouze. - Guerison certaine du cholera en quelques heures, drs firreres graves, des congestions, de lapoplexie et de la rage, of édition
II. Duaville. - Application de l'aimant (magnétisme miné ral) aut traitenent des maludies, avec 10 fig

- Le Magnélisme humain consideré comme agent physique.
- Le libre esercice de la medecine reclamp par les medecias.
- Lois physiques du magnfitsme. - Polarite humaine.
- Procerdes magnéliguos de l'auteur, avec une figure.
- Le míne oworage, traduit en italien, par UngKER.
G. Fabius of Champville. - La Science psychigue, d'après cuvre de Simonin, avec 1 figure.
- L, $\quad$ liberte de tuer! Let liberté de aterir. Eunde critique et decumentée sur le monopole de la medecine opposé au libre exercice du magnétisme.

Lucie Grange. - Minuol du spiritisme
Letoquirt, - I.a Médroine, iure, par Bronssais, Bordeu, Barthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail, elc., etc.

Papus. - L'ilicultisme.

- le spirilisme.
 it. Le rive et les faita marnetiques expliqués. Momo Duple: P.-C. REVEL. - Esquisse dion systime dela noture, fonde sut la loi du hasard. suivi d'un essai sur la vie future considerie aupoint de vue biologique et philosophique. Nouvelle edition.

Pour la recevoir franco, ajouter 25 cent.. $p$. affranchissement
looctrur Ripauit. - L'Univers macranthrope.
Rovxet - synopleque ate la nalure.
RoUxEL.-La L,therte d. la inedrcine. (2 broch.) I. - La pra"ique medirate rhez les auriens. II. - La prutique medicule chez les mondernes.

- l'arl d'ubregir
- J'arl dinbreger la vir.
-Thérrie et protique duspiritisme. - Consolations at Sophie. l'ame humaine. Démonstration rationnelle et expérimentale de son existence, de son immortalite et de la réalite des cominu nications entre les vivants et les morts.

PrNT, MESMER. PIRICELSE, le marquis ne PuYsécur.
Prix des brochures et des portraits : 100 exempl., 19 fr.; 50 , $7 \mathrm{fr} . ; 2 \mathrm{i}, 1 \mathrm{fr} .: 12,2$ fr.; la piéce 20 centımes.


## DEMANDES \& OFFRES

On drmande dans chaque ville de France et de l'étranker un representant sériens pourle placement des aimants vitalisis dul
profesien H. Durville. Cés aimiorts aumeneml ois souleiful
toutios les maladies. Fortes remises. - Ainsi.tout en rendant de grands services aux malades, on peut faire de bead bénétices. S'adrasser à l'Institut Magnélique, 23, rue Saint-Merri.

## TRAITEMENT DES MALADIES

## 1a porté do tous les malades, par les aimants vitalista du professeur B. DCRYLLLI

Les ajmants vitalisés guétissent ou soulagent toutes les maladies. L'immense avantage qu'ils possedent sur tous les autres modes de tratement, c'est que fon put, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminucr lactivité organique et rétahlir ainsi l'equilitre des forres qui constitue la sante. Les dualduis vires cesient au thut de quelques instants, les acces deviennent moins fiequents et la ruerison se fait sans modifier son regime et ses habitudes.
L. ur cmploi se genéralise dans le traitement des diverses maladies et plus paticuleerement dans les cas nerveux, ou les medicaments funt si souvent du mal, mème en guerissant.
Ces aimants comprennent plusieurs caterories :

## Lames magnétiques

Au unmbre de 4. elles semploient dans les cas suivants
Le $n^{\circ} 1$ : Contre la crampe des ectivains et des pianistes, les affections des loras, du bas des jambes. des pieds et de l'organe genital chez l'homme.
Le $n^{\circ}$ 2: Contre hes affertions des jambes, de la gorre eldu larynx.
Le $\mathrm{n}^{\circ} 3$ : Contre les hourdonnements, la surdite, la migraine', les maux de dents, Ies nevralgies, l'insomnie, les maux de tête et toutes les affections do cerveau, y compri- les aftections mentales. Contre la sciatiqne.
Le $n^{0} 4$ : Countre les affretions des rrins, Ifs poumons, du foic, da carve, de la rater. de l'rstomar, du l'intestin, de la ressie, de da matrice el des ovaires. - Contre les malaties de la moelle cipuiere.

Cos lames. qui ne dimirr nt que par la courliure et la lonçueur, ne répondent pas a tous les besoins; on tait des lames dites speciales ne portant pas de numero, qui servent dans certains cas - Prix de chaque lame

## Plastrons magnetiques

Dans heanenup de maladies anciennes et rebelles, une seole lame n'est pas oujours suffisante pour vaincre le mal. Pour ohtenir une plus grande somme d'ation. Hlusiours lames sont reiunies pour former des appareils designes sous le nom de plastrons.
Les plastrons valent 10,15 ou 20 fr., selon quils ont 2,3 ou $\$$ lames.

## Barreau magnetique

Arec accessoires, pour magnetiser les boissons et aliments.

## Sensitivométre

S'emploiz surtnut pour se rendre compte si les personnes sont susceptibirs d'éré endormies par le magnétisme ou par l'hypnotisme et pour mesurer leur degre de sellsitivité. - P'rix de chaque sensitivometre ......... 10 fr.

Les aimants du professeur H. Durville sont polis et aickelés, sauf les plastrons dont les lames sout maintenues dans un tissus de laine solidement pique.
Ils sont summis à l'aimantation ordinaire et à une operation spriale: la vita!isation, quiaugmente considerahtement leur puissance curative. Quoique les aimants perdent peu de leur aimantation. la force vitale dispafait plus ou moins au bout de un à trois mois, selon l'ueage qu'on en fait. Au bout de ce temps, il est necessaire de les reusoyer à l'hustatut pour etre revitalisfes.

Prix de la vitalisation, pour chaque piece simple $\qquad$ if fr.
3 fr.
Les malades peusent choisir eux-mémes les appareils qui leur sons necessaires; thuteffis, dans les maladies compliquées, il est préférable d exposer au directur de l'Institut, la nature, la cause, les symptomes te la maladie. l'epoque depuis laqu lle on souffre, stc. En precisant le mode d'emploi, on indique les appareils que l'on doit employer avec le plus de chance de surces.
Toute demande doit être accompagnee il un mandat ou d'on cheque, à l'ordre du professeur H. Durville, directeur de I'Institut magnetique, 23 , rue SaintMerri, à Paris. Pour les piys éloi;rnés ou les envois d'urgent sont difficiles et coütux. on accepte te payement en timbres-poste, moyename une augmeatation de 15 pour 100 .
Les aimants sont expédies franco dans toute I'Union postale.

## OONSEILS PRATIQUES

Ceux quine suivent pas les Lecons cliniques de l'Instifut magnefique. peuvent appremire tres facilement la pritique du Magaetisme en lisant les Conseils pratiques du professeur H. Durviles.
Rediges dans un style simple et concis qui les met à la portée de toutes les intelligences. avec des exemples de purrison montrant la simplicite et la valeur de la methole, ces Conseils permetlent au pere et à la merr de Camille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Marnélisme aver succés, au soulagement et à la guerison des diversers maladies dont leurs enfants, burs parents, leurs amis peuvent etre affectes. (lour bien comprendre le mode d'application, ceux qui n'ont aucune ideé du Magnétisme derront lirc les Procédés magnéliques de l'autrur, brochure de propragaude à 20 centimes.)

Les Conseils prafiques qui sont puliliés s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomnie ; II. Syncope ; -III. Entorse; -IV. Fiéure cerebrale. Méningite; - V. Fluxion de'Poitrine; - Vi. Ficure typhoide; - VII. Constipition; VIII. Somuambulisme spontane ; IX Vomissements incocrcibles de la grossesse; X. Chule des chevrux; - XI. Mal de tete; - XII. Vertige et Etourdissement; - XIII. Congestion et Apoplexie cereibroles; - XIV. Enciphulite aigue ; - XV. Encdphalite chronique; - XVI. Ataxie locomotrice; - XVII. Myelite; - XVIII. Névralgie simple; - XIX. Névralgic faciale, tic douloureux; - XX. Sciatique - II.Migraine; -XII Lumbago; - XIII. Neurasthénie. Nervosisme, Etat nerveux ; - IIV. Catalcpsie ; - UV. Léthargie ; - IXII. Crises de nerfs;

- WVII. Nevrose; - UillI. Danse de Saint-Guy ; XIII. Epilepsie;- Ins. Chayue consent prutryue. unsene dans un pumery ua douncul ciu Slagnelisme, est envoye contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera surcessivement pulhié sulu: la forme d'autant de Conseils prataques. En attendant que ce travail considerable soit achevé, le professeur H. Durvilice se tient a la dispestion les m.lades pour leur expliquer. par correspondance, tous les détails du tr. itement magnetique quails peuvint faire, soit par eux-ménes, soit par lintermadiair d'un parint ou d'un ami devoue. Pour cela, indiquer la cause prohable de la maladic, la nature, les symptömes, etc.

Prix d'un Canspil pratique écrit spécialement pour un cas gwi n'a pas encore eite public.

# journal du liagnetisie Fondé en 1845, par M. le baron du Potet 

Organe de la Ligue Nationale pour le Libre Exercice de la Médecine
et de la Socièté magnétique de France, paraissant tous les mois

Directeur : H. DURVILLE<br>Rédacteur en chef: G. Fabius da Champville Secrétaire de la rédaction : Georges Démarest

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

1r Siège, M. Eugène Bonnemère, Homme de Lellres. - 20, M. Burg. - 30, M. Mattrejean. -40, M. de Casti - 50, M. Donato. - 6, M. H. Durville. - 7o, M. Gh. Fauvety. - 80, M. Froment. - 9॰, M. le Docteur de Nauckhoff. - 10', M. le Docteur Benard. - $11^{\circ}$, - $12^{\circ}$, M. Moutin
 Commandant Tarnier. - 1i•, -18 , $-19^{\circ}$, M. Rouxel. - $20^{\circ}$, M. le Docteur Vigıuroux, Rédacteur scientifiqueà la Patrie.-21• M. le Docteur Debjardin de Régla.- 220, M. Fabart. - $23^{\circ}$, M. Papus. - 240, M. Fabics de Ghampville. - $25^{\circ}$. M. Delmas-Marsalet. - 26., M. le Docteur
.- $2 \pi$-, M. le Docleur Dupouy. - $28^{\circ}$, M. le Docteur Flasschern. - 290, M. F.-J. Cazalis.

- $30^{\circ}$, M.Guyonnet du Perat. - $31^{\circ}$, M. St. de Guaita. - 32॰, M. A. Simonin. - 33*, M. le Docleur Deniau. - 34', le Sar Joséphin Peladan. - $30^{\circ}$, M. le Docteur Mora. - 36., M. Bouvery. - 37', M. G. Démarest: - $38^{\circ}$, M. J. Lermina. - $39^{\circ}$, M. Milo de Meyer.-40॰, M. E. Michelet.


## CORRESPONDANTS D'HONNEUR

M. le Docteur Babbitt, Doyen du Collège magnétique de New-York. - W. Crookes, Membre de la Societé royale de Londres. - Delbgur, Professeur al l'Université de Liège. - Le Docteur Diaz de la Quintana, a Buenos-Ayres. -- Le Docteur Lapierre, Président de la Société théosophique de Minneapolis. - Le Docteur Liebault, a Nancy. - Le Comte de Maricourt, a Senlis. Le Docteur Maggiorani, Médecin du roi d'Italie, a Rome. - Max Dessore, a Berlin-- Piétro d’Amico, Président de la Société Magnétique de Bologne. - G. A. Ragazzi, a Lugano. - Ed. Raoux, président de la Société d'Hygiène de Lausanne. - L'Abbé Roca, à Perpignan. - René Caillie, à Avignon. - Sinnett, Président de la Sociëté Theoosophique de Simla. - Stanton-Mosrs, Président de l'alliance Spiritualiste de Londres. - E. Yung, Professeur a l'Université de Genève. - Bouvier, Directeur de la Paix Universelle, a Lyon. - Le Docteur Kreger, a Nimes. - Le Docteur Mirgowitch, a Bourgas.

# ABONNEMENT : 6 francs par an, pour toute l'Unor Postale Prix du numéro: 50 centimes 

ON S'ABONNE à la Librairie du Magnétisme, 23, rue Saint-Merri, à Paris, et dans tous les bureaux de poste

A titre de Prime, l'abonnement est plusieurs fois remboursé à ceux qui s'abonnent au bureau du Journal : 10 Aver: les aimants vitalises du professeur H. Durvilele; - Avec 12 des anciens numéros dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un* - En annonces dans le journal, jusqu'a concurrence de 6 fr.
$2^{\circ}$ Arec un portrait peint à l'hutile d'une valeur de 10 francs. (Dem ander le bon.)
$3^{\circ}$ Acec un abonnement d'un an au journal «lia Lumiire.)"
Les primes sont rem. हratis dans nos bureaux; elles sont expediés partout, moyennant it $\mathbf{f} \mathbf{s 0}$ pr port et embal.
Tirage mensuel : 15.000 Exemplaires

## Sociéte Magnétique de France

| Conard．CONSEIL ADMINLSTRSTlF（？mhres actifs） |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3. | － | iferthet． | ${ }_{91}^{10}$－sicee M 4 ． | Froment． |
| ${ }_{4}^{3}$ ． | － | fouvery． | 哿 | Grinevald． |
| 5. | 二 | 130rg．Cazalis． | －4．－ | Jacquillat． |
| 6. | － | Chauvierats． | 0. | Le ducteur licinard． |
| 7. | 二 | Chrintin． | 答：－ | Lessart．ancien magistrat． |
| $\stackrel{8}{9}$ | 二 | Collas． | －－ | Jetrange． |
| $10^{10}$ | － | uzitine． | 99．－ | Amédée－li．Simonin． |
| 110． | － | J：met． | $3{ }_{31}{ }^{\circ}$ ． | Aubertin． |
| 13. |  | Courlet． | 32. | Wogeites，ingénieur civil des mines |
| 14. | － | Desvignes． | 33. | i：andrin． |
| $15^{\circ}$ | － | Michelet，homme de lettres． | 34. 35. | Pennel． |
| $17^{1}$ | 二 | L：arroix． | $33^{\circ}$ | Giouleau． |
| $15^{\circ}$ | － | H．Durville．hoinme de lettres． | 37. | ministe． |
| 19. | － | Forestier，avocat． | 38. | Bossong． |
| 20. | － | Henot． | 40 ＝ | Maitrejean． |

MM．Aunace，a Montauban．
1）Bats，à Saint－Jaguin（landes）．
A．ernard，à Saint－Quentin．
À．Herterlot à Orléans．
le docteur Kerjoan，Vinsat．Pyrénés－Orientales．
Bonnejoy，a Chass－en－Vexin．
Hornard－Colliard，a Citanay（Ain）．
Chomiere，a saint－Etienne．
le docteur int，á Saint－Martm－d＇Atossa，B．－Pyrénées．
le docteur Cornille：au，au Mans．
－David，a sisean（Aldei．
Jacquet de May，phartaacien à Rennes．
Ducos，proptietane，à sion（Gers）．
le docteur Dupouy，a Larroque（Gers．
Gavot，conseller municipal，à Orleans．
Gérand，artiste photographe，à Rennes．
Goubar＇ail，i Villefranche（Apes－Maritimes）．
Itier，à Agen．
J．Jung，à Bordeaux．
Lageals，instituteur a Limoges．

## CORRESPONDAN IA NATONIUX

MM．Lariic，à st－Etienne－de－BaIgorry（Basses－Pyrénées）． L：ilinmos，a Lesperon（Landes）．
－Marlin，a Troyes．
M．de Martin，a Narbonne．
Martpes．nexociant a Mautauban．
Metatis，huissier à Loudun．
le docteur Moria，à Brunehamel（Aisne．
J．Morgon，à Thoissey（Ain）．
Vic lopulo，a Marseille．
II Oelletier，a Madon（Leir－et－Cher）．
Mme Dllivier，à Buarg（Gironde）．
MM．IE．Otto，à Lantosque（Alpes－Maritimes）
liovel，à Lyon．
le decteur IRiperalt，a Dijon．
1．16ouquette．Blanzac（Gard
Ifoy－du－Whi，journaliste．à Banyuls－sur－Mer．
－Suire，publiciste a Parthenty．
Tellier－iludinn，à Boulogne－sur－Mer．
Ad．Villebien à Caen．

## CORRESPONDANTS F＇TRANGERS

M．le docteur Anfossi，à Gènes，Italie．
A．Barrié y Anglada，à Madrid．
le docteur IBernierr，à Jacmel，Haiti．
liertoncini，a Panama，Rép．de Colombie．
le docteur Bouradia，à Roman，Roumanie．
Bourkser，adessa，Russie．
le docteur Ch．Carron，a Milan，Italie．
Jesus Cebsllos，à Mexico．
le docteur Correo Barata，à Lisbonne．
Dac，à Libreville．

MM．Le doct ur Girgois，a la Plata，Rejp．Argentine．
Kopera，à schwientochlowitz．
de Lagringe，Véra－Cruz，Mexique．
le docteur Létoquart，à New－York．
Leopoldo A．Djeda，a Mexico．
Mme parent－Sior，a llerstal，Belgique．
MM．A．－J．IRico，a la llaye．
M．－N．Hovira．a Barcelone．
Soulhassaye．a la Trinité，Martinique．
Thomas，à Trinitad Colo，Etats－Unis．

## SOCIÉTEES CORRESPONDANTES

－L＇institut médicai électro－magnétique，de Toulouse，représenté par M．le docteur C．Surville，président．
La Société magnétique de Genève．

## COMITE DE DIRECTION POUR 1892

docteur Flasschoen．
G．Fabius ale Champ－ ville
le docteur Mioria．
M－Durvilleral．
Hur urville．
Murig．．
Memarest．

Président d＇horneur．
Vice－prėsident d＇honneur．
Président．
Vice－Président．
Secrétaite général． Secrétairt

## CLINIQUE DE LA SOCIETE

La Sucictés a organisé une Clinique où le plus grand nombre de maladies sont traités par le Magnétisme，à l＇exclusion de
tout médicameut．
Elle est dirigèe par les spécialistes de la Société les plus fa－ iniliarises avec la pratique du Magnélisme et particuliérement par les docteurs de Nauckhoff，Deniau，Bénard；les magnétiseurs H．Durville，Conard，Guyonnet，Cas zalis，Burg，Vivant，$F$ ，de Ghampville，Gun．Dés－ marest，Dinniaud，Mme Durville，etc．，etc．
mares milades sont reçus gratuitement，au siége de la Sociéte 23，rue Saint－Merri，le jeudi et le dimanche a 9 heures du inatin．

Extralt des statuts de la Societé．－La Société est constituée dans le but d＇étudier le Magnėtisme par la methode expérimen－ ale et d＇en vulgariser la pratique．

La Societé se compose de 40 membresd＇honneur，de 4）membres actifs habitant．Paris ou les environs．de 90 correspondants dont le nombre est illimité．

On est admis dans la société sur la présentationd＇un sociétaire ou sur la demande écrite des candidats et après délibération．
19 fr．On prut se liberer par un versement unique de 150 ir ．
Chaque societaire recot par un versement unique de 150 fr ．

S＇éances de la Société．－Le dernier samedi de chaque mois，à 8 heures $1 / 2$ du soir．séance d＇intérét social；le 2－ samedi de chaque mois．à z heures $1 / \underset{z}{\text { du }}$ doir，séance d＇étude．Les séances ne sont pas publiques．Les étran－ gers à la société qui désirent y assister doivent demander une invitation au secrétaire général ouà l＇un des Sociétaires．étran－

CONCOURS DE LA GOCIETE POUR 1892－93

Prix du Magnétoscope ．．．．．．． 300 fr．
A linventeur du meilleur instrument montrant la réalite
de l＇agent magnátique et la polarité humaine．

## Prix du Magnétisme．

1－un prix de 200 fr．；2．un prix de 100 fr ． Aux deux meilleurs mémoires traitant de la question suivante－ Analocies et différences existant entre le inagnétisme et l＇hyp： notisuie．－Les ménoires devront otre remís d＇ici au $\$ 1$ oo
tobre 1893 ．

## Sommaire

Ligue du libre exercice de la médecine. - Compterendu de la séance de la Suciete. Magreitique, - $24^{\circ}$ et $25^{\circ}$ Conseils pratiques : Contre la catilepsie et la lethargie, par M. H. Dusville. - La loi sur l'exercice de la médecine. - Guèrison dune ${ }^{\text {uxion de poitrine et d'une fievre typhoide, par Co- }}$ Natid. - Revue des livres, par Fabius de Champyilie et G. Dèmasst. - Revue de la presse. - Faits et communications.

## LIGUE NATIONALE

## pour le libre exercice de la Médecine

La campagne que le "Journal du Magnetisme" dirige en faveur de la liberté de la médecine devait fatalement attirer sur son directeur les foudres dēs médecins syndiqués du département de la Seine. C'était prévu.
Nous savons de source certaine, quasi-officielle, qu'une plainte en exercice illégal de la médecine vient d'etre déposée, au parquet, par le président dudit syndicat, contre une quinzaine de másseürs, magnétiseurs, médiums et guérisseurs les plus en vue. Une enquête secrète est ouverte contre eux. Aboutira-t-elle id des poursuites, comme le demande le syndicat des médecins ? ? ? - C'est ce que désire la "Ligue du libre exercice de la Mélecine", car elle sait, que si la justice condamne ceux qui guérissent sans diplôme, le ridicule dont se courrent leurs laches accusateurs les tuera plus vite encore que leur notoire incapacité. $I l$ faut des victimes; il faut des martyrs pour soulever l'indignation publique et exiger la revision de la loî. Les poursuites dirigees contre les magnetiseurs feront le procès de la médecine officielle et serviront utilement la cause que nous défendrons.
M. Bonnefoy et le zouave Jacob vont être condamnés ces jours-ci et le délégué de la Ligue le sera prochainement, en compagnie de plusieurs confrères.

Nous venons de dire qu'une plainte en exercice illégal de la médecine venait d'étre deposée au parquet par le président du syndicat des médecins du département de la Seine, contre une quinzaine de masseurs, magnétiseurs, somnambules et guérisseurs divers.
Comme toutes les plaintes n'aboutiront pas à dos poursuites et que plusieurs des intéressés igmoreront la vilenie dont ilssont victimes, nous ne nommerons aujourd'hui que M. H. Durville.
M. Bonnefoy, horticulteur à Paris, qui fait du magnetisme therrapeutique à ses moments perdus, est poursuivi par les médecins pour exercice illégal de la médecine. Son procès se deroulera ces jours-ci devant la police correctionnelle, qui le condamnera certainement.

Mme Léonard, somnambule-cartomancienne, vient d'etre condamnée à 37 amendes $d \in 5$ francs, pour autant de délits constatés.

La persécation s'étend on province,
«Un des plus honorables proprietaires de l'arrondissement de Saint-Malo, dit P Union malouine et dinanaise du 27 novembre, M. J. Brignon de Lehen, maire de Saint-Thual, comparaissait jeudi devant le tribunal correctionnel, sous l'inculpation d'exercice illégal do la médecine.
« M. de Lehen, dénancé à différentes reprises par M. Charpentier, officier de santé à Beicherel, n'a point nie les faits racontés par une foule de témoins qu'il a gué-
"Aussi la reconnaissance de ces pauvres gens, dont plusieurs ont éti victimes daccidents, parait-elle grande.
" - Voila ce que c'estque le dévouement d'un homme, dit un des temoins, J. Colet, de Saint-Thual, en racontant les services rondus par M. de Lehen. Vous le truuvez blimable, moi je le tromse louangable."
Malgre cela, M. de Lehen atiecondamnéa 7 amendes de 15 fr . pour 7 délits constatis.
a - Ah! si tous ceux quiil a sonlagés ctaient ici, nous dit un des temoins, il y auraient joliment du monde à Saint-Malu. *
M. René Aucher, à Nouzilly-Chalais, a comparu le 23 courant devant le tribunal correctionnel de Loudun, pour répondre du délit d'exercice illigal de la médecide.

Souscriptions reçues des adhérents à la Ligue: Liste précédente.
$2,225 \mathrm{fr} .60$
M. L., à Corfou, $2 \overline{5}$ fr.; M. Rovel, 10 fr.; M. H. Mace ( 2 e versement), 10 fr.; M. Vernon, 10 fr.; m, l'abbé Laleu, 10 fr.; M. A. Hebrard, 5 fr.; Mme Tardy ( $2 \cdot$ versement), 5 fr.; M. le capitaine Phoyeu, 5 fr.; M. D., aux Abrets, 5 fr.; M. Peberay, 5 fr.; M. Agases, 5 fr,; Mme Gauthier, 5 fr.; M. Legrand, 5 fr.; M. Deschamps, 3 fr.; un apprenti M., 3 fr.; M. Barancourt Latus, 3 fr.; M. Didiee, 3 fr.; Mlle Riviere, 2 fr. 50 ; M. Roumieu, 2 fr. 25 ; M. Bernardoni, 2 fr.; M. Triadou, 2 fr.; M. E. Martin, 2 fr.; M. Daguin, 1 fr. 50 ; M. Boisseau, 1 fr. 20; M. Degourt, 1 fr. 05 ; M. J. Moulin, 1 fr.; M. Laurent, 1 fr.; Mme Rama, 1 fr.; Mme Escalier, 75 cent.; M. Magdinier, $3 \overline{5}$ cent.; M. Norzet, 75 cent.; Mme G..., 2 fr. 50 ; M. Lafont, 4 fr.; M. Fortina, 1 fr.; Mme Menessier, 10 fr.; M. Nouzarede, 10 fr.; M. Sélécias, 10 fr .

Total au 15 décembre . . . 2402 fr. 90
En présence de cet état de choses, prélude de ce que prépare l'application de la loi sur l'exercice de la médecine, les partisans du libre exercice de lart de guérir sont instamment priés d'envoyer leur adhésion au siège de la Ligue, 23, rue Saint-Merri.

Comme il faudra beaucoup d'argent pour faire les frais des procès et mener la campagne à bonne in, les offrandes quelles qu'elles soient seront toujours reçues avec reconnaissance.

## SOCIETĖ MAGNÉTIQUE DE FRANCE

Séance $d u 26$ novembre
(Extrait du registre des procis-varbaux)
La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Fabius de Champville.

Le secrétaire général lit le procès-verbal de la dernière séance qui est adopté.

## Admissions et nominations

M. J. Helu, présenté par M. Durville, est admis en qualité de membre adhérent à l'unanimité.

## Commanications diverses

m. Fabius de Champville prononcel'allocution suivante:

Mesdames. Messieurs,
Je voudrais vous adresser quelques mots et le faire sans trop d'acrimonie. La loi sur T'exercice de la médecine nous déclare hors la loloi. Tous ceux qui, en vertu de l'axionde magnétique voulant que
l'homme soit le médecin de sa femme, celle-ci le médecin de son mari et de ses enfants; tons ceux, disons-nous, qui magnetiseront pourront etre l'objet de poursuites judiciaires.

En réponse a cette loi inique, la Sociéte magnétique de France a vu émerger de son sein une Ligue pour obtenir la liberté de la médecine. Cette ligne est en pleine voie de réussite; tous les jours, le nombre des adherents grandit, et nous en attendons d'heureux résultats. Du reste, nous espérons que ceux d'entre vous qui pensent comme nous viendront nous aider.
Malgré les risques des traitements, quand on constate des guerisons magnétiques aussi remarquables que celles cittes par MM. Durville, de Casti, Conard et autres, on peut s'exposer sans crainte à des poursuites judiciaires. De simples magnétiseurs, travaillant pour le bien de l'humanité, la loi va faire des martyrs, et auréoler chacun des adeptes.
Mais laissons la médecine et sa loi, laissons les marc hands de visites, - oh! pas tous, heureusement - et vous en voyez plusieurs ici á qui ce reproche ne peut etre adressé. La loi aussi draconienne soit-elle ne rendra pas les médecins officiels meilleurs et les malades ne leur viendront pas plus nombreux.
Tout à l'heure je donnerai la parole à M. Durville et à M. Démarest pour vous présenter plusieurs expériences qui vous paraitront fort extraordinaires. Ces expériences, nous consentons à les faire ici, parce que c'est le laboratoire d'études de la société; mais elles ne sont pas de nature à etre montrées en public.

Devant les résultats obtenus dans la recherche à laquelle nous nous livrons, on peut dire que tout s'explique. La derniére fois nous montrions les miracles prouvés par le magnétisme actuel, tout à l'heure on va vous montrer que l'envontement n'est pas seulement un mot archaïque, c'est un fait.
Platon, dans le Livre des lois, le punissait, Ovide s'en croyait menacé. Pline et bien d'autres en parlaient. Les Incas le pratiquaient. J'en passe pour venir à des temps plus modernes. Enguerrand de Marigny, favori de Louis $X$, accusé de malversations, était grácié par le roi, quand on vint dire à ce dernier que des statuettes de son auguste personne, de la reine et du comte de Charolais avaient eté trouvées chez Enguerrand. Coup de théâtre. Le roi change d'avis et Enguerrand de Marigny se balançait le lendemain au gibet de Montfaucon.
Ea Angleterre, la duchesse de Glocester vit son confesseur pendu, sa femme de chambre brulee comme sorcière et elle-meme mise en prison sur la simple accusation du cardinal de Winchester qui déclarait que la duchesse et ses accolytes se livraient à l'envoutement et qu'Henri VI était l'objet de leurs pratiques.
Sous François I ${ }^{\text {r }}$, Charles IX, Henri III, Henri IV et jusque sous Louis XIII, l'envoutement alla son train. Catherine de Médicis y croyait.
Non seulement les expériences de ce soir vont vous montrer la réalité de l'envoûtement, mais celle des philtres et autres moyens occultes d'agir sur son prochain. La poudre de sympathie, l'onguent des armes employés jusqu'au siécle dernier n'ont plus rien d'extraordinaire pour nous.
m. Demarest donne lecture d'une communication de M. Conard, relative à la guérison d'une fluxion de poitrine et d'une fièvre typhoíde qu'il vient d'obtenir par le magnétisme.
Vu l'importance de ces résultats, des félicitations sont votées à M. Conard et sa communication sera insérée au Journal du Magnétisme.
M. Durville dit que, contrairement à ce que pensent tous les médecins et méme un grand
nombre de magnétiscurs, l'action du magnétisme est plus rapide et heauzoup plus certaine dans les maladies aiguës que dans les maladies chroniques. Il cite à l'appui de cette assertion des exemples observés dans sa pratique.
M. de Casti présente un ataxique qu'il a guéri en $\overline{5} 1$ séances. La guérison remonte au mois de février dernier et non seulement il n'y eut pas depuis la moindre rechute, mais l'état général s'est encore amélioré ; et, chose digne de remarque, ses cheveux qui staient presque blancs ont repris d eux-mémes leur couleur naturelle.
M. le docteur Benafd examine le sujet, le fait marcher les yeux ouverts, puis fermés et reconnait que la guérison est complete quoique l'ataxie ait laisse des traces de son passage dans l'allure de la marche.
M. Durville parle de l'envoutement des anciens et de la preuve de sa réalité, du moins sur certains sujets. Cette preuve, dit-il, est donnée par le magnétisme.
Tous les magnétiseurs savent que presque tous les sujets endormis sont complètement insensibles et presque tous ont également remarqué que, souvent, en approchant le sujet, celui-ci éprouvait certaines impressions. Mais la connaissance des magnétiseurs n'est pas alleé au dela. Il était donné au colonel de Rochas d'observer que la sensibilité du sujet, qui a disparu de la surface du corps, rayonne autour de lui, à une certaine distance, de telle façon qu'en piquant ou en pinçant la peau. le sujet n'eprouve rien et qu'en piquant ou ed pinçant à distance, il éprouve une sensation analogue á celle de piqûre rèelle. De là, le nom d'extériorisation de la sensibilité donné à ce phënomène.
Ce n'est pas tout, la sensibilité du sujet extériorisée peut être fixée sur un corps quelconque: de l'eau, un fruit, un animal, etc.; et en piquant ce corps, le sujet sent une piquire en un point quelconque. Si on modèle une figure de cire et qu'avec certaines précautions on extériorise dessus la sensibilité du sujet, celui-ci ressent les moindres attouchements pratiqués sur la statuette; et si on la pique, une impression de piqüre est ressentie au point correspondant et presque toujours un stigmate reste marqué sur la peau. M. de Rochas obtient ces phénomènes en mettant le sujet dans une phase spéciale de l'état somnambulique, par des procédés assez compliqués.
Me basant sur ma théorie de la polarité, dit M. Durville, j’ai pensé que ces procèdés étaient inutiles; et par un artifice des plus simples, j’ai obtenu, sur des sujets entièrement évelllés, ces phénomènes étranges qui montrent mieux encore Ia possibilité de l'envoûtement.

Cette extériorisation ainsi obtenue peut également stre fixée sur divers corps et la sensibilité rayonne autour d'eux comme autour du sujet. De plus, l'ombre du sujet projetée sur un mur par une lampe devient sensible, de telle façon qu'en piquant celle-ci sur le mur, à une distance de plusieurs métres, le sujet éprouve l'impression de la piquare au point correspondant. Chez le sujet, l'extériorisation peut étre localisée sur un membre, etre transférée d'un bras a l'autre, d'un bras à une jambe et réciproquement. On peut même le transférer d'un sujet à l'autre. - C'est ce qu'il démontre dans une suite d'expériences avec quatre sujets, dont plusieurs, peu sensitifs, n'ont jamais été endormis complétement.
M. Demarest fait une série d'expériences avec le sujet le moins sensitif, également à l'état de veille. Il fixe la sensibilité du sujet dans un verre d'ean et (à l'insu du sujet) y plonge un flacon d'eau de laurier-cerise, puis un flacon de teinture de valériane.
On sait que l'eau de laurier-cerise détermine
lextase chez les sujets entrainés et que la valériane leur fait imiter les actions du chat. Le premier phênomène n'a été marqué que par les prodromes habituels de l'extase. L'effet de la valériane fut plus rapide et plus complet.
La séance est levée à 11 heures $1 / 2$.
Le Secrétarre général,
H. Durville.

## $24^{e}$ ET $25^{e}$ CONSEILS PRATIQUES

Butrit du Iraite experimental et therapeutique de Magnotiome, (60 volume), par h. Duavilus, so dition.

## Contre la catalepsie et la léthargie

La "catalepsie" est un état d'immobilite dans lequel tombe subitement le malade. Ce -lui-ci conserve, pendant toute la durée de l'attaque, l'attitude dans laquelle il se trouvait au moment où il a été surpris. Mais il n'y a pas de contracture, les articulations ne présentent aucune résistance et l'attitude du tronc et des membres peut être modifiée. La volonté est entièrement abolie, les sens sont fermés et l'insensibilité cutanée est complète. Les phenomènes de la vie animale sont suspendus, mais la vie végétative suit son cours régulier, comme le montre la persistance de la respiration et de la circulation, Núl souvenir de ce qui s'est passé dans cet état ne persiste quand le sujet en est sorti.
La catalepsie est un symptôme, un caractere particulier de l'hystérie plutôt qu'une affection spéciale. Elle se rattache souvent au somnambulisme et a l'extase; dans ce cas, elle constitue l'un des quatre états du sommeil magné tique ou hypnotique: celui qui suit l'etat suggestif et précède l'état somnambulique. Les attaques qui sont de durée et de fréquence variables peuvent etre plus ou moins profondes et les phénomènes se montrent d'une façon plus ou moins nette.
Comme la catalepsie, la "léthargie" est presque toujours un symptomē de l'hystérie. Elle est caractérisee par un sommeil continuel plus profond que celui de la catalepsie. Cet Etat tient également très souvent au sommeil magnétique. Il constitue alors l'état le plus profond de ce sommeil. Quand il est complet, l'œil est convulsé et le rayon visuel est généralement dirige vers le haut, les membres obéissent aux lois de la pesanteur, l'insensibilité cutanée est complète et le malade cesse d'etre en rapport avec le monde extérieur. Il perd la notion du temps, de telle façon que les jours, les années ne sont rien pour lui, et au réveil il ne conserve aucun souvenir de ce qui a eté fait autour de lui.

Dans le langage vulgaire le mot léthargie est synonyme de " mort apparente".
Les émotions morales paraissent jouer un grand rôle dans le retour des accès cataleptiques our léthargiques qui affectent plus particulièrement la femme.

Quoique ces deux affections ne soient que
des troubles nerveux ne présentant aucune lesion appréciable, la médecine classique n'a absolument rien à y opposer. Quand les malades sortent de leur acces, c'est par la seule force de la nature; mais tous n'en sortent pas, car des léthargiques considérés comme morts furent enterrés vivants.
Dans le plus grand nombre des cas, le magnétisme ramène facilement les malades a l'état normal, et ce retour est d'autant plus rapide qu'on est plus près du début de l'attaque. Le traitement est le même pour les deux cas. Etant considerés comme des états du sommeil provoque, il suffit de proceder par voie de dégagement, c'est-i-dire en calmant.
magnétisme humain. - Se mettre en rapport avec le malade en le prenant par les mains pendant quelques instants, jusqu'a ce que l'on sente une sorte d'équilibrē de temperature se faire entre ses mains et celles du sujet. Le rapport etabli, faire des passes transversales sur tout le corps, depuis la tête jusqu'aux pieds et appliquer ensuite les mains sur les pieds du malade, pour achever de degager la tête.
Au bout de 15 à 20 minutes, si le réveil n'est pas obtenu, recommencer les passes transversales, puis les applications des mains sur les pieds. Le sujet étant en partie réveillé, on! peut agir par injonction en lui ordonnant de se reveiller completement. Souvent on peut également changer l'état du sujet et obtenir le somnambulisme. Le réveil s'obtient alors avec beaucoup plus de facilité.
magnétismè terrestre. - Tous les léthargiques et les cataleptiques étant des sensitifs sur lesquels le courant magnétique de la terre exerce une grande influence, il faut coucher le malade sur le côté droit et placer le lit dans la direction du méridien, la tête au nord et les pieds au sud.
aimant. - Appliquer pour calmer une lame sur le front et si le sujet ne se réveille pas au bout de quelques instants, en appliquer une autre à la nuque. On pourra également placer le barreau magnétique à la plante des pieds, le pôle + au pied gauche, le pôle au droit.
Pour éviter le retour des attaques, magnétiser le sujet tous les 2 ou 3 jours,'pendant quelques instants; au besoin, l'endormir si cela est possible et agir par suggestion, en lui affirmant que les attaques ne se produiront plus. Le sujet étant convenablement endormi a beaucoup de chance d'etre lucide. Dans ce cas, il indique presque toujours les moyens à employer. Dans tous les cas, éviter les émotions, et faire usage de boissons magnétisées.

## EXEMPLES DE CURES

On trouve dans les livres et dans les journaux traitant du magnétisme un nombre de guérisons suffisant pour montrer combien
l'efficacite du magnetisme est grande dans le traitement de ces affections. Dans " l'Exposé des cures obłtenues en France par le magnétisme animal ", Mialle fait le compte rendu de 6 guerisons - 3 cas de catalepsie, 3 de lé. thargie.
Je ne citerai que les cas les plus simples.
I. - "Le magnétisme et l'eau magnétisée ont éte les seuls remèdes employés pour la guérison de Mlle Charlotte Maurer. Attaquée depuis un an de catalepsie, dont elle avait eu jusqu'à 60 accès en 24 heures, cette enfant déperissait tous les jours, et les remedes connus en médecine ne produisaient aucun effet. Son père la présenta au traitement public, (de M. Kfrimmer, à strasbourg), à la fin de fér vrier. A peine la malade eut-elle eté magnétisée 3 ou 4 fois, sans prendre autre chose que de l'eau magnétisée, que les accès devinrent moins violents et moins fréquents. Vers la fin de mars, ils cessèrent entièrement, et Mlle Charlotte ayant recouvre le sommeil et l'appétit, jouit d'une santé parfaite." (Mialle, " Expose des cures, etc." t. 1, p. 43).
II. - Guérison obtenue par le docteur Orelut, à Lyon:
"Mile $\mathrm{M}^{* * *}$, que la singularité de sa maladie a fait connaitre d'un grand nombre de personnes en état d'attester les faits dont on va rendre compte, était, à l'age de 40 ans, affligee depuis plus de quatorze ans d'une foule de maux: le plus étonnant était un assoupissement périodique, qui durait toujours six on sept mois, avec perte des facultes intellectuelles et engourdissement des membres. Elle n'était rappelée que très difficilement à l'usage des fonctions nécessaires au soutien de la vie: et pendant qu'elle était dans cette espèce de rêveil, elle avait les yeux égarés. La melancolie était peinte sur tous ses traits; elle ne connaissait qu'imparfaitement ceux qui l'environnaient et retombait bientot dans son premier état. Je fus appelé auprès d'elle par sa famille, j'employai le magnétisme animal, dont l'efficacité fut si prompte, que, dans moins d'un quart d'heure, la malade revint comme d'un profond sommeil. Les yeux s' 6 claircirent, la tete fut débarrassee, la physionomie s'anima, les membres s'assouplirent, la gaité reparut; enfin, la demoiselle M... reçut une nouvelle existence; elle en était privée alors depuis cinq mois.
"La singularite de cette maladie permet quelques réflexions sur ses causes. On est fondé à croire que les assoupissements dont on vient de parler étaient occasionnés pary une hameur acre qui se portait successivement sur toutes les parties du corps, et produisait des accidents plus ou moins gräves. Quand elle était fixée à la poitrine, la malade était fortement oppressee, et avait une toux convulsive et sans expectoration. Parvenue an bas-ventre, elle occasionnait une tension
douloureuse dans cette partie, et la malade avait des coliques violentes qui ne lui laissaient presque point de repos: elle etait souvent dans cet état pendant quinze jours. De la, l'humeur se portait anx bras ou aux jam. bes, et y causait des érysipèles. Mais c'est surtout à la tête que cette humeur produisait les effets surprenants que j'ai décrits, et doñnait lieu à cette espèce de léthargie dans laquelle la malade était plongée; en sorte que sa vie était partagee entre les douleurs les plus vives et un sommeil qui la rendait presqu'insensi. ble. En continuant le traitement pendant huit jours, la demoiselle M... a repris ses forces; et rien n'annonce encore le retour de la situation cruelle où elle a été pendant quatorze ans, quoiqu'elle eat dâ, pour le prévenir, continuer le traitement qu'elle a négligé par l'impatience de jouir d'un bien-etre qu'elle recouvrait contre son espérance.»
(Mialle, "Exposé des cures, etc.", t. 1, p. 544).
III. - " Un soir du mois de juillet 1833, je fus appele chez un de mes clients, le sieur M..., pour donner des soins à un jeune apprenti qui venait d'eprouver une violente attaque de nerfs... Ne me trouvant pas chez moi dans le moment, on courat chez un pharmacien du voisinage, qui s'empressa de se rendre pres du malade et essaya de lui administrer une potion calmante. J'arrivai pendant que la crise durait encore, quoique plus faiblement. Je trouvai un jeune homme de douze à treize ans étendu par terre sur un matelas et dans un état d'immobilité cataleptique. J'appris que cet enfant, fort précoce en intelligence et en vivacité de passion, avait éte toute la journée on butte aux plaisanteries des onvriers à l'oc. casion de l'empressement qu'il témoignait auprès d'une polissease (c'etait un atelier de bijouterie) plus agée que lui et qui semblait prendre plaisir a le tourmenter. On attribuait à cette circonstance l'état alarmant dans lequel se trouvait ce quasi-adolescent, et cela était en effet fort probable. J'eus l'idé de magnétiser ce jeune homme; je le fis tomber en somnambulisme avec la plus grande facilité, au grand étonnement des assistants, qui ne comprenaient point que l'on put causer aussi facilement en dormant. En effet, mon jeune homme me détailla le plus franchement du monde et le plus minutieusement la cause de son accident, qui était bien tel en effet qu'on l'avait supposee. Interrogé sur les moyens propres à empêcher le retour de ses crises nerveuses, il me dit qu'il fallait que je le saignasse copieusement. L'état cataleptique ayant cessé presque aussitôt que le malade eut ressenti l'effet du magnétisme, je l'éreillai, et nous pames voir qu'il avait repris toute sa connaissance; mais lorsqu'il fut question de le saigner, ce ne fut pas une petite affaire; le jeune homme se prit à pleurer, protestant
contre sa propre ordonnance et témoigmant du mieux qu'il pourait de son aversion pour une opération aree laquelle il ne se souciait point de faire connaissance. Cependant je le saignai, mais très molérément a cause de son age et de sa faible complexion. La nuit se passa fort bonne; mais, vers le matin, les évé nements de la journce se retragant fortement à son imagination, par suite de la maladresse d'une vieille femme qui ne cessa de l'en entretenir pour lui faire des remonstrances, notre jeune homme en éproura Tue nouvelle crise nerveuse qui pourtant fut plus faible que la précédente.
Lorsque jo le revis il avait toute sa con naissance; je le magnétisai de nouvean et l'endormis avec la mème facilité que la veille. Alors il me dit que je navais pras fait la saignée assez forte, et qu'il fallait recommencer. Eveille, ce fut un nonvean combat, an sujet de lia malencontreuse saignce, à latquelle décidé ment il ne prenait point gout. il lat supporta cependant tress bien, et n'eut plus, depuis, du moins à ma connaissance, aucuine atteinte du mal dont il s'était lui-même débarrassé.
"Cette observation est fort curieuse en ce qu'elle offre la singularité d'un malade qui se preserit, parce qu'il a la conscience du bien que cela peut lui faire, un moyen pour lequel il éprouve, étant éveillé, la plus grande ré pugnance. J'ai eu loccasiōn de voir plusieurs cas semblables dans ma pratique, et ceppendiant jai bien moins souveut l'occasion qu'uu autre de faire des expériences mağnétiques, car ce n'est que de loiñ én loin, et par occasion toute spéciale, que je mets ce moyen en pratique. "Docteur Besuchet."
("Journal du Magnétisme", t. 3; p. 141).
IV - Voici un cas cité par le docteur Alibert dans sa "Therapeutique", t. 2, p. 503 et rapporté par le docteur Ordinaire dans le "Journal du Magnćtisme", t. 4, p. 10.
" Une cataleptique de 14 ans tombée dans cet ftat apres une grande frayeur, avait des acces tellement frequents qu'on en comptait phus de cent dans les vingt-quatre heures; $i_{i}$ peine $y$ arait-il quelques minutes d'intervalle entre les attaques. Cet état durait depuis denx mois, lorsque la malade fut amenće a lhôpital Saint-Louis le 6 novembre 1820. On mit en usage, pendant plusieurs jours divers moyens propres à combattre cette singuliere affection sans obtenir une amćlioration bien marquée.
" Cette jeune personne maigrissait. ©puiśćn par les assauts continuels et par linsomnic. Ello etait menacée de tomber en langueur lorsqu'om tenta les procerdés du magnótisme animal. La malade, qui se trourait alors dans M 佂 tat cataleptique, passa assez promptement de lacès qu'elle éprouvait, a un sommeil paisible, pendant lequel, toutefois, elle répondit aux questions qui lui furent adressées. Ce
sommeil dura deux heures. On obtint depuis le même résultat un grand nombre de fois; les accès devinrent aussi moins fréquents, étant remplacés par un sommeil de plus en plus prolonge. On endormit egalement la malade dans l'intervalle des acces; mais on n'y réussissait pas constamment, et le peu de succès paraissait lié le plus sonvent à une preoccupation d'esprit de cette jeune personne, dout le moral fut singulièrement tourmenté par suite des soupcons que tirent naître des phenomènes d'un genre aussi nouveau en apparence.
"Ayant éte magnétisé lans son sommeil naturel, qui s'était rétabli au hout d'un certain temps, elle passa encore a lélat que lui procurait le meme mryen pendant sis acces, et qui différait du sommeil ordinaire en ce qu'elle répondait aux questions quion lui faisait. La premiere menstruation sétallit chez elle après quelques mois de séjor a t l"hopital; les accès, déja plus rares à cette époque, s'eloignerent de plus en plus; mais ilı étaient plus longs et souvent compliquués dhystérie. D'autres phénomènes, également dus au trouble de l'action nerveuse, comme l'aphonie, le délire, le tremblement, les convulsions, parurent, à diverses époques, et presque toujours a la suite de vives contrariétés. Enfin, on put encore observer dans cette maladie, véritable Protée, reretant presque toutes les formes connues des névroses, même le sommambulisme naturel, qui survint spontanement it diverses reprises sans que la malade y fût sujette auparavant. Lorsqu'elle sortit de l'hôpital Saint-Louis, le 21 avril 1821, elle avait repris de l'embonpoint et de la fraicheur; les attaques étaient simplement hysteriques et accompagnées de convulsions violentes; il y avait entre les acces un intervalle de plusieurs jours... "
V et VI. - M. Berthérand de Longpré fait dans le " Journal du Magnétisme ", t. 8, p. 229) et $\mathbf{3 8 6}$, un long exposé de deux guérisons obtenues a Nantes, par M. Gravée, sur Anne Chaignean et Marie Rivière. La $1^{\text {ro }}$ avait un accès de catalepsie qui durait depuis près de deux mois; la $2^{e}$ était sujette à de fréquents accès analogues dont l'un arait dure 7 jours.

Chez la $1^{\text {re }}$, les attaques cessaient sous l'action du magnétiseur; puis, au bout de quelques heures, elle retombait dans une attaque moins profonde. Au bout de 5 a 6 jours, la gúrison était complete. Chez l'autre, qui épronvait en outre divers malaises, la guérison, qui suivit la mome marche, fut complite après 17 sóraners. Nou sumbent les accés cataleptiques ne reparurent plus, mais l'état général fut considérablement amélioré.
VII. - Le docteur Clever de Maldigny faitdans le"Journal du Magnétiome" t. 19. p. 341, un long exposé d'une guérison obtenue dans sa pratique par le magnétisme, là où tout aut-
tre mode de traitement avait échoné. La malade, âgee de 25 ans, était affectée depuis 3 ans d'une affection nerveuse très compliquée dans laquelle dominaient des symptômes cataleptiques.

La guérison, non seulement des accès cataleptiques, mais de tous les accidents nerveux, fut complete au bout de trois mois.
VIII. - Lafontaine expose dans le " Magnétiseur" t. 6, p. 54, la guérison d'une jeune fille qui, tombée en léthargie depuis 2 jours, présentait toutes les apparences de la mort. Le retour à la vie fut complet après une séance de 2 heures, et la malade n'eut pas de rechâte.
IX. - Le mème magnétiseur rapporte dans le même journal, t. 7, p. 83, un cas singulier de catalepsie durant depuis 2 jours, qu'il fit cesser en quelques instants.
La malade, aqcée d'environ 35 ans, arait de fréquents accès dont plusieurs a avaient duré 10 et même 15 jours.

## 

## Loi sulf l'exereciee de la Médecine

Liherté, Egalit́́, Fraternité, trinité sainte, inscrite au fronton de tons nos monuments publics, qui devrait être la loi suprime de tous les hommes, tu viens de recevoir un sanglant outrage.
Le droit le phas sacre, le plus imprescriptible que la nature ait donn' a l'homme, est évidemment celui d'assurer son existence, et quand il est malade, de pouvoir se guérir ou se faire guerir par les moyens quil croit les meilleurs et par lés praticiens qui possèdent sa confiance. Ce droit sarré vient de lui être ravi. Nul en France ne peut plus " prendre part, habituellement on dune facon suivie, au tratement des maladies ", s'il n'est muni d'un diplome de docteur ou dofficier de santi. Masseurs, magnétiseurs, rebouteurs, médiums. somnambules, baigneurs, doucheurs, prètres, sceurs de charité qui rendez la santé à des milliers de malades que la médecine est impuissante à soulager, vous allez être condammés à l'amende et a la prison si vous osez exercer encore votre art bienfaisant. Et vous, malheureux malades, en devenant la chose, la propriété des medecins, vous alle\% ètre condamnis à mourir selon les régles de l'art, sans mème avoir le droit d'appeler à votre chevet celui qui pourrait peut-ètre vous guerir.
La loi sur l'exercice de la in decine, signée le But novem- $^{\text {n }}$ bre par le prisident de la Republique, les ministres de l'intericur, de la justice, de l'instruction publique et des affaires etranyeres, est inserie au Journel officiel du 1 er déctmbre.
Voicile texte de cette loi liberticide qui achève de transtormer la medecine en un mither. le médecin en undelateur ot lis malales en autant dimmeontes victimes. Comme la dit le ducteur Flappart:

Médecine, putere science!
Mélecims. promeres savants!
Mulades, puceres victimes!

## TITRE I ${ }^{\text {pr }}$

## CONDITIONS DE LAEXERGICE DE La MÉdEGINE

Art. 1. - Nal ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivié pār le gouvernement frangais, a la suite d'examens subis devant un étañissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganiscées conforménent aux règlements ren-
dus après avis du conseil supérieur de lins. truction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école préparatoire réorganisée comme il est dit ci-dessus.

## TITRE II

## conditions de l'exercice de la profession de dentiste

Art. 2. - Nul ne peut exércer la profession de dentiste s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste. Le diplôme de chirurgien-dentiste sera délivré par le gouvernement français à la suite d'etudes organisées suivant un irgglement rendu après avis du conseil superieur de l'instruction publique et d'examens subis devant un établissement d'enseignément supérieur mérical de l'Etat.

## TITRE III

## conditions de l'exercice de la profession DE SAGE-FEMME

Art. 3.-- Les siges femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que sil elles sont munies d'un diplôme de $1^{\text {re }}$ ou de $2^{\text {e }}$ classe, délivré par le gouvernement français, a la suite dexamens subis devant une facult de médecine, une école de plein exercice ou une école préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat.
Un arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'instruc̄tion publique déterminera les conditions de scolarité et le programme applicable aux eleves sages-femmes.
Les sages-femmes de $1^{\text {re }}$ et de $2^{\circ}$ classe continueront à exercer leur profession dans les conditions antérieures.
Art. 4. - Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine ou un officier de santé.
II leur est eyalement interdit de prescrire des médicañents, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avís de PAcadémie de médecine.
Les sages-femmes sont autorisées a pratiquer les vaccinations et les revacecinations antivarioliques.

## TITRE IV

Conditions communes a l'exergice de la médecine, de l'art dentaire et de la profesSION DE SAGE-FEMME
Art. 5. - Les málecins, les chirurgiensdentistes et les sages-femmes diplömés à l' ${ }^{\prime}$ tranger, quelle que soit leur nationalité, ne
pourront exercer leur profession en France qu'a la condition d'y avoir' obtenu le diplôme de docteur en médecine, de dentiste ou de sa-ge-femme, et en se conformant aux dispositions prévues par les articles précélents.
Des dispenses de scolarité et d'examens pourront être accordees par le ministre, conformément à un règlement délibéré en conseil superieur de T'instruction publique. En aucun cas, les dispenses accordées pour l'obtention du doctorat ne pourront porter sur. plus de trois epreuves.
Art. 6. - Les internes des hôpitaux et hospices frangais, nommés au concours et munis de douze inscriptions, et les étudiants en mé decine dont la scolarité est termince peuvent etre autorises al exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplacants de docteurs en mèdecine on d'officiers de santé.
Cette autorisation, delivre par le prefet lu departement, est limitée a trois mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions.

Art. 7. - Les étudiants étrangers qui postulent, soit le diplôme de docteur en médecine visé à l'article $1^{\text {er }}$ de la présente loi, soit le diplóme de chirurgien-dentiste visé à l'article 2 , et les élèves de nationalité étrangère qui postulent le diplôme de sage-femme de $1^{\mathrm{men}}$ ou de $2^{\text {e }}$ classe visé a l'article 3 , sont soumis aux mêmes règles de scolarite et d'examens que les étudiants français.

Toutefois il pourra leur être accordé, en vue de l'inscription dans les facultés et écoles de médecine, soit l'equivalence des diplômes ou certificats obtenus par eux à l'étranger, soit la dispense des grades frangais requis pour cette inscription, ainsi que des dispenses partielles de scolarite correspondant à la durée des études faites par eux al l'etranger.
Art. 8. Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli.

Art. 9. - Les docteurs en médecine, les chi-rurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le mois qui suit leur établissement, de faire enregistrer, sans frais, leur titre a la preffecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.

Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige a un nouvel enregistrement du titre dans le même délai.
Ceux ou celles qui, n'exercant plus depuis deux ans, veulent se livrer a l'exercice de leur profession, doivent faire enregistrer leur titre dans les mêmes conditions.
Il est interdit d'exercer sous un pseudonyme les professions ci-dessus, sous les peines édictées a l'article 18.

Art. 10. - Il est établi chaque annee dans les departements, par les soins des profets et de l'autorites judiciaire, des listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et la provenance du diplôme des mé.
decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes visés par la présente loi.

Ces listes sont affichées chaque année dans le mois de janrier; dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministres de l'interieur, de l'instruction publique et de la justice.
La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l'intérieur.
Art. 11. -. L'article 2272 du code civil est moditie ainsi qu'il suit:
"L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu’ils executent;
"Celle des mārchänds, pour les marchandises qu'ils vendent aux particulier non marchands;
"Celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;
"Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire;
"Se prescrivent par un an.
" L'action des médecins, chirurgiens, chi-rurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans."
Art. 12. - L'article 2101 du code civil, relatif aux privileges généraux súr les meubles, est moditié ainsi qu'il suit dans son paragraphe 3:
"Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concuremment entre ceux a qui ils sont dus."
Art. 13. - A partir de l'application de la présente loi, les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes jouiront du droit de se constituer en associations syndicales, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, a l'égard de toutes personnes aūtres que l'Etat, les départements et les communes.
Art. 14. - Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent etre remplies que par des docteurs en médecine francais.
Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.

Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux.
Art. 15. - Tout docteur, officier de sante ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaratiou des cas de maladies épidémiques tombeés sous son observation et risées dans le paragraphe suivant.
La liste des maladies épidémiques dont la
divulgation n'engagé pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiene publique de France. Le mème arrêté tixera le mode des déclarations desdites maladies.

## TITRE V

## exercice mlégal - pénadités

Art. 16. - Exerce illégalement la médecine:
$1^{\circ}$ Toute personne qui, non munie d'un di plome de docteur en médecine, dofficier de sante, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, ou n'étant pas dans les conditions stipulées aux articles 6,29 et 32 de la 1 resente loi, prend part, habituellement ou par une direction suivie, an traitement des maladies ou dés affections chirurgicales ainsi qu'a la pratique de l'art dentaire ou des accouchements, sauf les cas d'urgence avérée;
$2^{\circ}$ Toute sage-femme qui sort des limites fixćes pour l'exercice de sa profession par l'article 4 de la présente loi;
$3^{\circ}$ Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en pretant son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, il l'effet de les soustraire aux prescriptions de la présente loi.

Les dispositions du paragrāphe $1^{\text {er }}$ du présent article ne peuvent s'appliquer aux clèves en médecine qui agis̄sent comme aides d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux garde-malades, ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chi-rurgien-dentiste, opèrent accidentellement l'extraction des dents.

Art. 17. - Les infractions prévúes et punies par la présente loi seront poursuivies devant la juridiction correctionnelle.

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire on de la pratique des accouchements, les medecins, les chirurgiens- dentistes, les sages. femémes, les associations de médecins régulièremeut constituées, les syndicats visés dans l'article 13 pourront en saisir les tribunaux par voie dé citation directe donnée dans les termes de larticle 182 du code d'instruction criminelle, sans préjudice de la faculté de se porter, sil y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministere publc.

Art. 18. - Quiconque exerce illégalement la medecine est puni d'une amende de 100 a 500 fr ., et, en cas de recidive, d'une amende de 500 à 1000 fr . et d'un emprisonnement, de six jours à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'exercice illégal de l'art dentaire est puni d'une amende de 50 à 100 fr . et, en cas de récidise, d'une amende de 100 a 500 fr . L'exercice illegal de l'art des accouchements est
puni dune amende de 50 a 109 fr . et, en cas de récidivé, d'une amende de 100 à 500 fr . et d’un emprisonuement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines Seulement.

Art. 19. - L'exercice illégal de la médecine ou de l'art dentaire, avee usurpation du titre de docteur ou d'oficier de santé, est puni d'une amende de 1000 à 2000 fr . et, eu cas de récidive, d'une amende de 2000 a 3000 fr . et d'un emprisomnement de six mois a un an, ou, de l'une de ces denx peines seulement.

Lusurpation du titre de dentiste sera punie d'une amende de 100 a 500 fr . et, en cas de récidive, d'une amende de 500 al 1000 fr . et d'un emprionnement de six jours a un mois, ou de l'une de ces doux peines sembiment.
L'usurpation du titre de sage femme sera punie dome amende de 100 a 500 fr . et, en cas de récidive, d'une amende de 000 al 1000 fr . et d'un emprisonnement de un mois à deux mois, on de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 20. - Est considéré comme ayant usurpé le titre frängais de docteur en médecine quiconque, se livrant à l'exercice de la médecine, fait précéder ou suivre son nom du titre de docteur en médecine sans en indiquer l'origine étrangère. Il sera puni d'une amende de 100 à 200 fr .

Art. 21. - Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'article 15 sera puni d'une amende de 50 al 200 fr.

Art. 22. - Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les delais et conditions fixés a l'article 9 de la pre. sente loi, est puni d'une amende de 2.5 à 100 fr .

Art. 23. - Tout docteur en meflecine est tenu de deférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portós a larticle précélent.

Art. 24. - 11 n'y a recidive quautant que l'agent du delit releve a tu', dans les cinq ans qui préedent ce delit. condamms pour une infraction de qualification identique.

Art. 25. - La suspention tempraire ou l'incapacité absolue de lexercice de leur profession peuvent étre prononcees par les cours et tribunaux, accessoirement a la prine principale, contre tout médecin, officier de santé, dentiste ou sage-femme, qui est condamné:
$1^{\circ}$ A une peine atlictive et infamante;
$2^{\circ}$ A une peine correctionnelle prononcée pour crime de faux, pour vol et escroquerie, pour crimes ou delits prérus par les articles 316, 317, 331, 332, 334 et 335 du code pénal;
$3^{\circ}$ A une peine correctionnelle prononce par une cour d’assises pour des faits qualifiés crimes par la loi.

En cas de condamnation prononce a lé tranger pour un des crimes et délits ci-dessus spécitiés, le couprable pourra également, à la
requete du ministère public, être frappé, par les tribunaux francais, de suspension temporaire ou d'incapacité absolue de lexercice de sa profession.
Les aspirants ou aspirantes aux diplômes de chirurgien-dentiste et de sage-femme condamnés à l'une des peines enumérées aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article, peuvent etre exclus des établissements d'enseignement supérieur.
La peine de l'exccusion sera prononcée dans les conditions prévies par la loi du 27 février 1880.

En aucun cas, les crimes et delits politiques ne pourront entrainer la suspension temporaira ou lincapacité absolue d'exercer les professions visées au présent article, ni l'exclusion des etablissements d'enseiguement mé dical.
Art. 26. - L'exercice de la profession par les personnes contre lesquelles a eté prononcee la supression temporaire ou l'incapacité absolue, dans les conditions specifiees a l'article précedent, tombe sous le coup des articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la présente loi.
Art. 27, - L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévies par la presente loi.

## TITRE VI

## DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 28. - Les médecins et sages-femmes venus de l'étranger, autorises à exercer leur profession avant l'application de la présente loi, continueront a jouir de cette antorisation dans les conditions' ò̀ elle leur a été donnée.
Art. 29. - Les officièrs de santé reçus antérieurement $\overline{\mathrm{a}}$ T'application de la présente loi, et ceux regus dans les conditions déterminées par larticle 31 ci-après, auront le droit d'exercer la médecine et l'art dentaire sur tout le territoirè de la Republique. Is seront soumis à toutes les obligations imposées par la loi aux docteurs en médecine.
Art. 30. - Un règlement délibéré en con, seil superieur de linstruction publique determinera les conilitions dans lesquelles: $1^{\circ}$ un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine; $2^{\circ}$ un dentiste qui béné ficie des dispositions transitoires ci-après pourra obtenr le diplome de chirurgien-dentiste.
Art: 31. - Les elères qui, au moment de l'application de la presente loi, auront pris leur premiere inscription pour lofficiat de sante, pourront continuer leurs études médicales et obtenir le diplome d'officier de santé.
Art. 32. - Le droit d'exercer l'art dentaire est maintenu à tout dentiste justifiant quil est inscrit au role des patentes au $1_{1}^{\prime \prime}$ janvier 1892.

Les dentistes se trourant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent n’au:
ront le droit de pratiquer l'anesthésie qu’avec lassistance d'un docteur ou d'un officier de santé.
Les dentistes qui contreviendront aux dispositions du paragraphe précédent tomberont sous le coup des peines portees au deuxième paragraphe de l'article 19.

Art. 33. - Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sagesfemmes de $1^{\text {re }} t$ de $2^{\circ}$ classe reçues en vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 rentôse an XI ou des décrets et arretés ministeriels ulterieurs.
Art. 34. - La présente loi ne sera exéçtoire qu'un an après sa promulgation.
Art. 35. - Des reglements d'administration publique détermineront les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies et fixeront les dispositions transitoires ou spéciales qu'il sera nécesaire d'édicter ou de maintenir.

Un règlement délibéré au conseil superieur de l'instraction publiqué déterminera les épreuves qu’auront à subir, pour obtenir le titre de dacteur, les jeunes, gens des colonies françaises ayant suivi les cours d'une école de múdecine existant dans une colonie.
Art. 36. - Sont et demeurent abroges, a partir dū moment où la présente loi sera exécutoire, les dispositions de là loi du 19 ventôse an XI et généralement toutes les dispositions de lois et règlement contraires a la présente loi.

# Guefison d'une lluxion de poitpine 

## et arune fièvre typhoide

Communication faite à la Société maqnétique de France, par M. Conard, mémbre du Consell administratif.
Je viens porter a la connaissance de la Sociét́́ deux cures remarquables que; j'ai obtenues sur deux malades ; condamnés par les médecins qui les soignaient.
Le premier est un jeune homme atteint d'une fluxion de poitrine. Après l'arrêt de mort prononcé par le médecin, les personnes chez lesquelles il se trouvait, sachant que je soignais les maladies par le magnétisme humain, m’ont fait appeler.
En considérant son efat je me mis à opérer, sans avoir moi-meeme grand espoir; mais all bout d'une heure, mon opinion était modifiée: la fièrre avait dimininué d'intensité et la respiration était devenue plus facile.

J'ai continué alors à magnétiser, me reposant seulement quand la fatigue devenait trop grande. Au bout de quelques heures la fièvre avait complètement disparu.

Comme il etait une heure du matin, j'ai laissé le malade qui s'endormit et ne se réveilla que vers sept heures, mais avec reprise de fievre et d'oppression.

J'ai recommence la même magnétisation que la veille, et a nēuf heures, la fievre avait cessé de nouveau.

Nous eâmes alors, la visite du médecin, qui fut fort étonné devant l'amelioration inespéree survenue en l'état de son client.

Sa confiance augmenta, car il dit au malade: "Je vois avec plaisir que le vésicatoire que je vous ai ordonné hier a produit son effet." Mais son désappointement fut grand quand le malade lui eût apprisis que le vésicatoire n'avait pas eté mis; il voulait avoir le dernier mot, il recommença l'auscultation et, indfquant un point particulierement sensible du côté le plus malade, il ordonna de nouveau l'application dú vésicatoire.
Comme c'était moi qui avait supprimé le vésicatoire, l'embarras des personnes soignant le malade était extrême. M'en étant aperçu, j'ai fait appliquer ledit vésicatoire, mais seulement pendant le temps strictement nécessaire pour rougir la peau. Puis, comme cela se pratique habituellement, j'ai fait poser un papier enduit de cérat. J'ai repris alors la magnétisation que j’ai continuée, presque sans interruption, jusqu'au soir.

Le malade a passé une bonne nuit, et, le lendemain on pouvait le considérer comme complètement guéri. Il ne restait plus que de la faiblesse occasionnée par six jours de fièrre.

Il m'est impossible, de vous décrire la stupefaction du médecin qui a déclaré n'avoir jamais vu une fluxion de poitrine de cetto gravité guérie en si peu de temps.

Le malade qui jouit aujourd'hui de la santé la plus florissante est le fils de M. Marcel Duvivier, bs, rue des Capucins, à Rouen.
La seconde cure est bien plus surprenante encore.
Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, fils de M. Harreau, entrepreneur de couverture, rue du duc de Bouillon, à Evreux. Le malade, qui se plaignait depuis quelques semaines de malaises divers, fut brusquement atteint, le 18 novembre dernier, d'une fièvre typhoïde qui, dès le premier jour, ne laissa au médecin, aucun espoir de guérison. Le 19, le malade, en proie à une vive agitation, délirait. J'arrivai le 20, à 4 heures du soir vers le malade, persuade d'avance que j'allais me donner beaucoup de mal pour rien. Malgré cela, je me mis en devoir de l'examiner attentivement et quand j'eus établi mon diagnostic, je dirigeai d'abord mon action sur le cerveau avec les deux mains, puis, sur les $1^{10}$ et $2^{\circ}$ vertebres dorsales avec la main droite pour calmer la fièrre, ensuite sur la septième afin de calmer l'estomac. Cette dernière application était faite simultanement avec celle de la main gauche sur l'estomac meme.
Je descendis la main droite jusqu'aux $10^{\circ}$, $11^{\circ}$ et $12^{\circ}$ vertèbres pour agir sur l'intestin
et les voies urinaires, et appliquai en même temps la gauche sur le ventre, aux points que je sentais les plus affectés, pour les équilibrer.
Au bout d'une heure, un mieux sensible s'etait déja produit. Je recommençai la même opération à plusieurs reprises, en partant du cerreau; et presque sans interruption, je magnétisai jusqu'a une heure du matin. Le malade étant calme, la fièvre ayant beaucoup diminué, le résultat me paraissait moins problematique.

Avant la magnétisation, le malade ne supportait rien et repoussait obstinément la potion prescrite par le médecin. Je prescrivis du café noir que le malade prit avec beaucoup de satisfaction.

Je le laissai dans cet $\theta$ tat et me couchai; priant de me réveiller vers 5 heures, car, devant partir par le train de 6 heures, je voulais faire une séance au malade avant mon départ.

En le quittant, la fièrre avait encore diminue. Quand je revíns, dans la journée du 22 , un très grand calme avait succedé à l'agitation de la veille. Le malade était même parfois dans un état comateux qui ne rassurait guère sa famille.
Le médecin ne pût s'expliquer ce changement si rapide, lui qui s'attendait à trouver le malade en proie au plus violent délire "Cet état ne vaut guère mieux," dit-il eli prescrivant de continuer l'ordonnance. A ma visite du soir, je ne savais quoi penser, mais ce calme ne me rassurait pas non plus.

En examinant de nouveau le malade, je sen. tis que les jambes étaient froides et je vis que l'œil était voile. Je voulus lui faire prendre du café, mais la déglutition ne fut pas possible.
Je ne mis à le magnétiser le plus énergiquement possible. Au bout de quelques instants, sea yeux s'ouvrirent brusquement, il se sintleva, ses bras s'etendirent vers son père, et lui enlacèrent le cou, puis il retomba lourdement. Je compris que mon action le faisait sortir de sa torpeür, qu'une lueur de vie venait de traverser son cerveau et qu'ayant conscience de sa fin, il faisait à son père un éternel adieu. Le père le comprit également et se retira dans une pièce voisine pour ne pas être témoin de la mort de son fils qu'il adorait.
Je restai alors seul avec la garde-malade auprès du moribond et je voulus encore tenter un suprême effort. Je me fis donner de l'eau-le-vie avec laquelle je frictionuai une jambe pendant que je mettais des briques chaudes autour de l'autre. J'agis de la meme façon sur tes deux jambes; et de temps en temps, je magnétisais énergiquement le cerveau et la région de l'estomac. Au bout de deux heures, je fus forcé de quitter le malade qui n'était pas encore sensiblement mieux.

Une ráaction salutaire se produisit peu après mon départ et le malade reprit l'usage de ses sens, ne se plaignant plus de rien.
Le lendemain, le médecin qui croyait le malade sur le point de trépasser s'il ne l'était pas déja fut saisi d'étonnement en constatant son état. Il partit tête baissee, prescrivant des fortifiants et déclarant qu'il ne reviendrait pas, la maladie étant terminée.
Vers quatre heures de l'après midi je revins voir mon malade et ma satisfaction fut grande en constatant son état. Mais j'étais encore bien loin d'etre satisfait, car la faiblesse était grande et l'usage de la parole n'était pas encore revenu. Je le magnétisai pendant une heure, espérant une réaction qui ranimerait les forces, prescrivis du café noir, encore des frictons sur les jambes et me retirai.

Une heure et demie après mon départ la réaction que je désirais sest produite ; les yeux du malade s'ouvrirent, et il reconnut immédiatement tous ceux qui l'entouraient. In demanda du café qu'il but avec beaucoup de satisfaction et passa une très bonne nuit.

Le lendemain, l'usage de la parole était revenu, les forces s'etaient accrues et le malade, qui était dès lors un convalescent, demanda à manger. La wnerisun pouvait être consiléré comme certaine. En effet, d'un jour a l'autre le malade est plus fort, et j'ai la certitude absolue que d'ici fort peu de temps, l'épuisement des forces sera entièremnt répare.

Dans les deux cās que je vous soumets, il sera difficile d'invoquer la suggestion. Dans le dennier surtout, le malade ne connaissait personne n'avait nullement conscience de son état et ne se rappelle aucune particularité du traitement. On est donc forcé d'admettre en nous l'existence d'un principe vital qui se communique de l'un à l'autre, comme l'ont pensé et le pensent encore tous les magnétiseurs.

## REVUE DES LIVRES (1)

La muggestion dans lart, par Pigare Souriau, In-8e de 350 paget, prix 5 ir.
Dans la contemplation du beau, dans l'effet que peut produire sur nous une ouvre d'art, à quelque école qu'elle appartienne il y a un étrange phénomène que personne jusqu'ici ne s'était donné la peine d'analyser.

Certes, il est naturel d'admirer les belles choses, mais ne reste-t-il pas après l'admiration par les yeux, comme un recommencement dimpression agréable et admirative dans notre esprit?

Expliquera qui pourra les hallucinations de l'entrevu. Est-il raisonnable de se sentir pénétré de tristesse parce qu'il plait à un pianiste de plaquer certains accords sur son clavier?

Sommes-nous vraiment dans notre état normal, quand, à la lecture d'un roman ou d'un poème,

[^18]nous vivons de la vie des héros de l'œuvre, nous nous enivrons de leurs amours, frémissons à leurs aventures, pleurons sur leurs malheurs imaginaires?

Ces jours derniers, à la Societé magnétique de France, l'un de nous formulait cet aphorisme : « une des preuves de notre essence divine, ce qui prouve que Dieu nous pénétra d'une étincelle de sa lumiére, c'est que notre imagination crée de toutes pièces et fait vivre à son gré des etres qui, bientôt, arrivent à nous donner des hallucinations. "

Quand on songe à tout cela, laphorisme parailt moins extraordinaire.

Avouons de suite que les phénomènes cités plus haut, n'ont rien d'eatraordinaire pour qui a vu les résultats des suggestions, tant a l'état magnétique qu'à l'état hypnotique.
M. Paul Souriau, frappé comme nous de ces vérités, vient, dans un volume fort bien écrit, d'exposer d'une façon claire, littéraire, intéressante, ce phénomène : la suggestion du milieu.

De là, il est entré dans le vif de la question. La Suggestion dans l'arl, qu'il vient de publier, est une analyse, hors de pair; de toutes les sensations ressenties, transmises par l'auteur aux lecteurs, qui, a leur tour, revivront les minutes heureuses vécues par l'écrivain devant un site, un événement ou un caractère.
Le livre de M. Paul Souriau est une cuvvre remarquable à tous les points touchant la question complexe qui nous préoccupe.
Le Doute supreme, par M. R. Crisnil. In-18, de 890 pages
chez Ret3ux of $\operatorname{fis.}$.
Est-ce de la philosophie ${ }^{\text {q }}$ est-ce de la métaphysique? C'est les deux à la fois. L'auteur procède par conversation. On discute si Dieu existe, ce que l'on doit penser de lui, après avoir repris l'étude des origines de la terre. Ce sont des questions d'un ordre élevé, mais dont l'aridité n'est pas pour plaire aux sybarites de nos jours.
"De l'abstraction, peuh! disait ces jours derniers un écrivain fort connu, je préfére une tranche de filet. $»$
Nous ne conclurons pas comme notre estimé confrère; bien au contraire, d'autant plus que l'œuvre de M. Chesnel doit etre lue par les penseurs.
La nouvelle theorie de la sugsestion destinée expliquer l'Hypnotisine, par lo R.P. J.J. Fannco, traduite de l'ltalien, par Aug. ONclain, prètre, In-12, de 128 pages, chez Tequi.
Beaucoup d'entre nous ont vu ces jours-ci s'étaler sur les murs un grand diable vert entouré d'homme en habit noirs et de mondaines charmantes. Et bien le R. P. Franco va nous parler du diable, mais d'un diable parfois aimable qui, non content d'avoir tant fait parler de lui autrefois, revient sur terre, dans le temps présent, et se promène de salons en salons, en passant par les antres maçonniques.

Si l'auteur et le traducteur sont de bonne foi, nous devons être, nous, des personnes étranges, de croireque ces phénomènes quiparaissent à nos deux écrivains prestigieux et diaboliques ne sont que des effets naturels, dont notre ignorance ne nous permet pas de découvrir les ressorts.

Galilée dut se repentir d'avoir affirmé que la terre tourne. Ses tourmenteurs ont des successeurs et nous entrevoyons fort bien le bûcher qui se dresserait pour nous si l'auteur, au lieu d'avoir à protester dans un livre, venait, au nom de l'Inquisition, nous sommer d'avoir à rétracter nos affirmations.
Avec lui, l'imagination, un leurre! la suggestion un mensonge! les phénomènes de transmission de pensées, des trucs! la divination, oh! alors c'est tout simplement la possession!
En raison du parti-pris de l'auteur, son livre
doit être lu. C'est une école de refntations qui permettra aux magnétiseurs sinceres de percer les incrédulités voulues en répondant anx objections qu'on jette avec fracas dans le cycle de nos études.
Enfin, etre diables en compagnie des Bernheirn, des Liébault, des Rattone, des Raphaèl Vizioli, n'a rien qui nous déplaise.
Rendons justice, en terminant, an R. P. Franco, qui penche a admettre que le fluide marnétique existe (il est bien bon), que c'est hui le senl coupable de toutes les diableries quon nous pourrait reprocher, si, heureusement, la Cour de Rome n'avait depuis longtemps déclaré que le diable n'avait rien à faire ni à voir clans le magnétisme.
Lame, tef sept principes de rhoimme et de meur, par Vurary. In-10 avec schémas, chez Clamurl.
Poursuivant son application microcosiuique, l'auteur révèle par homogénéité de míthode remarquable les rapiorts de Dieu et de liomme, comme il avait démontré ceux de l'esprit et des corps humains. Il aboutit ainsi à de rigoureuses conclusions ou il etablit entre le Saint-Liprit eatholique et l'ime individuelle un parallele aussi fecond qu'original. Jamais sujet aussi vaste ct anssi métaphysique n'a été traité avec plus d'unité ní de positivisme. C'est ce qu'qu de nos amis appelait "la triangulation des nuages".
ll y aurait lieu d'ajouter la brochure de M. Virgey, qui fait de la trigonographie métaphysique, aux catéchismes de tous les diocèses. Cie serait le chapitre réservé aux diéves du catéchisme de persévérance ou aux grandes personnes. La ques. tion est si clairement elucidée que'nul ne sauralt ne plus croire apres avoir lu.

## Batallies dn Ciel. - Manuscrit d'un viaux Colte. I vol. in- 80 de 450 pages chacun, 8 fr., chez Chamue $i$.

Ce livre est la révelation la plur inattendue des traditions et des hautes destinćes de notre patrie.
Pour indiquer a la France en détresse la voia du salut, l'auteur de ce manuscrit, à la fois saisissant et étrange, retrace à grands traits l'épopée historique de la Gaule celtique.
S'appuyant sur le recit de Moïse, il dévoile ce qu'on peut appeler l'occulte de la Genèse.
Cet occulte, crée par le génie puissant de notre race, a été jusqu'icí soigneusement maintenu.
Aujourd hui, les druides celtiques apparaissent sous leur physionomie réelle de sacerdotes providentiels et inspirés.
En ces Batailles du ciel on les aperçoit melés à tous les peuples, animant toutes les civilisations antiques, greffant mystérieusement l'élément gaulois sur la nation juive, sélectant, dirigeant et exécutant au besoin les personnages bibliques de l'Ancien Testament afin de preparer le Nouveau qu'ill prophétisent et de réaliser enfin, par notre France, le trimphe supreme de la Celtique rar l'idéal et par l'idẻe.
Quel que soit l'entrevu de cette œouvre, l'auteur est un écrivain de premier ordre. Les idées y sont d'une envolée qui transporte des plus bas fonds de notre existence aux plus radieuses espérances.

Quelle chaleur, quel souftle dans ces pages empoignantes. Croyez ou ne croyez pas, vous n'empècherez pas que ce livre se ferme difficilement sous vos doigts. Vous chereherez entre les lignes et, si vous n'ètes point encore occultiste, vous courrez grand danger de le devenir. Vous dtes enchainé dans un milieu nouveau pour votre imagination et vous vous en détacherez avec peine pour y revenir enoore. Ce livre est un monument grandiose.

## Gustane Fabies de Ghampvilee.

La Chouette. par A. Le Bolrguignon. In-16 de 459 pages.
Voulez-vous, en cette apre saison, frissonner delicieusement, le soir, au coin du feu, et vous
procurer ces vives sensations si recherchées de nos jours? Lisez ce livre.
Les nouvelles le composant sont empreintes dune philosophie mystripiense et troublante. Elles tentent une excursion hardie an pars doutrotombe. De ce voyare, on revient terrifie, un peu meillenr, certainement.
Nous citerons: En plein Mystére; Violée par un incube; l'Apparilion. qui nous ont laissé sous la mome impression gue la lecture des meilleures parges d'Eigar Poë.
Der magnetismus und spfue phänomene, par Willy Reiciel. In-8o de si pages, chez Karl sigismond, Berlin.
Excellent onvrago pratique dun des meilleurs magnćtiseurs d'outre-khin.
G. Demarest.

## REVUE DE LA PRESSE

Au sujet des poursuites dirifies contre le zouave Jacob ponr exercice illigal de la medecine, un article: Une consultition cher le lonuace guérisseur, est à lire dans le Ténips du 4 decembre.

La circulcire politigue du 11 novembre publie une itude hodra, hinne. par Horace Bing, avec portrait, de M. I'abbé de Meissas.

Le supplament litteraire de la Lanterne du 13 novembre inhlie un article illustré sur le Magnetisme $^{\text {man }}$ arimal, par Dom Gill.

Le doctour Raymond Martin publie dans la Revue des Invertions nouvelles du 5 déceabre une étude sur l'E'uvoutement.

Bon article à lire dans leclair du 14 novembre: Un envoutement prr la pholographic, au sujet des expériences de M. de Rochas.
V. Emmanuel publie dans la Vie mondaine de Nice du 12 novembre une bonne étude sur Les Miracles du spiritisme.

Laction des médicaments à distance n'est pas nouvelle : le Moniteur de l'hygiene publique publie à ce sujet un extrait des Essais de Michel Montcigne qui ne laisse aucun doute à ce sujet.

Le docteur Génébrias donne, dans le Parti national du 5 décembre, une chronique médicale sous ce titre: le sporitisme.

## FAITS, ET GQMMUNICATHONS

Des manifestations dites spirites ont eu lieu, 20 , rue de la Sourdiére. Des meubles śtaient déplacés, des ustensiles de cuisine projetés au loin et brisés, des bruits insolites so faisaient entendre dans les murs. La police a ouvert uno enquète, et comme dans toutes les manifestations de ce genre où elle nia rien à faire, elle ne découvrira certainement rien. Toute la presse politique a annonce le fait. Les articles les plus remarquables sont : Eucore les esprits, Histoire de revenants, par M. Vuillaume, dans le Radical des 3 et 5 décembre; Une maison hantie, dans le Petit national du 5 dé cembre; La maison hantée, dans le Figaro du 9 décembre; Le Monde des esprits, dans le Matin du 11 dicembre; Chronique, dans lo XIX Siécle du 5 décembre.
M. Durville a fait dernièrement la leçon d'ouverture de son cours pratique de marnétisme appliqué à la physiologic et à la therapeutique, devant ses éleves et quel-
ques invités. ques invités.
M. Auffingr fait éqalement un cours de magnétisme, 15, rue du Four-Sant-Germain.

Les frères Isola, a ly salle du Boulevard des Capucines, tont tous les scirs do curieuses experiences de magnétisme et de suggestion mentale.

## BIBLIOTHEQUE DU MAGNETTSME

23, rue Saint-Merri, Paris.

La Bibliothèque du Magnétisme se compose

1. De 5,000 vol. sur le Magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme, l'occultisme et toutes les branches du savoir humain qui s'y rattachent;
2. Des collections complętes de presque tous les journaux du monde qui ont paru sur ces questions;
3. De plus de 30,000 gravures, portraits. autographes, médailles, articles de journaux et documents divers.
Pour faciliter l'étude du Magnétisme, tous les ouvrages sont prêtés au public aux conditions suivantes:
Abonnement de lecture: un an, 15 fr .; six mois, 8 fr. Les volumes sont loués au prix de 5 centimes par jour à ceux qui ne sont pas abonnés, sauf pour quelques ouvrages rares ou précieux dont le taux de la location est fixé à 5 fr . par mois. precieux dont ée taux dantisserent et adressés, dans toute l'Europe, aux frais des emprunteurs.
Le nantissement, qui est rendu au retour de l'ourrage prêté, doit représenter la valeur de celui-ci.
La Bibliothèque est ouverte tous les jours. dimanches et fetes exceptés de 1 à 4 heures. ( 11 n'y a pas de catalogue imprimé). La Bibliothéque est la propriétê de 'Institut magnéiique.

## Pour paraitre prochainement :

## Traite expe:lmenial et therapeutique de Magnétisme

Cours complet, professé à l'Institut magnétique, par H. Dunviles. 10 vol. in-18, cartonnés à l'anglaise. Ouvrage illustre d'environ 400 gravures et 3 planches coloriées.
Les cinq premiers volumes contiennent l'exposé raisonné de toutes les théories magnetiques émises jusqu'à ce jour; les cinq derniers, la description denviron 250 affections les plus communes et l'application pratique du magnétisme, mise à la portée de tout le monde, pour le traitement de chaque maladie.

1. Vol. - Le Magnétisme chez les anciens. Au moyen age : Sorcellerie. Dans les temrs modernes : Paracelse et le fluide universel, Van Helmont, Maxwell, Mesmer, de Puységur, etc.
2. Vol. - Le Magnétisme contemporain : Deleuze, du Potet, Lafontaine, Cahagnet et les spiritualistes, Moutin, etc. - L'hypnotisme et la suggestion : Braid, Ecoles de Nancy, de la Salpétrière et de la Charité.Analogies et différences entre le magnétisme et l'hypnotisme.
3. Vol. - Le Magnétisme considéré comme agent physique : Polarité. L'od de Reichenbach. Les lois du magnétisme. Magnètisine des animaux, des végétaux, de la terre, de l'aimant, de l'électricité, du calorique, de la lumière et des couleurs, du son, etc.
4. Vol. - Les états du sommeil provoqué. Extase, oracles, songes, divination, prévision, clairvoyance instinctive de l'homıne. Cagliostro et ses pupilles. Lucidıté magnétique.
5. Vol. - Mécanisme des guérisons miraculeuses. Pathogénésie. Les centres nerveux du cerveau et de la moelle épiniére. - Application du Magnétisme à l’art de guérir. Procédés de l'auteur. L'aimant considéré comme agent thérapeutique. Moyens auxiliaires.
6. Vol. - Affections du ceryeau et de ła moelle épinière, affections nerveuses, névroses, affections mentales.
7. Vol. - Affections des oreilles, des yeus, du nez de la bouche, de la gorge, du larynx, du foie, des poumons, des bronches, du cceur ee de la rate.
8. Vol. - Affection. • 'sstomac, de l'intestin, de l'anus. de la vessie, des voies spermatiques, des reins, du sang el de la circulation. Fièvres.
g. Vol. - Maladies de la nutrition et de l'assimilation, des os, des articulations, des muscles. des tendons. Affections de la peau. Maux d'aventure, maux accidentels.
9. Vol. - Maladies des femmes et des enfants du premier age. Seins, matrices et ovaires, grossesse, accouchements. Asphyxie du nouveau-né, convulsions, dentition. etc.
Le Traité expérimental et thérapeutique de Magnétisme du professear H. Durville, basé sur une pratique constante de quinze années, sera le cours le plus complet, le plus pratique qui ait jamais paru sur la question.
Celui qui veut pratiquer le magnétisme curatif par profession, le médecin, l'amateur ou le père de famille qui veut seulement le pratiquer au foyer domestique, y trouveront un guide sùr qui, aprés leur avoir tout exposé, tout démontré, leur enseignera une méthode infiniment simple, a la portée de tous, pour guérir ou soulager toutes les maladies.
Chaque volume ( 350 a 400 pages) forme un tout complet, qui peut être vendu séparément.
Prix de chaque volume séparé, 3 fr.; les 10 vol . 25 fr .
A titre de Prime l'ouvrage complet sera laissé à 16 fr ., au lieu de 95 ; un volume séparé, à 2 fr., au lieu de 3 , aux 600 premiers souscripteurs qui enverront dès maintenant le montant à la Librairie du Magnétisme.

A vendre, un beau Poelle mobile a feu visible, dit le Flamboyant, nickelé, ayant coutté 110 fr. Très bonne occasion. S'adresser au bureau du journal.

## ALIMENTATION, HYGIENE, B MEDECINE

Clinique dentaire. - M. et Mme Magné, dentistes, 1 , place de la Nation. - Extraction de dents sans douleur, par un procédé nouveau, nettoyage des dents, aurification et plombage: pose de dents et dentiers en tous genres, systėmes perfectionnés, réparation de pièces dentaires. Prix modérés.

## HAINS

Grands bains français et orientaux, 13, boulevard du Temple. - Bairs médicinaux de toute nature, vapeur, hydrothérapie spéciale recommandée par MM. les docteurs. Traitement, seul en son genre, appliqué par le chef de l'établissement.

Le Balnéum, 16 bis, rue Cadet. - Bains turco-romains et russes. Etuves d'air sec et de vapeur, salles de massage et de lavage. Belle Piscine. Salons de repos de coiffure et de pédicure. Hydrothérapie complète. Buffet. Salle d'escrime.

## CHEMINS DE FER

## Ligue de l'Oupst

La Compagnie des Cheminc de fer de fouest délivre de nouvelles Cartes d'abonnement (1re et Qo classe), de 3 mois, de 6 mois ou d'une année, pour les quatre timéraires suivants :
$1^{\circ}$ de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) à Saint-Cloud, Pont de Saint-Cloud, Garches. Sèvres (Ville d'Avray et rive Gauche) et vice versa;
2. de Paris (St-Lazare ou Montparnasse) à Versailles (Rive drote et rive gauche) et vice versa;
${ }^{30}$ de Paris (St-Lazate) à St-Germain (via Le Pecq et via Marly-le Rol) et vice versa;
4o de Paris (St-Lazare, Montparnasse ou Champ de Mars) à Versaitles (Rive droite et rive Gauche) et à St-Germain (via Le Pecq et Marly-le-Roi) et vice versa.
Arrêts facultatifs a toutes les groes intermédrairss. Faculté de régler le prix de l'abonnement de six mois ou d'un an, soit immédiatement, soil par paiements echelonnès. Les cartes des 1er. 2e et 4 itinéraires sont. moyennant un supplément de prix, endues valables sur la Ceinture, de Parıs (St-Lazare) a OuestCeinture.

## Ligree du Nord

Paris-Londres, cinq services rapides quotidiens dans chaque sens.

Trajet en $7 \mathrm{~h} .11^{2}$. - Traversée en 1 h .14.
Tous les trains, saufle Club-Train, comportent des deuxièmes classes.
En outre, les trains de malle de nuit partant de Paris pour Londres à 8 h .25 du soir et de Londres pour Paris à 8 h . 15 du sair prennent les voy,geurs munis de billets de troisième classe DÉPARTS DE PARIS
Vià Calais-Douvres : 8 h. $25-11$ h. 30 du matin -3 h. 15 (Club-Train) et 8 h .25 du soir.
Viá Boulogne-Folkestone : 10 h .10 du matin.
DÉPARTS DE LONDRES

Vià Douvres-Calais: 8 h. $20-11$ h. du matin -3 h . (Club$\mathrm{Tr}, \mathrm{in})$ et 8 h .15 du soir.

Viâ Folkestone-Buulogne : $\mathbf{1 0} \mathrm{h}$. du matin.
Les voyageurs munis de billets de première classe sont admis, sans supplément, dans la voiture de premiére classe, ajoutée au Club-Train entre Paris et Calais.
De Calais à Londres, supplément de 12 fr . 50.

## JOURNAUX

Le bon Financier, Consenller de la petite Epargne, parait tous les samedis, 78 , rue Taitbout. Paris. Le abonnés ont droit aux conseils et renseiqnements gratuits, relativement à tous placements, achats, ventes, etc.

Eureka, Tribune des Inventeurs. - Revue illustrée de vulgarisation scientifique et industrielle, parait tous les 15 jours. Abonnement : 5 francs par an, 16, rue de Verneuil.

## MASSAGE - MAGNÉTISME

Massage magnetique, par le professeur H. Dunville, à l'Institut Magnétique, 23, rue Saint-Merri, de 1 à 4 heures.

## SOMNAMBULISME

Mme BERTH E, la cotldbre Somnambule quis donno tand depreares



## FABRIQUE D'HORLOGERIE <br> DE PRÉCISION

 Bijouterie, Orfèvrerie, Joaillerie
## C. BRISEBARD

Grande-Rue: 34 à Besancon (Doubs) raison de confiance fondée En 1856 Grande récompense à l'Exposition universelle de Paris, 1889
Montres, boites et cuvettes argent, cylindre 8 rubis, garanties 2 ans, depuis 22 fr. contre mandat-poste. Spécialité de Chronomètres de poche

## ENVOI GRATIS DU CATALOGUE

Les Annonces sont reçues au bureau du journal au prix de deux francs la ligné. La place qui leur est réservée étant timitée, l'inmartion n'est pas garantie lans tous les numéros,

## INBTITUT MAGNETIQUE

## Pour l'Tasceignement du Eagaítisme appliquá il l'art do gredr

 (Magnétisme humain, magnétisme minéral, ete.)Par une Sociéte de magatisenrs, sous la direction da Professear I. DOLVILLE 23, Rue Balnt-Merri, Paris.
Le magnétisme humain est une force inhérente à l'organisme et tonte personne dont la santé est équilibrée peat guérir ou soalager son semblable. Dans la plupart des cas, sans connaissances médicales, l'homme peut Atre le médecin de sa femme; celle-ci, le médecin de son mari et de sesenfants. L'aimant, le magnétisme terrestre et presque tous les corps ou agents de la nature peuvent servir d'auxiliaires.
Dans les maladies graves où la vie est en danger, quelques magnétisatuons faites dans les règles de l'art suffisent presque toujours pour faire cesser les symptòmes alarmants. Ua parent, un ami, un domestique animé du désir de faire le bir $\mathbf{n}$, peat acquérir en quelques fours les connaissances sumisantes pour guérir la maladie la plus rebelle, of les organes essentiels à la vie ne cont pas trop profondément altérés.
L'Institut a pour opjet l'enseignement et la valgarisation de la Science magnétique appliquée ad soulagement elà la guérison des maladies. Il conslitue ane ecole pratique ot les procédés ordinaires du Magnétisme sont mis a la portee des malades etdes amateurs, dans des Lefonseliniques quotidiennes, des Con(érences expérimentales et des Cours pratiques spéciaux.
Les Leçons cliniques ont liea le jeudi et le dimanche, à 9 heares du matin; les autres jours, à 4 heures du soir. (Cet enseıgnement nétant pas public, on doit se faire inscrire d avance). Ox PREND des Pensionnarres.
En debors de l'enselgnement donné à l'Institut, le directear se met à la disposition de ceax qui ne penvent pas se deplacer, soit a Paris, en Province et meme à l'Etranger, pour organiser le traitement an lit du malade et mettre un parent, un ami, en état de continaer le traitement.
Le directeor recoit le jendi et le dimasche, de 10 heares a midi; les avtres jours, de $\mathbf{I}$ heare ì $\$$ heares.

## LIBRAIRIE

La Librairis du Mágndtisme édite les ouvrages traitant do certe question et réunit tous les meilleurs ouvrages publiés Paris, en province et á l'étranger, sur le Magnétisme, l'Hypnotisme, le Spiritisme, la Théosophie, la Graphologie et les sciences dites occultes.

## Demander le Catalogive

A titre de commission, elle fournit a ses clients tons les onvrages de librairie, au prix marqué par l'editeur, et fait les abonnements tous les journaux et revues.
Blle achète ou échange tous ouvrages, portraits, gravures, etc. anciens et modernes, traitant du Magnétisme et des diverses branches qui s'y rattachent.

## Prime

Tous ceux qui, par l'intermédiare de la Librairie du Magnétisme, s'abonnent un journal politique, scientiaque on littéraire ou qui achètent des ouvrages de librairie, quels qu'ila soient, peuvent recevoir gratuitement le Journai du Magndtisme, pendant une année.
Pour recevoir eette prime, joindre au montant de la demande, 1 fr. 80 pour démarches, port et emballage.

## Brochures de propagande

Almanach spirite et magnétiqueillustré pour 1890-91-92-93.
Dzboissouze. - Guerison certaine du choléra en quelques heures, des fievres graves, congestions, apoplexit et rage, 6. edit H. DUsilles. - Application de l'aimant (magnetisme mindral) au traitement des maladies, avec 10 fig.

- Le Magndtisme humain consider= comme agent physique.
- Le libre exercice de la médecine reclame par les medecins.
- Lois physiques du magnétisme. - Polarité huıaine.
- Procedés magnétiques de l'auteur, avec une figure.
- Ie meme ouvrage, traduit en italien, par Ungere.
G. Pabius de Champtille. - La Science psychique, d'après l'œurre de M. Simonin, avec ingure.
- l, a liberté de tuer! La liberté de auérir. Etude critique et documentée sur le monopole de la médecine opposé au libre exercice du magnétisme.
Lucie Grange. - Manuel du spiritisme.
Letoquart. - La Médecine jugée par Broussais, Bordeu, Barthez, Bichat, Stahl, Magendie, Raspail, etc., etc.
Papus. - L'Óccultisme.
- Le Spiritisme.
G. Pélun. - La médecine qui tue! le magnétisme qui guérit. Le rêve et les faits mapnétiques expliqués. Homo Duplex. P.-C. Revel.-Esquisse d'un systeme de la nature, fonde sur la loi du hasard, suivi d'un essai sur la vie future considérée au point de vue biologique et philosophique. Nouvelle edition.
Pour la recevoir franco, ajouter 25 cent. p. affranchissement.
Docteur RIPAult. - L'Univers macranthrope.
- Tableau synoptique de la nature.

Rousme. - La Liberté de la médecine. (2 broch.) I. - La pratique médicate chez les anciens. II. - La pratique medicale chez les modernes.

- L'art d'abreger la vie.
-Théorie et pratique duspiritisme. - Consolation a Sophie. L'áme humaine. Démonstration rationnelle et expérimentale de son existence, de son immortalité et de la réalité des communications entre les vivants et les morts.


## Portraits

Allan Kardec, Cahagnet. Deleuze, V. Greatrages, Van Helmont, Mesmen, Paracelse, le marquis de Puységur.
Prix des brochures et des portraits : 100 exempl., 12 fr.; 50, 7 fr.; 25, 1 fr.: 12, 2 fr.; la piéce 20 centimes.

## DEMANDES \& OFFRES

On demande dans chaque ville de France et de l'étranger un roprésentant sérieux pour le placement des aimants vitalisés du professeur H. Durville. Ces aimants guer issent ou soulagent
toutes les maladies. Fortes remiscs. - Ainsi, to it en rendant de grands services aux malades. on peut faire de beaux bénétices. S'adresser à l'Institut Magnétique, 23, rue Saint-Merri.

## TRAITEMENT DES MALADIES

## a la portto do tone les malades, par lee aimants ritalises du professeur I. DBBTILI

Les aimants vitalisés guérissent ou soulagent toutes les maladies. L'immense avantage qu'ils possedent sur tous les antres modes de traitement, c'est que l'on prut, selon la nature de la maladie, augmenter ou diminuer l'activité organique et rétablir ainsi l'équililire des forces qui constitue la santé. Les douleurs vives cessent au bout de quelques instants, les acces deviennent moins fréquents et la goérison se fuit sans modifier son régime et ses habitudes.
L'ur emploi se genéralise dans le traitement des diverses maladies et plas particulièrement dans les cas nerveux, ou les médicaments sont ad sourent do mal, même en guérissant.
Ces aimants comprennent plustears catégories:

## Lames magnétiques

Au nombre de 4, elles s'emploient dans les cas suivants:
Le $\mathrm{n}^{0} 1$ : Contre la crampe des écrivains et des pianistes, les affections des bras, du bas des jambes, des pieds et de l'organe génital chez l'homme.
Le $\mathrm{n}^{\circ}$ 2: Contre les affections des jambes, de la gorge et du larynx.
Le $\mathrm{n}^{\circ} 3$ : Contre les bourdonnements, la surdité, la migraine, lis maux de dents, les névralgies, l'insomnie, les maux de tête et toutes les affections da cerveau, y compris les affections mentales. - Contre la sciatique.
Le $\mathrm{n}^{\circ} 4$ : Contre les affections des reins, des poumons, du foie. do cearr, de la rate. de l'estomac, de l'intestin, de la vessie, de la matrice et des ovaires. - Contre les maladies de la moolle épiniére.

Ces lames. qui ne differcint que par la courbure et la longuear, ne répondent pas à tous les besoins; on fait des lames dites speciales ne portant pas de numéro, qui servent dans cestains cas - Prix de chaque lame........... 5 fr.

## Plastrons magnétiques

Dans beaucoup de maladies anciennes et rebelles, une seule lame n'est pas toujours suffisinte pour vaincre le mal. Pour obtenir une plus grande somme d'action, plusicurs lames sont reunies pour former des appareils désignes sous le nom de plastrons.
Lès plastrons valent 10,15 ou 20 fr., selon quils ont 2, 3 ou 1 lames Barreau magnétique
Avec accessoires, pour magnétiser les boissons et allments.
Prix de chague appareil..

## Sensitivometre

S'emploie surtout pour se rendre compte si les personnes sont susceptihles d'etre endormies par le magnétisme ou par l'hypnotisme et pour mesurer lear degré de sensitivite. - Prix de chaque sersitivomètre ........ 10 fr.
Les aimants du professeur H. Durville sont polis et nickelés, sauf les plastrons dont les lames sont maintenues dans un tissus de laine solidement piqué.
lls sont soumis à l'aimantation ordinaire et à une operation speciale: la vitalisation, quiaugmente considérablement Icur puis sance carative. Quoique les aimants perdent peu de leur aimantation, la force vitale disparait plus ou moins au bout de un à trois mois, selon l'uagage qu'on en fait. An bout de ce temps, il est nécessaire de les reavoyer à l'Institut pour être revitalisis.
Prix de la vitalisation, pour chaque pièce simplo........... $\frac{2}{}$ fr.
Prix de la vitalisation, nickelage ou garniture, id.
Les malades peuvent choisir eux-memes les appareils quil leur sont nécessaires; tootefois, dans les maladies compliquées, il est préférable d'exposer au directeur de l'Institut, la nature, la cause, les symptómes de la maladie. l'ep ${ }^{\text {que }}$ depuis laquelle on souffre, etc. En précisant le mode d'emploi, on Indique les appareils que l'on doit employer avec le plus de chance de sncces.
Toute demande doit être accompagnee d un mandat ou d'un chéque, a l'ardre do professeur H . Durville, directeur de l'Institut magnétique, 23, rue Saint Merri, à Paris. Pour les pays éloignés ou les envois d'argent sont difficiles et coúteux. on accepte le payement en timbres-poste, moyennant une angmentation de 15 pour 100.
Les aimants sont expédiés franco dans toute l'Uaion postale.

## OONSEILS PRATIQUES

Ceux quine suivent pas les Lecons cliniques de I'Institut magnétique, peuvent apprendre très facilement la pratique du Magnétisme en lisant les Conseils pratiques du professeur H. Durville.
Rédigés dans un style simple et concis qui les met a la portée de toutes les intelligences. avec des exemples de gurison montrant la simplicite et la valeur de la methode, ces Conseils permetlent au perre et à la mére de famille ainsi qu'a l'amateur d'appliquer le Marnétisme avec sucrés, au soulagement et à la guérison des diverses maladies dont leurs enfants, leurs parents, leurs amis peuvent étre affectës. (Pour bien comprendre le mode d'application, ceux qui n'ont aucune idée du Magnétisme devront lirc les Procédés magnétiques de l'aut ar, hrochure de propagande ì $¥ 0$ centimes.)
Les Conseils pratiques qui sont publiés s'appliquent aux cas suivants:
I. Insomnie ; - II. Syncope ;-III. Entorse ; IV. Fidvre cerebrale. Méningite: - V. Fluxion de Poitrine; - VI. Fièvre typhoïde; - VII. Constipation; - VIII. Somnambulisme sponiane ; - IX. Vnmissements incoercibles de la grossesse; - X. C'hute des cheveux ; XI. Mal de tete; - XII. Vertıge et Etourdissement; - XIII. Congestion et Apoplexie cérebrales; - XIV. Encéphalite aigue ; - XV. Encephalite chronique; XVI. Ataxie locomotrice; - XVII. Myèite; - XVIII. Névralgie simple; - XIX. Nevralgie faciale, tic douloureux; - XX. Sciatigue - ID. Migraine; - MII.Lumbago; XIll. Neurasthénie, Neryosisme, Etat nerveux ; - IIII. Catalepsie; - XI. Léthargie; - WYI. Crises de nerfs; - IIII. Névrose; - IXIII. Danse de Saint-Guy; - IIII. Epilepsie; - III. Lhaque wunsent prultyme, insere dans un namero du dournal cu Maguétio me, est envoyé contre 50 centimes.
Le traitement de toutes les maladies sera successivement publié sons la forme d'autant de Conseils pratiques. En attendant que ce travail considérable soit achevé, le professeur h. Durville se tient à la dispiosition ses malades pour leur expliquer, par correspondance, tous les détails lutr iticment magnetique quils peuvent faire, soit par eux-mèmes, soit par l'intcimeribaile d'un parent ou d'un ami dévoue. Pour cela, indiquer la cause picluble de la maladie. la nature, les symptomes, etc.
Prix d'un Conseil pratique écrit spécialement pour un cas qui n'a nas encore eth multie

10 fr
Le Gérant : A.-M. BEAUDELOT.
2421. - Typ. A.-M. Beaudelot, 16, rue de Verneuil, Pary


[^0]:    (1) Les cumsיils matiques publies dans les numéros précecidents sappliquent autraitement descassmivants : 1. lowum-
    
    
     10, rhute des rhmerter: 11, imbl de trin: 19, rertige et itomodins.oment: 13, congostion el apoplevie cereinales; 1t. encephalil. "!!te.
    Ehachn de ces comsoits, insime dans un mumiso dn Jour nal. est ellowe conlre in contanes.
    

[^1]:    Lit prime est remise sans frais dans nos bureauxiel
    , opmant it. 30 prport et embuhage

[^2]:    (1) Les Conseils pratiques publiés dans les numéros précécédents s'appliquent aul traitement des cas suivants: 1, Insomnie: 2, syncope; 3, entorse; 4. fiève ciribrale: 5, fluwim de poitrine: 6, fieore typhoide; 7. constipation; 8, soinnambulisme spontane: 9, iomissements incuercibles di. la urossesse:
    
     phatite aiguei: 45, encephatite chroniyue.
    Chacun de ces Conseils, inséré dans un numéro du Journa:, est enyoyé contre 50 centimes.

[^3]:    (t) Il n'est rendu compte que des ourrazes dont il est depose deux exemplaires aux bureaux du Journal.
    A titre de commission. la Lilrairie da Magnétisme envoie tous les ouvrages dort il est rendu compte, au prix marqué par les éditeurs.

[^4]:    (1) Il n'est rendu compte que des ouvrages dont il est déposé deux exemplaires aux bureaux du Journal.
    A titre de commission, la Librairie dit Magnetisme envoie tous les ouvrages dont il est rendu compte, au prix marqué par les éditours.

[^5]:    Bsquisse diun systeme de la nature fonde sur la lol du hasard, suivie d'un'essai sur la vie fulure, par PEviL, nouvelle édit. in - 12 de 241 pages, corrigée et augmentée. Prix : 20 cent.. à la Librairiu du Magnelisine. Par la poste, 25 cent. en plus.
    Nous avons déjá prėsenté l'euvre de M. Revel, lors de son apparition. Aujourd'hui, le philosophe écrivain nous donne une édition nouvelle revue, corrigéc et augmentée. Ce n'est plus une brochure, mais un beau livre que l'auteur offre généreusement au public.

[^6]:    (1) Il n'est rendu compte que des ouvrazes dont il est déposé deux exemplaires anx bureaux du Journal.
    A titre de commission, la Librairie du Magucitisme envoie tons hes ourrages dont il est rendu compte, au prix marqué, par les éditeurs.

[^7]:    (1) Il n'est rendu compte que des ourrages dont il est deposi' deux exemplaires aux bureaux du Journal.
    A titre de commiasion, la Librairie du Magndisme onviis tous les ouvrages dont il est rendu compte, au prix marque pon é éditeurs.

[^8]:    (1) Le cours complet de théologie contait 1002 livres; le cours préparatoire au doctorat en médecine. 881 livers 5 sols, le cours complet de droit, 28 écus; celui qui conduisait à la maitrise-és-arts, 56 lirres 13 sols. II y avait en outre, un droit a payer à chaque examinateur pour l'obtention des diplômes. (V. Crevier, Hist. de l'L゙niversite.)

[^9]:    (1) L'Éducation d'un gontilhomme au xvir siècle, par Arnede Barine (d’aprés Frédéric Masson), in Biblioth'que Universelle et Revue Suisse d'Aollt 1882.

[^10]:    A titre de Prime, l'abonnement est deux fois remboursé à ceux qui s'abonnent au bureau du Journal :
    1• Aver: les aimants vitalises du professeur H. Duryille; - Avec des anciens neméros dujournal; - Avec les brochures de propagande et les ouvrages du catalogue de librairie marqués d'un* - En annonces dans le journal, jusqu'a co ncurrence de 6 fr .
    $2^{\circ}$ Avec ún portrait peint à l'huile d'une valeur de 10 francs. (Demas der le bon.j
    Les primet sont rem. gratis dans nos bureaux, elles sont expediers parinut, moyennant 1 f. 80 pr port ecembal.

[^11]:    (1) Il n'est rendu compte que des ourrazes dont deux exemplaires sont déposés aux bureaux du Journal ; les autres sont seulement annoucés.

    A titre de commission, la Librairie du Magnetistine envoie Lons les ourragee dont il est rendu comple, au prix marqué par les deltcurs.

[^12]:    (1) Il y a en l'homme deux mémoires: $1^{\bullet}$ naturelle. 20 spirituelle. C'est une comptabilité en partie double : Le iournal (mémoire naturelle) meurt; le grand livre mémoire spirituelle) survit.

[^13]:    (1) Les brochures de propagande et les ouvrages précédés d'un - sont donnés aux abonnés du Journal a titre de prime de remboursement.

[^14]:    (1) l'ar le mot shbstancé je désigne tout ce qui pent ilre rmploye pour linsaze extarne comme pour linsare interne: tisanes, garwarimes. medicaments dorers, pommades, onguents. litroments, mjectmons, el.

[^15]:    (1) Les brochures de propagonde et les ouvrages prectedes d'un * sont donnés aux abonné du Journal à titre de pirme de rernbourseinemt.

[^16]:    (1) Les ouvrazes dont deux exemplaires sont déposés au bureau du Journal sont eludses et analyses; ceux dont on ne remet yu'un exemplaire sont seulement anooncés.

    A titre de commission. la Librairie du Magnetisme envoie tous les ouvrages dont il est rendu compte, au priz marqué par les éditeurs.

[^17]:    (1) Les ouvrazes dont deux exemplaires sont déposés au burpan du Journal sunt étudiés et analyres; ceux dont on ne remet qu'un exemplaire sont seulement anuonceis.
    A titre de commission. la Librairie du Magnétisme envoie tous les ouvrages dont il est rendu compte, au prix marqué

[^18]:    (1) Les ouvrages dont deux exemplaires sont déposés au bureau du Journal sont étudiés et analysés; ceux dont on ne remet qu'un exemptaire sont seulement annoncés.
    A Litre de commission, la Librairie du Magnétisme envoie ous les ourrages dont il est rendu compte, au prix marqué par les editeurs.

