## OBSERVATIONS



## ANIMAL,

Par M. D'ESLON, $\left(\%, \partial^{\prime}\right)$
Dot̃eur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, $\delta$ Primier Mêdecin Ordinaire de Monjeigneur le Comte D'ARTOIS.

## 

## ALONDRES;

Et fe trouve
A CarlsRouthe,
Chez Michifimaxiot,
Libraire \& Imprimeur de la Cours.

## M. DCC. LXXXI.

## OBSERVATIONS

S U R

## LE MAGNÉTISME ANIMAL*

I© titre de cet Ecrit \{annonce fuffifamment fon objet; mais je dois prévenir que j’ai un double interêt à fixer les opinions répandues dans le monde fur le Magnétifme Animal. Le premier eft celui de la vérité: le fecond eft le mien propre.

* Ceux qui défireront avoir fur cette matière les lumières dont elle eft fufceptible, peuvent lire le Mémoire ayant pour titre: Mémoire fur le Magraétifme Animal, par M. Mefmer, Dofteur en Médecine de la Facalté de Vienne. A Geneve. Se trouve à Carlsrouhe chez Michec|Maklot Lio braire \& Imprimeur de la cour. 1781.

On a diverfement interprété mes relations avec M. Mefmer. Cela devoit être ainfi. Chacun, fuivant fon caractère ou fa façon de penfer, a loué ou blàmé dans ma conduite ce qu'il y trouvoit digne de louanges ou de blâme.

Quant à moi, je crois en avoir agi fort fimplement. Dans l'origine, j'ai entendu citer des faits très-extraordinaires, mais en mêne-temps très-intéreffans. J’ai mieux aimé les examiner que les dédaigner: l'occafion m'a été favorable: j'en ai profité: j’ai vu: je vois; \& je dis tout uniment ce que je vois $\&$ ce que j’ai vu.

En vain je minterroge moi-même fur cet objet dans le fecret de mon cœur; j'en reviens toujours à me dire que je ne trouve rien de plus fimple que ma conduite. Il n'eft même pas en moi de concevoir qu'on en puifle tenir une autre.

Laiffons pour le moment les dénominations méprifantes dont peuvent m’honorer

## fur le Magnétifme animal. ఫ

ceux qui n'ont pas d'autre reffource. Qu'ils difent de moi ce quils voudront. J'ai de quai me confoler.

Que le monde vraiment poli eft aimable! avec quelle douceur, quelle urbanité, qnelle nobl fle \& quelle délicateffe, certaines Perfonnes blâment ce qu'elles n'approuvent pas! faut-il le dire? J'ai reffenti plufieurs fois une fatisfaction intérieure à être défapprouvé par elles. Quoi? me difois-je tout bas: ce mêmes gens me loueront un jour! Ah! fi la fimple honnêteté pouvoit exiger une récompenfe, elle n'en imagineroit certainement pas de plus flatteufe.

Je préfente cet écrit à tous ceux qui, aimant la vérité pour la vérité, ne cherchent pas à fe la déguifer pour le vain \& tritte plaifir de fe croire ou de fe dire audeffus des notions communes.

Je ne leur demande pas de croire parce que $\mathbf{j e}$ leur dis que je crois; mais j’attens A 4

## 8

de leur fageffe qu'ils ne préféreront pas des négations, hafardées, timorées, ou de mauvaife foi, à mes affertions pofitives \& fans détour.

J'attens de leurs lumières qu'ils s'apper; cevront que je ne parle pas avec légèreté, puifque je m'exprimerai avec affez de détail pour les mettre à portée de juger par euxmêmes, autant que l'on peut juger fur la parole d'autrui.

J'attens de la folidité de leur jugement qu'il ne balanceront pas à décider que je ferois extrêmement coupable fi, dans une matière auffi importante, j’avois pris de propos délibéré tant de peine pour les tromper, fans autre intérêt que celui de les tromper ou de faire parler de moi.

J'attens de leur juftice quavant de donner dans cet extrême, ils pèereront qui je fuis, ou qui je puis être.

Je fuis Médecin. Par état, la matière que je traite eft de ma compétence. Par état,

## fur le Magnétifme animal. 9

je dois m'occuper de tout ce qui tient à la confervation \& à la fanté de mes femblables. Par ét.t., je fuis place pour connoître l'infufiflance des moyens ufités en Médecine. Par t'at, je dois avoir le fentiment profond des misères humaines. Comme homme \& com. me Médecin elles ne peuvent m'être indiffé. rentes.

Je ne dirai pas que toutes ces confidérations m'impofent autant de devoirs facrés. Ce langage très-refpectable dans fon principe, a été employé fi fouvent \& tellement hors de propos, qu'il eft ufé jufqu'au ridicule; mais je dirai que ces confidérations $\&$ de fembla bles ont toujours eu le plus grand empire fur mon efprit.

Par ces motifs, je me fuis fort occupé pendant longues années des moyens les plus propres à écarter de la Médecine les abus qui s'y font introduits. Enfin il y a environ fix mois que j’ai conçu la ferme réfolution de rédiger mes idées par écrit, de manière àl pouvoir
être mifes fous lex yeux du Public. Je me fuis mis au travail mais ce travail, fubordonné à des occupatio us journalières qu'il m’auroit été impardonnabie de négliger, a été infiniment retarcé par l'attention fuivie que j’ai donnée aux traitemen; de M. Mefmer: en, forte qu'en fix mois j'ai à peine fait l'ouvrage. de fix jours.

J'avois remis au moment de la publication de cet Ouvrage ce que! j'avois à dire fur le Magnétifme animal. Je penfois qu'une matière ferviroit d'appui \& peut-être d'excufe à l'autre; mais les retardemens que j'éprouve néceffairement me forcent à féparer ces deux objets. Ce qu'on va lire n'eft donc qu'un morceau détaché d'un plus grand Ouvrage. C'étoit à peu de chofe près la moitié de la Préface. Je ne fais que la tranfcrire ici en y ajoutant les reflexions précédentes, \& en me permettant de donner à mes idées une extenfion qui auroit été infoutenable pour une Préface.

Des Perfonnes qui ont bien voulu me témoigner quelque intérêt, m'ont infinué plu-

## fur le Magnétifme animal. II

feurs fois qu'en une circonfance auffipur bilique de ma vie, il évoit étonnant que je ne rendifife pas un compte public de ma conduite. Je conviens avoir éludé de répondre pofitivement. Dans le fait, je travaillois dès-lors à leur témoigner le cas que je fais de leurs confeils, \& j'efpère que cette explication les fatisfera.

Après ce préambule, que je ne crois pas hors de propos, jentre en matière.

Jamais, au premier coup-d’eeil, découvn. te tr'a tant prêté que celle du Magnétifnie animal à l'incrédulité, au ridicule, aux farcaifines, aux raifonnemens, aux plaifanteries de toute efpèce. Les vrais \& les faux favans, les gens inftruits, les ignorans \& le penple, devoient fe révolter également à la propofition de guérir des maladies par la vue \& l'attouchement.

Avant d'aller plus loin, je crois à propos d’obferver pour la clarté de ce qui va fuirre, que Pon s'exprime imparfaitement, lorfqu'on

## 12 Obfervations

dit que M. Mefmer guérit des maladies par la vue $\&$ l'attouchement. Ici la vue $\&$ l'attouchement ne font rien par eux-mêmes: ils font de fimples conducteurs du Magnétifme animal, principe qui, felon toutes les apparences, exifte dans la Nature avec toutes fes propriétés, mais qui n'agit qu'à l'aide d'une direction particulière. Cette direction, M. Mefmer, quand bon lui femble, peut la donner au Magnétifme animal, au moyen de conducteurs variés \& à fon choix, tels que le corps animal, un bâton, une barre de fer, l'aimant, l'électricité, la réflexion de la lumière, le fon, le verre, le fil, \&c. C'eit ainfi que nous dirigeons le feu électrique par des machines \& des conducteurs que nous avons reconnus propres à cet effet.

Sous cet afpect raifonné, le Magnétifme ani. mal ne ceffe pas deftre une fingularité piquante; mais il ceffe d'être une fingularité bifarre. En effet, d'un côté l'analogie démontre la paffibilité de fon exiftence particulière \& de fes rapports particuliers: d'un autre còté, lexperience prouve que fes rapports, fes

## fur le Magnétifme animal. 13

effets \& fes conducteurs ne font pas les mèmes que ceux de l'Eleetricité; ou du moins que fes principaux phénomènes nous font inconnus dans 1 Electricite.

Par exemple, M. Mefmer impregné, je ne fais comment, du Magnétifme animal fe livre à toutes les actions ordinaires de la vie; \& cependant on ne s'apperçoit pas que chez lui l'activité du principe fouffre de la diminution. En tout tems \& en tous lieux, j'ai toujours vu ce Médecin prêt à produire le Magnétifme. Non feulement il le porte partout, mais on diroit quil le laiffe \& le reprend quand il lui plaît. Certainement on ne voit rien de pareil dans l'Electricité.
M. Mefmer porte-t-il fur lui quelque ma. tière propre à renouveller l'action de fon principe quand il en a befoin? C'eft une queftion qui m'a été faite bien fouvent. J'ai toujours répondu \& je réponds encore avec vérité que je n'ai rien apperçu de femblable. L'on ne doit pas m'accufer de chercher à en impofer à ce fujet; car fii j’étois dans le cas de favoix

## 14

 Obfervationsquelque chofe que je ne vouluffe pas dire, il ferait très fimple de me taire.

Quoiqu'il en foit, les premiers rapports qui fe répandirent dans le Public fur ce procédé nouveau n'étoient pas de nature à l'accréditer. On racontoit que M. Mefiner, par la feule direction de fes yeux, de fon doigt, de fa canne, ou d'une fimple baguette, caufoit une fenfation remarquable aux Perfonnes qui le confultoient, \& qu'au fon des inftrumens, il faifoit reffentir des impreffions trèsvives. Cela étoit vrai; mais il faut convenir que rien ne reffemble davantage à des tours de paffe-paffe, \& qu'il étoit bien permis d'être incrédule.

Si l'on veut ajouter à cela que la première action du principe de M. Mefmer n'eft pas toujours très-fenfible, \& même que certaines organifations s'y freufent abfolument, on fe rendra compte de la diverfité des opinions chez les Perfonnes que ta fimple curiofité rapprochoit de M, Mefmer. Car parmi ceux qui reffentoient des impreffions ré-

## fur le Magnétifme animal. 15

elles mais légères, s'il en étoit de convain. cus, il en étoit auffi qui craignoient leur imaçination prévenue. Quant à ceux qui n'éprouvoient rien, ils devoient fe croire en droit de nier la vérité du fait. Voilà done plufieurs voix raifonnablement établies dans le Public; $\&$ il eft hors de doute, que la balance devoit $y$ pencher défavorablement pour M. Mefmer.

Cependant, malgré ces défavantages marqués, il me femble que les Phyficiens devaient fufpendre leur jugement. Affocié à deux Corps célèbres dans les Sciences, M. Mefmer ne pouvoit être un homme de nulle confidération pour des Savans. Il avoit pris la peine d'adreffer aux principales Académies de l'Europe, le Précis de fon Yytême, \& il avoit comparé les effets du Magnétifme animal fur les corps animés, aux effets de l'Aimant \& de l'Electricite fur d'autres corps connus- Rien, ai-je déja infinué, de moins révoltant pour des hommes accoutumés à faire agir les refiorts de ces deux derniers principes, que l'hypothèfe d'un troifième.

## 16

Cette fuppofition, purement envifagée comme fyftême ingénieux, ne pouvoit cloquer, qu'autant qu'elle auroit été donnée pour certaine, quoique dénuée de preuves. Or, M. Mefmer offroit des preuves.

Je fais tellement affuré, difoit-il, de l'exiftence de mon principe, que je puis me fervir \& me paffer également de l'Aimant \& de l'Electricité pour le conduire: !je puis m'en imprégner \& me l'approprier, en imprégner d'autres \& le leur approprier: je puis le faire fentir à une diftance éloignée fans le fecours d'aucun intermédiaire: je puis l'accumuler, le concentrer \& le tranfporter: je puis l’augmenter \& le faire réfléchir par les glaces comme la lumière, le communiquer, le propager \& l'augmenter par le fon. J'obferve à l'expérience l'écoulement d'une: matière dont la fubtilité penètre tous les corps fans perdre notablement de fon activité. Enfin, je me fuis affuré que quelques corps animaux ont une proprieté tellement oppofée à mon principe, que fa feule prér fence

## fur le Magnétifme animal. 17

fence détruit tous les effets du Magnétifme animal. Cette vertu oppofée eft également fufceptible d'être communiquée, propagée, accumulée, concentrée, tranfportée, réfléchie par les glaces, propagée par le fon, \&c. \&c. \&c.

Lorfqu'un homme portant face raifonnable, avance pofitivement de tels faits, il faut l'écouter pour profiter de fes lumières ou pour le déclarer fou. C'eft à ce dernier parti, mais fans avoir écouté que fe déterminèrent les Corps littéraires auxquels s'étoit adreffé M. Mefmer. Le feul qui ne témoigna pas fon mépris par le filence, ne lui répondit que pour l'affurer en d'autres termes, qu'il ne favoit ce qu'il difoit. Auffi, dès que je fus fuffifamment inftruit des faits, cette décifion me parut au moins précipitée; \& je me permis d'avancer qu'autaut le Public faifoit ce qu'il devoit, autant les Savans faifoient ce qu'ils ne devoient pas.

Je ne fus pas; au furplus, effarouché de voir M, Mefmer en Pays étranger. Je ne
ren eftimai ni plus ni moins. Nul prophète en fon pays, dit le peuple: Nulle découverte de génie fans perfécution, difent les Savans. Ou ces axiômes ne fignifient rien, ou bien il en faut conclure qu'en fuppofant la découverte de M. Mefmer vraiment utile, fon Auteur a pu s'expatrier \& n'en être pas moins refpeEtable. Quant à moi, fans prétendre m'ériger en Juge de ce qui s'étoit paffé en Allemagne, je n'ignorois pas que la Médecine gémit à Vienne fous un régime fâcheux. Efclave d'un Defpote, fous le nom de Préfident, elle eft affervie aux caprices d'un feul. Pour peu qu'il foit foible, entêté, entiché de fyftêmes, ou fimplement fufceptible de préventions, les intrigues y doivent être intolérables.
$\therefore$ Je n'avois en aucune relation avec M. Mefmer avant fon féjour en France. Il y étoit fiême queftion de lui depuis plufieurs mois, que rien ne nous rapprochoit, Le hafard voulut qu'au nombre de fes malades j'eaffe trite tonnoiffance dont l'hennêteté ne pouvoit

## fur le Magnétifme animal． 19

m＇ètre furpecte．C＇étoit un homme d＇un âge fait，d＇un jugement exquis，\＆qui joignoit $亠 幺$ l＇élocution；la plus fac̀ile，une précifion peu commune．Il avoit d＇ailleurs fait une lon． gue \＆malheureufe expérience de notre in ${ }^{+}$ fuffifance dans l＇art de traiter nombre de ma－ ladies，ayant paffé par les mains de ce que la France renferme de plus célèbre en Méde－ cine．Je le priai，dès notre première rencon－ tre，de fixer mon opinion fur ce que je de． vois croire ou rejetter．Il fe prêta obligea」 ment à mes queftions，me confirma en gran－ de－partie ce que－j＇avois oui dire，\＆m＇apprit des faits fi furprenans \＆fi nouveaux pour moi，que j＇aurois été tenté de nerien croire fi le témoin eût été récufable．

Quelque tems après je rendis à cette per－ fonne une vifite de bienféance．C＇étoit le matin：je la trouvai dans fon lit．La conver－ fation roula de nouveau fur fon traitement． Elle me répéta avec complaifance ce qu＇elle m’avoit déja dit；\＆j＇étois fur le point de la

B 2

## 20

quitter lorque M . Mefmer entra. Après les civilités ordinaires, il adreffa la parole au malade, \& à mon grand étonnement, quoique prévenu, je vis celuìci fubir une crife violente. Ses yeux s'égarèrent, fa poitrine s'élevala voix \& la refpiration lai manquèrent jufqu'à ce qu'une fueur abondante vint le délivrer de ces anxiétés. Je reftai muet affez long-tems; mais enfin je crus devoir rompre le firence, \& déclarer mon état à M. Mefmer; car je n'ignorois pas quil s'étoit plaint de quelques' prétendures furprifes de ce genre. Il ne témoigna nul embarras; mais fes réponfes furent affez froides, ce qui ne me furprit ni lne me déplut dans un étranger; infenfiblement la converfation s'anima entre nous, $\&$ je reconnus aifément qu'à des connoiffances particulières, $M$. Mefmer joignoit de connoiffances en Médecine que j'aurois ambbitionnées.

Depuis ce tems-là, M. Mefmer fe lia aveo quekques 'perfonnes de ma fociété; enforte que nous nous vîmes fréquement. Crainte

## fur le Magnu'tifme animal. 2 E

ciadifcrétion, on laiffa paffer un affez long intervalle de tems avant de lui demander queiles étoient fes vues pendant fon féjour en France. A fes réponfes, on jugea qu'il ne connoiffoit guère le local qu'il étoit venu chercher, \& je dirai, fans détour, que s'il avoit voulu fuivre les avis qu'on lui donna, il ne fe feroit pas attaché à convaincre les Savans, dans l'efpoir qu'ils fe prêteroient à p rfuader le Public; mais il auroit convainca le Public pour forcer les Savans à l'écouter. Je ne fais s'il ne feroit pas plus affé de faire couler les quatre grands fleuves de France dans le même lit, que de raffembler les Sa vans de Paris, pour juger de bonne foi une queition hors de leurs principes. C'eft ce qu'on tâcha de faire comprendre à M. Mef. mer, en lui prédifant quil ne réuffiroit pas dans fes projets. Mais, las de faire des exp'riences particulières, qui n'aboutiffoient à rien, ennuyé des propos auxquels elles donnoient lieu, révolté du mauvais accueil qu'il recevoit partout, effrayé par le reflouvenír des tracafferies quil avoit éprouvées, \& fur-

22
tout foulevé contre l'accufation de charlatanifme qui pénétroit quelquefois jufqu'à lui, il ne vouloit plus travailler, pour ainfi dire, qu'à la face de l'Univers. Il fe flattoit de convaincre les Savans par fes difcours, d'attirer l'attention du Gouvernement par leurs rapports, \& alors de folliciter l'établiffement d'une Maifon publique où il donneroit fes fecours \& découvriroit fes principes à des Médecins. A défaut de fuccès, il vouloit s'en retourner,
, Rien de plus honnête, lui répondoit-on, , $q u e$ ce que vous propolez. Faire une dé, couverte intéreffante pour l'humanité; la. ,, communiquer pour le bien de tous, au , lieu de la tenir fecrète pour votre propre , avantage; vouloir qu'elle ne parvienne au , Public que par des voies qui en atteftent ,,l'authenticité; ne la laiffer échapper de vos , mains que pour la dépofer en celles de „Perfonnes placées pour en ufer avec dif" cernement; ne défirer enfin la récompen„fe de vos travaux que lorfque leur utilité

## fur le Magnétifme animal. 23.

,fera conftatée: on vous le répète: rien "n'eft plus honnête, nous voudrions que ,, tout le monde fût à portée d'en juger ,, comme nous; mais fans préventions; eft-i! ,,jufte de s'y attendre? Votre découverte , au premier afpect eft-elle faite pour attirer „la confiance? Ne convenez-vous pas|qu'el, le doit répugner même à l'homme inftruit? ,,Le ferez-vous revenir de fes préventions ,, en ne faifant rien pour lui? Affiéger la ,, porte de nos Savans, comme vous y pa„ roiflez déterminé, n'eft nullement de notre , goût; \& fans *être Prophêtes, nous cro,yons pouvoir vous prédire ce qui en arris ., vera. Les uns vous rebuteront fans vous ,, écouter; d'autres tâcheront de vous pé„, nétrer pour s'approprier le fruit de vas ,, veilles; quelques-uns plus honnêtes fe laif ,, feront peut-être perfuader, mais au mo, indre mot qu'ils voudront dire en votre „faveur, ils fe verront honnir, vous aban,, donneront, \& vous finirez par être ridi, cule aux yeux de tous, on du moins aux "yeux du plus grand nombre. Alors, que

$$
\text { B } 4
$$

## 24 Obfervations

,ferez-vous? Vous vous retirerez, préten-,dez-vous. Oì? dans votre patrie? Vous ,y retrouverez les défaghémens que vous $y$ , avez laifés, \& de plus, il faudra vous la;, ver du mauvais accueil que vous axarez ,'Preçu en France. Irez-vous par-tout ail, leurs? De quelque côté que vòus tour, niez vos pas, vous trouverez les mêmes ,obftacles. Outre linconvénient d'y être , nouveau venu, vous $y$ ferez peint fous des ,, couleurs défavorables par tout ce qu'il y ,, aura de plumes favantes que l'on confultera; „car, à la honte de Scienees, il faut conve,, nir qu'en général ceux qui les cultivent ne , font rien moins que louangeurs fans intérêt. , Si vous nous croyez, vous refterez ici. A „la vérité, l'on y clabaud : on perfifle. on , ridiculife, on médit $\&$ même on intrìgue, ,,mais le Gouvernement eft doux : il hait ,l'éclat, \& la protection du bon y garantit ,,de la perfécution du méchant. En un mot, ,, avec de la patience, de l'honnêteté \& l'a, veu du Public, on parvient en France à , tout ce qui eft jufte \& raifonnable. At-

## fur le Magnestifme animal. 25

,,tichez-vous donc au Public. S'il ef tou, jours prêt à bafouer le premier objet qui , ie préfente, il n'a jamais honte de revenir , fur fes pas pour être jufte, \& fi vous avez , le bonheur de lui être utile, foyez certain „de fa reconnoiffance. Il vous accueillera, „vous élévera, vous foutiendra, vous pro„tégera envers \& contre tous, \& peut-être ,, qu'un jour tel qui croiroit aujourd'hui s'a,, baiffer en prononçant votre nom devant ,, lui, fera trop heureux de favoir parler de , vous pour lui être agréable. " Telles furent les obfervations que les amis de M. Mefmer lui firent. Mais ils ne purent le perfuader.

J'ai le bonheur de n’être pas de ces gens qui ne veulent fervir qu'à leur mode. Ceux gui finiffent par nuire ou décrier plutôt que de démordre en rien de leurs idées, ne feront jamais mes modèles- Je pris donc le parti de paffer par-deffus les confidérations ordinaires, de vaincre quelques répugnances perfonnelles $\&$ d'entrer dans les vues de B 5
M. Mefmer. Nous allâmes heurter aux poftes. Nos premiers effais ne furent pas heureux. Si nous ne fumes pas hués en forme, au moins, eumes-nous l'ample fatisfa. Ction de remarquer que nous paffions pour vifionnaires. Ce que M. Mefmer en voulut tâter à lui tout feul ne fut pas plus fatisfaifant. Je m'apperçus à fes récits que fa qualité d'Etranger avoit mis à l'aife. On lui fit même. entendre affez cruement qu'il cherchoit à rabaiffer les connoiffances d'autrui pour parvenir à fes fins.

N'y avoit-il pas alors quelque reffemblance entre M. Mefmer \& ce bon-homme qui crut faire merveille de frapper un certain foir à la porte de pauvres gens, en leur offrant fes poches pleines d'or \& On le prit pour un voleur. „Je ne fuis rien moins que cela, ,,s'écrioit-il: d'ailleurs qu'avez-vous à crain, dre? Examinez que vous êtes en nombre, "fur vos foyers, que je fuis feul, \& que je ", vous apporte de l'or". „Bon, de l'or, lui , répondit-on, vous êtes un voleur; \& ce n'eft „pas le l'or que vous avez dans vos poches

## fur le Magnétifme animal. 27

„, Nous favons ce que nous favons, \& que „, ce que vous en dites, n'eft que pour déro„, ber nos haillons". Le bon-homme eut beau dire. Il fallut fe retirer.

On trouvera peut-êtra l'hiftoriette légère \& Ja comparaifon forte. La queftion fe réduit à favoir fi M. Mefmer apporte de l'or. Qu'on $y$ regarde.

Je propofai enfin un parti qui tenoit le miLieu entre le fyftême de M. Mefmer \& celui de fes confeils. Je ne puis dire combien il fallut combattre pour' le lui faire agréer, tant il craignoit que le témoignage ne fût pas affez éclatant. Je l'invitai à dîner avec douze de mes confrères. Je rappellai à ceux-ci ce que je leur avois dit des effets du Magnétifme'animal; foit en particulier, foit dans nos affem'lées, \& je les exhortai à fe. défaire de toute prévention pour écouter la lecture d'un Mémoire manufcrit, que M. Mefmer fe difpofoit à faire imprimer: ce qu'il a effectué depuis *. On y confentit, on écouta, \& après

* C'eft le Mémoire cité en note à la première page de cet Ecrit,


## 28

fa lectare, M. Mefmer fe retira pour nous laiffer délibérer. La queftion fuffifamment débattue, trois de mes confrères \& moi, jugeames pouvoir prendre fur nos occupations le tems néceffaire pour fuivre divers traite. mens.

Je ne nomme point ici mes confrères pour plufieurs raifons; $\mathbf{x}^{\circ}$. parce que je me fuis fait une loi de ne nommer d'hommes vivants, que M. Mefmer \& moi; $2^{\circ}$, les Médecins dont il s'agit ici font gens d'un mérite reconnu dans leur Art: il eft très-aifé de favoir leurs noms $\&$ mon filence ne peut leur faire tort; $3^{\circ}$. chacun ayant fa manière de voir \& fon avis particulier, j'entends leur laiffer pleine liberté fur le leur, comme je prétens bien conferver la mienne. Ce n'eft pas ici une affaire de complaifance. $4^{\circ}$. Sur les faits que je citerai tout-àl-l'heure, je ne pourrois invoquer leur témoignage fans une efpèce de duplicité dont je ne fuis pas capable, ou fans courir le rifque d'être légitimement contredit en beaucoup de détails. La raifon en eft fim-

## fur le Magnetifme animal. 29

ple: mes confrères ne fe rendoient que tou. tes les quinzaines chez M. Mefmer. Moi, je n'ai pas manqué volontairement un jour fans y paffer quelqnes heures. Ce qui m'a procuré l'avantage de fuivre la marche de ce nouvel agent de la Nature, de manière à appercevoir bien des chofes qui doivent nécef: fairement échaper à des yeux moins affidus.

Je viens d'indiquer par quels motifs \& dans quelles circonftances M. Mefmer s’étoit décidé à faire de nouvelles expériences. Sou premier deffein étoit d'entreprendre douze malades, tout au plus. Par condefcendance, il n'a pas tardé à en recevoir un treizième, puis un quatorzième, puis un quinziéme, \&c.; aujourd'hui il en a foixante-dix \& plus. Environ fix cents places font promifes $\mathbb{Z}$ des. milliers demandées. C'eft dans un fallon que le moindre Bourgeois de Paris trouveroit trop petit pour fa compagnie, que fe fait le traitement. On y voit toutes fortes de maladies, des perfonnes de tous états, de tout fexe $\&$ de tout âge. Quelque conffance que puiffe infpirer cette méthode, il
paroit bien difficile que fes moyens \& fon action ne fouffrent pas de tant d'incommodité.

J'excéderois mes Lecteurs d'ennui 'fi je ne me bornois pas dans les déails. Je choifis donc une douzaine de traitemens \& de maladies variées pour en faire le court hiftorique. Je joins à chaque fait les réflexions qu'il m’a infpirées, en élaguant, autant qu'il eft en moi, les termes de l'Art. Je demande également pardon à ceux qui trouveront que c'eft trop, \& à ceux qui trouveront que c'eft trop peu. Mon iobjet n'eft pas de faire des enchoufiaftes; mon devoir confifte à mettre les gens fenfés en état de juger non-feulement par les faits, mais encore par mes réflexions: duffai-je y perdre. Pour donner à ces détails plus de clarté \& éviter de fatigantes répétitions, je crois à propos de les faire précéder de quelques idées fur la doctrine \& la méthode'de 'M. Mefmer.

Cependant je fubordonne ce que je vais dire à deux confidérations. En premier lieu, jexpofe, mais the plaide ni n'affirme. En fe-

## fur le Magnétifme animal. 3!

cond lieu, je n'ai nulle miffion de M. Mefmer. Il ne m'a pas chargé d'être fon organe. Ainfi permis à lui de me défavouer quand il lui plaira fans que cela tire à conféquence.

De même qu'il u'y a qu'une Nature, qu'une vie, qu'une fanté; il n'y a, felon M. Mefmer qu'une maladie, qu'un remède, qu'une guérifon.

La Nature fubordonnée à limpulfion qui lui a été donnée par la main créatrice, porte en nous par mille canaux divers l'action de la vie. Le libre cours de cette action dans nos organes conftitue la fanté.

Lorfque le cours de cette action eft arrêté par des réfiftances occafionelles, la nature fait effort pour vaincre les obftacles. Ces efforts nous les avons nommés crifes.

Lorfque ces efforts parviennent à furmonter les obftacles, les crifes font heureufes; lordre primitif eft rétabli: nous fommes guéris.

## 32 Obfirvations

Au contraire, lorfque les efforts font infuffifants, les crifes ont des fuites facheufes: Paction de la vie manque fon effet, \& ncus demeurons en état de maladie, fi nous ne mourons pas.

Si toutes les crifes infuffifantes ne mènent pas à la mort prochaine, cela vient de ce que les canaux abandonnés par l'action de la vie ne font pas' également néceffaires à notre exiftence; mais ils lui font plus ou moins effentiels.

Des dépots étrangers à eette exiftence, obftruent, en s'accumulant, les canaux délaifés, \& donnent naiffance a autant de monftruofités qui fe décèlent par des accidents variés à l'infini.

Les Médecins ont donné à chacun de ces laccidens un nom particulier, \& les ont définis comme autant de maladies. Les effets font innombrables: la caufe eft unique.

Rendre à la Nature fon véritable cours, eft la feule Médecine qui puife exifter.

## fur le Magnétifme animal. 33

Ainfi que la Médecine eft une, le remède et un; \& tous les remèdes ufités dans la Médexine ordinaire n'ont jamais obtenu des fuccès avantageux qu'en ce que, par des combinaifons heureufes, mais dùes au hafard, ils fervoient de conducteurs au Magnétilime animal,

Cette conclufion ne plaira pas univerfellement. J'ai déja dit que je ne me chargeois fis de fa caufe. Il eft cependant utile d'obferver que jufques-là M. Mefmer rentre dans les principes de nos plus célèbres Noturaliftes, entés fur la morale hipocratique. On verra tout-d-lheure files effets du Magnétifme animal font ou ne font pas analogues à la doctrine que je viens d'expoier.
, Quoi qu'il en foit, ceux qui voudront raifonner fur le Magrétifme animal, ne doivent pas oublier que M. Mefmer n'entend guérir quà l'aide des crifes, c'eft-à-dire, en fecondait ou provoquant les efforts de la Na mure.

## C

## 34 <br> Obfervations

De-là il fuit que s'il entreprend la cure d'un fou, * il ne le guérira qu'en lui occafionnant des accès de folie. Les vaporeux auront des accès de vapeurs; les épileptiques, d'épilepfie \&c.

Le grand avantage du Magnétifme animal confifte donc à accélérer les crifes fans dan : ger. Par exemple, on peut fuppofer qu'une çife opérée en neuf jours par la Nature, réduite a fes propres forces, fera obtenue en neuf heures, à l'aíde du Magnétifme animal.

Il m'a paru qu'on envifageoit affez communément les traitemens par le Magnétifme animal, fous l'afpect de la plaifanterie. On trouve fort doux d'éviter le dégoût des remè: des, de bien dormir, bien boire, bien manger, de rire, caufer, fe promener, faire de la Mufique, \&c. Il faut convenir que cette méthode auprès de la nôtre, eft bien gaie.

* M. Mefmer eft dans l'opinion, \& je le crois comme lui, que la plupart des folies ne font que des crifes imparfaites de maladies.


## fur le Magnétifme animal. 35

Cependant le Magnétifme animal ne laiffe pas d'avoir fes défagrémens. C'eft d'abord quelque chofe que l'affiduité qu'il exige; mais ce n'ff pas tcut. Pour l'ordinaire, le foulagement n'y arrive que par le canal de la douleur. Ces douleurs font quelquefois trës-fortes, fuivant l'opiniàtreté du mal ou la diverfité des organifations. Cependant je ne me fuis jamais apperçu qu'elles fufficnt dangereufes, foit que le Magnétifme animal s'arrête de lui même, foit que M. Mefmer fache le modérer à propos: ce que j'ignore.

J'avertis donc tous ceux qui penferoient à fuivre ce traitement, quils doivent s'attendre à des crifes plus ou moins douloureufes, à des fueurs longues $\&$ abondantes, à des expectorations, à des évacuations par les urines ou les voies ordinaires, quelque fois $\mathbf{f}$ confidérables, qu’il eft prefque ridicule de le dire \& de le croire: or tout cela n'arrive prefque" jamais fans douleurs préparatoires.

Il eft deux principales compenfations à ces défagrémens. La première \& la plus fens C 2

## 36

ble confifte dans un prompt retour des facultés naturelles. On eft dans un état d'anxiétút pendant les heures du traitement; mais on vit dans les intervalles: il femble qu'on en foit plus fort.

La feconde eft très-extraordinaire. J'ai obfervé, \& crois ne m’être pas tronpé, que Ie Magnétifme animal donnoit du courage. Le remède attache au remède. J'ai vu peu de malades manquer de conftance. Ceux qui ont donné des exemples contraires étoient conduits par des circonftances impérieufes ou gênés par quelques-uns de ces liens factires qui rendent les hommes fi déraifonnables fur l'objet important de la fanté.

Cet effet m’a d'autant phus furpris, qu'il m'a paru général; mais à coup sûr, je pafierois pour enthoufiafte, fi je n'appellois en témoignage de ce que j'avance une claffe de malades, exempte de toutes confidérations politiques.

On voit aux traitemens de M. Mefmer, quatre enfans de deux, cinq, onze \& douze

2ns. Ils font très-affidus, \& ne donnent aucune peine pour les contenir. Le plus jeune ef aveugle du moment de fa naiffance, s'il n'eft pas venu tel au monde. Affis fur une chaife, il fe crampone de fes petites mains à un Conducteur; \& là, pendant trois \& quatre heures confécutives, il paffe gaiement fon trms à en appliquer l'extrémité, tantòt fur un œil, tantòt fur l'autre. Cette intéreffante rréature fe flatte, en balbutiant, d'y voir clair par la fuite. Hélas! le pauvre enfant nc fait ce que c'eft que voir: il eft bien à craindre qu'il ne le fache jamais.

Quoiqu'il en arrive, ai-je tort de dire que cette conftance n'eft pas une chofe ordinaire.

> M A R A S M E à la fuite de fievrémilliaire.
$M^{* * *}$, âgé de dix ans, étoit au' Coll'́ge à queiques lieues de la Capitale. Il revint à Paris le 14 Août 1779, avec quelques fignes de mauvaife fanté. Sept jour après fon arrivée, il fe plaignit de mal d'eftomach. Le lendemain, fievre: fucceffivement agacement

C 3
de nerfs, tremblement des mains, des bras, des jambes. Je fus appellé au troifìme jour de la maladie, \& ne me trompai pas fur le genre; j'annonçai du onzième au quatorziè:me une éruption qui eut effectivement lieu au tems indiqué: c'étoit une fièvre milliaire.

L'éruption fe fit très mal: elle fe maintint fur le front, \& depuis le menton jufqu'au bas \& à l'entour du col. Ce qui parut de boutons fur les bras étoit fort peu de chofe. Dèslors toute tranfiration fut interceptée; la peau devint terreufe, \& le malade exhaloit une odeur de cadavre. Les évacuations qui n'avoient jamais été fuffifantes, furent totalement fupprimées vers la fin de la maladie. Alors le dégoùt fut entier; les foibleffes fe fuccédèrent; le froid gagna fuccoffivement les mains, les pieds, les jambes, les cuiffes \& le ventre: nul moyen de les réchauffer; l'affaiffement devint abfolu, le marafme exeeffif; enfin le malade tomba dans cette efpèce de léthargie, qui fert d'avant-courcur à l'agonie \& à la mort. Telle étoit la maladie au quaran-te-cinquième jour. Un de mes Confrères \&

## fur le Magnetifme animal. 39

moi avions inutilement prodigué tous nos fo: ins pour faire prendre à la nature un cours moins funefte,

Dans cet état de défefpoir, j’engageai M. Mefmer à venir voir le malade. Nous y arrivâmes vers le midi. Il fut tellement effrayé du froid glacial $\&$ du marafme, qu'il me reprocha, en fecret, de le !rendre l'inutile témoin d'un malheur inévitable. Néanmoins il prit l'enfant par les mains, \& quelquesminutes après, l'eftomach \& la poitrine furent couverts d'une moiteur gluante- L'attouchement de la langue procura une chaleur intérieure \& agréable. Demi-heure après le ma. lade urina. Vraiment étonné de voir produice dans ce court intervalle au Magnétifme animal des effets que quarante-cinq jours de nos remèdes avoient peut-être éloignés, je preffai M. Mefmer d'achever ce qu'il comment çoit auifi-bien. Ill s'y refufa; car il voyoit cet enfant hors de tout efpoir: il le voyoit mort. Mais fi la réfiftaice fut grande, mon obftination fut opiniâtre: je l'emportai; ] \& en

## 40 Obfervations

conféquence le malade fut mis dans un bair. Il $y$ refta cinq quarts-d'heure, difant gaie ${ }^{-}$ ment qu'il fe portoit bien. Dans la foirée, la chaleur revint: la moiteur fe répandit dans l'univerfalité du corps: l'appetit te fit fentir: le malade mangea une écreviffe, du pain, \& but de l'eau mêlée de vin de Chamgagne blanc. Dans la nuit, le fommeil fut calme: l'enfant ne fe réveilla que pour demander à manger; \& enfin une évacuation infecte foulagea la nature affaiffée.

Le refte de cette cure demanda trois ou quatre femaines. J'ai peu vu ce jeune-homme depuis; mais je l'ai vu. Il étoit gras, alerte, \& avoit tous les fignes d'une bonne fanté.

## RÉfexions.

On demande quelquefois fi M. Mefmer fait des cures? Moi, je demanderois volontiers fi la Médecine ordinaire en cite beaucoup de cette évidence? Encore puis-je dire que, pour ne pas fatiguer mes Lecteurs, j'ćlague des détails aggravans, furprenans \& intéreffans.

## fur le Magnétifinc animal. 41

La nature, dit-on, fair fouvent de ces cho-fes-lia. Pas fi fouvent, répondrai-je. Quand la nature a pendant quarante-cinq jours fuivi wise marche conftamment progreffive vers la mort, il eft très-rare qu'elle revienne fur fes pas. Mais foit: accordons que cette objection fuit valable dans le fait particulier que je viens de citer, \& réduifons-nous à demander qu'elle ne ferve pas de champ de bataille éternel. En matière importante, il ne faut pas croire lé $g$ 'rement, mais il faut être de bonne-foi.

J'ai quelquefois entendu décider hardiment que M. Mefmer n'avoit aucune découverte, \& que s'il faifoit des chofes extraordinaires, c'étoit en féduifant l'imagination. J'obferve que ce n'eft pas ici le cas de l'application. Perfonne n’étoit prévenu de l'arrivée de M. Mefmer. Le malade ne le connoiffoit pas: il n'en avoit jamais entendu parler, \& il étoit d'ailleurs trop affaiffé pour $s$ 'en occuper le moins du monde volontairement.

Mais enfin, fi M. Mefmer n'avoit d'autre fecret que celui de faire agir limagination ef-
ficacement pour la fanté: n'en auroit-il pas toujours un bien merveilleux? Car fi la Médecine d'imagination étuit la meilleure, pourquoi ne ferions-nous pas la Médecine d'irnagination?

Pour ne plus revenir férieufement à ces deux objections, je vais citer un fait qui me paroît les combattre toutes deux fuffifamment.

Je fus appellé dans une maifon de Paris par un Chirurgien juftement eftimé, J'y vis le fpectacle d'une jeune demoifelle, étendue fur fon lit, fans connoiffance, \& en état de convulfions depuis cinq jours. Les évacuations étoient fupprimées, \& les mouvemens convulfifs étoient fi violens, que lés efforts de quatre perfonnes ne pouvoient s'y oppoler. Je remarquai que la malade, conchée fur le dos, n'appuyoit fur fon lit que de la têtc $\&$ des talons.

Le Chirurgien avoit employé toutes les reffources de l'Art: je ne pouvois faire micux. Alors je me déterminai à requérir M. Mefmer-

## fur le Magnétifue animal. 43

I! éroit très-tard, \& nous ne pùmes nous joindre qu'à dix heures du foir auprès de la malide. M. Mefmer l'ayant examinée, m’annonça qu'il lui faudroit peut-être trois ou qua. tre heures pour la faire revenir de cet état; \& naiheureufement les circonfances ne lui permettoient pas de demeurer ce tems-là aupre's d'elle. Il fallut que le fentiment de l'humanité cédàt à la néceffité, \& remettre l'opéFion au lendemain. Nous fùmes en quelqua forte confolés de ce fàcheux contre-tems, en ce que nous crùmes reconnoître qu'il n'y avoit pas de danger pour la vie. Cependant DI . Neifmer ne fe retira qu'après avoir obtenu une évacuation par les urines.

Le lendemain, at neuf heures dn matin, moment de l'arrivée de $M$ Mefmer, l'état écoit le même. Je ne me rendis qu'à dix, cliez elle. A onze la malade reprit fon entière connoiffanee: les évacuations fe rétabli-. rent, \& trois jours après, elle fut en état de fe rendre au traitement de M, Mefmer. Je ne parlerai pas de la fuite de ce traitement.

## 44 , Obfervations

Il eft cependant un des plus finguliers, des plus apparents \& des plus inftructifs que j’aye vûs chez M. Mefmer.

L'exemple d'une perfonne fans cohnoiffance depuis cinq jours laiffe peu de prife, ce me femble, aux partifants de limagination.

D'un autre côté, fi la nature renvoyée au lendemain par la nécelfité, a eu la bonté d'attendre l'heure de M. Mefmer, il faut convenir qu'elle eft bien complaifante à fon égard, \& en même-tems bien cruelle pour moi, qu'elle paroît prendre à tâche de faire tomber en erreur.

> CANCEROCCULTE.

Mademoifelle ***, âgée d'environ trentecinq ans, s'apperçut il y a quelques années, d'une tumeur douloureufe dans la partie inférieure du fein gauche. Depuis, elle a employé différens remèdes; le fuccès n'en a pas été heureux. Il s'eft formé plufieurs glandes autour \& à la partie fupérieure du fein

## fur le Magnétifme animal. 45

qui en s'aggrandifiant, fe rapprochant \& s'u. niffant, l'ont tellement enflé, que la peau y réfifoit avec peine. Deux éminences douloureufes \& de couleur 'plombée fe font join. tes au premiers maux, \& le bout du fein a formé, en s'enfonçant, un cercle noirâtre; fiége de douleurs particulières \& lancinantes. Enfin le fein droit étoit engorgé de glandes éparfes. Toutes les habitudes falubres du corps étoient perdues: la fimple marche occa: fionnoit à la malade des douleurs très-vives; la voiture lui étoit infoutenable: elle ne fe couchoit pius dans fon lit: elle s'y tenoit fur fon féant; \& le plus fouvent c'étoit pour fe plaidre de ne trouver ni fommeil ni repos.

On ne connoiffoit plus d'autre reffource qué l'amputation, avec cette circontance effrayante, qu'un tel fecours ne pouvoit être reçardé comme efficace, en ce que la maffe du fang ou des humeurs étant viciée, il par roifoit impoffible de détonrner la caufe ou de la détruire.

Telle eft la maladie que M. Mefmer, entreprit de traiter a vec l'efpoir da fuccès. Quand nous examinâmes l'état de la mala: de, nous en conclêmes que sil empêchoit le fein de s'ouvrir, il auroit fait une cure merveilleufe. Il s'y engagea cependant, \& il a été bien plus loin, puifque la malade eft infiniment foulagée. Les glandes vagues ont difpara; la principale eft confidérablement diminuée; les douleurs font tolérables; la malade a repris le fommeil; elle marche \& va librement en voiture; elle connoit enfin une tranquillité dont elle avoit défefperé pour la vie.

## RÉELEXONS.

Ceci n'eft pas une cure. Ce n'eft qu'un traitement. Mais, quel traitement! Qu'il eft confolant par fes effets connus \& par les efpérances qu'il donne! Le tems, la patience $\&$ la réfignation de la malade, peuvent feuls autorifer une décifion plus tranchante.

Canceroccule compliqué de goutte fereine.
Mademoifelle***, âgée de vingt ans; a eu ta vue baffe dès l'àge le plus tendre.

## fir le Magnétifme animal. 47

Elle n'appercevoit de l'œil gauche que les objets placés directement vis-à-vis de l'organe.

Au mois d'Oetobre 1778, elle fentit toutàcoup une tenfion douloureufe autour des yeux, un déchirement dans la tête \& fur les paupières un fpafme qui l'empêchoit de les lever.

Au mois de Juin r779, elle obferva que lwil gauche avoit totalement perdu la faculté de voir. L'œil droit étoit tellement affecté, quill fuffifoit à peine à la condaire: tout travail des mains lui caufoit des douleurs très-vives, \& elle ne pouvoit fe tenir en face du grand jour qu'elle ne rifquât de tomber dans des convulfions. Les Médecins confultés attribuèrent ces accidents à la délicateffe du genre nerveux.

Mais il exiftoit une, autre maladie. La Demoifelle ** *, avoit depuis quinze ans des g!andes fquirreufes au fein. La plus confidérabie étoit adhérente. En tout, elles étoient-

## 48 Obfervations

au nombre de vingt-deux. De longs traitemens n'avoient produit aucun bien \& la terrible extirpation étoic te feul remède confeillé par les gens de l'Art.

Le Magnétifme animal réuffit encore dans cette occafion. En moins de cinq femaines la Demoifelle***, vit parfaitement des deux yeux. Elle diftinguoit fans douleur les objets à des diftances éloignées; \& mème l'oeil gauche voyoit non-feulement directement, mais encore de cûté ; avantage dont il n'avoit jamais joui. Les fuccès ne fe font pas démentis depuis. Cependant on obferve toujours un refte de pefanteur dans les paupières.

Le moyen employé ne s'arrêta pas là. En mème-tems qu'il attaquoit la goutte fercine, il détruifit vingt-une glandes. Nous efpérions que la dernière ne tiendroit pas longtems. Sa forme applatie \& le travail journalier que nous y remarquions étoient des augures trìs-favorables; nous nous trompions également M. Méner \& moi: dans le fait, la glande étoit

## fur le MAagnétifme animal. 49

adhérente. On n'en découvroit que la fuperficie. Mais lorfque par la fuite du traitement, elle fe fut détachée \& qu'elle fut devenue roulante, nous nous apperçùmes que le noyau en étoit beaucoup plus confidérable \& beaucoup plus refiftant que nous ne lavions fuppolě.

Ce qui doit confoler la malade de la longueur du traitement, c'eft que d'ailleurs elle fe porte très-bien, \& qu'elle éprouve tous les jours de nouveaux foulagemens, Le noyau va fans ceffe en diminuant. Elle a même un moyen immanquable de prédire chaque diminution, qui ne fe fait jamais, que la glande ne fe gonfle \& ne groffifie quelques jours auparavant. Cette marche aflurée n'eft pas nin phénomène peu remarquable.

## RÉFLEXIONS.

Ainfi qu'un torrent entraîne aifément les fables amoncelés devant lui \& ne détruit que par fucceffion de tems le rocher qui leur fervoit de bafe, de même on voit ici le Magnétifme animal enlever avec facilité les humeurs

D
noavelles non confolidées, \& ne travailler quavec lenteur \& conftance dès quil eft parvenu au fiége invétéré du mal.

Y a-t il ici une care? n'y en a-t-il point? M. Mefmer répond affez froidement à cette interrogation, que faire voir des deux yeux une Perfonne qui ne voyoit pas d'un feul eit une cure réelle. Nous, nous lui répliquons que la caufe de la goutte fereine étant fuivant les apparences la même que celle de cancer: il n'y a qu'une feule maladie, qu'un feul traitement, qu’une feule guérion, \& quainfi il faut que tout foit détruit, pour amoncer une cure.

C'eft ainfi que Defcartes apprit à fes antagoniftes à fe. fervir de fes propres armes contre lui.

Quoiqu'il en foit, voilà matière à differter pour ceux qui en ont le goutr.

## T A Y E S UR LOEIL

 avec ulcère $\Theta$ hernie. Syftime des glandes engorgées.Lorfưoon préfenta la nommée *** à M. Mefiner, je jugeai qu'il refuferoit de la traiter.

## fur le Magnétifme animal. 51

En él:!guant des détails très-graves, il fuffira de dire qu'elle avoir l'œeil gauche profondément enfoncé dans l'orbite, $\&$ vraifemblablement fondu. L'œil droit au contraire étoit fuitlant en même proportion, \& recouvert dune taye grife \& épaille, enforte que cette P vionne étoit abfolument aveugle.

Apre's l'examon, M. Mefmer jugeant cque l'ceil gauche étoit fondu; dit qu'il ne fe chargevit pas de rétablir des organes détruits; mais qu'il fe faifoit fert de remettre les deux yeux à leur place, de rendre la clarté à celui qui étoit recouvert d'une taye, \& de precurer de l'embonpoint à la malade. Il a parf.isement tenu parole en quatre ou cinq femaines: elle voit très-bien, \& eft auffi graffe queile étoit maigre.

Refte la caufe qui exifte vraifemblablement dans l'engorgement du fyftême des glandes. Elle eft vivement attaquée, mais non encore entièrement détruite par le Magnétifme animal. On fait affez que les humeurs fcrophuleufes ont été de tout tems le défefpoir de la

D 2

Médecine. Cet enfant en particulier avoit inortilement effayé les fecours de gens renommés dans notre Art.

Il ne faut pas cependant en conclure que M. Mefmer ne réuffira pas dans ce traitement. Les progrès en bien font trop marqués à tous égards pour que l'on ne doive pas les compter pour beaucoup \& tout efpérer pour les fuites.

## RÉFLEXIONS.

On peut élever ici la même queftion que fur le fait précédent. Y a-t-il une cure? n'y en-a-til pas? Des yeux font-ils quelque chofe ou rien?

## OBSTRUCTIONS COMPLIQUÉES.

Madame ***, âgée dc trente-fix à quarante ans, a toujours été d'une fanté délicate, fujette à des migraines fréquentes $\&$ à des fuppreffions. Elle ufa de beaucoup de remédes dans fa jeuneffe. A peine fe paffoit-it. deux mois dans l'année, qu’elle n'eût recours aux faignées, purgations, pillules, \&c. II $y^{\prime 2}$ quinze ans que des humeurs acrimoniers.

## fur le Magnćtifme animal. 53

fes fe manifeftèrent au dehors. Les médicamens les firent paffer dans le fang; mais elles reparurent de tems à autre, jufqu'à la formation de glandes au fein \& d'obftructions. La malade a fouffert il y a fix ans l'extirpation de l'une de ces glandes, Quatre ans après elle a eu une fièvre maligne; fes obftructions ont augmenté, fur-tout celles de la rate: le défordre de leftomach étoit au comble: tout aliment caufoit indigeftion. Les médecines ne faifoient plus d'effet: le petit lait êtoit la feule nourriture. Dans cet état de douleur, d'épuifement \& de maigreur, elle a eu recours à M. Mefmer le 20 Novembre dernier.

Dans fon traitement, elle a été fujette jufqu'au 6 Janvier fuivant, à des crifes très-vives \& douloureufes. Elle a demeuré quelquefois fix heures fans connoiffance. Pendant les crifes, la mélancolie étoit profonde; \& les larmes abondantes. Au 6 Janvier, les évacuations fe font déclarées, \& les crifes de pleurs fe font chargées en crifes de rire, mais leffomach avoit repris fes fonctions, les miD 3
graines ont ceflé, les nerfs fe font tranquillifés, les glandes ont difpara, l'embonpoint eft revenu. Enfin les crifes n'ont plus eu lieu \& la m.liade a quitté M. Mefmer avec parfaite fanté \& pénétrée de recomoifiance.

> R É F L E X I O N S.

Lifez \& jugez: je n’ai rien à ajouter.
Je ne parle pas d'autres cures d'obftruEtions; mais ce n'eft que pour éviter les longueurs. Je pourrois ein citer plufieurs de non moins extraordinaires que celle-ci.

## C ÉCITÉ

à la fuilte d'inflammation aux ycux.
Le nommé *** étoit Laquais d'une de mes connoiflances particulières. A la fuite d'une maladie \& des renèdes qu'elle exi-- gea, fis yeux s'euflammèrent \& s'atrophic.rent. Il devint aveugle an point de ne pouvoir fe conduire feul.

Son Maitre lui étoit attaché \& gémiffoit de n'avoir pas une fortune fuffifante pour affurer la tranquillité de cet honnête garçon.

## fur le Magnétifme animal. $\mathbf{5 5}$

Los Quinze-Vingts étoient la feule reffource ouverte, mais dilficile à obtenir. Dans cos circonftances, je fus prié de faire voir le malade à M. Mefmer. Je lui affignai une heure pour venir m'y trower. Fidelle au rend.z rous, le nommé*** fe fit conduire par un Savoyard du Chàteau des Thuileries an Marais. Je le fis introduire: M. Mefmer toucha fes yeux quelgues minutes: laveugle devint clairvoyant; \& dans la joie de fon cœur, il difendit, paya fon Savoyard, le renoya \& sen retourna chez lui fans conducteur.

La réflexion fuccéda à l'effervefcence 'du contentement, $\mathcal{E}$ le lendemain dès le matin, le malade, toujours voyant, mais pleurant, vint me prier de le préfenter de nouvean ì M. Mefmer, \& d’en obtenir un traitement fuivi. Je confentis encore à faire ce qui dépendroit de moi.

Sa harangue à M. Mefmer fut fimple: ,,je .. ro's, Monfieur, lui dit-il; \& ce'ft à vous "q ie je le dois. Mais je conçois bien qque je ,"ne luis pas guéri. Je viẹns vous pricr de D 4

## $56 \quad$ Observations

„m'accorder la grace entic̀re. Je fuis paurre, ,hors d'état de vous rien offrir, \& incapable , de vous rendre atcun fervice. Une bonne , œuurre fera votre feule récompenfe: Néan, moins, je refte ici \& j'efpère que vous ne n me chafferez pas. Le tems que je ne ferai „pas auprès de vous, je be pafferai dans votre „ grenier: je trouverai moyen de m'y établir., ,
M. Mefmer, très-incommodément logé, n'ayant pas l'honneur d'être propriétaire d'un grenier, il fallut régler cet article différemment. Après quoi le nommé *** entra en traitement. Il a recouvré la vue en quelques femaines.
Mais jai dit que les yeux étoient atrophiés, \& couverts de taies grifes. M. Mefmer continue ce traitement pour le pirfectionner. En attendant le malade reconnoifant feroit bien fâché que fon bienfaiteur chargeât un autre que lui des commiffions pénibles que l'immenfité de Paris rend fi communes.

## RÉFLEXIONS

Je n'ai jamais entendu l'honnête garçon dont je parle, raifonner fur le Magnétifme animal.

## fur le Magnetifme animal. 57

Il fe contente de le bénir. Il entre humblement dans le fallon deftiné au traitement, fe gliffe da:s un coin; \& là, ferviable \& modefte, il profite avec confiance de foins charitables de M. Mefmer.

## JAUNISSE ET PALES COULEURS.

; La jcune Demoifelle *** avoit la Jauniffe depuis deux ans. Lex maux de tête, les maux de cceur, les laffitudes dans les jambes lui occafionnoient un tel anéantiffement qu'elle pouvoit à peine marcher. Un appétit fantafque, ainfi quil eft d'ufage en ces fortes d'incommodités, la portoit à préférer les alimens nuifibl is aux alimens nutritifs. Nubile depuis tro's ans, elle n'en avoit les apparences que. tous les fix mois.

Cette Demoifelle fe préfenta pendant quinze jours au traitement de M. Mefmer. Le troifième, lex maux de tête, d'eftomac, les laffitudes \& les anéantiffemens difparurent ficceffivement, les bonnes digeftions rendirent à l'appétit des goûts falutaires: quelques accès de fièvre annoncés eurent lieu: la di-

58 Obfervations
arrhée dura cinq jours. Cependant il reftoit de la pâleur \& le cours périodique de la nature ne s'étoit pas maniefiéé lorfque la Demoifelle *** alla paffer quelques jours dans une campagne pris de Paris où elle réfide. Elle $y$ affifta à un bal où elle mangea, but \& danfa à l'égal de fes compagnes. A fon départ, M. Mefmer l'avoit prévenue qu'elle reffentiroit fous peu des atteintes de coliques fuivies de nouvelles évacuations. Ces pronoftics réalifés, la Demoifelle *** eft revenue pa Ter fix jours au traitement, après quoi elle s'eft retirée en parâite fanté.

## RÉFLEXONS.

Il fuffit d'aller aux promenades publiques ponr s'affurer de l'infuififance de l'art dans l'efpèce de maladie que je viens de citer. Mille témoins décolorés dépofent chaque jour contre l'inefficacité de nos foins les plus fuivis.

## FLUX Hépatique.

M.***, âgé de trenteciṇ ans, étoit depuis plufieurs années d'uer are\% mauvaife fanté. A tous les renouvellicmens de faion, il éproa-

## fir le Magnétifine animal. 59

voit des dérangemens d'eftomach. Il futattaqué dans le: preniers jours d'OCtobre 1779, d'une efpèce de diflenterie, appellée flux hépatique. 11 ai oit ì la garde-robe trente à quarante fois cans la journée, tant de nuit que de jour: il y rencioic des mélanges de fang $\&$ de glaires.

Il s'adreffa à un Médecin eftimé: il en fut traité pendant ceux mois $\&$ demi fans fuccès.

Un fccond lui fit prendre des tifanes: il ne fut pas pius heureux.

En troifième, après lui avoir déclaré que $f_{i}$ unaladie feroit longue, \& lui avoit fait prendre quantité de remèdes, le remit au mois de Mai fuivant pour être guéri: le mal augmentoit.

U'n quatrième le traita pendant un autre mois: nal foulagement.

Le cinquième (M. Mefmer) l'entreprit le 3 Mars $1-$ §o. Dis le quatrième jour le matade s'eft fenti beancoup mieux. Succeffivement il a dormi, bì, mangé; les alimens qui lui étoient autrefois les plus contraires, lui
font falubres. Enfin, dans le mois d'Avril il jouifoit d'une faité beaucoup meilleure quavant fa maladie.

## RÉFLEXIONS.

On a prétendu 'çue le; effets avantageux opérés par le Magnétifme animal n’étoient que momentanés. Cela peut être. Nous verrons ailleurs quelle réponfe folide on peut. faire à cet argument; mais en attendant, on ne peut nier, d'après l'exemple ci-deffus, \& bien d'autres, que le Magnétifme animal n’ait opéré des foulagemens là où les remèdes ufir tés n'avoient fait qu'aggraver les maux.

## EPILEPSIE.

La nommée ***, âgée de feize ans, eft elle épileptique de naiffance ou dès fon bas âge? Ce fait n'eft pas bien conftaté. Elle a été foignée par M. Mefmer avant que je connuffe ce Médecin, \& fut obligée de le quitter lorfquil prit la réfolution de ne plus traiter perfonne à Paris; mais elle eft revenue chez lui dès quil a repris des malades.

## fur le Magnítifne animal. 6a

Je ne puis donc rendre compte du commencement de la maladie comme témoin; mais je fais par gens dignes de foi, que cette fille tomboit fifréquemment en accident, qu'ele en étoit un objet de compaffion.

Le Magnétifme animal lui procura d'abord, m'a-t-on dit, l'avantage de prévoir fes acces: enfuite, ce dont j’ai été témoin, ces accidens ont eu feulement lieu comme crifes accélérées par le Magnétifme animal. Ils étoient furpendus dans l'intervalle des traitemens. J'ai vu ces crifes très-violentes; mais par fuite de tems elles fe font tellement modérées, que la malade n'avoit plus qu’à pencher fa tête fur le dos de fa chaife, y demeurer dans un état de pamoifon l'efpace de quelques fecondes, \& revenir à elle tranquillement. Elle en étoit là quand fes parens, qui avoient fans doute befoin de fes fecours, l'ont obligée à fe retirer.

## RÉELEIONS.

Il eft très-fâcheux que cette expérience n'ait nas été pouffée jufqu’à fon dernier période:

## 62

non pas que je ne croye la malade guérie, mais il exiftoit encore un refte de crife : \& la nature de la maladie eft telle, qu'on auroit pa y apporter une attention plus fcrupuleufe.

D'ailleurs, toutes réflexions feroient inutiles. Le principe, quel qu'il foit, qui agit aulf efficacement contre l'épileplie, eft certainenent très-précitux à l'humanité.

## PARALYSIE COMMENCANTE.

L'Hyver'dernier, M.**\#, tomba fubitement paralytique de la moitié du vifage. Il parloit de la moitié de la bouche, ne refpiroit que par une narine, ne remuoit qu'un œeil, étoit borgne; \& les rides caractérifées de fon front n'étoient vifibles que d'un côté. Enfin la moitié de fa figure étoit dans fon état ordinaire, l'autre étoit tombante, faute d'élafticité dans les mufcles deftinés à la foutenir: à fon afpect les uns rioient \& les autres s'attendrilloient.

- Le malade ayantréléchi quelques jours fur fon état, me pria de l'introduire chez M. Mef-


## fur le Magnétifme animal. 63

mer dont il avoit beauco ip entendu parler. Je l'y menai, \& quatre jours après, la paralyfie étoit diffipée. Les amis du malade qui ne l'avoient pas vû dans l'état que j’ai dépeint, né pouvoient pas croire quill eût été incom. modé.

## Réflexions.

Voilà une cure dont j'efpère que l'on fera généralement fatisfait. Son oftenfibilité, fa fingularité, fon efpèce ont permis aux plus isworants d'en reconnoître le genre \& la vérit'́.

Il n'y a que les partifans de l'imagination qui puiffent la difputer au Magnétifme animal.

Cependant cette cure, toute extraordinaire qu'elle eft, M. Mefmer en fait peu de cas. "Vous avez éprouvé, difuitil au malade, un ,, accident très-grave; mais vons ne l'avez "éprouvé que parce que vous êtes vaporeux, ; \& vous n'êtes vaporeux que parce que vous „ êtes rempli d'obftructions". Il lui confeilla de fe fuire traiter plus amplement. Le mala-

## 64

 Obfervationsde fentit la verité \& la neceffité du confeil; mais plus amoureux de fon cabinet \& de fes livres que de fa fanté, il ne s'occupe de cette derniere que lorfque, à fon avis, il n'a rien de mieux à faire.

## PARALYSIE

avec atrophie de la cuiffe छo de la jambe. Mademoifelle ***, âgée de dix à onze ans, eut à la fuite de la rougeole ou de la dentition, la jambe, la cuiffe $\&$ le bras gauche paralyfés. On parvint dans le principe à rétablir le bras, mais la jambe \& la cuiffe ont réfifté pendant huib ans aux efforts de l'Art. La malade préfentée il y a deux ans aux écoles de Chirurgie y fut jugée incurable.

Lorfqu'elle entra chez M. Mefmer, vers le mois d'Août 1779 , le pied, la jambe gauche \& la cuifle avoient depuis longtems perdus toute chaleur naturelle: les chairs étoient detféchées \& racornies; \& mème les os étoient plus courts \& plus minces que ceux de l'autre còté du corps. Ces parties n'étoient fufseptibles d'aucun mouvement fpontané, \& la

## fur le Magnétifme animal. 65

malade ne marchoit qu'en jettant fa jambe en a vant à l'aide d'un mouvement de la hanche.

Aujourd'hui les chairs font revenues: les os ont groffi: les mouvements font libres: \& ce qu'il $y$ a de très-fingulier, le pied gauche autrefois le plus court, eft à préfent le plus long, foit qu'originairement la nature l'eût voulu ainf, \& n'ait fait que reprendre fes droits à l'aide du Magnétifme animal, foit par tout autre effet incompréhenfible pour moi. Cette jeune fille cahote encore très-défagréablement en marchant; mais elle peut tellement paffer pour ingambe en comparaifon de ce qu'elle étoit autrefois, que tout en affiftant au traitement, elle fe plaít à faire dans la maifon les commiffions des autres malades.

## RÉELEXIONS

M. Mefmer continue ce traitement. Il efpère micux. D'après le paffé, on ne peut raifornablement difputer avec lui fur lavenir; mais quel que foit l'évènement, il m'eft impolifible de ne pas ranger les effets obtenus au nombre des cures parfaites. Il n'y a pas de

Médecin au monde qui ne fe glorifiât den avoir fait autant, \& qui ne taxât d'injuftice celui qui en prendroit occafion de déprécier fes talents.

Pour ne plus parler de paralyfie, j’ajous terai que j’en ai vû traiter deux parfaites par M. Mefmer. Les deux fujets étoient fexagénaires.

L'un commençoit à reflentir de bons effets; mais par des arrangements particuliers, il $n^{3} \mathbf{a}$ pas fuivi fon traitement.

L'autre a été plus conftant. Ses progrés font très-vifibles, puifqu'il marche, écrit de fa main paralytique, agit fans fecours, \& que d'ailleurs il a acquis de l'embonpoint \& de la vigueur. Néanmoins, je penfe que tout ent auroit été mieux fi le chagrin le plus vif \& le plus légitime n'avoit pas traverfé fon traitement.

## SURDITE

A!la fuite d'une fièvre maligne, environ $\grave{\vdots}$ l'âge de dix ans, M.***, Militaire, actuelle-

## fur le Magnétifme animal. 67

ment âgé de vingt à vingt-cinq, le trouva fourd de l'une ou des deux oreilles. Car fes camarades prétendoient qu'il auroit une raifon de plus qu'eux pour être de fens-froid aupre's des batteries, puifquil ne les entendoit pas.

Cette expreffion eft outrée. Le Jeune-homme entendoit mal de la meilleure oreille, mais il entendoit. Son traitement n'a pas été long. 11 n'a guères duré que trois femaines, fans $y$ comprendre quelques interruptions forcées.
M. Mefmer traite un autre fourd, âgé de trente-un ans, \& Marin de profeffion. Pour cctui-ci, il n'y manquoit rien. Il n'enten ${ }^{4}$ duit pas à l'aide d'un porte-voix. Il avoit perda loonie à la fuite de fièvres gagnées au fonds de l'Afie, \& les mifères maritimes ayant confidérablemeut augmenté le mal, il avoit à fon arrivée en France, été déclaré in. curable par le Médecin auquel il s'adreffa. Cependant, il entend aujourdhui diftinctement ce qui fe dit auprés de luí.

## Ré FLEXIONS.

Le premier de ces traitements peut-il être donné pour une cure parfaite? fi le mal n'étoit que local, la chofe eft probable; mais fi la maladie avoit une fource $\&$ une exiftence plus générale, il eft très-poliible, vû fon ancienneté \& la brièveté du traitement, que cette cure reffemble à là plûpart des nôtres.

J'ai eu plufieurs fois occafion de revoir ce Militaire. Il m’a paru entendre parfaitement ce quill écoutoit; mais, foit refte de furdité, foit diffraction habituelle acquife par quinze ans d'indifférence fur ce qui fe difoit autour de lui, on eft quelquefois obligé de le faire appercevoir qu'on lui parle. Ces circonftances ne me permettent pas une opinion décidée. C'eft à l'ex-malade à s'examiner foigneqfement, \& sil lui refte des doutes, il me paroîtroit imprudent en matière auffi intéreffante de refter à moitié chemin.

Quant au fecond traitement, on ne le donne pas pour une cure.

## fur le MIagnétifme animal. 69

## rhUMatisme dans la téte.

M.***, eft âgé de trente-fix à quarante ans. il a été fubitement attaqué d'un Rhumạtifme, dont le fiége étoit fixé dans un des côtés de la tête.

La violence de fes douleurs étoit extrême. Le lit les augmentoit au point que fuivant l'exprellion du malade, fa tête reffembloit alors à une enclume fur laquelle on frappoit à coups de marteaux redoublés. Privé de repos $\&$ de fommeil fon état lui paroiffoit d'autant plus défefpérant qưil n’avoit jamais été malade. Il étoit, difait-il, peu accoutumé aux foulfrances.

Il avoit connu autrefois M. Mefmer, à Vienne, \& pris pour lui un fonds d'eftime dégagé de tout intérêt perfonnel. La violence du mal ne lui permit peut-être pas de fonger à ce Médecin dans les premiers jours; mais enfin, il alla le trouver, renoua connoiffance \& lui peignit fon état. M. Mefmer le toucha avec attention \& lui occafionna une tranfpiration remarquable fur-tout pour le malade, qui ac-

E 3

## 70

## Obfervations

coutumé par état à des exercices jaurnalless \& violents, a perdu toute habitude de fueur.

En rentrant chez lui, les douleurs étoient augmentées; mais fixées aup ravant dans une partie de la tête, elles en occupoient alors toute la capacité, Il pria fa femme \& fes en. fants de l'entourer, dans la difpofition oin il étoit de paffer la nuit fur fon fauteuil, $\mathrm{Ce}_{2}$ pendant, le fommeil le gagnant, il fe mit au lit, y dormit bien $\&$ longtems $A$ fon réveil, il fut agréablement furpris de fe trouver dér livré de tous fes maux.

Il eft revenu au traitement pendant trois ou quatre jours, moins par nóceffité que par pré. caution, Il y a environ deux mois que ce fait s'eft paffé, il n'eft rien arrivé depuis qui doive en affoiblir le merveilleux. La perfon= ne en queftion jouit d'une très-bonne fanté, \& comme à fan ordinaire d'une tête grande. ment organifée,

## CONTRE,COUP ALA TETE,

M.***, âgé de plus de foixante ans, fit une chûte dangereufe, La tête porta, \& le

## fur le Magnétifme animal. 71

contre-coup ébranla toute la machine, Les remèdes ufités, auxquels on eut promptement recours, furent infuffifans:la tête refta embarrallée; les yeux fe gonflèrent. Le fommeil \& l'appétit manquèrent: les douleurs étoient fréquentes, le mal-aife général; \& l'enfemble de l'économie animale vifiblement affaiffé. Eufin le malade fit ufage de la Poudre capitale, remède connu par de très-bons eflets,

Il n'en avoit encore retiré aucun foulagement, lorfquil fut entrainé comme malgré l!ui chez M. Mefiner, C'étoit, je crois, trois femaines après l'accident. M. Mefmer le jugea grave, mais fufceptible de guérifon. Il promit d'en faire remonter la douleur du bas ae la tête au fommet, \& de procurer par le nez l'écoulement du dépôt vraifemblablement formé: de plus, il annonça que le front fe peleroit.

Le ton de M. Mefmer étoit fimple, mals affuré. Moi, qui avois de forts, indices qu'il ne s'avançoit point trop, je ne trouvai pas fon langage extraordinaire: mais le malade
parut en tirer un mauvais augure. Sans dou$\mathbf{t}_{\mathbf{e}}$, il penfoit déjà qu'on l'avoit engagé dans une fauffe démarche, lorf ju'une humeur àcre, qu'il fentit couler de fes narincs, à la fuite des foins de M. Mefmer, l'avertit quail étoit tems de fe moucher; a\&tion peu remarquable dans le cours ordinaire de la vie, mais trèsimportante pour le malade, qui depuis les - premiers jours de fon accident avoit perdu cette faculté.

Trop fage pour donner dans une incrédulité outrée, il fe détermina à fuivre un traitement. En cinq ou fix jours les pronoftics de M. Mefiner fe réalisèrent jnfqu’à l'évacuation par le nez inclufivement.

En réfléchiffant fur ces effets extraordinaires, il pouvoit refter au malade des doutes légitimes fur leur caufe. Les devoit-il au Magnétifme animal? Les circonftances ren. doient cette façon de penfer probable. Les devoit-il à un effet tardif de la Poudre capitale? Cela pouvoit être.

## fur le Magnétifme animal. 73

Le doute fut bientôt levé. Le malade fut obligé de s'abfenter plufieurs jours. Les premiers accidens reparurent; \& cette fois-ci la poudre capitale ne fut pas employée. Le malade alla aufin-tôt retrouver M. Mefiner, qui lui reprocha obligeament une trop longue abfence dans un moment précieux Le traitement fut repris, fuîvi avec conftance, $\&$ en moins d'un mois, les Prophéties Mefmériennes furent accomplies: il n'y eut rien à défirer, pas même lefront à peler.

## Réflexions.

Cette cure \& la précédente ne lont extraordinaires que par l'agent qui les a produites. Nous en obtenons affez fréquemment de pareilles: à cela près, que nos moyens font un pen plus fatigans que ceux de M. Mefmer.

En général ce Médecin nattache pas une grande importance à fes fuccès, dans tous les maux dont le fiége eft purement local \& accidentel; il fe trouve trop à fon aife. Il lui faut, comme dit Molière, des tempéra.

$$
\mathrm{E}_{5}
$$

mens bien dêtabrés, des maffes de'fang bien viciées, \& $c_{\text {. }}$

J'ai réfléchi quelquefois que fi.M. Mefmer avoit été un homme avide d'argent, il auroit précifément fuivi une route contraire à la fien. ne. L'homme, parotit pluss fenfible aux per tits fervices qu'aux grands, par la raifon fans, doure que la reconnoiffance en eft moins onéreufe. Si M. Mefmer étoit parti de ce principe, il auroit guéri tout Paris de maux de tête, de douleurs vagues, de petits accidens. $\mathrm{E}_{\mathrm{il}}$ peu de tems fa réputation auroit été faite, fes coffres fe feroient remplis; \& à ces avantages, il auroit joint celui dembarraffer exceffivement les gens qui fe feroient permis de laccufer de charlatanerie, en leur difant: "Faites-en autant ", Mais ce neef pas-là fon genre. Pour fatisfaire fon cœur \& fon génie, il faut lui préfenter des mourans à foulager, des proies à arracher au tormbeau,

Je m’apperçois que j'ai paffé les boṛes que je m'étois prefrrites. Ce n'eft pas que je n'aye élagué les détails autant que je l'ai 'pu; mais

## fur le Magnttijme animal. 75

je ne m'étois propofé que Phiftorique de douze traitemens, \& jen ai entremêlé un nompre plus grand. Je ne puis cependant m'empécher d'en citer encore deux: le mien \& ce lui de M. Mefmer lui-mème,

## TRAITEMENT DE LAUTEUR.

Depuis dix ans j’ai été fujet à une douleur deftomach; provenant d'une obfruction au petit lobe du foie, Elle m'incommodoit fréquemment, $\&$ en touttems je me tenois en gardo con tre tout ce qui pouvoit froiffer ou heurter cette partie. Certains jours j'étois obligé de làr cher les boutons de ma vefte pour refpirer à mon aife \& fans douleur, Aujourdhui je frappe fur mon eftomach fans inconvénient,

J'avois en outre un embarras dans la tste \& un froid continuel à la tempe droite, qui me gênoit beaucoup les jours de travail ou de fatigue,

Depuis long temps ces deux incommodités me fervoient à conftater les expériences de M. Mefmer. Il avoit même eu plufieurs fois la complaifance de jouer de bHarmonica ou

76 Obfervations
du Piano-forté en leur faveur; non pas fans que je fufie obligé chaque fois de lui demander grace fur la mufique.

Je lui dis un jour affez férieufement que je me ferois traiter fi j'en avois le tems. „Bon! ,me répondit-il, ne venez-vous pas ici tous „les jours? Vous êtes prudent: mettez-vous , au traitement, vous $y$ demeurerez chaque ,,fois le tems que vous voudrez ou que vous „pourrez. Si vous n'obtenez pas guérifon , entière, vous en prendrez moitié, un quart, un „ huitième: ce fera autant de gagné". Je fuivis fon confeil; \& dans le fair, j'ai eu comme les autres, mes crifes, mes évacuations, mes douleurs au foie, mes tourmens de tête; mon front s'eft pelé, \& je me fuis trouvé foulagé. Dire en combien de tems j’ai obtenu ces effets, je ne le faurois. Mon traitement a été trop morcelé, pour m'être affiujetti à un calcul quelconque.

## RÉFLEXONS.

Mon traitement mérite fi peu d'attention dans l'hiftoire du Magnétifme animal, que je

## fur le Magnéti ime animal. 77

n'en aurois point parlé, s'il ne donnoit l'aîurance que j'écris d'après des épreuves perfonnelles.

Il ne doit pas être rangé au nombre des cures. M. Mefiner m’a prouvé que je ne pouvois être radicalement guéri, \& fes raifon m'ont paru valables.

## TRAITEMENT DE M. MESMER.

M. Mefmer éprouva, il y a quelques mois, un mal-aife général. Cet état ayant duré plufieurs jours, il jugea à propos de s'examiner avec foin. Il fe trouva, dit-il, rempli dobftructions. C'étoit bien le cas d'appliquer le proverbe: Médecin guéris-toi toi-même. Il n'y manqua pas. Sans doute il fe traita en ami ; car dans l'efpace d'un mois il eut quatre ou cinq cents évacuations. Quelque vigoureux quill foit, il me parut en être fatigué. Auffi, difoit-il après cela, qu'il l'avoit échappé belle, \& quill s'étoit avifé à tems. Je l'ai vu recourir depuis au Magnétifme animal, mais $\mathrm{i}^{1}$, en a été quitte pour deux ou trois jours de traitement.

## Rérle XIONS.

Le Magnétifme animal fort continuellement des mains, des yeux, des pieds \& par tous les pores de M. Mefmer, \& cependant il ne lui occafionne point de fenfations apparentes.

Ce Médecin a-t-il befoin d'être éprouvé? il ne fait probablement que changer la direction du Magnétifme, \& cet agent opère les révolutions non exagérées dont je viens de parler.

Si l'on porte à ce contrafte la réflexion néceffaire, je ne doute pas qu'on he le regats de comme une des chofes les plus extraordinaires que j’aie avancées jưqu'ici.

Ce contrafte $n^{3}$ eft pas le feul. Il eft affez fingulier que celui qui entreprend avec fécurité les maladies les plus tenaces, les plus difficiles, les plus incurables; qui n'agit que par un agent commun, \& vraifemblablement ré pandu dans un atmofphere commun, il eft fingulier, dis-je, qu'il foit malade à fon tour. Cependant on en eft moins étonné quand on fonge al la vie que mène M. Mefmer, Quelle

## Jur le Magnétifme animal. 79

vie! Il feroit difficile d'en concevoir une plus agitée. Dès les fix heures du matin jufuu'à la nuit, fa maifon eft prife d'affaut: c'eft le théatre du fpectacle le plus bifarre. L'un rit, l'autre plèure: celui-ci bâille, \& celui-là crie. Les vapeurs; les convulfions, le délire \& les défaillances viennent orner la fcène enfemble ou tour à tơur. Il ne doit jamais fe promettre d'avoir un fauteuil de libre. Sa porte fi fouvent défendue, eft totujours ouverte par des follicitations innombrables. On lui écrit de tous les coins de Paris; on l'affomme de queftions inutiles, de confidences douloureufes; on le tiraille de tous côtés. Jamais à lui, toujours aux autres; \& tout cela pour être berné par le public! Il faut quill ait une tête de feu \& un corps de fer.

Quelque chofe qu'on en dife, il y a quelque mérite à mener un train de vie auffir rude lorfque pour s'en difpenfer, il n'en coûteroit qu'un retranchement de complaifance ou d'hu. manité.

Je n'ai val M. Mefmer traiter que deux maladies aiguës. En voici le détaid.

## 80 Obfervations

Dans le moment où Paris a été défolé de humes, l'hiver dernier, un des malades de M. Mefmer qui a la poitrine très-délicate, \& à qui nous fommes très-attachés, eut le malheur de gagner une fluxion de poitrine. Il fe trouva fort incommodé un Jeudi au foir, \& fit avertir M. Mefmer, qui ne voulut rien entreprendre jufqu'au lendemain. Alors la maladie étant caractérifée, il le fit faigner * deux fois dans la journée \& lui ordonna de boire de la limonade. Ce régime me parut fi extraordinaire que je témoignai naturellement mes allarmes à M . Mefmer. Il me répondit avec la fécurité qui raffure quand on peut être raffuré. Le lendemain matin, il fut queftion d'une nouvelle faignée. Il doutoit quelle fùt néceffaire; \& moi, je la croyois très-dangereufe. Néanmoins après une mûre réflexion, il paffa outre. La faignée eut lieu \& pour

* M. Mefmer admet la faignée \& les vomitifs, non comme remèdes, mais comme propres à dégager les premières vois quand elles font trop engurgées. Je lai ai vu faire ufage de la premiere, \& non des feconds.


## fur le Magnétifme animal. 81

réconforter le malade, on lui donna de nouvel'e limonade. J'étois inquiet: toujours de la limonade? me difuis-je.

Le foir, M. Mefmer traita le malade trois quarts d'heures de fuite \& fe coucha auprès de lui fur un lit de repos. Environ une heure après il lui demanda: - Eh bien, mon ami, comment cela va-t-il? - Je fuis à la raje: il me découle des perles d'eau du front.Ceft bien, il faut boire de la limonade, \& le malade but de la limonade. Par le traitement du Samedi on peut juger de celui du Dimanche. Le Lundi matin la famille qui demeure à quelque diftance de Paris, avertie du danger, arriva dans une extrême inquiétude. Le malade alla au-devant d'elle en l'affurant qu'il étoit guéri. En effet, on peut dire qu'il n'y eut pas de convalefcence.

Voici la feconde maladie. On va croire enttendre Martine, dans le Médecin malgré lui. l'n enfant tomba du haut du clocher en bas, fe caffa la tête $\S$ les bras: il le frotta d'un.

## 82 Obfervations

onguent quil fait faire, ES lenfant courut jouer à la fofjette.

La Demoifelle ***, âgée de vingt-un ans \& réfidente en Province, eut à Paris une tiévre maligne. Je fus appellé، Les fimptômes étoient des plus fàcheux, Le dixième jour, le délire augmenta jufqu'au vingt-troifième. M. Mefmer vint la voir alors. Il lui donna fes foins, \& au bout d'une demi-heure, elle revint a elle, me demandant ce qu'on lui avoit fait. Je me trompai au ton, \& croyant devoir la raffurer, je lui dis qu'on n'avoit pas voulu lui faire de mal. „Ce n'eft pas cela , qne je dis, reprit-elle, en gliffant fa main du „haut de la poitrine jufqu'au bas de l'efto,mach; au contraire, j’ai fenti qu'on prenoit , mon mal avec la main \& qu'on l'éloignoit "de moi".

Je demande à tout Lecteur impartial ce qu'il auroit penfé, fait, \& dit à ma place. Pour moi, je ne trouvais rien de plus conféquent, que de demander à M. Mefmer ce qu'il falloit faire après fon départ. Par fon con-

## fur le Magnétijme animal. 83

fiil, je donnai de la limonade, de la crême de tartre, \& autres acides légers. Je neeus pas iieu de m'en repentir. La Demoifeile***, conferva fon entière connoiffance: les évacu. ations s'établirent, \& fe maintinrent très-réSulièrement: à la convalefcence la plus courte fuccéda l'entière guérifon : huit ou dix jours après l'ufage du Magnétifine animal, la malade étoit en parfaite fanté \& en état de partir pour le lien de fá réfidence: ce qu'elle fit à cette époque.

## REFLEXIONS.

Un Médecin objectoit en ma préfence à $M$. Mefmer qu'il pouvoit bien avoir tort d'attribuer au Magnétifine animal, les effiets que refientoient les malades, puifqu'il employoit des remèdes connus en confeillant la crême de tartre.

Je ne fais fil l'objection déplut à M. Mefmer en elle-même ou par le ton; mais il répondit avec quelque vivacité. „Cela eft vrai: Mon, fieur: je? leur ordonne auffi des poulardes $n$ \& de ila falade. A préfent que vous avez F 2

## 84 Obfervations

, mon fecret, à vous permis d'en ufer. Je „ne doute pas que vous ne faffiez des mer„veilles".

En voilia affez pour ceax qni voudront bien croire que je ne cherche pas à leur en impofer. Plus je parlerois aux autres, plus je leur deviendrois fufpect.

Jexigerois cependant que des deux côtés on fit attention, qu'en général, mes exem. ples font pris dans ces maladies graves qui de tout tems ont bravé les efforts de la Médecine connue. Perfonne n'ignore que lorfque nous étions affez heureux pour les guérir, c'étoit pour l'ordinaire, aux dépens de la conftitution la plas robufte. Quelle différence aujourd'hui ! le Magnétifme animal, entre les mains de M. Mefmer, ne paroit autre chofe que la nature même, recueillant fes forces pour furmonter les obftacles qu'elle rencontre. D'abord, efle agit avec vigueur; mais par un effet bien oppofé à tout que nous connoiffons, čeft en fortifiant, \& non en affoiblif. fant, qu'elle s'ouvre un paffage, Plus libre

## fur le Magnetifme animal. 85

alors, elle devient plus douce: fes efforts, moins contrariés, font moins violents, \& il femble qu'elle pronne à tàche d'achever avec pationce ce qu'elle a entrepris avec courage. Du moins, tel eft le jugement que des obfervations répétées m'ont fait porter fur la marche de ce phénomène fingalier. J'ai beau parcourir le vafte recueil de nos connoillinces en tout genre, je n'y trouve pas de feectacle plus attachant que celui dont les traitements par le Magnétifme animal m'ont fait jouir. L'admiration y marche à côté de la furprife; mais c'eft une admiration douce, affectucufe, compatilfante, \& qui par la vive peinture du bonheur $\&$ du foulagement inattendu de l'hu: manité ne laifie repofer l'imagination que fur des idées flatteufes \& confolantes.

Il eft tems de pefer une objection tres-importinte. J'ai annoncé * que je ne l'omettrois point; mais c'eft à M. Mefmer à y répondre lui même: Je ne puis faire mieux que

* Voyez ci deffus les réflexions fur le flux hépatique.

$$
\mathrm{F}_{3}
$$

de répéter ici ce que je lui ai entendu dire plufieurs fois.

On lui demande fi lon peut compter fur la folidité de fes cures: voici fes réponfes.
,,Denx claffes de citoyens, dit il, peuvent , me faure cette queftion: le Public Médecin, \#\& le Public non Médecin".
„Aux Médecins, je réponds: ou je guéris „radicalement, ou vous ne guériffez jamais , ainfi; car le Magnétifme animal n'agit que „ par crifes, expectorations, évacuations, tran, , pirations \& moyens analogues. Or fi vous , ôtiez cela de la Médecine, vous favez bien „quil n'y auroit pas de Médecine".
„Quant au Public non Médecin, continue „M. Mefmer ; cette réponfe ne lui fuffit pas. , Il ne doit connoître que l'expérience. Auffi, ", ne demandé-je autre chofe, finon qu'on me ", mette à l'ćpreuve ; \& pour qu'il puiffe bien „être affuré qu’on né le trompe pas, je tiens , exceffivement à ce que le Gouvernement „protège, examine, \& faffe examiner la fuite

## fur le Magnétifme animal. 87

„de mes opérations, de manière que ni moi , ni les autres ne puiffions abufer de la con. , fiance publique ".

Il paroitroit difficile de tenir un langage plus péremptoire.

Quoiqu'il en foit, il eft aujourdhhi demon* tré pour ceux qui ont fixé leur attention fur cet objet, $\mathbf{I}^{\circ}$. que la découverte du Magnétifine animal n'elt rien moins qu'une chimère. $2^{\circ}$. Qu'il exifte dans la nature un agent inconnu jufqu'a ce jour. $3^{\circ}$. Que cet agent eit curatif.

Le premier point fe prouve par les faits. Leur fingularité n'en détruit pas l'évidence.

Les deux autres peuvent donner matière à de nombreufes réflexions, plus ou moins importantes, plus ou moins curieufes, plus ou moins abftraites, plus au moins fufceptibles d'alfirmation $\&$ de négation. J'en vais propo:er quelques-unes; mais comme je ne fuis pas dans le fecret de M. Mefmer, j'avertis qu'on peut $y$ retrancher, augmenter, interF 4

## 88

## Obfervations

préter \& condamner à fa volonté. J'exhorte ceux qui ne croiront pas s'abaiffer par un examen rélléchi, à lire les vingt-neuf propofitions qui fervent de précis au Mémoire de M. Mefmer. La onzième \& fuivantes, jufquà la vingtième inclufivement, font tellement af. firmatives, qu'on ne peut fe refufer à quelgue croyance, à moins daccufer de folie leur Auteur. Or certainement, M. Mefmer neft pas fou.

Ce Médecin, dirai-je, eft-il entièrement récufable dans fes prétentions, lorfqu'il annonce que fon fyftême nous fournira de nouveaux éclairciffemens fur la nature du feu \& de la lumière, ainfi que dans la théorie de l'attraCtion, du flux \& du reflux, de l'Aimant \& de 1'Electricité? L'étendue que nos connoiflances ont acquife depuis la découverte de ces deux derniers agens de la Nature, n'eft-elle pas faite pour donner le plus grand efpoir fur celui qui fe manifefte après eux?

Quelques perfonnes qui n'en favent pas plus que moí, ont voulu prouver à M. Mefmer

## fur le Magnettijime animal. 89

qu'il n'agiffoit qu'au moyen de l'Aimant ou de l'Elestricité. Celui.ci le leur a nié po fitivement; \& en' réponfe on l'a accufé de Charlatanifme. Voilà qui va bien entre ces Melficurs; mais nous, à qui devons-nous nous en rapporter de préférence jufqưà ce que nous puiffions voir par nous-mêmes\% A celui qui fait fon affaire, ou bien à ceux qui n'y entendent rien? Au fonds que nous importe pour le préfent l'inftrument dont on fe fert. Les effets en font-ils moins nouveaux, moins furprenans, moins utiles? Ceci m'a bien l'air d'une chicane d'Auteur qui voudroit tont s'approprier par un mouvement trop ordiaaire d'intérêt \& de jıloufie. Quel malheur, en effet, que cette découverte foit de M. Mefmer. Elle vaudroit bien mieux fi elle étoit de tout autre.
M. Mefmer dit quelquefois que fon agent eft fi commun \& fi près de nous, que lorfqu'il aura fait part de fa découverte, on fera furpris de fon extrême fimplicité, S'il en eft ainfi, tant mieux.

$$
\mathrm{F}_{5}
$$

90 Obfervations
Il préfume au furplus qu'en des tems trèsanciens, fon fyftême doit avoir été mis en ufage $\&$ réduit en théorie. Il prétend qu'il en refte des veftiges non douteux dans les mœurs, coutumes \& fuperftition des peuples: ì la bonne-heure.

Mais fi M. Mefmer doit naturellement s'attendre à quelquẹ déférence fur les objets précédens, peut-il en exiger une pareille, lorfqu'il infinue que fa découverte eft le fruit d'un fyftême fur l'influence mutuelle des corps céleftes, de la terre \& des corps animés? A• vant de nous prêter à la renaiffance de cces opinions furannées, ne pouvons-nous pas raifonnablement foupçonner que la découverte a conduit au fyftême, \& non le fyftême à la découverte?
M. Mefmer a-t-il la certitude entière, ou feulement des indications vraifemblables qu'il exifte dans la nature un fluide répandu \& continué de manière à ne fouffrir aucun vuide, dont la fubtilité ne permet aucune comparaifon, \& qui de fa nature eft fufceptible

## fur le Magnétifme animal. 91

de recevoir, propager \& communiquer toutes les imprefifions du mouvement? Si jamais M. Mefmer parvient à prouver tout cela, que 'de dillertations, que de volumes dont il ferale père!

Avons-nous des poles intérieurs? Notre organifation eft-elle fujette à un flux \& reflux, ainfi que le prétend ce Médecin? Ces deux queftions fuffifamment indiquées par des faits nouveaux, pour être rédigées en hypothife vraifemblable, feroient du genre le plus carieux. Que feroit-ce donc fi elles étoient fufeeptibles de démonftration? N'eft-il pas à prérumer qu'elles deviendroient de la plus lat ite importance dans l'objet de notre conferiation? Quelques hafardées que paroiffent ces idécs au premier abord, il ne feroit peut-
 gneufement avant l'examen, que de les adopter légèrement avant la preuve. L'intermittence remarquable de notre, nature eft fans doute affujettie à des loix générales, ainfi que les autres phénomènes de la Phyfique. Ce

## 92 <br> Obfervations

n'eft pas fans caufe que le réveil $\&$ le fom$\mathbf{m}$ il fe fuccedent alternativement; ce n'eft pas fais caufe que nos appétits $\&$ nos befoin; font fuivis de dégoùts $\&$ de répugnances; ce n'eft pas fans caufe cuue les fièvres quartes, tie:ces \& doubles-tierces fe manifeftent par accès réguliers; ce n'eft pas fans caufe que les maladies aiguës ne marchent que par redoublemens, \& que les maladies chroniques ont des retours périodiques qui n'échappent pas à l'mil obfervateur \& fouffrant, \&c. \&c. Peut-être ferions-nous plus avancés dans la recherche de ces caufes, fi nous nous étions bien perfuadés que les forces motrices de notre exittence font une dépendance \& non une exception des forces motrices de l'univers.

Ce qui fuit eft plus pofitif. M. Mefmer avance qu'avec la connoiffance du Magnétifme animal, le Médecin jugera fainement l'origine, la nature \& les progrès des maladies, même les plus compliquées. Il en appercevra l'accroiffement \& parviendra à leur guérifon fans jamais expofer le malade à des effets dan-

## fur le Magnétifme animal. 93

gereux ou des fuites fächeufes, quel que foit lige, le tempérament \& le fexe. Plus on pèfe ces affertions, plus elles paroiffent illufoires. Cependant les faits ne les contredifent pas; ils vont même, peut-on dire, à l'appui. J'ai vu bien des malades traités par le Magnétifme animal: aucun n'y a perdu: tous y ont gagné plus ou moins. Lorfque le fiége du mal étoit local \& caché, les effets étoient en grande partie locaux \& cachés; lorfque le fiége du mal étoit local \& vifible à l'œil, l'effet étoit local \& vifible à l'œil- Je ne puis mieux comparer le Magnétifine animal qu'à un furet qui s'introduit dans on terrier pour y fucer fa proie, la furprend endormie ou la chaffe devant lui.

De nombreux exemples m'ont fait pofer en thèfe que ce principe étoit curatif; mais je ne vais pas jufqu'à affirmer ce que j'ignore. Jignore jufqu’à quel point le Magnétifme animal eft curatif; j'ignore à quel point il ceffe d'ètre utile; s'il pent être aidé par d'autres fecours; en quelles circonftances (s'il en eft de telles)

## 94 Obfervations

il pcut être nuifible. A ces diyers égards \&e à beaucoup d’autres, je n'ai pas affez de renfeignemens par-devers moi; \& je doure que M. Mefiner lui-même puiffe „dire: $\mathrm{Il}_{\text {i }}^{\text {va }}$ vaf "ques-là \& il s'arrête là ". Douze ans de travaux, \& même la vie d'un homme, de quelque génie quill foit doué, ne me paroiffent pas fuffire aux expériences dont cette précieufe découverte de notre àge eft fuiceptible.
'Auffi tous mes vœux fe tournent-ils vers fa plus grande publicité poffible, afin que chacun fuivant fes forces, puiffe concourir au but falutaire qui parồt nous être offert.
Je vois' avec fatisfaction que M. Mefmer ne demande qưà communiquer fa méthode.

Je refpecte, fans la juger, la ferme réfolution où il paroitt étre de ne la donner en première inftance quà des Médecins, cormme dépofitaires de la confance publique fur ce qui touche dé plus près à la confervation $\mathcal{G}$ au bonheur des hommes.

C'eft au Public, comme le plus intéref̃é au fuccès, a péfer Phonnêteté de la propofi-

## fur le Magnétifme animal. 95

tion, \& à juger fi, le bienfait conftaté, la reconnoiffance doit ètre éclatante.

Mais ne faudroit-il pas fe hâter? Si le Magnétifme animal eft ce quil paroit, chaque jour ne multiplie-t-il pas les crimes de négligence envers l'humanité? Que de malheureux, au moment où je parle, fouffrent \& périffent en implorant en vain des fecours que nos foibles mains ne peuvent lenr donner! Se-rons-nous fourds à leurs gémiffemens? C'eft fur quoi je laiffe réfléchir toute âme fenfible.

A préfent que j’ai établi de mon mieux \& avec vérité les motifs de ma perfuafion, me fera-t-il permis d'examiner quelle a été \& quelle a dû être ma conduite fubféquente? Ai-je eu tort, ai-je eu raifon d'avouer hautement \& fans détour mon opinion fur le Magnétifme animal? Dans mes principes, ce n'eft pas-là matière à queftion. La véritable honnêteté ne doit pas rougir de marcher en compagnie de la vérité.

Cependant, des perfonnes tout auffi honnêtes que moi, tout aulfi cenfées que je puis

J'être, ont prétendu que cette façon de penfer étant fufceptible d'exception, j'avois choqué les loix de la prudence, en ce que je m'étois trop avancé. Ceci mérite réflexion. On ne doit pas fe contenter d'aimer le vrai \& de fe prefcrire une marche ferme \& affurée, il faut encore fe préferver de l'enthoufiafme \& de l'entêtement. Voyons donc fi j'ai été trop loin.

Je conviens que tout hommequi fe refpecte, évite, autant quill eft en lui, de fe donner en fpectacle au public; que la circonfpection eft une des premières vertus du Médecin; qu'il doit haïr l'éclat, \& qu'il eft très-dange reux pour lui de donner des fufpicions fur la folidité de fon jugement. Je ne dirai pas pour m'excufer, que tant de prudence entralne trop de foin: au contraire, je dirai que s'il m'êtt été polfible de faire autrement, j'aurois tout employé pour ne pas m'expofer en vue. On peut me tax.r d'inconfidération; mais je ne fuis pas tellement privé dé jugement, que je n'aye prévu ce qui devoit arri-

## fur le Magnétifme animal. 97

ver. Aujourd'hui je feis bien éloigné de croire que tout foit fini: l'infenfibilité n'eft pas mon partage, \& je ne me diffimule pas le défagrément de ma pofition.

J'ai vivement redouté le Public jufqu'à préfint: je ne le redoute plus. Je me crois digile de fon eftime. Plus le danger s'eft ap. proché, pius mes réflexions m'ont convainou que le Public n'étoit redoutable que pour ceux qui ont des raifons de rougir à leurs propres yeux. Sans doute, il renferme un grand nombre d'efprits légers; mais à la longue les gens fenfés recueillent les fuffrages, \& dictent les loix. Je me flatte qu'un jour ils rendront juftice à mon zèle.

Ou le Magnétifme animal eft une chofe utile, ou bien il ne l'eft pas. Dans cette dernière fuppofition, qu'en arriveroit-il? Il tomberoit de lui-même: j'en ferois pour mes foins infructueux; mais je n'aurois fait tort qu'à moi, en facrifiant mon tems. Au contraire, fi le Magnétifme animal eft une découverte intérefliante, ainfi que je le crois, id

## 98 <br> Obfervations

doit prévaloir tôt ou tard; \& alors le Public ne pourra refufer de reconnoître que j’aurai travaillé pour fon bonheur: alors je recueillerois les fruits d'une eftime que je mériterois, même fi je m'étois trompé dans mes recher. ches. Me fuis-je trompé § C'eft la queftion intéreffante.

A toute rigueur, cela fe peut. Je puis avoir toajours mal vu; mais mon opinion ne peut être taxée d'imprudence, puifqu'elle eft le réfultat d'un vafte enfemble de faits. J'en ai plus de trois cents à citer. Tous ne font pas! également concluants; mais ce qui eft très-remarquable, ils ont tous une même tendance vers le même but. En outre, j'ai mon expérience perfonnelle, \& l'on ne peut raifonnablement en exiger davantage.

Si le Public vouloit fuivre la méthode que je propofe, il feroit bientôt en état de juger par luii-même, \& il ne dépendroit plus de gens qui peuvent avoir d'autres in: térêts que les fiens.

## fur le Magnétifme animal. 99

A la vérité tout Paris ne peut pas fe rendre chez M. Mefmer pour y fuivre des traio temens; mais les expériences fur le Magné tifme animal font affez multipliées aujourd'hui pour que chacun puiffe recueillir un nombre fuffifant d'obfervations certaines, difcuter les faits, faifir les réfultats, \& porter un jugement fondé.

Je dis un jugement fondé; car je fuis d'avis qu'on ne doit s'en rapporter à perfonne: pas à moi plus qu'a d'autres: pas même aux malades de M. Mefmer. En effet, pourquoi auroit-on plus de confiance aux lumières des autres qu'aux fiennes propres? $\mathrm{N}^{\prime} \propto$ t-on donc une raifon que pour l'affervir à celle d'autrui ?

Vonlez-vaus, dirai-je à mes Lecteurs, $n^{\prime}{ }^{\prime} \mathcal{L}$ tre pas le jouet d'opinions particulières \& int térefiées? En voici le moyen. Interroger des malades de M. Mefmer, non fur ce qu'ils penfent, mais fur fe quils fentent. Faitesleur trois queftions principales. Qu'éprouviez' mous avant de connoître M. Mefmer \& Qn's•

G 2

## 100

vez-vous éprouvé entre fes mains? Qu't'-prouvez-vous depuis que vous en étes fortis? Je vous allure que fi vous daignez prêter l'oreille attentive de la fincérité à leurs réponfes; \& fur-tout fi, contre l'ufage commun, vous leur laiffez le tems de les faire, je vous affure, dis-je, que vous acquerrez bientôt, \& à peu de frais, les matériaux néceffaires pour fonder votre opirion fur une bafe folide. Alors, fi vous donnez dans l'erreur, du moins aurez-vous fait ce qui étoit en vous pour l'éviter.

Si, contre mon avis. on aime mieux s'en rapporter aux difcours de la plupart des majades de M. Mefmer, je crois pouvoir prédire ce qui en arrivera. En premier lieu, on fé méfiera de celui qui parlera avec l'ardeur d'une vive reconnoiffance, parce qu'on le foupçonnera d'enthoufiafme. En fecond lieu, le malade qui aura l'ufage du monde, craindra de choquer trop ouvertement fes préventions, il ne dira de la vérité que ce qwil croira pouvoir être recueilli comme vérité; lorquuil fera

## fur le Magnétifme animal. 101

le plus perfuadé, il s'exprimera avec une froideur allectée qne nos mœeurs rendent trop fouvent néceffaire, D'ailleurs, fatigué de propos légers, il craindra le ridicule; \& exceffivement ennuié des répétitions auxquelles on laflujettira, il finira par couper court à toutes converfations de cette nature. Je crois que l'on éviteroit une partie de ces inconvénients en fe contentant d'un narré fimple \& exact. J'ai vû peu de malades s'y refufer envers les perfonnes qui montroient une fage curiofité.

Revenons à ce qui me concerne plus particulièrement. On m'a objecté qu'en confiant mes malades à Ml. Mefmer, je facrifiois la vie des hommes à mes opinions; mais je fupplie de croire que les premiers malades que M. Mefmer ait acceptés de ma main, étoient dans un état déferpéré. J'augure que quelques-uns ne feroient plus aujourd'hui; \& cependant, graces, mille-fois graces à M. Mefmer, ils vivent. Quel mot pour moi! lls vivent!

Depuis ces premiers fuccès, plufieurs de mes malades, de leur propre mouvement, ou G 3
par mon impulfion, ont défiré favoir ma fa. con de penfer fur ce Médecin. Je la leur ai dite fans fard, fans affectations; j'ai confeill' ou encouragé la confiance, fuivant l'occafion ou la néceffité.

Après ce que je viens de dire, comment pourroit-on me reprocher l'ufage du Magnétifme animal plutôt que celui de tous autres remèdes. Je fuis dans la ferme perfuafion que j'étois auffi fondé à ordonner l'un que les autres. Appuyons cette affertion d'exemples à Ia portée de tout le monde.

On fait que la manne \& la rhubarbe purgent; mais ni mes Confrères ni moi ne favons par quel méchanifme elles purgent. Le fait \& l'expérience font nos feuls guides. Il en eft de même du Magnétifme animal: j'ignore comment il agit, mais je fais quill agit.

On ne s'avife pas de blầmer les Médecins pour ufer du mercure. Cependant le mercure engendre peut-être plus de maux qu'il n'en détruit. Deplus, il a eu le tort de n'être généx

## fur le Magnetifme animal. 103

ralement adopté qu'à la faveur de quelques bien mêlés d'accidents innombrables. En ce ci l'avantage eft tout entier du côté du Mar gnétifme animal. Jufqu'à préfent il à procuré de grands foulagements, \& n'a, que je fache, été nuifible à perfonné.

La Médecine met en ufage les poifons les plus terribles, \& même nôtre fiècle fe glorifie dz plufiers découvertes en ce genre. Je veux bien croire à la grande efficacité de cos décompofitions; mais quels n'ont pas dù être les dangers des premiers effais? Il eft avéré qu'on n'a pas couru les mêmes rifques avec le Magnétifme animal.

Oa eftime le zèle des) Médecins qui fe, l livre it aux expériences électriques dans l'objet de notre guérifon, quoique rien ne foit ni plas équivoque ni plus rare que les foulagements'obtenus au moyen de l'électricité. Au contraire rien ne devient.plus commun \& plus certain que les foulagements obtenus par le Magnétifme animal. Il ne m? paroîtroit pas conféquent d'exalter l'un \& de déprimer l'au'

## 104

tre. C'eft néanmoins ce que l'on exigeroit de moi; car fi, par exemple, j'avois fuivi les expériences de l'électricité avec la modeftie convenable \& l'honnêteté que j'ofe dire m'ap: partenir, j’aurois fans doute recueilli nombre d'approbations qui m'ont été refufées.

On peut me dire que l'authenticité des remèdes ufités fert d'excufe à ceux qui les employent, \& que je me fuis privé de cette reffource. Mais cette raifon eft-elle bien valable? L'authenticité prétendue des remèdes ufités n'eft-elle pas la fource d'une routine trop ordinaire? n'eft elle. pas la fauve garde de l'ignorance? \& quoiqu'il en foit, ne refte-t-il pas toujours pour certain que les rẹ̀èdes, connus aujourd'hui ont été inconnus autrefois; conféquemment nouveaux tour--à--tour? D'ailleurs je pourrois nier l'authenticité de la plûpart des remèdes non défapprouvés, \& nommément de l'électricité dont on ne connoit que quelques effets \& nullement les caufes.

## fur le Magnetifme animat. 10 s

Je ne ferai pas à l'intelligence \& à la droiure de mes Lefteurs le tort de m'appéfantir plus long-tems fur ces confidérations. J'efpère qu'ils voudront bien conclure arec moi qu'après avoir parté aux expériences fur le Magnétiíme animal toute l'attention dont je fuis capable, j’aurois mérité les plus vifs roproches fi javois agi contre ma convicion-Non-feulement, j’ai pu, mais j’ai dû confeitler le Magnétifme animal; \& il ne me refte plus enfin qu'à faire mes remerciements pus blics à M. Mefmer de fa complaifance, \& furtout de la fatisfaction que plufieurs de fes fuccès m'ont procurée,

Je dois de pareils remerciements anx perfonnes qui ont bien voulu fufpendre leur jugement fur mon compte, \& croire, en confultant leur propre coer, que toute prudence. \& toute honnêteté ne m'étoient pas étrangeres.

Mais tout le monde n'eft pas auffi équitable. La claffe d'hommes qui eft toujours extrême dans fes expreffions, n'eft paş la moins

G 5

## 106

nombreufe, On m'a donc accufé d'aimer les nouveautés : on m'a taxé de crédulité, de fai. re limportant, de vouloir me donner du relief à tout prix: on m'a traité de vifionnaire. Les uns ont prétendu que jeétois du fecret de M. Mefmer, \& que je partageois avec lui; d'autres m'ont infinué que je n’avois pas de meilleur moyen pour me ruiner infaillible. ment, que de lui confier mes malades. Enfin, l'on n'a pas craint de me faire obferver que je trahiffois les intérêts des Médecins.

Reprenant fans ordre ces avertiffemens cor. tradietoires, je répondrai à ce dernier, en avouant que fi l'on découvroit aujourd'hui le fecret de fe pafier de Médecin, perfonne ne porteroit demain plus gaiement que moi fon flambeau aux funérailles de toutes les Facultés du monde. Mais ce propos léger accorde à M. Mefmer plus qu'il ne demande. Les fa ges précautions avec lefquelles il défire publier fa découverte, indiquent affez, qu’à fon avis, elle doit être maniée avec difcernement: ce qui fuffit pour néceffiter l'exiftence des Médecins.

## fur lè Magnétifne animal. 107

©̌aime les nouveautés. Ce n'eft pas un mal d'aimer les nouveautés utiles \& même les nouveautés agréables. Il eft heureux que des efprits folides veuillent bien donner lears fains à la recherche des premières; \& loin de les blàmer, il faudroit les remercier. Ceci rentre donc dans la queftion de favoir fi'le Magnétifme animal eft ou n'eft pas un bien.
đூe rifque de perdre tous mes malades. II eft vrai que fi je les donne tous à M . Mefmer, \& qu'il les guériffe tous, il ne m'en reftera plus. Le calcul eft clair. J'efpère que c'eft la première fois que le P ublic s'eft donné la peine de faire ce calcul poar un Médecin. Je l'avoue, j'en fuis flatté, Mais puifqu'il s'agit d'expliquer ma manière de calculer, n'ai-je pas l'avantage d'échanger des malades pour des amis? Eft-il un homme, en pareil cas, qui puiffe payer mes fervices défintéreffés par le refus de fon eftime? D'ailleurs, à mo. ins que M. Mefiner ne foit l'homme aux cent mille bras \& aux cinquante 'mille têtes, fes foins ne peuvent s'étendre à tous. Il reftera

## 108 ObServations

encore dans Paris affez de malades pour moi; \& il n'eft pas à préfumer que le Public me retire fa confiance précifement, parce que j'aurai été le premier à la mériter.
ðீe veux me donner du relief à tout prix. Si je ne déféfière pas, ainfi que je viens de l'infinuer, que le Public pleinement inftruit, me faura gré de ma bonne-foi, duffai-je m'être trompé à quelques égards; c'eft parce que ni pui ni moi n'ignorons qu'il faut quelque courage pour méprifer de rumeurs qui tendent à avilir dans fon opinion.

Néanmoins ma confiance dans le Public, \& mon honnêteté n'eft pas aveuglement. Je $n^{\prime}$ ai pas été jufqu'à me diffimuler que fi cette affaire tournoit mal, je ne pourrois éviter ma part du ridicule que l'on verferoit immanqu:blement fur elle. Il fuit delà, ce me femble, que je n'ai pu compter fur quelque relief qu'en raifon de celui que je procurerois à une vérité importante, \& je ne vois pas comment on pourroit blâmer cette efpèce d'ambition. Si tout le monde ne cherchoit le relief qu'à ce

## Jur le Magnétifme animal. 109

prîx, il eft de' préfomption raifonnable que les réputations ufurpées feroient moins com* munes.
$\mathscr{C} \ell$ partage avec M. Mcfner. J'aurois peine à répondre férieufement fur cet article. Il me paroît révoltant; \& s'ị ne mavoit pas été formellement objecté à plufieurs reprifes, je me garderois bien de l'inventer. Voici tout ce que je puis dire à ce fujet.

Il y a plus de deux ans que M. Mefmer eft en France. Il doit lui en avoir énormément coùté du fien. Comme il ne m'a pas préfenté la carte de fes dépenfes, je ne me fuis pas cru en droit de lui demander celle de fes bénéfices. Compenfation faite, je doute que j'euffe gagné au marché.
đ̛e fuis dans le fecret de ce Médecin. Non, je n'y fuis pas, \& ne me fuis point occupé d'y être avant les autres. Dire que mon efprit ne fe foit pas très-fouvent exercé fur la manière dont il opère, ce feroit prétendre l'impoffible : mais je n'ai fait ni démarches,

## 110

ni queftions tendantes à le pénétrer malgré hui. De telles vues m'auroient para des baffeffes. Je me fuis donc contenté d'examiner avec toute l'attention dont je fuis capable les faits dont il me rendoit témoin, \& de lui rendre juftice; bien différent, puis-je dire, en cela, de quelques perfonnes qui affectent de dédaigner fa découverte en Public, \& qui dans le fecret de leur laboratoire, fe ruinent en charbon, \& s'épuifent à fouffler des fourneaux pọur parvenir à la connoître.

Cette conduite ne furprendroit pas dans des particuliers fans mérite. On fait affez 'qu'il eft peu de découvertes utiles dont on n'ait youlu ravir la gloire à leurs véritables $A u^{-}$ teurs; mais an moins, on craignoit autrefois d'être pris furle fait. Aujourd'hui, l'on ne daigne feulement pas cacher fa marche: on va tête levée: on tire vanité d'un acte de dés. honnear; \& je ne ferois pan étonné de voir accueillir fous peu des Mémoires fur le Magnétifme animal par des gens devent qui l'éJoge de M. Matmer feroit un ridicule.

## fur le Magnétifme animal. 111

Evitons, autant qu'il eft en nous, les applications perfonnelles. Je n'écris ni un libelle, ni une fatyre. Que le Particulier faffe donc ce qu'il lui plaira: il a fes concitoyens pour juges,

Mais cette queftion , les Corps littéraires ", ont-ils rempli le but de lear inftitution en ce , qui concerne le Magnétifme animal ?" Cette queftion me paroît du reffort de tout Ecrivaim impartial. Elle 'eft trop générale pour bleffer perfonne: elle eft trop importante en elle-même \& par fes accefloires, pour qu'on ne me pardonne pas d'y répondre.

Lorfque la Nation s'eft décidée à foudoyer des Corps (avans: lorfqu'elle a fait des fonds confidérables pour procurer des revenus à lears Membres: lorfqu'elle a affaré leur tranquillité: lorfque pour récompenfe de leurs travaux, elle leur a accordé un rang diftingue dans l'ordre civil; elle s'attendoit fans doute à en être éclairée dans toutes les circonftances.

## 112 Obertations

Ainfi la cruelle maxime, ,.tout pour foi, 3, rien pour les autres" ne peut appartenir à des Corps fécialement établis pour donner aux connoiffances acquifes la plus grande extenfion dont elles font fufceptibles, pour encourager les décoavertes utiles, pour les revêtir de la fanction néceffaire à la confiance, en accueillir \& rechercher les Auteurs; enfin pour ne laiffer rien perdre de ce qui peut véritablement intéreffer la Nation ou l'humanité.

Ce feroit fans doute mal remplir ces devoirs que de regarder avec indifférence un évènement important au tonheur des Peuples. Ce feroit mal remplir ces devoirs que de rebuter, négliger ou méprifer l'Auteur honnête d'une découverte avantageufe. Ce feroit mal remplir ces devoirs que de ne pas employer tous les moyens permis pour ramener à de meilleurs principes cet Auteur qui par caprice fe refuferoit à des moyens décens de conciliation. Ce feroit enfin mal remplir ces devoirs que d'exciter, autorifer, ou tolérer des jaloufies nuifibles au plus prompt bonheur de l'humanité.

## fur le Magnétifme animal. 113

manité. Le bonheur de l'humanité! ô Corps littéraires! voilà votre devoir. N'examinez pas fi mes principes font rigoureux: examı. nez s'il font vrais.

Il s'agit ici d'une découverte que l'on dit des plus importantes. Sur qui la Nation doitelle avoir naturellement les yeux fixés pour affeoir fon jugement? Sur les Corps littéraítes. Ceux-ci qu'ont-ils fait pour lui donner fatisfaction? Riens

Ce n'eft pas leur fatte, répond-ons ils n'ont pas été interpellés. Que cette réponfe eft froide! qu'elle paroîtra dure fi lon reconnoît un jour quill eft aujourd'hui queftion du foulagement de l'humanité entière!

Ils n'ont pas été interpelles! qu'eft-donc la voix du Public? Ne demande-t-il pas de tous côtés fi le Magnétifme animal eft ou n'eft pas ce qu'on lui promet? Eft-il pardonnable que les perfonnes chargées de répondre ne difent mot? Peuvent-elles excufer leur filence?

H

## 11.4 <br> ObServations <br>  <br> ependant paffons condamnation fur ces

 faits : rejettons-en la faute fur M. Mefmer: admettons que non-feulement il ait fui l'œil des Corps favans, mais encore qu'il ait refufé leur affiftance: allons jufqu'à convenir qu'il teur a manqué: c'eft un grand mot en France.Que fait tout cela? M. Mefmer pourroit avoir des fingularités, ignorer les ufages, avoir fon fyftême de conduite, tout ce que l'on voudra, il n'en feroit'pas moins vrai qu'il annonce la découverte du Magnétifme animal, comme très-utile à l'humanité.

Il n'en feroit pas moins important de fayoir à quoi s'en tenir fur cet objet: plus la découverte feroit jugée précieufe, plus il feroit effentiel de la retirer de mains dangereufes ou opiniâtres. Ce feroit le cas de faire un pont-d'or 'à l'Auteur. Tout au moins, faudroit-il favoir quelles font fes prétentions.

Rien de tout cela: on fe contente de dire froidement que M. Mefmer eft néceffairement un Charlatan, puifquil fuit les regards eclai-

## fur le Magnttifme animal. 115

rés, \& quill n’eft pas dè la dignité des Corps de fe compromettre.

Malheur à à la dignité qui fait commettre des fautes effentielles. Mais eft-il bien vrai que cette délicateffe foit fincère? Demandons-le au Public.

Ii a vu les Savans fe porter en foule fur les Boulevards pour y être témoins de meryeilles incompréhenfibles au premier afpect, mais fimples dans leur principe. Ils n'ont pas dédaigné den faire leur profit: plufieurs en ont tiré parti pour fe faire connoître. A la vérité, on n'a pas cru de la dignité des Sciences de faire rejaillir l'honneur du premier travail fur fon Auteur'; mais, il faut l'avouer, ce n'eft pas là le plus beau de l'affaite; car enfin il vaudroit encore mieux convenir qu'on s'eft inftruit avec un Charlatan, que d'être foupçonné de l'avoir expolié.

Le tort de M. Mefmer ne feroit-il vas de n'avoir point voulu être traité avec cette lé-

$$
\mathrm{H}_{2}
$$

## 116 <br> Obfervations

gèreté? Accoutumé à un autre ordre de cher fes, fentant très-bien ce qu'il valoit, s'étant bien convaincu par des épreuves que l'ufurpation des veilles d’autrui étoit un article ineffaçable da Code des favans, il a coupé court aux menées de ce genre par l'impreffion d'un Mémoire affez étendu pour laiffer entrevoir tous les avantages de fes principes, \& en même-tems affez circonfpect pour ne donner Ia clef de rien. Ainfi, quoiquil en arrive par la fuite, quand même on feroit ;mieux, la découverte eft à lui, irrévocablement à lui.

Je ne me donne ni pour fon Avocat, ni pour fon Juge; mais après avoir admis des fuppofitions qui lui font défavantageufes, il ne feroit pas décent de taire en entier fes défenfes.

II fuit fí pen, dit-il, les regards des Savans, qu'il s'eft adreffé fucceffivement à la Faculté de Médecine de Vienne, aux principales Académies de l'Europe, à une Académie très-célěbre en particulier, \& enfin à une Sociét'́ de Médecins. If a été, ajoute-t-it, rebuté de

## fur le Magnétifme animal. 117

la première, dédaigné des fecondes, perfonnellement infulté dans la troifième; \& la quatrième lui a manqué de parole. Il n'avoit confenti à fe rapprocher de cette dernière que fous la condition expreffe qu'on auroit égard à des délicateffes perfonnelles. On le lui promit; mais quand il a exigé l'accompliffement de la promeffe, il prétend qu'on s'eft retiré.


#### Abstract

Rebuté par les Corps \& fatigué de leurs prétentions, il s'eft retourné vers les Savans en particulier, dans lefpoir qu'ils fe rendroient à des effets fenfibles. Ce n'eft pas fa faute fi la plupart les ont niés, parce qu'on ne vouloit pas les admettre dans le fecret des caufes.


Depuis quinze mois, un Membre de la Faculté de Médecine de Paris fuit régulièrement fes opérations. Ce Membre de la Fa culté, c'eft moi. Si je ne fuis pas un Savant, M. Mefmer pouvoit me préfumer tel, puifque j'appartiens à un Corps compofé de Sa vans,

H 3

## 148 <br> Obfervations

Pendant fix mois il a foumis les réfultats, de fes exp'riences au jugement de trois de mes Confreres, Membres comme, moi de la Faculté de Médecine de Paris. Peuton, fans injuftice, refufer à ceux-ci la qualité de Sa. vans trè̀s-compétens?

Enfin, M. Mefmer fuit fil peu les regards éclairé; qu'il travaille à la face du Public; \& quelqu'imbścille qu'on fuppofe ce Public, il n'en eft pas moins vrai de dire qu'ịl renfer. me les Savans dans fon fein.

De quoi s'agit-il donc? que veut-on de plus? On voudroit que M. Mefmer deman: dât des Commiffairés: ceux-ci fuivroient fes, opérations, feroient leur rapport \& on délivreroit un certificat. C'eft fans doute en ce papier, (dit M. Mefmer) que gìt la dignitẹ́ des Sciences.

Je déclare qu'à la place de $\mathrm{M}_{1}$ Mefmer, j'aurois confenti à obtenir le certificat; mais d'un autre côté, à la place des Corps Litté-

## fur le Magnêtifme animal. , I19

raires, je ne tiendrois pas autant à le donner. Il eft naturel qu'un Etranger, l'œil tourné vers fa Patrie, craigne les longueurs; \& il répugne aux idées communes que des gens qui peuvent être perfuadés en une heure $\&$ par eux-mêmes ne veuillent l'être qu'en trois ou fix mois \& fur le rapport d'autrui,

A quoi me ferviroit ce certificat ou papier, dit toujours M. Mefmer? J'en ai déjà tant que je ne confulte ni ne montre jamais! ne fuis-je pas moi-même un certificat mille fois plus authentique que tous les papiers ou par. chemins du monde?

Quand on veut expliquer l'utilité d'un certificat dans nos ufages, il faut bien lui dire que c'eft ainfi que', nous en agifons avec les Gens à fecrets: cette dénomination, il la |rejette entièrement.
„Le Magnétifine animal, dit-il, in'eft pas , ce que vous appellez un fecret: c'eft une , fcience qui a fes principes, fes confequen.

$$
\mathrm{H}_{4}
$$

## 120

„ces \& fa doctrine. Le tout of ignoré , jufqu'à préfent : j'en conviens; mais c'eft „précifément par cette raion, quil feroizt , abfurde de vouloir me donner des juges "qui ne comprendroient rien à ce qu'ils "prétendroient juger. Ce font des élèves , \& non des juges qu'il me faut. Auff, , mon objet eftil d'obtenir d'un Gouverne,ment quelconque une Maifon publique, , pour y traiter des malades, \& où il foit , aifé de conftater, à l'abri des difculfions , ultérieures, les effets falutaires du Magné,tifme animal. Après quoi, je me charge , d 'inftruire un nombre fixe de Médecins, ,,laiflant à la fageffe du même Gouverne,ment la plus ou moins grande \& la plus , ou moins prompte publicité de cette dé,, couverte. Si mes propofitions font rejet, tées en France, je ne la quitteral pas fans , douleur. Mais enfin je le ferai. Si elles , font rejettées par-tout, j'efpère ne pas man, quer d'afyle. Enveloppé de mon honnê. , teté à l'abri de tout reproche intérieur; je "raffemblerai autour de mol une foible por

## fur le Magnétifme animal. $12 x$

,,tion de cette humanité à qui j'aurai tant„défiré d'être plus généralement utile; \& , alors il fera tems de ne confulter que moi "fur ce que j'aurai à faire".
, Si j 'en agiffois autrement, conclut M . "Mefmer, il en arriveroit que le Magnetif,,me animal feroit traité comme une mode. "Chacun voudroit briller \& y trouver plus „ou moins qu'il n'y a. On en abuferoit, , \& fon utilité deviendroit un problême dont "la folution n'auroit peut-être lieu qu’après , des fiècles. On en peut juger par ce qui "s'eft paffé au fujet de l'inoculation. Si , elle avoit été donnée au Public avee plus „de réferve, il eft à croire qu'on trouve, roit moins de cceurs paternels tremblans, „à la feule idée d'épargner à leurs enfans „ des dangers à-peu-près inévitables",

Voilà l'état de la queftion. Chacun peut la juger à fa manière, \& dire s'il eft à dé: firer que la France foit ou ge foit pas le berceau du Magnétifme animal.

H 5

## 122 <br> Obfervations

ฮ̛e fuis un vifionnaire. La longue conv verfation que je viens d'avoir avec le Pu. blic, me confirmera peut-être ce titre dans lefprit de bien des gens. Cela ne m'em: pêchera pas de dire que ces mots, c'eft une téte chaude, c'eft un homme à fyftême, c'eft un fou, c'eft un vifionuaire, tranchent eth France trop de queltions férieufes. Il eft mille occafions où l'on feroit très-bien diaf feoir fes jugemens fur des raifonnemens plus folides. Quoiqu'il en foit, voyons ce que je puis y répondre pour ma part.

Aux Perfonnes quị sobftinent à décider fans examen, quelque mérite \& quelque confiftance qu'elles puiffent avoir d'ailleurs, je leur dirai que je ne fuis pas entier dans mon fentiment, mais que pour leur plaire, il m'eft impoffible de porter l'abnégation de moi-même au point de croire que ce que je regarde de tous mes yeux, je le vois moins bien que ceux qui n'y regardent pas du tout.

## fur le Magnétifme animal. 123

Quant à ceux qui ayant lintime conviCtion d'une vérité exiftante s'efforcent d'en diffraire eux $\&$ les autres $\&$ ne favent trou. ver de foulagement que dans les expreffions injurieufes, je ne puis prendre fur moi de les blâmer; à peine ai-je la forcé de les plaindre,

C̛e fuis crédule, L'enfemble de ce Mé: moire répondra pour moi. Je ne puis que répéter ici ce que j’aị dẹ́jà dit: je crois ce que je vois: je dis ce que j’ai vu; \& pour trancher net fur toutes les queftions de ceṭ te efpèce, voici ma profelfion de foi,

J'ai embraffé l'état de Médecin dans le défir d'être utile à l'hurmanité, fous ce point de vue, je n'en connois pas de plus noble, de plus intéreffạnt \& de plus fait pour mériter l'efṭime de mes Concitoyens: mes ịntérêts particuliers ont été \& feront tou: jours fubordonnés à ce premier point de vue. D'après cette façon de penfer, j'ai du me conduire comme je l'ai fait. Cette con.

## 124 Obfervations

viction intérieare auroit fuff à ma tranquil. lité fi je ne croyois encore plus utile ${ }^{\text {d }}$ l'humanite de donner au Public mes Obfervations fur le Magnétifme animal. Ces Ob. fervations imprimées feront à la fois un hom. mage à la vérité, un motif pour engager les ames honnêtes à feconder mes foins, une réponfe pour ceux qui me blâment, une reffource pour ceux qui m'approuvent.

Je n’ai jamais été le témoin d'aucun miracle; mais fi cela m'étoit arrivé, je fuis l'homme qui en conviendroit fans détour. L'incrédulité ou la légéreté s'épuiferoient inutilement en plaifanteries \& en farcafmes ; inutilement on me couvriroit de ridicules; je croirois avoir répondu à tout, en difaut: je l’ai vu.


