## COURS <br> OR PIIILSOPRIIT HRRMITTOLI

 OU
## d'alchimie

## 

Traitant de la théorie et de la pratigne de cette science, ainsi que de plusieurs autres opérations indispensables, pour parvenir à trouver et a faire la Pierre Philosophale, ou transmutations métalliques, lesquelles ont été cachées jusqu'à ce jour dans tous les écrits des philoso-phes-hermétiques,

SUCVIES DES BXPLTGATIONS DE QUELQCES A.LTICIES
 - par.Môse ; et de frois additions

PROUVANTM TROIS VIES PN I'HONME, ANIMAX PARFAYT,
Ouvrage nonyeau, curieux, et très nécessaire pour éclairer tous ceux qui désirent pénétrer dans cette science occulte, et qui rravaillent à l'acquérir;

OU CHEMIK OUVERT
A CELUI QUI VEUT FAIRE JWE GROSSE FORTUNE,

## 

De Saint-Paul de Fenouillet, département des PyrénéeS-Orientales, Në à la Tour de
Franice, te 8 novernbre $1764 ;$ et ancien fübricant ile drape, à Limoux, defivartemment de I'studer

Doninus memor fuit nostri;
Et beaedisit mobis.
Ouvrage fini en janvier 1829, et du règne de Charles X, roi de France, la cinquième.

> Premictere Exihom.

## PARIS.

TMPRIMERIE DE LACOUR ET MAISTRASSE, rue Saint-Hyacinthe-Saint-Mieliel, 33.
540.1

C178

$\mathbb{S}$


IMPRIMERIE DE LACOUR ET MAISTRASSE,
rte s.mayaciathb-s.-michel, 33.


DR PFIIIOSOPHIIE HIRRMÚTILOLE
OU
D'ALCHIMIE

Traitant de la théorie et de la pratique de cette science, ainsi que de plusieurs autres opérations indispensables, pour parvenir à trouveret à faire la Pierre Philosophale, ou transmutations métalliques, lesquelles ont été cachées jusquà ce jour dans tous les écrits des philoso-phes-hermétiques,

SUIVIES DES EXPLCCATIONS DE QUELQUES ARTICLES
DES CINQ PRBHIERS CHAPITRES DR LA GEVESER,
par Molse ; et de trois additions
PROUVANT TROIS VIES EN L'HOMME, amimal paryait,
Onvrage nouveau, curieux, et tés nécéssaire pour éclairer tous ceux qui désirent pénétrer dans cette science occulte, et qui travaillent à l'acquérir;
ou chemis outert
A Celui qui veut faire une grosse fortune,
Par L.-P.-Francois CA MiBRIEL,
De Saint-Paul de Fenouillet, département des PyrénéeS-Orientales; Néa la Tour de France, le 8 novembre 1764; et ancien fubricant de draps, ì Limoux, département de l'Aude;

Dominus memor fuit nostri; Et beaedisit nobis.

Ouvrage fini en janvier 1829, et du règne de Charles $\mathbf{X}$, roi de Frrance, la cinquième.


IMPRIMERIE DE LACOUR ET MAISTRASSE, rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, 33.


STANFORD •VNIVERSITYY JIIIRRARYY


$$
\begin{aligned}
& 540.1 \\
& C 178
\end{aligned}
$$

$$
\therefore \because \ldots \quad \ldots \quad \ldots 2
$$



IMPRIMERIE DE LACOUR ET MAISTRASSE ,


## COURS

## DE PIILSOOPIII HRIMTTOLIE

OU

## D'ALCHIMIE

## 

Trailant de la théorie et de la pratique de cette science, ainsi que de plusieurs autres opérations indispensables, pour parvenir à trouveret à faire la Pierre Philosophale, ou transmutations métalliques, lesquelles ont été cachées jusqu'à ce jour dans tous les écrits des philoso-phes-hermétiques,
suivies des mxplications de quelques articees

## DES CIMQ PRRHILRS CHAPITRES DE LA GEXĖSL,

par Molse ; et de trols additions
PROUVANT TROIS VIES ENT L'EOMME, amimar paryait,
Onvrage nouveau, curieux, et tfés nécéssaire pourr éclairer tous ceux qui désirent pénétrer dans cette science occulte, èt qui travaillent à l'acquérir;
od chemin ouvert
A CELUI QUI VEUT faIRE UNE GROSSE FORTUNE,
Par L.-PP.-Françols CAMBRIEL,
De Saint-Paul de Fenouillet, département des PyrénéeS-Orientales; Néd la Tour de France, le 8 novembre 1764; et ancien fubricant de draps, ì Limoux, département de l'Aude;

Dominus memor fuit nostri;
Et beae lisit nobis.
Ouvrage fini en janvier 1829, et du règne de Charles $\mathbf{x}$, roi de Erance, la cinquième.


IMPRIMERIE DE LACOUR ET MAISTRASSE, rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, 33.

1845


## 324632



ormongoogle


L'auteur n'a pas cru devoir faire précéder d'une préface, ce Traité et Cours d'alchimie, ni devoir dire les raisons qui lont obligé à le rendre public.

In n'a pas cru non plus devoir le dédier à personne; ne désirant pas, comme nombre d'auteurs, se faire prôner ni appuyer par le crédit de quelque grand personnage.
A qui pourrait-il dédier cette clé d'alchimie, pour donner une marque de sa reconnaissance? A un homme!... il' n'en à trouve aucun qui ne fat incré-
dule, dur, inhumain, fourbe et flatte tous n'ont ckerché qu'à le surprend pour lua erilever le secret des secrets

H1'a toujours trouvé que des homn pétro portés à l'aidé ou à lui être util pour finir son travail alchimique : il donc aucune marque de reconnaissar à donner à personne.

 il pdoitarédiér à il Dieuq faiutewnde to
 hermbétique science su'il ne tient de lui seul ir Lessicnvieuxi) aprè̀s avoint lu cetrou vrage, se mettrontienicolère; ; parce qua' n'auront pas pu parvenir eux-naêmes ce degréfó de bonheur, et ils croifont n pouyoir pas mieux ${ }^{\text {se }}$ yenger de leus infructueuses recherches iq $\mu^{\prime} \mathrm{em}$ jnvect vant lay créature fayoriséée et en faisan
passerl scianoe hemetriquepror fapsse; ills se wessècherontyde gaige! ilis' mrotar-
 - Mats le phllosophe reconnassant, qui a'toujours his sa confiance en Dieu, et qui ne la dbtenue qưa force de pérsévérance ét pe prieres, Hen remerciera $^{\prime}$ et le bénira tous les jours de sa vie, de ce qu'il a bien voulu lui donner une aussi grande marque de son amour. De l'avoir sorti de l'état d'humiliation, de misère et de privations dans lequel il était resté grand nombre d'années, et de l'avoir fait triompher de tous ses ennemis, ainsi que de tous les hommes orgueilleux et parents incrédules qui l'avaient complètement méprisé, abandonné!

Si quelque amateur d'alchimie, après avoir attentivement lu les dix-neuf leçons suivantes, en formant le cours

$$
-8-
$$

complet, le reconnaît pour un... (comme il pourra: en juger par la théorie et la pratique que son ouvrage renferme) et désire lui parler, qu'il veuille s'adresser à l'imprimeur du présent, qui lui donnera son adresse, ou à M. Rivet, rue Judas, $n^{0} 8$, Montagne-Sainte-Geneviève.

naît pour un... (comme r par la théorie et la ouvrage renferme) et p'il veuille s'adresser résent, qui lui donà M. Rivet, rue Ju-e-Sainte-Geneviève.


## abrige od graid oluvre.

inmon

Celui qui, par un travail un peu long et fatigant, pourra parvenir à extraire des métaux, leur terre rouge feuillée : et saura, par un moyen naturel (connu aux seuls philosophes hermétiques), la joindre à l'eau mercurielle purifiée, pour la rendre toute, terre fluidificante; et que pour finir et compléter son œuvre, il pourra, par le moyen du feu, et par sa vertu, congeler et rendre en pierre ces deux eaux réunies : celui-là peut se vanter d'avoir fait une grande découverte; d'avoir trouvé une chose très précieuse, et d'une plus grande valeur que tout l'or du monde, et que toute
autre chose : puisqu'il aura trouvé la mé cine universelle (principe de tout ce qui a avec laquelle il peut se tenir toujours en bor santé, et prolonger ses jours de beaucoup.


Les moyens de parvenir à obtenir cette p cieuse découverte sont complétement mo trés et expliqués dans les dix-neuf leçons st vantes : il faudra donodes lire, et les relire so vent, et avec beaucoup d'attention.

 TSq estuse to : sollimgt oguot otiot 'mol, xus -ozolifg afuez xus mnnoos) lowsina noyorm at







 aluot 9up to , obuorr ub to'l Juol 9up 'molisv





En juin 18 r ${ }^{2}$ Louis-Paul-Francojs Cambriel fit inserer dans Les Petites Affiches, un
 avis, semblable a celui, qui est a la fin du prés! onsuit o jotitule (Offre de un grand béné fice jot et il en recut, en réponse la lettre dont
 copie est cl-apres.



 ihlie, ayant pris eonnaissance:

 tites Affiches du 18 courants affire del Gainesla somme demqudqéé; mais elle iyy met póait aon-
 remboursement du principal prêté : plus une some egale au principal le tout a obtenir
 ,


dans une lettre qu'il adressera à Mr E. B. K., chez le limonadier du cáfé dés Arts, $\mathrm{n}^{\circ} 9$, rue du Coq-Saint-Honoré; l'objet précis de sa découverte, ainsi que les principes chimiques sur lesquels elle repose;
" $3^{\circ}$ Le prếteur s'engage dès à présent, et il est prết à mettre sous la meilleure forme leđít engagement, pour la sûreté de l'auteur de la découverte, et à ne faire maintenant, ni à l'avenir, et sous aucun prétexté, aucune révélation, aucun emploi de ladite découverte.
mi Si sous ces clauses, l'auteur veut répondre à la personne susdite, il peut adresser sa lettre comme ci-dessus : et si àprès les premières ouvertures, les auteur et prêteur conviennent entre eux des susdites propositions; ils pourront se fiettre en communication personselle plus intime.
-a: Jlai l'honneur de vous saluer,

$$
\text { n E:B. } \mathbf{B} \cdot n
$$

Copie de la lettre de Louis-Paul-Francois Cambriel à Mr E. B. K., qu'il a crú être un philosophe hermétique, en réponse à la sienne do ing, et par laquelle, il veut lui prớuver,

1 adressera à Mr E. B. K, lu café des Arts, $n^{0}$ g, rue ; l'objet précis de sa dé. principes chimiques sur
ge dès à présent, et il meilleure forme lesûreté de l'auteur de ire maintenant, ni à étexte, aucune révédite découverte. teur veut répondre eut adresser sa letprès les premidres prêteur convienpropositions ; ils unication person-

## luer,

E. B. K."
-Paul-François a crû être un onse à la sienne luf prouver,
qu'il est dans le cas de remplir Poffre qu'il a faite par les Petites: Affiches.

Paris, le 24 juin 1819.
"Monsieur,
„ Je m'empresse de répondre à la lettre que m'a fait l'honneur de m'écrire Mr E. B. R., et je tácherai (quoique n'ayant jamais appris la chimie dans les écoles) de lui prouver la possibilité de la transmutation métallique; tant discréditée.
" Je crois que (si jai bien pris le sens de sa lettre) c'est tout ce qu'il exige de moi ; dn moins quant à présent, sauf a remplir à notre première vue toutes les autres conditions qu'il pourrait desirer.
"L'objet et la découverte méme, est comme je le dis ci-dessus, la pierre philosophale, à laquelle je suis parvenu, avec l'aide de Dien, le secours d'un ami, et par un travail pénible et continué pendant vingt-sept ans (i).
(1) Je conmengai mes recherches alchimiques meme anvié que le général Buonaplarte revint d'Egypte, ev détruisit te Bireefoirt qui avait pris pour principe dlappaurrir et d'affiblir lä Frabce, 出 d'humither les Frang̣ip que ce grapd hamme; avant son départ ponr'

#  

 quatre mois, une poudre rorige dominerifidaci quedieqt $q$ Hif peuplre dep projection qui, comme la fleur à cailler le lait, opère sure (kemorcure environ, ce grand homme étant arrivé à Paris par miracle, Go cesser le mal, toutés nos déaites, el rejeta avec cosure, sor tous nos enpemis coulisés, les buinuiltátions doni is nous àatent abteaves petndant
 mée, et redonna à la France, que le malheureux Diygefloires a arpait. réduite à deux doigts de sa perte, sa première gloire, et comme nation le premier rahg: LI traversà le mont sabint-Bernardavec la

 comme il l'avait toujours été, treize ou quatorze placesfortes d'Italie lui furent remises, et nous, Français, nous fámes pour la deuxième fois matres de ce beau pays. - Après cette grande vittoire, jee mé rendis pour la deuxième fois, à Paris pour y continuer mon ouvrage alchimique, et $j$ 'y restai assez longtemps pour étre témoin du grand ámour è confiauce que les Français avaiént pour ce grand général,

 son couronnement, à son mariage ayef Marie-Louise, d'Auricheqi j'y étais aussi pendant qué ce général (valeureux comme il n'y en a jamais eu) a remporté nombre de victoires sur les armées de Prusse,
 gloive, que le Franpee, qui avait été vendua, andie par le Directoire, fut sj, agraydie par loiciméne que sẹ limiteé allaient depais Naples; Trieste, Venise, Home, Gènes, jusque et y oompris la Hollande; et z
 whte rouge domine le to e projection qui, comme


 vé i Paris par miracle, 51 cesser (1, , ta, arec usure, sar tous nos enpenoos àafent abreuves pendam r consuly; monia dide forte are malheureus Dipeel! !̣ife amai!. remiere gloire, et comme nae mont siain-Bernaird'árec la
 de Marengo - Videprifent quatorze placesforres d'liarous fiomespourla deunieme tte grande victoiré, je me y continuer mon, ourrage ur étre témoin du grand pour ce grand ${ }^{\text {eneneral }}$. the proclamer emperciar:
 rie-Louise dAurricheq, reux comme il $n$ 'y an a les armées de Prusse, un sit hant pbint de ie parl le Directoine, ent depais ITaples, la Hollande; et al

$$
-181-
$$

vulgaine!chauxfị́́ dams ans cneuset, leimênue effat que la fleunà caitllen fait sidinle laitt : etcdans uné heure; uae pincóéd daicette poulfel range coname une'paise de. tabloacmise dansleditrepeex.
 un tel point de prospérité et de gloire, que toutes les nations desiraient détre nos alliées et nos amies et sopuhaitaient faine partie de ce vaste empire. - Triomphanle ot richissime , la Frange n'avait
 et Pamour que ce grand général portait, aux Franfais, et auguel ils devaient leurs richesses, et quane trop forte ingratitude envers lui nous prouve combien le Francais est léger at peu recgnaissant. - Il avait comble de fortune la ville de paris et quand les enne mis coalisés se sont présentés sous ces murs ce'est celte, mépo ville qui f'a abandoné - $l^{\prime}$ n'a été trahi en France que par ceux qu'il avait trop comblés de biens, et par les Anglais chez lesquels il s'était rendu, et ce par l'abus des lois établies dans ce pays, qu’ils n'auraient jamais trangressées, et desquelles le plus pauyre matelot anglais aurait joui, furent méconnues par cette nation en faveur de l'homme qui s'élait mis avec trop de confiance entre leurs mains, ot que par suite de cet abus fut déportéa l'lle de, Sainte-Hélène $\boldsymbol{y}_{\text {o }}$ où il y fut continuellement maltraité par le gouverneur Udson Low, ef dans. laquelle il a ani ses iours - Mon desir à moi gst que Dieu le récompense de tout le bieq qu'il nous a fait a ansi que de celpi quip avait, l'intention de nous faire - Amen

Le veure da marquis Ducthilau; ancieqn ampitals de Rrance'; m'ra raconté plusieurs fois ranocdotei sai varte: : i, i, it i,
a Lorsque L'empereari Napoléon se rendaiv ea-Aagleterre, tecompagné de plusieurs de ses géneraux, il crut prindent de tes laisser pendent 48 heares, ot de se repare, sans letur faire part de ṣon des .
set (dans lequel on aura mis quatre livres de mercure), le caillera ou le fixera et le réduira en or le plus fin à vingt-quatre carrats et plus, ce qui paraltra extraordinaire, même impossible, quoique naturel et très vrai.
sein, avec un seul d'eux dans une campagne où s'ťait retiré le marquis Duchilau; ancien amiral de France. .
Ce dernier fit quelque difficulté de le recevoir, ì cause des Bourbons auxquels if tenait beaucoup; mais, voyant que Napoléon per sistait à vouloir lui parler, il y consentit:
Etant ensemble', PEmpercur lui dit : Honnéte' amiral, la confiance que j'ai en vous m'a fortement porté, avant de me rendré en Angleterre, à vénir vous consulter pour savoor de vous, qui avez combattu pendant nombre d'années cette nation et qui là connaissez parfaitement, si je dois me mettre ou non entie leurs mains, et si on me fera jouir de l'avantage de leurs lois, notamment de celle de l'habear corpus? d'est ce que je desire savoir ; j jai laisse mes amis pour venir vous consulter sur ce que je dois faire : parlez-moi franchement. - En homme franc, lui dit l'amiral, je vous dirais que que vous ne devez pas vous rendre chez des genś qui abuseront de votre conflance. vous êtes leur enneuni, ne comptez pas sur leur générosité, renoncez à votre projet, tel est mon conséil : jé ne saurais vous en 'doriter un meilleur. - Que ferais-je donc $!$ ou dois-je me rendre, dites-le-moi p - ul faut vous rendre à Burdeaux. Je vais voun donnar: une lettre pour un capitaine de vaisseau; c'est un homme qui me doit la vie; sane moi, il aurait été pendu. Changer de costume at rendez-vois promptemequt chez kui. Je le charge de vaus qondaire ex pleine mer et de votes mettre dans de premier vaisseau que sans doute il Inouxera; Hequel vous traboporteraien amé:

 : : -ntronicerrits et phos $\rightarrow$ (unasite, aine impos $\cdots-2$ to Trab.


$三= \pm E$ eroric, i ase des Bour-- Lis y Itpolion per. IT of بَ
 dinte che chages de - e peniere ris

» Pour faire cette poudré rouge de projection, il faut (ce qui parattra impessible à tout homme, quand il jugera de l'alchimie comm en jugent le commun des hommes) parvenir förce de travail à mollifier et à rendre en eau, par une solation naturelle, une pierre, qui, quoique composée de deax, mểme de trois, n'est toujours qu'une, et laquelle par une destruction réitérée : lavages, sublimations, mèmes distillations, donne le soufre rouge ou corps fixt, coagule essentiel (ou le livret d'or du trévisan, philosophe hermétique) qui se réduit en eau par ladite solution.-Ce qui nous donne l'eau double, l'eau animée, le rébis
rique, vous seulement. C'est un homme discret, vous n'avez rien à cräindre; il fera tout pour moi, en reconnaissance du service que jé lui ai rendú : c'est le seul moyen de vous mettre à l'abri des $A a-$ glais, qui ne suisront aucune loi en votre faveur.

Napoléon reçut avec plaisir ce conseil et quitta l'amiral, très dé cidé à le suivre. S'il l'avait suivi, que de désagqéments il se fút épargaé. Sans doute, ceux qui l'accompagnaient crurent trop à la générosité anglaise et le portèrent à s'en aller à Londres, complant toujours sur l'entière exécution de leurs lois. in.

Françis crédules et confiants, fez-vous à cette nation! complez spr. la générosité anglaiṣe!..... C'est à Saịnte-Hélène qu'on vous en donnera des preuves! c'est dans cette fle que le gouverneur en a fait dompléteneñ jourir lempereni Napoléor,


M Pour faire cette podre rouge ade projection, il faut (ce qui paraltra impossible à tout homme, quand il jugera de l'alchimie comm en jugent le commun des hommes) parvenir fórce de travail à mollifier et à rendre en eau, par une solution naturelle, une pierre, qui, quoique compósée de deax, mếne de trois, n'est toujours qu'une, et laquelle par une destruction réitérée : lavages, sublimations, mêmes distillations, donne le soufre rouge ou corps fixe, coagule essentiel (ou le livret d'or du trévisan, philosophe hermétique) qui se réduit en eau par ladite solution:- Ce qui nous donne l'eau double; l'eau animée, le rébis
rique, vous seulement. C'est un homme discret, vous n'avez rien à cráindré; il fera tout pour moi, en reconnaissance du service que jé lui ai 'rendư : c'est le seul moyen de vous mettre à l'abri des A aglais, qui ne suivront aucune loi en votre faveur.

Napoléon reçut avec plaisir ce conseil et quitta l'amiral, très dé cidé à le suivre. S'il l'avait suivi, que de désagpéments il se fút épargné. Sans doute, ceux qui l'accompagnaient crurent trop à la générosité anglaise et le portèrént à s'on aller à Lomdres, comptant toujours sur l'entière exécution de leurs loiss in

Français crédules et confiants, fiez-vous à cette nation! complez sur la générosité anglaisel..... C'est à Sainte-Hélène qu'on vous en donnera des preuves! c'est dans celte fle que le gouverneur en a fait domplètemént jouíl l'emperenir Mapoléoń;
des phailoopphes henmétiquess; enfiu:le wactcure philaisaphal.
". Mais on pe peut parveniri à aeqpérin cotte eap dizine qu'en mettant de corps fixe:dań sa proppe terre ou molleimontagnes idorll parde Saudivogius autre phidosophe hrirmétiquel(bieq préparée par un , lonǵg et péaiblede itravailly, et après avoir beauqoup gquffertit par de: deu des cuisineq. faire remonter l'egu yrars; sa sourgeief'd faire rentrex l'enfant dansile wentre desa mère.

м La fable nous appsand que Nulcain, surprit dans son filet; Marss et YV́́nus eq: adultère. - Si he phalosophe hermétique ne fait pas comme Vulcain, et s'il ne l'emploie pas dans son operation, maman naryendra a obtenir la pierre odss phililosophes, dont ih ne: saurait se passer.
" Il faut donc "quill tende son filet, et qu'il sache profiter du peul noment propice pour surprendre et $t_{1}$,adtraper. les adultères; parce
 cela, laquelle passee il ne faut pas en attendre une autre a sa place dit Zachaire, autre phlosophe hermétique: de: france). Alprs om phat-
trape phus nien; etites amourtux se sdétruisent
 1. $\%$ Quand me'fois lexur animée est'farte, :et qu'eHe:a acquis: sa perfection! par Panión des

 duite aussi de l'union qui s'est opérée naturelllement des éléruéntsprincipieéss éntehuseticashlés danns lesinatareb, ret parn l'alliance du, feru


 de coritne naticre, portant avec lur tous les principes/de la vie, acquilse manifestée par leffet de la fermentation';'enfin l'eau double et la réunioni premiere des eaux surpériéures a aec les eadrs infórieures tortenves danis les' métaux nufeste sés qualités par l'odeur qui s'en exhale, que la thue et la rose pépandent cuie odeút dif-
 odeum très forte; de meme' ndtre étu repand aussicune edeat tues forte quat ainribnte sa fers fection et sa fin, ed qui nous rejouit. Et cest alons et aleed sighes que hious sommes con-
vaincus que cette eau parfaite nous donnera dans l'espace de neuf mois l'enfant tant desiré qui viendra avec des joues très rermeilles, et qui chassera dans une heure la lèpre des métaux (après qu'il aura pris un peu de force) en les rendant semblables à lui et éclatants comme lui.
$»$ C'est là la véritable poudre de projection, qui, à sa sortie, rendra des services bien plus grands en guérissant les créatures malades; et leur rendant la vigueur de la jeunesse. Cest là le véritable ennemi de toutes les' maladies dont l'homme se trouve attaqué, soit par celles produites par sa mauvaise manière de vivre, soit par celles qu'il apporte en naissant ou originelles, lesquelles ne nous viennentainsi qu'aux métaux qu'à cause de la première désobéissance. Ce qui ne serait pas, si notre première mère, Ève; s'était contentée de ne manger que du fruit de l'arbre de vie, au lieu de manger et de s'unir à celui qui devait la conduiré à la mort.
" Cet. arbre de vie qui porte de si bonfruit, n'est produit que de cet arbre double, nommé l'arbre de la sqience et d'glliance; du;bien et du mal ou composé de deux, l'un bop, l'ab-

## -21 -

tre mavais: l'un fixe, l'autre fayant; l'un duv; lautre cassant t l'un blahc; l'autre rouge ; l'un màłe, l'autre femelle'; enfin matière et forme.- Et tout cela cependant ne fait qu'un, et n'est produit que d'un; mais en lui sont les deux natures, les trois principes, les quatre qualités, et contient aussi en lui le principe universel, cet esprit divin dont le Tout-Puis+ sant s'est servi pour former et créer toutes choses, qui, lors de la séparation du premier cahos dont il faisait partie, et d'après l'ordre et volonté du Tout-Puissant se mouvait sur les eaux inférieures, et ne demandait qu’à exécuter et à remplir la bénédiction et volonté du Créateur : croître et multiplier.
" Mais avant que d'obtenir ce cher enfant, il faut que notre œuvre passe par toutes les couleurs, que la putréfaction fasse paraltre la noire (marque certaine de la réussite), et que la blanche, la verte, la jaune et la rouge se succèdent, et que dans l'intervalle de l'apparitionde toutes ces couleurs, et avant tadeuxième et dernière réunion des eatux supéricures des métaux avec les eaux inférieures (qui avant étaient séparées par le firmament dés philoso-
phes hermótiques) la rasife ale maii wiem mecter notne! embryon let las disposer à parfaite qéunion, d'ona nésultena: $4 a$, onéd universelle ou phacáe nét la pouthre de


4, Voilab mon cher monsieur centu'm losaphe harráétiqué peutiécrive de sa sci pour népohdre à ithonmeuride, nolfre lettre.
int'y iajoutenai oependant qupision ne, pas unipiles corpes parfaits par té pomíre m
 maly et il y awa a ou tmapis dut todip plevide cheresse, et leimaniage (pourformercettleianio n'étapt pas fait selon les iregles iderlanatuve; produit ne remplira jamais lasidesirstduiph losophe labiourant, il y serandoncpouidápert de son argent de sa peine et der som tepn ps.
) Si ce que j'ai dit est un péu trop abscur et qu'on ne puisse pas bien se fixer prour com. mencer; qu'on fasse le dur mol et! le mod dur.
"Ou bien : qu'm iprenme day terrde fixeiou lor male, et qu'on hui fasse 'des ailos pour la réduire ea equ: wolatites puis, iquè pariun long

temps pn, paqviquqe ì fixer'celtto eau wolatile; et, à la rendre; en terte comme toub lyenseigne nıotre pierere Hermès (a qqui on parvicridra, en lui administrant: une chaleuriau máme degné qu'est celle de l'homme).
: : s raur Oulbien, "qu'ap ped uno lenigque coction on parvientle a'tur couper les arles et a lémecher de voler, alorson verrala fin de som ouvrage, et il ne faudraqu'emaugmentar laquantité et la yertu à à quọi op parviendra en da, remettant plusieurs fois dans la même terped' oí elle 'r'pris' naissance.
"Les desirs du philosophe labourant seront alors accomplis, puisqu'il possédera tout, i) Et st Djemu, trés bon et très grand, donne a d homme (comme jen suis convaincter par tnoizinéme) (1) wine aússi grände márque de
(1) Jamais je ne serais parvenu à trouver les opérations nécessaizes:et indiapensabler popr, fairg: la pierris phisesophrate si ot me

 - deen marques derson ambur', 1 se m'avaio inepiqénep tineis aliferentés




son amour, qu'il l'en remercie tbujours, qu'il luit en rende de continuelles actions de grảce, et qu'il táche de s'en rendre toujours digne par une bonne conduite, en tendant une main se-
quep pour la première fois j'ai fort bien entendue, texant daps mon lit à sept heures du matin (rélléchissant sur mon ouvrage que je ne pourvais continuer) nẹ m'érait venue redresser en me disant : It fact s'y prendre de celle manière. Je suivais l'inspiration, et l'opération que j'ignorais se faisait parfaitement bien.

Cette inspiration quif fut la première, ne me vint qu'après avoir été consuheor les trois, plus grands chimistes de Paris, qui ne purent me donner le moyen que je leur demandais. - Cela m'arriva dans la maison de madame la veuve Brocard, rue das Boucheries-SaintGermain à Paris.

La deuxième inspiration, fut précédée comme la première, par nn fort coup de vent à mon oreille droite: ce fut en pleir midi, et dans le fond d'une diligence, entrẹ Lyon et Paris, ou jo me readair pour y continuer mon ouvrage alchimique. - Je fus averti de cette manière: Tu te trompes, les livres hermétiques disent comme cela.

Et la troisième inspiration, qui fut plutot une vision, vint $m$ ' 6 clairer quatre ans après dans la maison de madame la reuve Maçon, rue Mazarine, $\mathbf{n}^{0}$ 60, au jeu de paume. - L'opération et la periection du travail que je faisais se présenta devant mes yeux, et mon odorat, par l'odeur forte qui s'en exhalait, me prouva (comme il est dit dans Nieolas Flamel de Paris) qu'elle était bonne et bien faite, et me dogna la conxictiou que j'étais parvenu à la fip de la premíre partie de, man ouvrage alchimique ou de la piérre du premier ordre,

## courable à tous ceux qui en aurent besoin et

 qui le mériteront.-Loué soit Dieu tout puissant qui n'abandonne jamais celui qui met sa confiance en lui.ce qui mé rejouit beaucoup. J'ai donc raison de dire, que je suis convaincı par moi-même de l'amour que Dieu accorde à ses créatures.

Pour convaincre ceux qui me liront, que je n'écris aucun mensonge dans ce présent Traité d'alchimie, je joindrai à la note ci-dessus une autre grande marque d'amour que Dieu a eu la bonté de m'accorder pendant mon enfance, de laquelle je n'ai parlé à personne, et que je crois être obligé de faire connaitre à mes semblables.

Tablean fidèle des perfections de Dieu, crétear de l'univers, et principe premier de mouvement; par conséquent de la vie, de tout ce qui a été créé, mis à la vue des hommes par sa créature,

## Louls-Paul-Framgors CAMERIEL.

Plusieurs de ceux qui liront ce tableau, pourront et croiront avoir le droit de dire que ce tableau n'est pas fidèle comme je le dis.

Comment ledit Cambriel a-t-il pu supposer et se convaincre de la vérité des perfections du Tout-Puissant? A-t-il été aụ ciel? Quelque esprit céleste l'a-t-il instruit? Cela ne paralt pas possible.

Je répondrai à ces observations que je dis la vérité, mais que je ne veux pas dire comment je l'ai apprise cette vérité.

A une époque de ma vie, Dieu qui m'a toujours donné des marques de son amour, a voulu que je fisse le tableau fidèle de ses perfections corporelles quand a la vue, mais spírituelles quand à lui.

Il a voulu que j'en fusse convaincu moi-méme, pour pouvoir cin
"Si par ma présente réponse (quoique très embrouillée, at très claire en mème temps) jai pu satisfaire la personne qui a eu la bonté de m'écrire, qu'elle veuille me répondre et me
vaincre ceux qui me liront, que Dieu est comme l'homme, comme sa créature.

Nous sommes donc, comme il est dit dans les Ecritures-Saintes, créés à l'image et à la ressemblapce de Dieu, et nous devons nous en glorifier, et ne pas en douter par trois raisons: la première, parce que l'enfant ressemble toujours en tout à son père; la deuxième, parce que nous avons été créés immortels comme lui; et la troisième, parce que notre corps est plus parfait dans son intérieur que daus son extérieur, et que nous avons eu en nous un corps immortel, lequel n'esp deveau mortel que par la première désobéissance, une áme immortellens: faisant pantie de la divinité méme, et an esprit terrestre, alliant l'Àme célesse au corps terrestre formant la cuéature, et unissant pax se médiecrité le haut avec le bas, le céleste avec le terrestre.

DIEU EST d'une taille et corpulence comme pourrait être lhọmme le plus parfait, ayant six pieds six pouces de taille, proportionné dans toutes les parties qui le composent, mais toujours en plus de perfections que l'homme le plus parfait que je lui compare.

Il est majestueux, sa peau est de la couleur de la llamme d'une bougie; ses pieds, ses gẹnoux, ses cuisses, ses mollets sont si parfạits, que quoique j'en dise, je serai toujours en dessous pour en pouvoir représenter la perfection.

Les ongles de ses pieds sont dune beauté incomparable, le plus bel ivoire ne peut pas leur ètıe comparé.

Les mollets de ses jambes sont si beaux, si parfaits, et comme il

## .donner son adresse; ; anssi que de; jom et dheure $^{\text {. }}$

 auxquels je pourrai àpoirune conférénce philosophique avec elle; pari ce moyen!; il mee sera facile d'aplapir lẹs doutes qui pourraient res-est tout esprit, je voyais à travers comme à travers le cristal le plus clair.

Mais ce qu'il y a de plus beau dans toute cette beaut's de perfections réunies, c'est l'arrangement des muscles qui le forment, , arrangés comme des petites poires, de trois en trois, deux baut et un bas ou au milieu des deux premiers, et dans chaque muscle on ne voit qu'un mouvement continuel de rayons de lumière gazeux, qui se croisapt,daps tops Lessens, at sana ee séparec, montant et descendant, forment et fons apparạitractan million de perforsionsidans I'interieur de chaque: mifole. :

De cette manière, que le Tout-Puissanty dlaprè̀s mon idéa, mon jugement, d'après ce que j'ai vu, est tout mouvement, sans cependant se bouger, tout'perfections, tout' vie.

Il est primcipe de motivement, par conséquent principe ae la vie de tout cequi a été crée, et de tout ce qu'il voudra crėer encoré. Télle est mon idée sur les perfections de Dieu, et on ne pourra se faire un tableau plus fidèle, plus vrai de ce que j'avance, qu'en examinant les perfections intérieures de sa créalure, de ses enfants.

D'après le tableau fidèle des perfections de Dieu, nous ajouterons trois mouvements.

Le premier mouvement est Dieu méme, créateur de l'univers. Il est le principe premier de la chaleur, et la chaleur le principe de la vie de tout.

Le deuxième est le mouvement élémentaire. Il est multipliant, et
ter (que je n'ai pu éclaircir par la présente), parvenir à fixer son opinion sur celui qu l'honneur d'ètre son très humble serviteur,
„Louis Cambriel.
aidé par les rajons solaires ou troisième mouvement, il met en mentation toutes less semences des trois règnes, et ne se manif que par leurs productions et croissance; il participe et dépend premier, il sera tant que le monde durera.

Le troisième mouvement est le mouvement des rayons du sol aidant et fortifiant toute créature affaiblie par la vieillesse.

Le premier mouvement est éternel comme Dieu, son principe.
Les deux autres en dépendant ne seront que tout autant que Créateur tout puissant le voudra. Ce qui fixera la fin des temps et commencemont de Péteraité.

Le froid, produit du repos, est l'opposé des deux derniers mou vements; il est le principe de la mort, et la démontre partout_oụ i: domine.

- 28 -
u éclaircir par la présenté, son opinion sur celui qui on trés humble serviteur,
" Loois Cambriel.
troisième mouvement, il met en 5 3 des trois règnes, et ne se manits roissance; il participe et dépend. ade durera.
e mouvement des rayons du soli affaiblie par la vieillesse.
nel comme Dien, son principe. ne seront que tout autant que ie qui fixera la fin des temps et:
l'opposé des deax derniers $m$ an art, et hatemontre partout ini i

Hieroglyphe de là $2^{\text {im" }}$ " leçon


## DEUXIÈME LECCON.

## notpor

Passant un jour devant l'église Notre-Dame de Paris, j'examinai avec beaucoup d'attentiou les belles sculptures dont les trois portes sont ornées, et je vis à l'une de ces trois portes un hiéroglyphe des plus beaux, duquel je ne m'étais jamais aperçu, et pendant plusieurs jours de suite j'allai le consulter pour pouvoir donner le détail de tout ce qu'il représentait, à quoi je parvins. - Par ce qui suit, le lecteur s'en convaincra, et mieux encore en se transportant de lui-même sur lès lieux.

A lune des trois grandes portes d'entrée de l'église Notre-Dame, cathédrale de Paris, et sur celle qui est du cốté de lHôtel-Dieu, se trouve sculpté sur une grosse pierre au milieu de ladite porte d'entrée', et en face du Parvis, l'hiéroglyphe ci-dessus, représentant le plus clairement possible (pour ceax qui savent expliquer les hiéroglyphes) todat le travail; et le produit ou le résultat de la pierre philoso-
 de l'érection de cette très belle église, fondée par Guillaume, évêque de Paris, et que je vais expliquer le mieux qu'il mé sera possible pour me rendre utile, et aider les amatéurs de la philosophia bermétique, et me faive connaltpe à mes semblables.
I.

Au bas de cet hiéroglyphe, quí est sculpté sur un long et gros carré de pierre, se trouve au côté gauche et du côté de l'Hồtel-Dieu, deux petits rouds pleins et saillants, représentant les natures:mbintalliques ibrutess on sortant de la mine (quill faudra préparer par plasiéurs fysions et des aidants salins).
II.

Du cóté opposé sonta apssi less detrx mêmes ronds ou aututures, mais travaillées ou déga-, gées des crasses qu'elles apportent des mine $\boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{x}_{1}}$ lesquelles opt servi àsleur création.

## - 31 -

## III.

Et en face du côté du Parvis, sont aussi les deux': mêmes ronds on natures; mais perfectionnéés ou tòtalement'désagées dé leurs crasses par le moyei des précédentes fusions.

Les premières représentent Jes corps métalliques qu'il faut prendre pour commencer le trawail hermétique.

Les deuxièmes travaillées, nous manifestent leur : vertu intérieire, et se rapportent à cet homme qui est dans uné caisse, lequel étant entouré et couvert de flammes de feu, prend naissance dans le fet.

Et les troisièmes prerfectionnées on totalement dégagées de leurs crasses, se rapportent au dragon babylonien ou mercure philosophal, dans lequiel se trouvent réunies toutes les vertus 'des natures métalliques.

Ce dragon est en face du Parvis et au-dessus de cet homme qui estientouré́ et couvart de flammes de feú, et le bout de la qưưue de ce dragon tient a cet homme pour désigner qu'il sort de lui ef qu'il en est produit, et ses deux serres embrassent l'athanor pour désigner quizt,
y est ou qu'il doit $y$ ètre mis en digestion, ef sa tête se termine et se trouve dessous les pieds de l'évéque.

Il ne faut pas croire que ce soit un cadarre dans une bière, si c'était ainsi il serait couché à plat, au lieu que celui-ci est presque droit et est entouré et couvert de flammes de feu (1).

Je dirai donc que de cet homme qui a pris naissance dans le feu, et par le travail des aigles volants représentés par plusieurs: fleurs formées de quatre feuilles jointes dont est entouré le bas de sa caisse, et... est produit le dragon babylonien dont parle Nicolas Flamel, philosophe hermétique de la ville de Paris; ou le mercure philosophal.

Ce mercure philosophal est mis dans un œuf de verre, et cet cuf est mis en digestion ou en longue coction dans l'athanor, ou fourneau ter-
(1) Il faut que je fasse observer à tous ceux qui voudront pénétrer dans ce qui est caché en eet homme; que sur la caisse dans laquelle il est entouré et couvert de llammes de feu sont sculptés en long les quatre élémens, et au qué droit ou derrière la même caisse sont sculptées aussi en long les natures qui les contiennent. - Il est donc produit de ces deux natures qui contiennent les quatre è́éments.
miné en rond ou voûte, sur laquelle voûte sont placés les pieds de l'évéque, et dessous lesquels (comme je l'ai dit); se trouve la tête du dragon (1). - De ce mercure il résulte la vie représentée par l'évêque qui est au-dessus dudit dragon.

Et pour proúver que c'est réellement cela, je dirai que si c'était un évêque (et non une ressemblance ou démonstration de la vie), on l'aurait placé de manière que ses pieds fussent posés à plat et sur un terrain plat, et non sur la voûte ou dôme qui courre llathanor: - It est donc représenté comme sortant de.l'athanor ou fourneau de làmpe, dans lequel le mercure philosophal a été mis en digestion.

Cet évêque porte un doigt à sa bouche, pour dire à ceux qui le voient et qui viennent prendre connaissance de ce qu'il représente.... $\mathrm{Si}^{\text {i }}$ vous reconnaissez et devinez ce que je repré-
(1) Autour de cet athanor (qui est porté sur quatre colonnes et ou est cramponné le dragon babylonien) se trouve sculpté en long les deux natures, et dessous as trois principes, et devant la quintessence des quèèré elérnens; étile mercure philbsoph hal (représépités par ce dragon qui les contient), lequel par leur union en a été produit.

## - 34 -

sente par cet hiéroglyphe, taisez-vous!... N'ent dites rien! - $\overline{1}$ a donc représenté toat ce qui était nébessaire, ainsi que tontes les opérations manuelles pour potivoir parvenir à fairelapierre philosophalé; mais if n'a rien représenté de cé qui regarde la multiplication de cette divine pierre. - Comme lui je me tairai, je n'en dirai rien.

Jé dirai sénemient que lé résoltat de lou-s vrage de l'alchimie est la vie même, et quécetfe vie est représentée (comme il est dit ci-dessns) par-l'évéque qui est placé sur la voate de l’xthanor.

La pierre philosophale (qui n'est anjourd'hui' regardée que comme une folie anx yeux d'un' trop grand nombre d'hommes) ne peut se faire que par la réunion du sang (ou des esprits métalliques) contenu dans les natures. Pour l'obtenir, il faudra (comme il est dit par Nicolas Flamel) égorger, assassiner plusieurs innocents(i'), pourtirer d'eux, et le pousser de puissance en acte, ce sang vital dont nous avons besoin, lequel nous devons mettre (après quail
(1) Je parke des métanx ayant vie.

$$
-35-
$$

aura été séparé et bien dépuré de ses parties charnelles of tumestret)idádéd dasibouteilles à long col, pour parvenir à obtenir de lui la panacée et la poudre déprojection que nous desirons, laquelle nous ne pourrons posséder. qu'après avoir égorgé plusieurs inpocents.


## TROISIEME LECON.

## - 88

M. de Gabriac; sous-préfet du Vigan, département du Gard, étant à Paris, allait chaque soir à la société de M. le ministre, le comte de Cáses. Là se trouvaient réunis plusieurs solliciteurs de places, et en attendant de les obtenir, ils s'entretenaient toujours de la pierre philosophale et des moyens de grossir leur fortune; goût que le besoin fait naitre chez tous les hommes. Il me fit part de leur conversation, et me dit : Il n'y a que vous qui puissiez me dire les preuves que je dois fournir pour me défendre, et pour prouver à l'un, l'existence de la piérre philosophale; à l'autre, qui n'en doute pas, ce que c'est que la transmutation métallique; l'or potable, et autres termes qui nous embrouillent, et qui portent le plus grand nombre de cette société à douter de la vérité de cette science. - Puisque la vérité n'est qu'une, et qu'en lisant les livres hermétiques, on y voit que les philoso-
phes traitant de cette science, se servent de plusieurs noms au lieu de ne se servir que d'un seul pour exprimer la méme chosè. C'est ce qui fait qu'on s'égare en causant de cette science, et qu'on finit par en douter. Quant à moi, j'y crois fermément par tout ce que vous m'en avez dit dans le temps. - Je lui répondis tout ce que je vous dirais pour convaincre ces Messieurs, de la vérité de la pierre philosophale; vous l'oublieriez : je wais vous écrire une lettre avec laquelle vous vous défendrez, et vous en prouverez la réalité, ainsi que les grandes vertus qu'elle a en elle. - Ce que je fis de suite.
a m. de gabriac, sods-préfet du vigan; déparment du gard, prísentement a paris.

Paris, le 2 février 1820. " Monsieur;
" Vous trouverez ci-bas les termes techniques dont les philosophes hermétiques de tout les pays se sont servis, et qu'ils ont généralement reconnus entre eux pour désigner (quoique en des langues différentes) le travail hermétique et son produit, dit généralement pierre philosophale, ou pierre occulte : et
ter (que je n'ai pu éclaircir par la présente), et parvenir à fixer son opinion sur celui qui a l'honnẹur d'être son très humble serviteur,
„ Louis Cambriel. »
aidé par les rayons solaires ou troisième mouvement, il met en fermentation toutes les semences des trois règnes, ot ne se manifeate que par leurs productions et croissance; il participe et dépend du premier, il sera tant que le monde durera.

Le troisième mouvement est le mouvement des rayons du soleil, aidant et fortifiant toute créature affaiblie par la vieillesse.

Le premier mouvement est éternel comme Dieu, son principe.
Les deux autres en dépendant ne seront que tout autant que le Créateur tout puissant le voudra. Ce qui fixera la fia des temps et le commencement de l'éternité.

Le froid, produit du repos, est l'opposé des deux derniers mouyements; il eat le principe de la mort, et la démontre partout'ụ̀ il domine.
-


## DEUXIÈME LECCON:

## notor

Passant un jour devant l’eglise Notre-Dame de Paris, j'examinai avec beaucoup d'attention les belles sculptures dont les trois portes sont ornées, et je vis à l'une de ces trois portes un hiéroglyphe des plus beaux, duquel je ne m'étais jamais aperçu, et pendant plusieurs jours de suite j'allai le consulter pour pouvoir donner le détail de tout ce qu'il représentait, à quod je parvins. - Par ce qui suit, le lecteur s'en convaincra, et mieux encore en se transportant de lui-même sur les lienx.

A l'une des trois grandes portes d'entrée de l'église Notre-Dame, cathédrale de Paris, et sur celle qui est du cốté de lHôtel-Dieu, se trouve sculpté sur une grosse pierre au milieu de ladite porte d'entrée', et en face du Parvis, l'hiéroglyphe ci-dessus, représentant le plus clairement possible (poir ceax qui savent expliquer les hiéroglyphes) tớá le travail, et le produit ou le résultat de la pierre philoso-
 de l'érection de cette très belle église, fondée par Guillaume, évêque de Paris, et que je vais expliquer le mieux qu'il mé sera possible pour me rendre utile, et 'aider les amatéurs dé la philosophie hermétique, iet me faive connaltre à mes semblables.
I.

Au bas de cet hiéroglyphe, quí est sculpté sur un long et gros carré de pierre, se trouve au côté gauche et du côté de l'Hờtel-Dieu, deux petits rouds pleins et sailiants, représentant les naturas: místalliques, brutes on sortant de la mine (quill faudra préparer par plosiéurs fysions ethdes aidants salins).

## II.

Du côté opposé sonta aussil lees detrx mêmes ronds ou adatures, mais travaillées ou dégagées des crasses qu'elles apportent des minés, lesquelles ont servi à leur création.

Et en face du côté du Parvis, sont aussi les deux̀: mêmes ronds on natures; mais perfectionnées ou totalementidégagées dè leurs crasses par le moyen des précédentes fusions.
Les promières représentent les corps métalliques qu'il faut prendre pour commencer le trawail hermétique.

Les deuxièmes travaillées, nous manifestent leur vertu intérieure, et se rapportent à cet homme qui est dans uné caisse, lequel étant entouré et couvert de flammes de feu, prend naisance danshe feu.

Et les troisièmes prerfectionnées ou totalement dégagées de leurs crasses, se rapportent au dragon babylonien ou mercure philosophal, dans lequel se trouvant réunies toutes les vertus des natures métalliques.

Ce dragon est en face du Parvis et au-dessus de cet homme qui estientouré et couvert de flammes de feut, et le bout de la qưưe de ce dragon tient a cet homme, pour désigner quil sort de lui ef qu'il en est produit, et ses deux serres embrassent l'athanor pour désigner quizl.
y est ou qu'il doit y ètre mis en digestion, et sa tête se termine et se trouve dessous les pieds de l'évêque.

Il ne faut pas croire que ce soit un cadavre dans une bière, si c'était ainsi il serait couché à plat, au lieu que celui-ci est presque droit et est entouré et couvert de flammes de feu (1).

Je dirai donc que de cet homme qui a pris naissance dans le feu, et par le travail des aigles volants représentés par plásieurs fleurs formées de quatre feuilles jointes dont est entouré le bas de sa caisse, et... est produit le dragon babylonien dont parle Nicolas Flamel, philosophe hermétique de la ville de Paris; ou le mercure philosophal.

Ce mercure philosophal est mis dans un æeuf de verre, et cet œuf est mis en digestion ou en longue coction dans l'athanor, ou fourneau ter-
(1) Il faut que je fasse observer à tous ceux qui voudront pénétrer dans ce quí esi caohé en eet homme; que sur la caisse dans la. quelle il est entouré et couvert de flammes de feu sont sculptés en long les quatre élémens, et au qús droit ou derrière la méme caisse sont sculptées aussi en long les matures qui les contiennent.'- II est donc produit de ces deux natures qui contiennent les quatre è'éments.
miné en rond ou voûte, sur laquelle voûte sont placés les pieds de l'évêque, et dessous lesquels (comme je l'ai dit), se trouve la tête du dragon (1). - De ce mercure il résulte la vie représentée par l'óvêque qui est au-dessus dudit dragon.

Et pour prouiver que c'est réellement cela, je dirai que si c'était un évêque (et non une ressemblance ou démonstration de lia vie), on l'aurait placé de manièré que ses pieds fussent posés à plat et sur un terrain plat, et non sur la voûte ou dôme qui couvre l'athanor: ill est donc représenté comme sortant del'athanor ou fourneau de làmpe, dans lequet le mercure philosophal a été mis en digestion.

Cet évêque porte un doigt à sa bouche, pour dire à ceux qui le voient et qui viennent prendre connaíssance de ce qu'il représente... Si vous reconnaissez et devinez ce que je repré-
(1) Autour de cet alhapor (qui est porté sur quatre colonnes et ou est cramponné le dragon babylonien) se trouve sculpté en long les deux natures, et dessous dos trois principes, et devant la quintessence des quetre elémens; etile mercure philbsophal (représepités par ce dragon qui les contient), lequel par leur union en a été produit.

## TROISIEME LECON.

## O+bo

M. de Gabriac; sous-préfet du Vigan, département du Gard, étant à Paris, allait chaque soir à la société de M. le ministre, le comte de Cases. Là se trouvaient réunis plusieurs solliciteurs de places, et en attendant de les obtenir, ils s'entretenaient toujours de la pierre philosophale et des moyens de grossir leur fortune; goût que le besoin fait nailtre chez tous les hommes. Il me fit part de leur conversation, et me dit : Il n'y a que vous qui puissiez me dire les preuves que je dois fournir pour me défendre, et pour prouver à l'un, l'existence de la pierre philosophale; à l'autre, qui n'en doute pas, ce que c'est que la transmutation métallique; l'or potable, et autres termes qui nous embrouillent, et qui portent le plus grand nombre de cette société à douter de la vérité de cette science. - Puisque la vérité n'est qu'une, et qu'en lisant les livres hermétiques, on y voit que les philoso-

## ME LECON.

s-préfet du Vigan, déint à Paris, allait chaM. le ministre, le ouvaient réunis plues, et en attendant naient toujours de es moyens de grosle besoin fait naîIl me fit part de Il n'y a que vous lves que je dois pour prouver à hilosophale; à ue c'est que la $r$ potable, et illent, et qui cette société ace. - Puisn lisant les shiloso -
phes traitant de cette science, se servent de plusieurs noms au lieu de ne se servir que d'un seul pour exprimer la même chose. C'est ce qui fait qu'on s'égare en causant de cette science, et qu'on finit par en douter. Quant à moi, j'y crois fermément par tout ce que vous m'en avez dit dans le temps. - Je lui répondis tout ce que je vous dirais pour convaincre ces Messieurs, de la vérité de la pierre philosophale; vous l'oublieriez : je wais vous écrire une lettre avec laquelle vous vous défendrez, et vous en prouverez la réalité, ainsi que les grandes vertus qu'elle a en elle. - Ce que je fis de suite.

> A M. DE GABRIAC, SOUS-PRÉFET DU VIGAN; DÉPARMENT DU GARD, PRÉSENTEMENT A PARIS.

Paris, le 2 février 1820.
" Monsieur,
„ Vous trouverez ci-bas les termes techniques dont les philosophes hermétiques de tout les pays se sont servis, et qu'ils ont généralement reconnus entre eux pour désigner (quoique en des langues différentes) le travail hermétique et son produit, dit généralement pierre philosophale, ou pierre occulte : et
autant rque mes counaissances : dars cette science:me l'ont pui permettre. Qui sont:
-- $1^{\circ}$ Pierve philosopbale, ou pierre occulte ;
$2^{\circ}$ Médecine des trois règnes, ou médecine universelle;

50 Transmutation métallique;
$4^{\circ}$ Or potable, ou panacéc. premier état.

Par le mot pierre philosophate; ou pierre occulte : ces'mêmes chimistes, dans tous leurs ouvrages traitant de cette science, ont entendu désigner les matièrés: let les : opérations que nécessite la chimie hermétique; , dont-le but est d'obtenir, par un travail long et fatiguant, une poụdre rouge (dans laquelle réside la vertu de fixer le mercure), ou un on escalté: compe sexaitcl'eauide-vie réduite et poussée aux trois-six; eu égard au vin', son principe ou vehioule.

## devxième etat.

Cette poudre rouge a plusieurs noms et propriétés, et dans le deuxième état parfait (qui est toujours, ainsi que mous l'avons dit, un or exalté), prend celui de médecine des
thois règnes, ou de médecine universelle et est généralement reconnue ainsi par tout les philosophes hermétiques.

TROISỊ̇ME ETAT $\neq T$ PREMIER EMPLOI.
Quand le commun des hommes parle de la pierre philosophale, on entend parler de la transmutation métallique, ou de l'élévation des métaux ordinaires, en or parfait. - Les philosophes hermétiques ne désignent cette opération, ou premier emploi, que par le mot transmutation métallique. - Et c'est toujours cette mème poudre rouge (quialors prend le nom de pouidre de projection, ou de médecine des métaux) qui est le principe et le ferment de la transmutation métallique, laquelle conserve toujours le nom de médecine des trois regnés, ou de médecine uni-verselle.-Cette opération ne demande qu'une heure.
peathiene dititet deuxideme emploin.

Dans le deuxièmed enaplai elle pread de nom d'or potable et de panacée, ou de médecine
universelle des animaux et des végétaux.-Et c'est toujours cette même poudre rouge (à urz degré connu aux seuls philossophes hermétiques), qu'on délaye dans un demi-verre d'eau, ou autre véhicule, et qu'on donne au malade (ou qu'on verse sur la racine de la plante), par la vertu de laquelle on parvient à le guérir de quelque maladie qu'il se trouye attaqué; ce qui paraît impossible quoique très vrai.

Dans ce quatrième état et deuxième emploi, le malade est guéri dans un jour ou un mois, suivant la gravité de la maladie.

Cette divine panacée fait encore plus : elle met l'homme âgé, décrépit, qui en use pendant un temps connu aux seuls philosophes, dans un état de santé et de force complètes; elle lui rend sa jeunesse et sa fraicheur, et elle le rétablit dans un état parfait : c'est-àdire dégagé de tout germe de maladies.

Dans ce quatrième et même état, employée sur le végétal, certaines plantes poussent dans vingt-quatre heures, feuilles, fleurs et fruits en parfaite maturité : ce qui doit être regardé comme un miracle de la nature.

## - 41 -

## Donc les mats: :

$1^{\circ}$ Pierre philosophale, ou pierre occulte;
$2^{\circ}$ Médecine des trois règnes, ou médecine universelle;

30 Transmutation métallique;
$4^{\circ} \mathrm{Or}$ potable, ou panacée : sont les mêmes et désignent le travail et le produit du magistère des philosophes hermétiques, ou du grand œuvre : la chose même et ses vertus.

Il n'est donc pas étonnant que les hommes qui ignorent le travail de l'alchimie confondent les mots dont les adeptes se servent et se serviront toujours pour désigner la pièrre philosophale et sa vertu dans le règne ou elle est employée. - Cela ne peut être exactement expliqué et désigné que par les vrais philosophes hermétiques. - Toute autre personne (quoique très savante dans les autres sciences) ne peut que s'égarer dans celle-ci, de laquelle les philosophes hermétiques n'ont écrit et parlé que pardes énigmes, et d'unemanière toujours très obscure.-Vollà, mon cher
monsieur et ami, ce queje puis vous dire pour éclaircir et bien appliquer à chaque état et emploi de la pierre philosophale ses noms propres (ansi que les vertus de la médecine universelle) confondus généralement par tous les hommes.

Je vous salue,
L. Cambribl.
 1


- 42 -
ami, ce que je puis vousdirep bien appliquer à chaque éta pierre philosophale ses n: i que les vertus de la miedecia onfondus généralement parto


## QUATRIEME LECON.

De la fermentation metallique, de ses besoins, al des grands avantages qu'elle produit.

```
L+
```


## Je vous salue,

L. Cambitil.

Sans la fermientation, la semence des mé-
taux n'acquèrerait pas la vertu da se multiplier : elle' est donc indispensable،-C'est elle qui, dans le règne ivégétal, développe et manifeste la vertu vitale et végétative : sans cétte vertu aucun des deux règnes végétal et animal ne pourrait ni naître, ni se multiplier.Le règne minéral n'y; parvient que par l'aide et le seconrs de Partiste, dont il ne peut se passer, r'ayant pás de mouvement visible. Il faut donc que l'artiste, labourant à l'œuvre d'alchimie, ne manque pas à la fermentation, et pe croye pas pouvoir s'en passer. - Il doit seconvaincre que tout sperme, toute semence, de qualque règne qu'ils soient, ne ; peuveńt produire leurs semblables, et póusser leur germe qu'àl'aide de la putréfaction qui mét la semençì même de pouvoirle développer. -

Il faut que l'artiste examine le grain de blé et des légumes, qui quoique mis dans la terre, qui est leur matrice, leur mère : s'ils pe s'y gonflent te ne s'y pourrissent pas, jamais leur germe vital ne poussera, ne se manifestera pour produire leurs semblables et les multiplier. Un homme savant, feu l'abbé Sausse, chapelain de Louis XVIII, roi de France, dont je fis la connaissance; travaillait depuis plus de 30 années à la pierre philosophale : il était comme le plus grand nombre, des cherchears qui se figurent toujours avoir réussi ou espèrent d'y parvenir. Cet abbé était parvenu à rassembler beaucoup de rayons du soleil céleste, ayant la couleur et sécheresse de lá forme métallique.' Surpris d'une pareille ressemblance avec le livret d'or du trévisan; je ne pus m'empécher de lui témoigner mon étonnement de sa découverte; le reconnaissant pour le plus avancé de tous ceux qui travaillaient à découvrir la pierre philosophale, et celui qui s'en était le plus approché: de quoi il fùt très satisfait.

En homme vrai, je ne pís n'empécher de lui dire : Mon cher abbé; c'est parce que vous
avez trouvé cela, que vous ne parviendrez pas à finir la pierre philosophale. - Et pourquoi non, me répondit-il, si comme vous le dites, j'ai déjá les rayons solaires, qui sont la forme et le male, sans lesquels on ne peut féconder la matière féminine pour parvenir à faire la pierre philosophale: - Je lui dis, vous vous trompez: - Et pour vous convaincre, mon cher abbé, que vous éles dans l'errenr, faites bien attention à ce que je vais vous dire. La pierre philosophale ne peút se faire sans le mâle et la femelle métalliqués (et des aidants) qui en sont les deux natures.-- Mais ir faut, commeau règne animal, que cesdeux natures opèrent conjointement, et unissent leurs feux dans la même seconde pour produire l'enfant orifique qui doit sortir d'elles; et que de Yunion de leurs semences, il résulte un troisième produit que nous nommerons humide radical; ; après qu'il aura été nétoyé de ses impurétés et qu'il aura acquis par la fermentation la vertu désirée, sans laquelle la semence masculine et la matière féminine restent froides et engourdies, et ne peuvent manifester la vie qui est en elles; ni cettel verta malti-
plicative : quin n'est visible aux philosophes hermétiques que par les yeux del'esprit, de l'imagination.

Ce que je vous dis, mon cher abbé, vous contrarie; mais je me suis fait un devoir de dire la vérité, et je ferai toujours ide même.

Pour vous donner une preuve de ce que je vous dis, et de la sincérité de mes abservations je vais vous en faire un tableau plusi facile.

Supposons qu'un homme se fut mis dans l'esprit de pouvoir parvenir à engendrer san semblable, en s'y prenant autrement que l'on ne doiti s'y prendre haturellement, et que pour y parvenir il fut allé à Versailles chercher et se procurer de la semence masculine, laquelle il aurait bien reçue et mise dans une bouteille. - Et que pour se procurer la matière ou semence féminine, il fut allé la chercher à Fontainebleau. - Et qu'ayant porté à Paris et dans son logement, les semences des deux natures, il se fut figuré en obtenir un enfant par leur réunion seule sans cette vertu indispensable, essentielle pour l'engendremeat, qui ine peut, comme nous l'avons déjà
dit, y être introduite que par la fermentation,: laquelle ne se manifeste qu'après l'union desdeux semences mises dans la même seconde, dans la matrice deileur règne (r).

C'est donc la fermentation qui ajoute à cette confection ou compot; cette vertu génénative et multiplicative qui ne ne peut y être ajoutée que de'cette seule manière. - Alors seulement cette réunion des deux semences se: nomme première matière.:

Convaincu par mon observation qu'il était dans l'erreú, et qu'il était bien loin d'avoir ce qu’il désirait; il me pria, me supplia de lui dire et lui donner le moyen de pouvoir parvenir à bien faire cettè réunion, pour óbtenir cette vertu que l'on ne peut avoir, antrement. Je lui répondis que j'étais venu pour le voir, que je ne lui dentandais aucun de ses secrets, et que je ne pouvais pas lui donner memien.
(1) On reconnaft la fermentation bonne et véritable dans'le régne métallique, par rodeur forte qui sen exhale. Et dans tes règne animal', elle se manifeste'chez les femmes, noutellement fécondées, par une envie de craclier, et quelquefois de vomir continuehes; par des fatitlesses el des maux destomac, occasionnés par les vapeurs quit s'élèvent dans leur marrice; enfin, par une indifférence totate deelles-memes ef de tour goat prcédent. , wi - ity:

Ce qui le désola et le dégồta pendant plut sieurs mois du travail alchimique.

Je lui dis; cependant, travaillez toujours, ne vous écartez jamais du règne métallique; suiver la nature qui, toute puissante qu'elle est, ne peutrien faire, rien produire dans aucun des trois règnes sans la vertu fermentative qui est un des moyens dont elle se sert : lequel, dans Je règne animal seulement (après avoir donné aux natures l'existence, la vie: temporelles, la seule que la nature leur donne), (2) les facilite, les aide, et les met à même de
(2) L'homme a deux vies en lui : la première, terrestre et végétative (de laquelle je traite), par conséquent sujette à périr : elle lui vient de ses père ét mère.
La deuxième;; céleste, divine; par conséquent étérnelle; comme son aateur.
La prẹmière finit un jour par la séparation des mêmes élémens qui l'ont produite; ce que je nomme mort corporelle, ou cessation de vie visible.
La deuxième, que l'auteur de toutes choses envoie à la créature, après. qu'elle a été concụe et formée dans la matrice hưmaine, par la vertu de la semence masculine, est immortelle. Elle part de ce foger de lumière pour venir s'unir à ce corps nouvellement formé; et pour le faire participer à la gloire céleste, comme créature formée à l'image et à la ressemblance de Dieu; et pour nous fairc des petits Dieux, sans cependant que cette séparation de lúmière et don
pouvoir d'elles-mêmes parvenir à se multiplier, Ce qui n'arrive pas de même aux autres deux règnes, puisqu'ils ont besoin d'être aidés par l'homme. C'est donc la fermentation
de Dieu, diminue en rien sa puissance, sa verlu, sa perfection. Elle est comme une bougie allumée qui ne perd jamais de sạ clarté, quoiquèlle donbe et communique sá lumière à ún million d'autres bougiesł qui, comrné la premiêre; peuvent, la commumiquer, la multiplier ị̀ l'infini. Telle esf l'idée que, j'ai pu me faire de la Divinité; laquelle ótant toute lỵmière n’en perd jamais une étincelle, quelques dons qu'elle en fasse.

La première vie de l'homme est un esprii cerrestre, la deuxième vie est un esprit céleste. Toules les deux constituent par leur Yéunion un corps animal parfait. Et quọique le corps de l'homme soit animé célestement, il est condamné à finir. Cependapt le corps matériel de l'homme ne laisse pas que de garder toujours in lui une petite partie de celté immorlalité que Dieu accorda à lá nature humainé lofs de la création; et que nous n'avois perdue que par la première désubéis\&ance; laquelle petite partia d'immortalité se montre . (quaud le corps de l'animal parfait ou imparfait est mis dans la terre), par la production que tout corps mort manifeste à par l'effet, de, la cprruptiọna, soiu en vers qui ont nie; soit eniberbes, dopt d'putres anipaux se, nounrissent; ce qui a donvié naissunce; la méțempaycose. L'uṇ ne pqut être sạns l'autre dans le oorps d'up aqimal parfait, Limmortelle ne quitte le.corps de Yanimal parfait et ne se.sépare pas de lui; tant que celui-ci garde en lui une petile parlie de celte vie terrestre, végótative ou première vie, qui est le. résulhat et production du deuxième degré de la fermentation ou de la putréfaction des semences qui la contenait ; et un esprit pro-
seule qui la procure cette vertu, et qui facilite à la formé métallìque renfermée dans les métaux (après qu'elle en est'extraite èt drise dans st propre terre ou matrice), le moyen de manifester le pouvoir que Dieu lui a donné de féconder la matière féminine, de la faire croître et de la faire multiplier. Mais il faut distinguer le degré de cette fermentation, et pour ne pas sen écarter däns le travail; il faudra bien refléchir sur ses trois diffèrents degrés; lesquels sont très bien expliqués dans le Tैe ,volume des $^{\text {F Fables égyptiennes etgrec. }}$ quas dévoilées, par Pernety.

La note ci-dessus me fait naître le désir de voir rendre par le gouvrement une ordonnance qui, défendit expréssement d'enterrer personne sans que la putréfaction du corps se fut manifestée. Alors on serait bien convaincu
duit par les.élémens; lequel-sert de milieu enıre le corps' matériel hnomin; at b'am divine qui luídonne' la'perfection. Cest dond cet autne esprit Itencestre (que l'on nomme; dans tout animal imparfait ${ }_{i}$ iustincil!; ;qua unit le corps humain matériel, périssable, aver l'àme divins; élernelle : le haul avee le bas; le ceitiste avec' le'terrepare, co،qui ne se voin que dans le régne animal, et en lhomme seulament: Les autrẹs atrimaus nayant que ta vie végétative; et esprit terrestre; ou instinct; sont prives de cet avaritage.
que las élêmens terre et eritu quir constituaient le corps, se sont séparés déceus air et feu qui l'animait, ret qu'il n'y a plus er lui de vie terrestre, y yégétative, laquuéllésserqait de lien et unissait le odrps matériel périssăle avec l'àme, inmmortellée, divine, ainsíqu'il a été dit cindessus:

Par cette précautionillhome rerserait pas exposé à être enterré wivaụ sicé qui arrive qualquefois à caux quà meurent subitement pari quielque: attaque drapoplexie our autre.

On a vu des hommes qu'bn a exhurnés vi-: vre amore plusieucs années en bonne santé, ainsi, que d'auitres qui, ayant été enterrés vivantes, ont été trouvés s'étant rougé et mangé les poings:
Il y a i 8 e ans que dans un hôpital de villfage, un malade qu'on criut trépaśsé et sur lequel on' avait jeté de drap! fut viqité six heures' après par une, dame charitable pai lui jetait de feau bénite: dessus : celui+cilai dit : 'qu'elle' bonne âme vous envoie ici pour me rendre à ala vie!.... Ce $_{\text {l }}$ qui étonna beaucoup la dame charitable.
iUne autve résurrection ou empéchement de mourir moins, ancienne est arrivée lau sieur:

Candy , lyonnais, lors de son premier voyage à Paris, il était âgé alors de 18 ans, et avait une danseuse de l'Opéra pour maltresse : une maladie le prend, il devint si mal que les assistants le voient mort. -T Sa bonne amie, désolée de sa perte, va trouver M. Leriche, ma-réchal-ferrant et philosophe hermétique, rue du Faubourg-Saint-Antoine, près l'Abbaẏe, qu'elle savait avoir fait revenir d'autres personnes àla vie; le sollicite, le prie de vénir donner ses soins, ses secours à son ami décédé; il le lui promet, et se rend de suite à la maison du mort. Etant au moment de monter l'escalier, une personne qui le descendait lui dit : M. Leriche, il est inutile de monter, il est mort depuis six heures. - Puisque je suis ici, répondit M. Leriche, je vais monter; ce qu'il fit : vit le cadavre, le toucha et le trouva froid dans toutes les parties de son corps, sauf au creux de l'estomac où il trbuva encore un peu de chaleur : alors il dit; il y a encore de l'espoir.-Vite, il fait faire un grand feu, prépare:le: tout, donne ses soins, chauffe le corps et l'oint ea, entier de la médecine universelle dissoute dans de l'esprit de vin, et une heure
et demi après avoir opéré de mème, présente un miroir à la bouche du prétendu mort, lequel fut couvert et taché de son haleine et souffle : cé qui lui fit dire, il vivra. - Fait chauffer le lit, et quand le malade eut donné une plus forte marque de retour à la vie, ill'y fit mettre dedans. - Continue à lui administrer intérieurement un peu de la médecine universelle qu'il lui fit avaler, et l'homme qu'on eût enterré dix-huit heures après fut rétabli en vie. Depuis il se porte bien, et aucune maladie sérieuse ne ll'a atteint. Il a 84 ans, et il habite pour la deuxième fois Paris depuis 40 ans. Son corps sans doute fortifié par la médecine universelle; fut mis et se, tient encore dans un état de santé parfaité ( r ). On peut se convaincre, de la vérité de ce que j’ayance en se transportant place du Chevalier-
(1) Le corps du sieur Candi, par la grande vertu de la médecine uni;erselle, fut si fortement dépuré de tout germe de maladies, et tellement fortifié, que dans les deux voyages qu'il fit en Turquie et en Egypte, quelques années après, il y fut atteint deux fois de la peste (ayant èté mis avec des pestiférés), et qu'il en fut guéri sans prendre aucun reméde. il a encore tous ses cheveux noirs, quoique agé de quatre-vingl-quatre ans.
 On le trouviexatexerçant le métier de mécanicien, et on saura du sieur Candy lui-mème la vérité; il se fera un plaisir de la raconter, ily y ajoutera même des choses très curíeuses et relatives à ma narration concernant M. Leriche, marechial-ferrant ef philosophe hermé tique, ainsf qué le thotif qui causa la mort du fils de ce dernier.

Si He corps dul sieur Candy eût été sans une petite partie de cette vie terrestre, végétative, la vie céleste ny eût pu'rester, et la médecine universelle qui lui fut administrée par le phílosophe n'eût rien opéré : parce qu'ir est de principe fondanental que la vie nopere que sur la vie en Patigmentant, et janais stur un corps mart, par cơnséquent prive de cet est prit terrestre, élémentaire, ou premiere vié.

[^0]
## CINQUIEME LECON:

Des principes visibles néceasaires ipour, Beesivié de la deseruction desquels $\beta_{i} \beta_{1}$ ccimpose un:des sahas'.

PRISMIER : OHAPITRB:

1. Le sel, le soufre et mercure métalliques. - Ils doivent etre purifiés par euxmêmes.
II. Le mâle, la femelle, ft le sel nitre fon? dant et dépurant. - Lisez avec sagesse.
III. La pierre des philosophes ou leur composé. Fondement de la pierre philosophale. TT Inétruiseqz, dépurez etiunissez, ialars wous aurez la pierre vdes philosophies.

- IV Le Le calos humidé, ćutous los éléments seront confondinsa in- Desséc kuez-le; foutess les sortir par ordre, et faites en ume houvelle pierre.

La matière première de la pieqre philosophale ne s'obtient que par l'union des esprits contenus, dans les corps,métalliquyes; je, veux
dire, que la perfection de da chose qui pourra parfaire toutes choses vient de l'union et de la purification des esprits còntenus dans les productions laissées imparfaites par la nature. - C'est donc dans les corps parfaits que tu trouveras, si tu sais ouvrir les métaux, cette semence première, contenant l'esprit universel de la pierre philosophale. - Que Vulcain'soit de là partie, il te seráutile; mais cependant méfie t-en, car il pourrait abuser de ta confiance si tu la lui accordais entièrement ; sois donc très réservé avec Iái.

> DRUXIEME CHAPITRE.

Des trois makieres d'operer; nécessaives pour parviehir á ăparfaire l'auvre hormélique,

On parviendra à finir cette divine louvire, en suivant exactement leg-trois mánières suivantes d'opérer :

La première consiste à réduire une pierre, ou lor philosophique, en eau : parce que dans toute génêration les senmences de toas les troi: Règnes, ne represéntent qu'hunidité et tie
nent plus de l’élément de l'eau, que des trois autres;

La deuxì̀me consiste à parfaitement dépurer le produit des matières, prineipe; de toute salèté;

Et la troisième consiste à faire la coction du mercure philosophal dans un vaisseau rond à long col, hermétiquement fermé, par elixation et assation.

Quand les métaux philosophiqnes; le soleil et la lune, seront réduits en eau mercuriclle et quon aura bien nettoyé cette eau de toutes feces, on la mettra en digestion dans un athanor et on $y$ administrera le feu convenable, en se conformant à la troisième manière d'opérer. - Tout consiste donc à réduire les métaux philosophiques en eau, et puis, par une longue digestion, à réduire cette eau en pierre, d'où elle a pris son origine : voilà sá fin.

## TROISIEME CHAPITRE:

## D'ou' il faul partir pour commencer le travail d'alchimie.

La meilleure manière de procéder; póur arriver :avec. moinside difficultë ì trouver la pierre philosophale, c'est de partirsd'un prin: cipe connu, pour pouvoir arriver à l'inconnu que nous cherchóns : qui est la medecine universelle et la potidre de projection; et ce sera toujours en vain qu'on trávaillerá pour $\dot{y}$ arriver, si l'on part d'un principe inconnu.

Il faudra donc partir d'un bon chemin, qui est le principe connu; pour pouvoir arriver au but fincomu a áquel on désire paryenir. -LLe bon chemin nest guecte suivi Plúsieurs de cretix quù' travaillent à la pierre philosophale se figurent quils y arriveront sans connattre lés principes nécessäres, ou les deux serpents hermétiques qui seuls contiennent et sơnt la base de la semence première des métaux. - Le connu, sont male et la femelle métalliqueśs lincónnu, cest la mede cine universelle et la poudre de projection. - Et c'est où veulent arriver les chercheurs, sans prendre aucune peine : à quoi ils ne par-

## - -

viendront jamais, tant quils ne partiront pas du priacipe connu qui est lo; seul mayen pour, pouvoix arriver à l'inconnu , qui est l'ouvrage fini.

Quatrième chapitre.
Des deux voies : seche et humide.
Quand tes philosophes hermétiques parlent de deux voies , pour faire l'ouvre, ils n'entendent pas qu'il faille en ehoisir une des deux, comme font beaucoup d'amateurs qui se figurent que plune est plus longue iqpe lautre Mais bien, ils montrent que; 'lour vrage doit se commencer par la voie humide, en réduisant les, métaux philosophiques en eau; et qu'il faut le continuer et fe finir par la voie sèche, en réduisant cette cau (qui est devenue première semence) en pierre. - A quoi on parvient par le thbyed du feu extériẹur qui;aide et excite le fem intériemr, ou de contrie-quaturie, iet le smet à nếne de réduire;cette; eau en pierrae, en la dessèchant par; sa chauide vertu.

Mon but, en faisant ce Cours d'alchimier
n'a pas été de mettre les amateurs dans l'er reur; différent dans ma manière d'écrire, de celle de mes prédécesseur's; je ne présenterai pas deux voies, comme ils ont fait, ou bien deux chemins différents pour arriver au même résultat : mais bien un seul. - Et quoique les philosophes disent qu'il y a deux voies ou moyens pour y arriver, il ne faut pas cependant prendre pour vrai tout ce qu'ils disent : ils ont des raisons pour parler ainsi; ils né peuvent ni ne doivent s'expliquer clairement, parce que la science doit être tenue cachée. Moi-même je la cache aussis ; et quoique cela, je suis très convaincu que je m'explique trop clairement : ce qui nie fait craindre qu'un jour mes semblables me feront des reproches de ce que j'ai écrit.

## GINQULĖME CEAPITRE.

## Des opérdtions netcessaires pour parvenir d dien faire ld aparations el rdunion des principes pour l.awore.

La fusion; les mariages, la pulvétisation, là distillation, le pétrissage, là trituration, la purification, le blanchiment, la sublimation
et la calcination, ainsi que la séparatiọn et réunion des principes, ne désignent pas toujours une entière opération de l'œuvre; mais bien une partie, et sont indispensables pour parvenir à la bien finir. - Donc le vaissean, le male et la femelle, le corps et l'esprit, la chose sèche qui doit être ramassée et ce qui doit la contenir, ne sont pas toujours des choses séparées : les philosophes hermétiques savent les unir et les séparer suivant le besoin du moment. Mais parce que le travail est trop long en faisant les opérations ci-dessus séparément ; et qu'on pourrait l'abréger de beaucoup en faisant deux opérations en même temps, et qu'on pourrait l'abréger encore davantage en en faisant trois ou quatre par une seule (à quoí je suis parvenu, après avoir travaillé long temps pour en trouver le moyen qui m'a bien réussi). J'invite ceux qui travaillent et cherchent à découvrir cette belle science, à trouver ce moyen; et s'ils y parviennent, alors il leur sera facile de faire parfaitement le magistere. - Mais il faut qu'ils fassent attention que les chaux, métaux, sels, esprits et soufres, que pendant quatorze ans

## $-62=$

j’ai quelquefois préparés et purifiés séparément (ce qui m'obligeait a me servir de 'plasieurs fonrncaux en même temps), 'ne se séparent et ne s'évaporent pas; je les avertis' de ne faire sors le vase, les contenant, qu'un feu qui convienne 'aux différentes matières $\boldsymbol{y}$ réunies. - Voilà le seul moyen d'abréger, et de le bien faire.


## SIXIÈME LECON.

PREMIER CHAPITRE.<br>Montagne philosophique.

$$
-0980-
$$

Il est essentiel de la voir ou de se la représenter, et plus encore d'y pouvoir mouter. - Il faut donc que, pour pouvoir achever louvrage hermétique (qui est un don de Diehu), le philosophe parvienne à y faire nonter, promeaer et sauter ses aigles volants:"C'est sur cette montagne, que les aigles ou oideanx hermétiques se déporillerbnt de leurs mauvaises plumes et ycquéreront un plumage toút blanc, un peu doré en dedans. Amenonsy donc nos oiseauw; faisons-les-y monter par giadation, et ne permettons pas: qu'ils s'éloignent les uns: des autres. Si nous parvenons: a pouvoir leụr faire parcourir: ladite montagrie jusquà son sommet et à les èn faire descendre lentement, nous serons bien près de la: fin de notre ouvrage ( (puisque alors seulement ils seront parivenu à blanchin
parfaitement leurs ailes, qui serviront de draps et de lit dans lequèl doivent coucher les époux hermétiques, (Apollon et Diane), et notre bonheur n'en sera que la suíte et la fin; c'est par la patience et à l'aide de Dieu qu'on y parviendra.

## DEUXIĖME CHAPITRE.

## Des cahos mélalliques contenanl les principes de l'aüre.

Les alchimistes, pour ne pas s'égarer dans le long travail du grand œuvre, sont obligés à reconnaître et composer plusieurs cahos, et à se diriger d'après le nombre. Et c'est presque toujours de leur destruction, composition et coction d'sn seul, que doit sortir leur élixir (leur médecine); lequel ne peut être parfait s'il ne réunit en lui les quatre qualités des élémeris, ni nous.donner cette médecine divine, qu'après avoir passé par toutes ses couleurs, dont chacune marque la dénomination d'un élément' particulier dont il doit être composé: - Les premiers se composent de la destruction des corps ou métaux parfaits, du soleil et de la tune, qui, dans cette opéra-
tion, doivent être détruits séparément, 'et' les autres, après avoir été réunis en un seul corps.

Les seconds se composent de la parfaite purification des premiers et de leur union avec leur esprit. - Les premiers sont ordinairement secs, chauds. - Les seconds sont presque toujours humides. Et c'est de leur parfaite purification, alliance et réunion des quatre qualités des élémens, que dépend la réussite de notre ouvrage hermétique.

> Thoisième chapitre.
> Aigles volanis de lawere.

Nous diviserons les aigles yolants en plusieurs parties.

Les premiers comme préparatoires,
Les seconds comme essentiels
Et les troisièmes comme finales : par con-séquent indispensables.

Par ce détail nous pourrons parvenir à convaincre les amateurs labourant à l'œuvre, comme nọus: le sommes nous-mêmes, que l'ouvrage de l'alchimie ne spurait parvenir à 3*
sa perfection sans ces trois manières d'opérer.

- Elles doivent donc être égales, progressives, fortes, faibles, longues et lentes. - Enfin, il faut que le philosophe hermétique, dobeurant, se pénètre bien que la téussite de son onvrage alchimique en dépend.
ouathikne chapitia.
Condúlte el proporlion d garder pendant la pralique.
En employant, des matièref on fera bien attention à la quantité, qualité et pureté ; et on suivra par entier, demie, fraction, etc., augmentations, additions, lavages, regrattements des crasses, et on n'emploiera que de l'eau pure, nette, et l'on fera ${ }_{i}$ sécher, la pâte blanche au soleil et sur du papier bien blanc et très propre.

On fera beaucoup d"attention aux détonnations que notre matière occasionnéa par la séparation des prizcipes (séparation nêcessaire ) que le feu fera faire, et on aura soin de ne le pousser toujours eque jusques"a la fusion, ou bien quelquefois'a la parfaité siecité
de la matière restant dans le vase servant à l'opération $A^{\text {cest }}{ }^{3}$ essentiell Et on se rendra compte de la perte, diminution, ou augmentation de la matiere restante, par le moyen des balances dont on he pourra pass se passer et qui doivent être toujours en permanence. .


## SEPTIEME LECON.

PREMIER CHAPITRE.

## Des elémens principiants el des elémens principiéss

Les philosophes hermétiques, différens des philosophes de l'école et des chimistes, n'admettent et ne reconnaissent que quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu; et sont convaincus que ce sont les élémens principiants. De ces quatre éléments principiants, il en résulte les élémens principiés, ou les trois principes, qui sont : le sel, le soufre et le mercure. Et de ces trois réunis, le mercure parfait, ou la première matière des métaux.

De ces trois principes, (qu'il nous arrive souvent de toucher avec nos mains,) la nature en forme les deux natures; le male et la femelle, et ces deux derniers, dans quelques opérations du travail hermétique, manifestent le sel et le soufre mćtalliques, dont ils sont composés; et joints avec le mercure, ils sont le fondement de notre œuvre. - Ils sont donc
seulssuffisants pour procréer'leurs semblables; et pour les multiplier à l'infmi, ainsi que Dièu l'a voulu. Dans ces deux natures, qui corntiénnent les principes de notre ou ure, se troüvent les qualitésoet les vertus des quatre éléments principiants, de même que celles des trois principes, ou des élérnents principiés.

Ces déux natures n'existant plas, ayant changé de forme, ne font plus partie de larbre généalogique hermétique, de même què dan's la Génèse, Cain et Abel sont mis dans l'oubli, quoiquills aient été très nécessaires, ayani été reconnus pour le fondement et la souche de la postérité humaine. Les nôtres le sont aussi de la postérité métallique et alchimique .; Quelle injustice de les oublien?

Sans les corps métalliques, pous n’aurons jamais l'àme ou les esprits vitaux nécessaires. C'est donc des corps qu'il faudra les sortir, et pour les sortir, il faudra les ouvrir : et par
cette opération nous nous conyaimoroins de la vérité do la sciẹnce.
.Sans l'extraction des 'esprits contenus dans les premiers, corps, quien les soxitant parl'aide de Vulcain; en forment quelque fois in monveau : llunion essentielle et parfaiteidesdits esprits pringipes, qui y sont cachés, deavec ceux qui en sont: séparés; ne ise ferait jamais, et la première matière des métaux nous manquerait.

Il faudraidonc, poariobteniricette première matière des métaux, néduire tousles nouryeaux corpsi en esprits, en eau, et par ce moyen nous cacherions, a tons"ceux qui en sont indignes ${ }_{\text {, }}$, le máyen de trouver et de voir la vérité de l'alchimie, 'et phis nous conporifierons ces esprits réunis.

Détruisez, formez, purifiez et unissez. Ce sera donc par l'union des espřits tirés des corps parfaits, que nous parviendrons à faire les miracles d'une seule chose, comme nous l'a montré notre père Fermès.

## - 71 -.

## TROISIEME CHAPITRE. f.

Des feux en général el des sublimalions.
Il y a trois feus intérieurs's et trois feux extórieurs, qu trois manièress de les employer ou de s'en servir, et deux de les unir.

Il y a aussi trois sublimations, ou trois manières de les faire.

Il y a aussi trois manières de diriger les feax.

De leur union et de leur direction et emploi, dépend la réussite de l'ouvirage hermétique.

## HUITIEME LECQON.

## PRBMER CHARITRE.

i Traité du cel, premier prinoipe, par ordra de travail.

## -offo-

Le sel, qui est généralement reconnu pour être le premier principe dans notre cuvre, se trouve toujours invisible, ou n'est vu que par les yeux delimagination, quoique réel, excepté que, par un coup de maladroit, (et au moment de sa formation) l'artiste ne le rende visible; il nous est toujours plus favorable quand il est invisible. - Mais ce qu'il y a de difficile à comprendre, c'est que, de trois principes essentiels, dont deux sont toujours visibles et palpables, le sel, ne l'étant pas, et ne devant pas l'être, puisqu'il n'est produit que de la destruction corporelle de ses frères, soit mis au premier rang, joue (quoique se tenant toujours caché derrière leं rideau philosophique.) le premier rôle, et devienne l'objet indispensable de notre œuvre; il le faut ainsi, puisqu'il est reconnu pour principe fondamental,
dans toutes les opérations philosophiques; que de deux, il en doit toujours être produit un troisième, qui devient luii-mème premịer, et alors il est dépositaire des vertus de ses père et mère, pour les représenter au besoin:

Ce sel ne peut être mieux représenté, que comme celui qui pousse sur la terre, et qu'on voit bien souvent dans les caves quand on $y$ descend, qui n'est qu'un nitre propre à la fabrication de la poudre à canon.?

N'allez pas croire pour cela que celvi dont je traite soit le nitre commun, ni le sel marin, ni le sel de tartre; celui dont je traite, quoique végétal, animal et minéral, tient plus à ce dernier règne, puisqu'il en est la base, et qu'il est toujours incombustible : avantage que n'ont pas les autres sels. - Il faut donc le trouver incombustible et propre à se réduire en eau mercurielle,', d'où il est tiré; parce qu'il est aussi de principe foudamental; que pour parvenir à la transmutation métallique, il fant que les principes corporels servant a notre œuvre, redeviennent ce quils étaient avant; c'est-à-dire, qu'il faut qu'ils changent de forme et redéviennent eau.

Il faut donce travaillen la matière jusqu'à ce que nous en ayons extrait $\dot{\text { e }}$ sel invisible,' qua n'est qu'un esprit métallique, qu'il faudra dégager de ses impuretés, pour qu'il canserve en lui cet amour pour ses frères, et ne puisse pas devenir ingrat de la vertu qu'il aura de fixer; avantage qu'il ne tiendra que d'eux. Ce ne sera donc que quand il sera réduit en mercure, qu'il pourra manifester sá vertu, Alors, de concert avec le soufreet le, mencure, avec lesquels il devra être uni, il pourra étre regardé comme étant en chemin d'acquérir par la coction, le pouvoir d'exercer sa puissance; laquelle, la poudre de projection dont il fera partive essentielle, contiendra parfaite ${ }_{\text {" }}$ ment.

## DBUXIÈME CHAPITRE.

## Traite du soufre, deuxieme principe : par ordre de travaih:

Le soufre a été regardé pour le deuxième principe dans l'ouvrage d'alchimie; sas vertus sont de dionner à la matière liquide, la forme et la coulear: - Il pst d'un nouge terné, et tachetédé blanc; ;il se réduit facilement en poudre, à cause de sa sécheresse; mais travaillé
jusqu’à plus qu'it ne faut, il nedevient mátal, maléable

Malheureux est l'artiste, quand ille pousse à ce point, qui est la preuve de s̉on ignorance, de son peu d'expórience ct la perte de spa temps. Danscet étatil ne pent nous être atile, ayant repris la forme gorporellé; quiluia fait perdne la vertu et l'amantage de pouygir pevenir dans ses premiers printipes. - Ce, sont des esprits liquides, qu'il nous faut, (mais non des corps) ou des produits les ressemblant at pouvant le devenir.

## troisième chapitre.

Traité du mercure; croisième principe : par ordre de travail.
Le mercure, qui est reconnu pour le troisième principe dans notre œuvre, pourrait être mis le premier, puisque ce n'est que par lui que le philosophe hermétique parvient à ouvrir le métal, et à rendre l'invisible visi$b l e$, et que ce n'est aussi que par son moyen, que l'union des autres deux principes se fait.C'est donc lui qui reçoit les autres deux, et qui les nourrit; c'est lui qui est le vase dans lequel ils se baignent : il est donc eau; et c'est
dans cette eau que le grain fixe est mis, pour qu'il s'y putréfie, et qu'il y pousse son germe.

## Observation.

Lorsque j’ai traité des trois principes, sel, soufre et mercure, je n'ai pas entendu parler de ceux dont nos deux natures sont formées par la nature; mais bien de ceux (quoique les mêmes) qui dans le cours du travail, (à commencer du premier mariage, jusques au deuxième, ou pour mieux dire, jusqu'à l'eau double) forment la terre feuillée; d'où est produite la terre des feuilles.

# NEUVIÈME LECON. 

## PREMIER CHÁPITRE.

Première nature ou feiu chaud.

## -of8o

Le mạ̀le a toujours été regardé, par tous les philosophes hermétiques, pour la première nature sans laquelle la matière froide, ou la femelle, ne pourrait être fécondée. - Il faut donc le choisir sain et vigoureux; il est de très, grand prix quand aucune imperfection ne diminue pas en lui la quantité de vertu prolifique, ou d'esprit formateur nécessaire pour travailler la matière menstruelle minérale et pour la faire parvenir à la perfection désirée. - Il faut ouvrir ce mâle, sans ce-' pendant le tuer (parce que rien de mort ne peut servir à notre œuvre), et tirer de lui son sang ou cette forme, et cet esprit, ou feu naturel chaud duquel nous ne pouyons nous passer. - On y parvient facilement, mais non sans peine. Notre mâle est rude et bien souvent intraitable; mais nous parvenons à l'adoucir en lui donnant une femelle belle, jeune
et tendre, à laquelle il, se rend. C'est un amoureux passiònné pour le beau'sexe; la lui promettre et la lui donner, c'estle seul moyen d'adoucir en lui ce quill a de rude et de farouche : il est indomptable sans cela. - Différent de l'homme, il est amoureux même dans làage décrépi; et le spermé chaud qui est en lui ne diminue pas de force ni de vertu; quelque vienx 'qu'il soit. On pent donc lé prendre à tout âge, pourvu qu'il soit beau, bien fait et dégagé de son rudé poil. Il faùdra lui donner une femme : parce que rien dans le monde ne vient d'un mâle sáns l'union avèc sa femelle. C'est de cette deuxième näture que nous allons traiter au chapitre suivant.
..!) deuxiéme chapitre.

## Seconde napure, ou feu froid ce fiumide:

La fernelle a été regardée, par tous les philosophes hermétiques, pour la deuxiene nature (elle contient le feu inaturel froid'); ses qualités sont d'être froide et humide, quoique chaude par tempérament; ses menstrues sont très corrosives. - II faut la choisir
belle, brillante, peau blanche. - Quoique très amoureuse; elle est hien souvent indifférente et volage. - Ce défaut, qui est naturellement trop attachéien elle; ne lui permet pas bien souvent de: s'unir à son époux; elle le repousse. Délicate comme nos petites maitresses ; pleine de prétentions et d'orgueile le mari qu'on tetu lui donner ne saurait lui plaire: mais en l'habillant et le rendant beau, elle se laisse apprecher, - Et quoique il y ait entre eux un amour naturel et aimantin, on ne saurait parvenir à les unir, si Vulcain, qui sst l'entremetteur de nos beaus mariages, ne se trouvait himmilié et son amour-propre: blessé den ne pas réussir à faine ce beau hen; duquel, comme de celui de Dejodée, il en doit naitre les plus agréables et les plus beaux enfans. -r Il faut donc qu'il use de finesse, qu'il leur ménage une, et même plusienrs entrevues; à quoi il parvient par quelques petits mensanges pardonnables à celui qui, comne Vulcain, a d'aussi bonnes intentions.-II parvient à unir nos beanx époux et a soim de ne leur laisser que ce qu'ils ont de plus beau en vêtemens, et les allie: si fortement que de leurs' vertus
opposées (froide et chaude), il en fait un produit qui est de très grand prix, et duquel le philosophe hermétique et expérimenté sait tirer le plus grand parti pour l'ourrage philosophique. - Vulcain, quoique boiteux (étant mal accoutumé en fait de femmes, ayant épousé Vénus la plus helle ), devient un être à craindre; il pourrait fort bien se rendre amoureux de l'objet allié et mettre la division dans notre beau ménage. - Pour donc prévenir ce malheur, le philosophe labourant a soin de ne jamais le laisser seul : soit avec la femme, soit avec le mari. Cette précaution n'est pas la précaution inutile, si Ton veut la paix et si l'on veut être certain: que notre époux puisse se convaincré d'être le père de l'enfant que sa femme mettra ay monde, et quil puisse aussi être assuré que son enfant, pour lequel il a sacrifié son existence entière, jouira non d'une vie valétudinairé, mais bien de la longue, vigoureuse et puissante vie qu'il lui a domnée et communiquée en le formant. - Parce que, comme je:l'ai dit ci-dessus, elle est très volage, et cela lui sied un peu; cela ranime les soins de son mari; cela lui donne
comme une espèce d'autorité sur lui, qui cependant doityfir par etreradede en entier au mari : parce quil est de principe fondamental que la forme doit lemporter sur la matière, et c'est même de droit. Et pour que tout cela se fasse avec ordre et que tout șit bien observé, et que le produit soit de bon acabit et de bonne espẹce, il faudra avant tout faire laver nos meẹtaux dans un vinaigre très aigre, ou, à défaut, dans de l'urịne du vieux Saturne ou bien dans celle d'un jeune enfant; dans laquelle ils se plairont et se dépouilleront de leur péché originel, et seront rendus plus propres à devenir et à se montrer parfaits:

## DIXIEME LECON.

De la pierre des philosophes et de la pierre philosophale.

Deux pierres, commencement et fin de l'ouvrage philosophique, embrouillent tellement les amateurs de cette science qu'ils ne savent pas laquelle des deux est la bonne; ils s"en forment mille idées. - Pour ne pas les tromper dans leurs recherches et en méme temps leur rendre facile he moyen d'y parvenir, je leur dirai que l'une et l'átre sont' nécessaires et qu'on ne peut pas s'en passer: La première, qui est la pierre des philosophes, nous trace le chemin pour arriver à la pierre philosophale, et ne s'en sépare point; elle est le principe de l'ouvrage d'alchimie, commel'autre en estlafin.

J'y ajouterai, pour éclaircir ce que j'en ai écrit ci-dessus et pour aider les amateurs labourant dans la science hermétique, que la pierre des philosophes est si nécessaire pour faire la pierre philosophale, qu'on ne peut s'en passer et qu'on ne peut y suppléer par autre chose.
H. fatt donc iquie le philosophe taboarait, fase commé le serruriep qui est obligé de faire uve elé porir ouvrin là serrude qu'ill doit faire en mbiêrue temps. De méme rle philosophe dabourant doit impiter le: perruyier; il doit commancicer par faire-nqe clé pour ouvrir la servirre,hermétique; at cette elé essentielle; qui p'est autre chose que la pienre des philom sophas dus premier ordre, quand elle sere bien faite, trà̀ servira et le mapttpa à̀ même:de pouvoir visiber tous les cabinets intérieurs (cackés:'aix commençans' et . amateurs : de l'alehimie ), et hai procurera: te moyen d'oun wrir et de fermerià ivolontéf ou de se repré., senter la partie là plus secrète de da philosophie : et alors il parviendra bien plus facilement à faire la pierre philosophale, à laquelle seule il vise.

Il faut donc, je le répète, qu'il fässe comme le serrurier : qu'il commence son ouvrage alchimique par cette clé, qui, quoique n'étant faite d'aucun métal (mais bien de l'union et confusion, ou mélange des quatre qualités des éléments métalliques ), lui devient indispensable pour y réussir.
U. est frai qu'il est très difficile de trouver cette clé essentielle, et qu'il n'y a que les vrais adeptes qui la reconnaissent et la trouvent bien plus facilement quand ils veulent s'en servir, que ceux qui en sont les amateurs: quoique ceux-ci passent souvent leur vie entière à la chercher par une lecture continuelle des livres hermétiques. - Toute autre personne, quoique possédant de grandes connaissances, s'y trompera toujours : tant la nature l'a si fortement cachée dans ses cabinets.

Réfléchissez sur ce que j’ai dit ci-dessus, et n'employez jamais de principes ni de matières d'un règne étranger à celui que vous voulez élever et pousser à sa perfection.

## ONZIEME LECON.

PREMIRR CHAPITRE.
De la sublimaliox el lessive hermélique.

La sublimation, selon Geher, philosophe hermétique, est l'élévation qui se fait par le feu d'une chose sèche : en sorte qu'elle s'attache au vaisseau. Comme il n'y a que les philosophes qui comprennent Geber et qui, par leurs connaissances, voient ce qu'il a voulu dire dans ce peu de mots; que d'ailleurs ils connaissent et ont tenu dans leurs mains la chose sèche et le vaisseaú: ce n'est donc pas à eux qu'il'a caché cette opération de Yalchimie; mais bien aux commençants.;

Pour leur parter avec moins de finesse, je leur dirai que la sublimation est une opération par laquelle le philosophe (à l'exemple de la femme qui fait la lessive) nétoie, lave; purifie, sépare et dégage enfin son linge philosophique de toutes saletés, hétérogénéités et ordures, et le dispose par ce travail à recevoir
la perfection. - Sa perfection consiste à le rendre bien betac, st le linge est fond blanc : ou bien à le rendre rouge, si le linge a été naturellement teint de cette couleur. - Si le teinturier (je veux dire le philosophe) a bien su connaitre l'heure et le moment de lui communiquer et lui unir l'une de ces deux couleurs, et mêmé toutes les deax cn même temps, le résultat he peut étre que blanc ou rouge.

## DEUXTEME CEAPITRE.

Des feux intérieurs contenus dans un des derniers cahos.
Nous avons traité dans chapitre précédent des tróis feux; de la manière de les diriger et de les unir : mais conime mous n'avons pas itout dit et que nous ;ous sommes pas assem éterdus, mious y ajoutetons le chapitee suivanat, Les philosaphes hèrmé+ tiques reconnaissent trois feux dans leur ouvrage, lesquels ne sont visibles qu'aux yeux de l'imagination!e par conséquent spirituals. Le premier est,le feu naturel masculin, for* matour, agentm: - Le second est le feu inar
turel féminin, matériel, patient. - Et le troisième eft lef fluid de cothimeturture, produit par l'union des deux premiers, toujours disposé à se putréfier à une chaleur convenable : par conséquent à procréer l'enfant philoso-phique. - Et l'on peut dire que ces trois feux sont ensemble contenants et contenus; et qu'ils ne pequent, être sortis d'autre part, que du soleil et de la lune, pour par leur union, les soins et trayail de l'artiste, former et composer la pierre des philosophes du premier ordre, de laquelle is sant seuls les principes. Ce troisième feu est le feu philosophique; il est minéral et pas toujours égal ; il est l'âme de notre pieprre philosophale, étant composé, comme il est dit ci-dessus, des deux feux joints. : : : ! ! ! ! : , 19 í

## DOUZIEME LEGON.

De la terre feuillée et de la terre des feuilles.

$$
-0.80-
$$

La terre des feuilles est tout ce que le philosophe labourant se propose d'obtenir; parce que cette terre renferme en elle tout ce qu'il faut pour l'œuvre, et que le sel. le soufre et le mercure en sont la base et le fondement, et que la purification et le dégagement des superfluités de la terre feuillée s'est opérée par les aigles volants de Philalette, et les proportions des principes constituant le mercure philosophat y ont été observées par le conseil du cosmopolite.

Il faut donc aspirer premièrement à posséder la terre feuillée, puisqu'elle contient tout et que nous pouvons tout avoir par elle, et que c'est aussi par elle que nous obtenons la terre des feuilles tant désirée. - Mais pour y parvenir, nous avons beaucoup de travail à faire, de souci et de chagrins à supporter ; beaucoup d'erreurs à réparer, et beaucoup d'opérations à recommencer avant que de parvenir à la fin.

A ussi, ce n'est pas sans úne grande raison que les philosophes bermétiques ont dit : qu'heureux et très heureux était celui à qui Dieu donnait les connaissances nécessaires pous, découvrir le travail et les opérations de la science hermétique, puisque ce don était tone très grande marque de son amour et que rieu au monde ne pouvait lui être comparé.

Cette terre feuillée ne se trouve pas sur la terre : il faut que le philosophe la rende manifeste en la créant, ou pour mieux dire en la sortant de là où elle est, - Notre père Hermès nous en donne le moyen, quand il nous dit que c'est lá terre qui a été ramassée. La nature ne peut pas nous la donner d'ellemême; il faut que l'homme favorisé de Dieu $y$ mette les mains, et que ce produit divin soit le résultat de son travail (avec lequel seul il parviendra à fairé la terre des feuilles). -L Lés métaux et les minéraux, les sels, les soufies et les mercures y concourent mutuellement et s'aident de même; l'artiste dépure, dégage, unit, broie, sépare, distille, pulvérise, amàlgame, pétrit et est dans son ouvrage (qui est aussi celui de la nature) comme un général
d'arméé; plein de zèle et de courage, se portant partout où sa présence se trouve nécessaire, scit pour encourager, soit pour changer les ordres donnés ou pour tout autre travail que le moment exige.

Vulcain n'y joue pas le plus petit nôle, puisqu'il est trop sonvent la cause de la joie ou du souci de l'artiste; mais en l'amadonamt et se tenant toujours auprès de lui, on en tire ce qu'on désire; et quoiqu'il soit notre ami; quand nous sonimes présens, mouk devons le craindre; il est comme les homnies d'aujourd'hui qui donnent toujours tort a labsent et qui l'abandoment : il faut donc ne pas le quitter:

Les vases, et la manière de les placer, contribuent beaucoup à la réussite; et la saison, quand il faut unir notre malle avec sa femelle; n'y contribue pas moins. Tout ce que je dis doit être observé, ainsi que de prendre bien soin que nos jeunes époux entrent tout nuds dans leur lit, pour que rien d'impur ne puiste salir n'y empêcher leur progéniture.

Leur chambre à coucher doit être divisée en quatre parties: dont trois poir les payens

28ctondans; et la quatrième popur leur lit qui doit être composé de terre' et d'eau; et les draps doivent 'etre faits! des feuilles' d'argent que les, aigles: volạnts auront portéés 'dans leur bec, et qui, par leur union, formeront lesdits draps dans lesquels nos jeunes époux seront bien enveloppés. Serait-ce une fatalité pour:l'artiste', que d'avoir une femelle pour premier enfant, au lien d'un mẩle qu'il désire (i).

Dans l'ouprage de Dieu notre créateur, le male fut quavt la ferneHe;' et elle ne fut faite et créée que d'une partie du male; dans le nôtre, qui est en petit limage du grand ceuvre de Dieit, tbute la femelle peut séréduira en male si lion rreat.

Danis son grand ouvriage Dieu créa la femme de l'hónme; dans le inötre; qui en est une petite image, la femme devient homme selon la volonté de l'artiste Comme il fut de la volonté de Dieu de farire la femme de l'homme, Dieu les créa immortels; potre ouvrage ou
(1) Ici je n'entends parlè que de la poudre de projection, que Je personnifie, cóomme de enant servir à transmuer les bas métuax en 'argent ou eni br: :
et tendre, à laquelle il se rend. C'est un amoureux passionne pour le beau'sexe; la lui promettre et la lui donner, c'est le seul moyen d'adoucir en lui ce qu'il a de rude et de farouche : il est indomptable sans cela. - Différent de l'homme, il est amoureux mème dans Yâge décrépi; et le spermé chaud qui est en lui ne diminue pas de force ni de vertu; quelque vienx qu'il soit. On pent donc le prendre à tout âge, pourvu' qu'll soit beau, bien fait et dégagé de son rudé poil: I faùdra lui donner une femme : parce que rien dans le monde ne vient d'un mâle sáns I'union avéc sa femelle. C'est de cette deuxième nature que nous allons traiter au chapitre suivant.
, DEUXIÉME CHAPITRE.

## Seconde napure, ou feu frold et kiumide.

La fenelle a été regardée, par tous les philosophes hermétiques, pour la déuxiene nature (elle contient le feu inaturet froid); ses qualités sont d'être froide et humide, quoique chaude par tempéranent; ses mens. trues sont très corrosives. - II faut la choisir
belle, brillante, peau blanche: - Quoique très amoureuse; elle est hien souvent indifférente et volage. - Ce défaut, qui est naturellement trop attachécen elle; ne lui permet pas bien souvent de: s'unir à son époux; elle le repqusse. Délicate comme nos petites maitresses ; pleine de prétentions et dorgueile le mari qu'on tetut lui donner ne saurait lui plaire: mais en l'habillant et le rendant beau, elle, se laisse apprecher, - Et quoique il y ait entre eux un amour naturel et aimantin, on ne saurait parvenir à les unir, si Vulcain, qui est l'entremetteur de nos beaux mariages, ne se trouvait hirmilié et son amour-propre: blessé de ne pas réussir à faine ce beau lien; duquel, comme de celui de Dejodée, il en doit naitre les. plus: agréables et les plus beapx enfans. - Il faut donc qu'il use de finesse, quill leur ménage une, et même plusienrs entrevues:; à quoi il parvient par quelques petits mensanges pardonnables à celui qui, comnue Vulcain, a d'aussi bonnes interitions.--Il parvient à :unir nos beaux époux et a soin de: ne leur laisser que ce qu'ils ont de plus beau en vêtemens, et le's alliési fortement que de leurs vertus
opposêes (froide et chaude), il en fait un produit qui est de très grand prix, et duquel le philosophe hermétique et expérimenté sait tirer le plus grand parti pour l'ouvrage phi-losophique.-Vulcain, quoique boiteux (étant mal accoutumé en fait de femmes, ayant épousé Vénus la plus belle ), devient un être à craindre; il pourrait fort bien se rendre amoureux de lobjet'allié et mettre la division dans notre beau ménage. - Pour donc prévenir ce malheur, le phrilosophe labourant a soin de ne jamais le laisser seul : soit avec la femme, soit avec le mari. Cette précaution n'est pas la précaution inutile, si l'on veut la paix et si l'on veut être ceitain: que notre époux puisse se convaincrè d'être le père de l'enfant que sa femme mettra ay monde, et qu'il puisse aussi être assuré que son enfant, pour lequel il a sacrifié son existence entière, jouira non d'une vie valẹ́tudinaire , mais bien de la longue, vigoureuse et puissante vie qu'il lui a donnée et communiquée en le formant.

- Parce que, comme je l'ai dit ci-dessus, elle est très volage, et cela lui sied un peu; cela ranime les soins de son mari; cela lui donne


## - 81 —

comme une espèce d'autorité sur lui, qui cependant doitfinir par treacedée en entier au mari : parce qu'il est de principe fondamental que la forme doit lemporter sur la matière, et c'est même de droit. Et pour que tout cela se fasse avec ordre et que tout soit bien observé, et que le produit soit de bon acabit et de bonne espèce, il faudra avant tout faire laver nos métaux dans un vinaigre très aigre, ou, à défaut, dans de l'urine du vieux Saturne ou bieu dans celle d'un jeune enfant; dans laquelle ils se plairont et se dépouilleront de leur péché originel, et seront rendus plus propres à devenir et à se montrer parfaits:

## DIXIEME LECON.

De la pierre des philosophes el de la pierre philosophale.

$\therefore$ Deux pierres, commencement et fin de'louvrage philosophique, embrouilleat telłement les amateurs de cette science qu'ils ne savent pas laquelle des' deux est la bonne; ils s'en forment mille idées. - Pour ne pas fes tromper dans léurs recherches et en même temps leur rendre facile le moyen d'y parvenir, je leur dirai que l'une et l'átre sont nécessaires et qu'on ne peut pas s'en passer: La première, qui est la pierre des philosophes, nous trace le chemin pour arriver à la pierre philosophale, et ne s'en sépare point; elle est le principe de l'ouvrage d'alchimie, commel'autre en estla fin.

J'y ajouterai, pour éclaircir ce que j'en ai écrit ci-dessus et pour aider les amateurs labourant dans la science hermétique, que la pierre des philosophes est si nécessaire pour faire la pierre philosophale, qu'on ne peut s'en passer et qu'on ne peut y suppléer par autre chose.
:H: fatt donc iquib le philosophe tabourait, fasse commé le seqruries qui est obligé de faire use elle pour ourrin la serrupa qu'il doit faire en buèr sophe dabousant doit imiter le perviuvier; il doit commeencer par faire-nqe clé pour ouvrir la serrutre, hermétique; at cette elé essentielle; qui p'est autrei chose que la piarre des philom sophas dut premier ordre; quand elle sera bien faite, tuì servira et le mpttralà même de pouvoir visiter tous les cabinets intérieurs (cachés '.aix commençans': et . amateirs lde l'alchimie ), et lai procurera te moyen d'our vriar et de fermer à ivolonté senter la partie la i plus secrète de da philosophie : et alors il parviendra bien plus facilement à faire la pierre philosophale, à laquelle seule il vise.

Il faut donc, je le répète, qu'il fasse comme le serrurier : qu'il commence son ouvrage alchimique par cette clé, qui, quoique n'étant faite d'aucun métal (mais bien de l'union et confusion, ou mélange des quatre qualités des éléments métalliques ), lui devient indispensable pour y réussir.

Il est trai qu'il est très difficile de trouver cette clé, essentielle, et qu'il n'y a que les vrais adeptes qui la reconnaissent et la trou-- vent bien plus facilement quand ils veulent s'en servir, que ceux qui en sont les amateurs : quoique ceux-ci passent souvent leur vie entière à la chercher par une lecture continuelle des livres hermétiques. - Toute autre personne, quoique possédant de grandes connaissances; s'y trompera toujours : tant la nature Ya si fortement cachée dans ses cabinets.

Réfléchissez sur ce que j’ai dit ci-dessus, et n'employez jamais de principes ni de matières d'un règne étranger à celai que vous voulez élever et pousser à sa perfection.

## ONzIEME LECON.

## prbmibe chapitre.

## De la sublimation el lessive hermélique.

La sublimation, selon Geher, philosophe hermétique, est l'élévation qui se fait par le feu d'une chose sèche : en sorte qu'elle s'attache au vaissean. Comme il n'y a que les philosophes qui comprennent Geber et qui, par leurs connaissances, voient ce qu'il a voulu dire dans ce peu de mots; que d'ailleurs ils connaissent et ont tenu dans leurs mains la chose sèche et le vaisseaú: ce n'est donc pas à eux qu'il a caché cette opération de Yalchimie; mais bien aux commencants.;

Pour leur parter avec moins de finesse, je leur dirai que la sublimation est une opération par laquelle le philosophe (a l'exemple de la femme qui fait la lessive) nétoie, lave; purifie, sépare et dégage enfin son linge philosophique de toutes saletés, hétérogénéités et ordures, et le dispose par ce travail a recevoir
la perfection. - Sa perfection consiste à le rendre bien blatic; st le linge est fond blanc : ou bien à le rendre rouge, si le linge a été naturellement teint de cette couleur. - Si le teinturier (je veux dire le philosophe) a bien su connaitre l'heure et le moment de lui communiquer et lui unir l'une de ces deux couleurs, et mểmé toutes les deux cn même temps, le résultat ne peut étre que blanc ou rouge.

## dedxitime ceipitrg.

Des feux intérieurs contenus dans un des derniers cahos.
Nous avons traité dans chapitre précédent des trois feux; de la manière de les diriger et de les unir : maia comme mous n'avons pas :tout dit et que nóts me nous sommes pas assén éterdus, mious y ajoutetons le chapiter suivazaf. Les philosophes: hermé+ tiques reconnaissent trdis feux dans leur ouvrage, lesquels ne sont visibles qu'aux yeux de l'imagimation!s par conséquent spirituels. Le premier: est le feu naturel masculin, for. mateur, agentw: Tie second est le feu inar
turel féminin, matériel, patient. - Et le troisième eft le feul de conimèthinture, produit par l'union des deux premiers, toujours disposé à se putréfier à une chaleur convenable : par conséquent à procréer l'enfant philoso-phique. - Et l'on peut dire que ces trois feux sont ensemble contenants et contenus; et qu'ils ne peuvent, être sortis d'autre part que du soleil et de la lune, pour par leur union, les soins et trayail de l'artiste, former et composer la pierre des philosophes du premier ordre, de laquelle ils sont seyls les principes. Ce troisième feu est le feu philosophique; if est minéral et pas toujours égal ; il est l'ame de notre pierre philosophale étant composé, comme il est dit ci-dessus, des deux feux joints,

## DOUZIEME LECON.

De la terre feuillée et de la terre des feuilles.

La terre des feuilles est tout ce que le philosophe labourant se propose d'obtenir; parce que cette terre renferme en elle tout ce qu'il faut pour l'oeuvre, et que le sel. le soufre et le mercure en sont la base et le fondement, et que la purification et le dégagement des superfluités de la terre feuillée s'est opérée par les aigles volants de Philalette, et les proportions des principes constituant le mercure philosophal y ont été observées par le conseil du cosmopolite.

Il faut donc aspirer premièrement à possèder la terre feuillée, puisqu'elle contient tout et que nous pouvons tout avoir par elle, et que c'est aussi par elle que nous obtenons la terre des feuilles tant désirée. - Mais pour y parvenir, nous avons beaucoup de travail à faire, de souci et de chagrins à supporter ; beaucoup d'erreurs à réparer, et beaucoup d'opérations à recommencer avant que de parvenir à la fin.

A ussi, ce n'est pas sans une grande raison que les philosophes hermétiques ont dit : qu'heureux ét très heureux était celui à qui Dieu donnait les connaissances nécessaires pour, découvrir le travail' et les opérations de la science hermétique, puisque ce don étaít ane très grande marque de son amour et que rien au monde ne pouvait lui être comparé.

Cette terre feuillée ne se trouve pas sur la terre : il faut que le philosophe la rende manifeste en la créant, ou pour mieux dire en la sortant de là où elle est. - Notre père Hermès nous en donne le moyen, quand il nous dit que c'est là terre qui a été ramassée. La nature ne peut pas nous la donner d'ellemême; il faut que l'homme favorisé de Dien $y$ mette les mains, et que ce produit divin soit le résultat de son travail (avec lequel seul il parviendra à fairé la terre des feuilles). - Les métaux et les minéraux, les sels, les soufres et les mercures $y$ concourent mutuellement et s'aident de même; l'artiste dépure, dégage, unit, broie, sépare, distille, pulvérise, amalgame, pétrit et est dans son ouvrage (qui est aussi celui de la nature) comme un général
d'armée; ${ }^{\text {; }}$ plein de zèle et de courage, se portant partout où sa présence se trouve nécessaire, scit pour encourager, soit pour changer les ordres donnés ou pour tout autre travail que le moment exige.

Vulcain n'y joue pas le plus petit role, puisqu'il est trop souvent la cause de la joie ou du souci de l'artiste; mais en l'amadonant et se tenant toujours auprès de lui, on en tire ce qu'on désire; et quoiqu'il soit notre ami; quand nous sonimes présens, mouk devolas le craindre; il est comme les hommes d'anjourd'hui qui donnent toujours tort a l'absent et qui l'abandoment : il faut donc ne pas le quitter:

Les vases, et la manière de les placer, contribuent beaucoup à la réussite; et la saison', quand il faut unir notre màle avec sa; femelle, n'y contribue pas moins. Tout ce que je dis doit être observé, ainsi que de prendre bien soin que nos jennes époux entrent tout nuds dans leur lit, pour que rien d'impurme puisse salir n'y enipêcher leur progénituré.

Leur chambre à coucher doit être divisée en quatre parties : dont trois pobr:les, parems
ascendans; et la quatrieme popur leur lit qui doit être composé de terre' ét d'eau; et les draps' doivent 'etre faitsl des feuilles' d'argent que les aigles: volants cauront portées dans leur bec, ët qui, par leur union, formeront lesdits draps dans lesquels nos jeunes époux seront bien envelopppós. Serait-ce une fatalité pour l'artiste, que d'avoir une femelle pour premier enfant, au liea d'un mảle, qu'il désire ( 1 ).

Dans l'ouprage de Dieu notre créateur, le male fut 'avant lla fermeHe;' et elle ne fut faite et créée que d'une partie du mile; dans le nôtre, qui est en petit limage du grand фuvre de Dieiz; tpute"la femelle peut se réduire en male si lion reat.

Danis son grand ouvriage Dieu créa la femme de l'hónme; dans le inôtre; qui en est une petite image, la femme devient homme selon la volonté de Iartiste Comme il fut de la volonté de Dieu de faire la femme de l'hómme, Dieu les crea immortels; notre ouvrage ou
(1) Ici je n'entends parler que de la poudre de projection, que Je personnifie; comme de éant'servir à transmuer les bas métiax en orgent ou ent ori:
son produit, qui sont les enfans hermétiques, le sont aussi. Dieu leur ordonna de croitre et de se multiplier; les nôtres croissent et se multiplient à l'infini, ce qui prouve que notre ouvrage vient de Dieu et touche d'un bout le ciel et de l'autre la terre; il est donc terrestre et céleste. Attachez-vous donc, hommes incrédules, à posséder un aussi grand trésor; puisque en le possédant vous n'avez plus rien à désirer sur la terre. Travaillez, chérchez, ne vous rebutez pas et ne sortez pas du règne que vous voulez élever: parce que rien ne s'amende que dans son semblable et avec luimême, jamais avec un autre.

Si vous découvrez une partie de ce que je dis ci-dessus, vous pourrez y parvenir; mais ce ne sera pas sans beaucoup de peine : si vous n'êtes pas décidés à en prendre, ne commencez pas à chercher. Cette science ne s'acquiert pas sans peine; vous y parviendrez et l'obtiendrez avec moins de difficultés, si vous savez le moyen et le lieu où vous pourrez trouver la terre rouge feuillée, ou bien d'où il faut la sortir pour par elle en faire la terre des feuilles: et cette dernière ne saurait
se faire sans la première; quand on l'a, la disposition seule suffit; et, jointe avec sa mère, elle vous donnera l'eau double: la bonté de laquelle vous reconnaltrez à l'odeur forte qui s'en exhalera, ainsi qu'a l'amour qu'elle a pour sa dite mère avec laquelle elle se plait, s'unit et se marie naturellement. L'expérience démontrera, à l'artiste labourant, la vérité de ce que javance.

## TREIZIEME LECON.

## PRBMIRR CHAPITRE.

Des remailles des philosophes; et det tomps propre à les fairre.

-     - 

De même que les laboureurs des champs, le philosophe hermétique est obligé de travailler la terre philosophique pendant cinq mois, pour la disposer et préparer à recevoir le grain formateur. - Cette préparation et disposition ne peut se faire qu'en amendant cette terre par un long travail, et en en ôtant toutes les superfluités qui la rendent hydropique et vénéneuse. Le temps le plus propre pour faire ces semailles, est le même que celui du laboureur des champs, ou tout autre temps qui nous donnerait une chaleur ou température égale.
deuxième ceapitre. Solution de la terre philosophique.

La solution est la réduction de la terre des philosophes, en eau. Mais avant de dire la
manière de la faire exsminons ce qui suit. L’océan élémentaire nourrit le poisson quil tient dans son sein; de mème locéan philosophique, cette mer des sages, nourrit anssi le poisson des philosophes. Si ta peux parvenir jusque là, la solution te sera aussi facile à faire, comme il te serait facile de réduire la glace en eau d'où elle a été formée.

Par cette opération (qui n'est qu'une liquéfaction des corps) les esprits métalliques se poussent au plus haut degré de perfection : l'm en donnant et communiquant sa vertu et ignite; et l'autre en la recevant; et ces esprits étant omogènes, ils s'amendent tellement par cette unión, qu'ils sont réduits de puissance en acte, et sont tout à fait dégagés des liens qui les tenàient garottés et les empéchaient d'agir.
C'est ici que l'on peut prouver et bien démontrer aux incrédules, combien est grand le pouvoir que Dieu a donné al l'homme philosophe hermétique ; puisqu'il imite et fait de même que son père, Dieu tout puissant : Qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum.

## thoisidime chapitre.

De la nouirriture et des naissances de l'enfant hermélique.
Comme l'enfant animal se nourrit dans le ventre de sa mère de la même matière ou sang menstruel dont il a été formé, de même aussi l'enfant métallique se nourrit dans le ventre du meṇcure qui est sa mère; sa propre terre: de ce même mercure qui a servi à sa formation. Et cet enfant, qui dans sa première naissance n'est produit que des seuls métaux parfaits, ne peut être ni ne peut se rendre visible qu'après avoir ôté à son père (qui est un vieillard sain et vigoureux) toutes ses forces, et l'avoir fait succomber, en lui enlevant toute sa-vertu prolifique et s'en être emparé. Aussi, dans cet engendrement, il faut que le père (plein d'amour pour son enfant, duquel il fait toujours partie essentielle) disparaisse; que sa forme corporelle soit changééen spirituelle, pour qu'il ne fasse pas partie de l'arbre généalogique hermétique. - Il faut enfin qu'il devienne principe de lui-même; qu'il rentre dans la matrice minérale, pour s'y nourrir du mème sang menstruel dont il a été formé
(ou bien de ce mềme sang qui l'a détruit pour en faire unt autre lui-même), et qưty croisse en force et en vertu; ce qui nous préparera la deuxième naissance de l'enfant métallique hermétique. Voilà le seul moyen pour parvenir à posséder cet enfant désiré; lequel se présentera plein de forcc, de ventu et avec une joue toute blanché et $Y$ Pautre toute rouge, et nous procurera la fortune, la santé, la jeunesse, une très longue vie et un bonheur parfait que nul sum: la terre ne pourra nous ravir. Ce que je dis, ci-dessus, doit convaincre et hien persuader les amatepris de la science occulte; que pour parvenir à la fin de l'ouvrage hermétique', il faint que le philosophe labourant sache faire deux mariages', et que de ces deux mariages il ne soit produit que deux naissances et un seul enfont. Sil sait faire les deux alliances qui sont indispensables, il pourra avoir Y'enfant hermétique ; lequel, comme je l'ai dit, aura eu deux naissances. Alors seulement, il sera recomna par tous les adeptes pour un véritable disciple d'Hermès.

## QUATORZIEME LECON.

PREMIER CHAPMTRE。"
Chapitre de comparaison.
$\rightarrow 6$
Notre terre, ou mercure philosophials. pendant et après sa coction, peut être coompanée au globe terrestre cnéé par: Dieli tont-puissant. - De la nôtre, comme de celle du créateur, il s'ea élève des vapeurs au aommencement qui, se condensant, forment des inuages qui obscuncissent et voilest pendant toute leur dunée la clarté solaire qui doit sartir d'elle. Mais il sema autrament de ses'detux terres t(dont la nôtre n'est qu'un très petit échantillon, et un abrágé de la premiàre) m: quand le uréateur voudra mettre fin à ce monde terrestre et corruptible. - Alors illa purifiera et lui rendra sa première beauté et clayté, de manière que la; terre redeviendra diaplane comme elle était dans san commencement $x$ et dans la même perfection qu'elle, était au: sortir de ses mains, ou avant qu'elle eût été maudite à cause du premier péché. - De même
notre terre qui l'image ot l'abrégé de ce grand monde, quand elle sera parvenue à la rongeur du ecoqnelicot eu pavot des champs, qui anoncera sa perfection et la preuve qu'elle contient en elle la vie, laquelle adle pura le pouvoiride comanuniquer à toutes les productidns des kpis rfgaes et deles en faine joair (eu augmentant en elles leur esprit vitalaffaibli ou dissipé' qui seul pourait les maziatenir dans on cétat parifait idèmie), ne laisserp plus élever aucune vapeur, iet il ne se formera plus de nuages dans motre glohe; et toute obscurité cesseria, torsque par la coction elle sara poussée à sa perfectipns:clairté et purelé parfaites (1), ce qui livi donnera une toute puissance et le pouvoirde purifier, perfectionner et conserver les productions des trois règees de hat nature.
(1) Notre ceuvre alchimique qui n'est composée que par des eaux mátalliquent : lapqualleséptant néduiten :en terré fise et indestructible, nous montre le passé et l'avenir, et nous prouve qu'elle est l'image et la figure de ce que Dieu fera de l'univers à la fin des temps, puisque alors s'exécutera la promesse que le Tout-Puissant a faite et que nous attendons, quiest de fairè de nouveáux ciens et urre nowedle torre ou la justice fera sa demeuré, laquelle n'aura pas de fin.

Ceci est annoncé par saint Pierré dans sa deuxième épltre, articlé 47, chapitw 18.

## DEUXIEMB CABPITRE:

Différence du premier cahos et ce qu'il contenait (avec Lequel Dieu créa le monde), de celui des philosophes hermétiques.

Le premír, pour être crée, n'eut besoin que de la volonté du Tout-Puissant; qui lè composa de deux contraires : du repos et du mouvement.

Et le mouvement produisant la chaleur, principe de vie de tout ce qui devait être créé lors de la séparation de ces deux contraires formant le premier cahos, manifesta les quatres éléments contenant la lumière créatrice non multipliée, ainsi que leurs qualités contraires (1), desquelles qualités ; froideur,
(1) Nous somines obliges de reconnuattre ou à distinquer trpis lumières qui n'en forment presque qu'une.

## I.

La première est la lumiére divipe', éternelle, hoin multiplice, par laquelle tout a étế créé.
II.

La deuxième est la lumière élénentaire, engendrante, multipliante, principe de yie de tout mixte.
Ill.

La troisième est la lumière solaire éclairant le paonde et conser-
chaleur, humidité et sécheresse, chacun était élémenté; et qui, jusques ä; lạ: création, n'avaient été qu'ea puissance dansilgequhos, furent en action:
 deuridné lamière، EHe fanilite et $>$ provoques, an pour migur dire, excite le fen clémentaire intérieut den asares el l’oblige à we. rioudtiplier. - Cette troisième lumière n'est pas chaude par elle-piépde, sa várituble qualite ou verta n'est que mouvement, puisque ce a'est que par les rajons que te soleail darde continuellement yers la terre, qu'il échuoffe et comerve la vie à tout.

Il n'é éèé formé que par. Yassemblage des paqties éparses de la prçmiè̀e lunuiere divine, qui n'est.Alle-mème: (cumma je crois l'avoir prouvé dans le tableau fidèle dee perfections du Tout-Puissant), sue mouvement.

De ha troisième lumid̨re solaires; pu de ses ragons multipliés our rassemblds pari lo:moges d'une lunettẹ, sst prodưit, le feu:corrosif des caisines on be Vulonia destrnatotur,

Ce. feu corrosif pé pentespequef le rénultat d'une multiplication des rayons joints de la lumière du soleil, qui alors ont perdu la yertu

 daire puns etémedus, Tralers! on pousrat eppparer ce degré de fen destructeur (pour so rendre maips obscur) an 3/6 qu, esprit de vin
 cule qu'on boit à pleins verres sans faire de maly à ce méme 340 ou
 de la force cosrosive rpe'il a aequise par, in rérapign dep partiçules d'es-


Le catros des phillosophes hermétiques est une suite de. ecte première volonté parr laquelle Dieq axcorde a sa créature le moyien de composer ce cahos. Ce qui ne saurait ect are


 - cip palpabte.


 vement ef du repos, qui, pir le edmbat den quse qualités isfíretries, conservent ou detraisent tots led thinies contensiot presqinerloujours ces deux extratied, ces derix editumin.

Le feu vital élémentaire qui est le véhicule de la lumière première de Fh sie se trobive partont. Ce quil paralt moint mos yeat domient
 corps produits par la nature: les ntedex ley boncioturient, bes vigitanx
 dans chaqure tègut.




 que ta nature y aviet melleas.



peut se faire sans la réupion des contraires (da froid :etidu chayd):ien ume seule inasse par le:nombre; mystáriéux des alchimistes: sansuceprendant qae les vertus contenues sépapément dans: les corps employés perdent rien pạ cetter rétnion qui, an contraire, s'augmentent ünfimiment.

Le premier cahos contenait les quatre élémens destives's 'etre les principes premiers de toutes les productions ou mixtes des trois rè gnes de la nature, ayant les vertus nécessqires.



 force et verth. ep portant l'animal, a ha; jouiscance multipliéa; et par là le poussant



 mouvement ; et que ce n'est que par le mouvement des raybins quill





(quils ne tenaient que du!mousement, pripcipe des premiers principes) (r) pour les conserven et les multiplier, et: par'ce moyen, maintenir et continuer toujours la création.

Le, mộtrè, ou le cahos des philosophes hermétiques, contient aussi les quatre qualitéés des élémens, les mêmes principes; et rea-
(1) Lea vertus que les quatres élémens, contiénpenpf; ft qfails conamuniquent à tous les mixtes, ne peuvent ètre que les vertus et propriétés du mouvement, qui fut le premier principe voulu par le créateur.

Jusques à la création; le repos seul, avait exercé son empire sur tout ee quil avait pu exister; et rien ne pouvait naftre, ní croitre. Le mouvement qui fut le principe des premiers principes, changea lout : ènirava è s'oppósa à l'empire que Ze repos a vait èxercé; èt par le moyen dés quatre érémens, Communiqua la Clialeur'; la vié.

Ce qui ators engagea entre lui, et le repos, un combat produit de leurs qualités opposées qui doit durer áutant de temps quie te monde créé ; l'un, ne voulant point céder in: l'autre ; et devant (pour le maintient de l'ordre de la nature); se, toujpurs contester; pa jamais s'accorder. - et c'est ce compat qui établit le wéritable moupement perpétuel; sif sonvent cherché par les hommes; et jamais: trouyé par aucun.

Tout fut donc par la vertu de la chaleur créé vivent. La première faute changea cetle première perfection, et assujẹtit la matière créće à devoir rentrer dans le repes, ou mort, d'ọu ellẹ avait éécé sortic par la vertu de la chalour, produite par la force; du mouvement:, et ee fut alors, que compapqu, le temps; qui a précédé l'éternitér.
ferme awsit en lwi touti ce qui est nécessazire pour hal contection de l'ouvrage philosophiquelo maäs a besoin des' main's-de 'Hartiste' et diun lóngitravail pour pourvoirfcónplèternent purifirr"ulese principes': môtalliques"qui" i'ent composé; et par ce:móyeti parvenir à ponvoir le dégager des :liens quilét terait garotté et J'empéchait d'agives c'est-à-diré poúr pouvóir, par la purification et réunion, le rendre de puissance en acté'; de létat de repos à cehri de mouvéhuent. Le moyen d'y parvenir es̈t détaillé datisilessohapitnes précédens: : in a


TROISIÈME CHAPITRE.
De la vie cachée dans les élémens métalliques composant les premiers corps parfaits.

Comme les élémens passibles et agens, renfermés dans les corps métalliques servant à l'œuvre, nė peuvent être réunis qu'après avoir été parfaitement dépurés de toutes leurs fèces,

$X$il faudrajavant tout les purifier séparément, et les nettoyer de tout ce qu'ils ont de mauvais en eux. Alors, n'étant plus garottés par les féces et se trouvant dégagés et libres, il
sera très, facile: $\mathbf{d}$ 'en faire la parfaite union sans laquelle on ne pourrait faire l'ouvre hermétique. . Alors cesélémens purifiés étant devenus eapprits vivans, et aidés; par las chaleur. solaire, ou autre, acquièrent le grand ávantage de donner, de continuer, d'augmentenet de rendre la vie auxi corps matériels qui l'ont perdue : et par la fermentation, celui de la manifester dans, notre mercure et de l'y aug-: menter par:le putréfaction. Alors nous devons, croire que la fermentation la manifeste, cette vie, que la puttéfaction la produit et liaugy mente, et que la corruption la predurt. defyidt

[^1]

## OUINZIEME HECON.

LEEistence de la tress saikte Tromité est prodivée a

$\therefore 1$ -
$\because$ Danł les trois traités que jjaifaits séparément dechaque priacipe principića et qui sant nécesт saires pour, l'munre, je o'ai pas pu :faire de leur yemtu et puissance ułe, gnande différénce. Différens en forme, en, coudeiry ils ne le sọnt pas en ponvoiripleur puifsance eat presque la même. - Ils sont tous trois sortis d'une même
 peuvent pas agir sepatement; et ins out besoin d'être réunis pour pouvoir exercer et deymontrerà l'aptiste qui les a dépurés, la vertu, et le pouvir: qu'ils" tiennent des "quatre élémens métalliques. Dan's tous ses ouvages Dieu sest représenté ternaire, par conséquent, tel quil est...., de même aussi que dans touteqs les productions de la nature (laquelle n'est que sa volonté), et notamment dans l'ouvre et produit hermétique qui est la représentation en petit dell'Quqrage du grand Dieu, on il y est

## - 108 -

très fortement reconnu par tous les adeptes. Le sel, le soufrie et le mercure sont trois principes distincts; et réunis, ils ne forment qu’un mercure qui contient les vertus de tous trois. Il doit donc être regardé comme réunissant en lui la volonté, la puissance et la vertu du soufre et du sel métalliques : comme Dieul le père réunit en lui la volonté et la puissance de Diéu le fils, et de Dieu le Saint-Esprit, qui, quoique distingués en trois personnes, ne sont jamais séparés, et ne font toujours qu'un seul Dieil tout-puissant (1), de même quele sel, le sou-
: (1) I mé semble, qu'au liequ, de dire trois perconnes en Dieu, on edt peuteêtre mienp dit : les trois perfections divines; les trois qualités d'un Dieu unique.
-Le Pèré, le Fils et le Saint-Esprit sont trois essences personniGibes, trovis chósee qui n'en font qu'une; trois perfections en Dieu, proqédant: d'up sespul eet mémé principa; lèqquelles formant la divine Trinité: parce que de rune de ces trois vienpent les deux autres; existent par elle; se confondent en elle et ne s'en séparent point : parce que l'unité en Dieu ne saurait former, en meme temps, trois persannes sepaneses et lai: mais bien, trois' qualites ; trois verias; trois bienfaits. ':

Et comme le créateur de toutes choses s'est manifesté ternaire dans tous les mixtes, ou productions des trois règnes de la nature, je n'ai pu me donner à moi-mème une plus forte preuve de l'exislence de

fre et le mercure, quoique trois principes quelquefois séparés dans le travail hermétique ne font qu'un seul mercure par leur réunion. - Ce qui nous assure, nous prouve et nous dé;
dans le travail d'Alchimie) que le mercure parfait est le fondement; le premier principe visible et la première qualité; dans le règne minéral, lequel contient les deux autres principes, sel et soufre; lesquels par leur union ne forment qu'un mercure, qui est la racine à laquelle se rattachent et se trouvent réunies les trois qualités différentes.

Alors, l'on peut comparer le mercure métallique parfait, fondement de ce règne; au Père, comme créateur: le sel métallique ayant la qualité de fixer; au Fils, comme rédempteur : et le souffre métallique ayant la vertu colorahte, ou de .teindre; au Saint-Esprit, comme sanetifieateur. Et tout cela nous prouvera, nous démontrera, que ces trois qualités, cea trois bienfaits, ces trois perfections, ou ces trois personnes, toujours réunies en Dieu, sont et forment, la perfection des perfections divines; et non trois Dieux, opérant, ou exerçant séparément; la toute puissance dun Diou unique.

C'est donc lui-méme; quí est Dieule père, Dieu le fils, Dieu le Saint-Esprit.

Dans Saint-Jean l'Evangeliste, on trouve:

$$
\text { Canpitak xx, - Versel } 22,
$$

Jésus-Christ dit ̀̀ ses apótres; ; après avoir soouffié sur: elix: recevez le Saint-Esprir; mes palroles sont esprit et rie, et sont less memes que celles de mon père;'qui m’d envqyé.

$$
\text { calpitre x. - Versel } 30 .
$$

Mon père et moi sommes une même chose.
montre l'existence de la sainte Trinité, laquelle se manifeste dans toutes les productions des trois règaes de la nature par le sel, le soum fre et te mercure que presque tows des mixtes contiennent et qui en sont les principes constituans.

Cadpitar xix. - Versel 45.
Qui mo rohi, woit celvir qui wacenoyé.
Canfital xiv. - Versel 10, 11, 9, 24.
Si je fais les cquvres de mpд pèrs, vous devez croire que le père est an moi, et gue je suis dans le père.

Oniprime vili, ow Fersed 29.
Celui qui m'a envoyé est avec moi, et ne má point laissé seul, parce que je fais toujours te qui lai est agréable.

Calpitar viif. - Versel 16.
Si je juge, mon jugement est véritable, parce; que je ne suis paint: soul : :mais :moi $\alpha$ soon père, qui m’a anyqyé.

Chapitri xiv. - Verset 28.
Je suis sorti de mon père, et je suis venu dans le monde; mainrenant je quitte le monde, et je retourne à mon père.

Alors in eat prowé par ce qui est dit cipdessus: que le verbe procède du pène, ea le Gaint-Eaprit, du wezbe: or gap le werbe est la parole du père; et le Saint-Esprit, la panole du père et du fils.

## SEIZIÉME LECQON.

PREMER CHAPITRE.
De tout ce dont on a kesoin dañs le travail.

Dans leftravail pour faire la piefre philosophale, nous ayons. towiours des fusions à faire, des sels à employer pour purifier et:fondre les matières servant à Houvrage; des lavagec, d'amalgames, une pâte métalliquequ'il faut ameT ner à sq perfection et hlancheur is à quol mous parvenons par $k$ empyen de tròs . hon winaigre distillé.

Nous p'employons ordinairement que des mercures, et, cenx qui peuvent convenir se se ,vendent, -m On peut, se senvir de ceux revivifiés du cinabre, et mềme aussi de celui qui pourrait s'extraire de l'qфtimpine., Nous иоиs, servops des corps ou' des, esprits qu'ils contienpent.--Nبus emplay pps, des selfo des soufres et des mercures, de fournaux, de mortiers, de creusets, de linges, de flacons, de pelles et pincettes, de charbon de bois: on pour-

## - 112 -

rait, pour épargner, employer celui de pierre : de beaucoup d'éau è́léméntâre L'eau de rosée ne peut nous servir, il moussuffit de la voir descendre en pluie, et de la voir remonter en air : mais il faut que les eaux employées soient bien filtrées, bien claires et très dépurées. Nous rejetons les crasses pour rendre le tout bien net. Nous employons des métaux qu'il faut toujours choisir 'purs, sains et 'vigoureux : sams ces précautions on perd son temps et son argent. Et dans toutes les opérations et cours du travail nous avons besoin de prendre beauconp de patience, et de porter aussi beaucoup d'attention à tout, ainsi qu'au poids juste des matières qu'on y emploie. Il faut enfin que la personne labourant au grand œuvre; se pénètre bien que louvrage d'alchimie ne peut se faire que par le moyen du feu, et que lui-même n'est qu'un feu, et qu'il ne doit y employer que de charbons, de sels et de soufres pour faire les fasiońs et les dépurations des matières dont il se servira.

## - :113 -

## deuxiène ćchipitre.

## Des mariages des métaux, et de celui de Vénus

 avec Vulcain.Dans quelques leçops de ce présent cours d'alchimie nous parlous des alliances des métaux; des mélanges; des amalgames et des mariages. Nous parlons du mariage du fixe avec le: fuyant, du blanc avec le rouge, du faible avec le fort, de l'or avec l'argent, de l'homme ronge et de la femme blanche, et de celui d'Apollon avec Diane amais nous ne disons rien du mariage de Vénus avec le boiteux Tulcain. - Et quoique tons les mariages cidessus soient nécessaires pour parvenir à parfaitement faire la pierre philosophale, le mariage hermétique de Vénus avec Vulcain ne l'est pas moins, puisque c'est de ce mariage seul que doit naitre un eqfant essentiel quil faudra rendre beay et parfait pour qu'il puisse parvenir, par les grands avantages qu'il aura acquis, à faire une alliance avec un de ses parens ascendans, de laquelle naltra notre Isaac hermétique, lequel doit se multiplier à linfini. - Pour faire les mariages dont nous
parlons ci-dessus, nous avons uni un mále avec sa femelle, et il a été prouvéque la femelle porte et fournit la matière, et que le mâle forme cette matière par la vertu qui est en lui : et ces deux vertus, de la femelle et du male, n'est qu'un feu', un esprit qui est dans les métaux et minéraux, et qui ed fait partie. Donc, quand les amateurs de la science bermétique voudront travailler à faire ce mariage, il faut qu'ils se pénètrent bien que $V \cdot d$ nus et Vulcain soht deux feax personnifés qu'il faudra extraire des mêtanx; et on ne se trompera jamais dans cette opération si l'on considère la manière dont le règre animal se multiplie, et comment le père engendre son enfant. - Ce quí nése fait pas par le mélange de leurs chairs; mais bien parile nélange et union (dans la même seconde) des detix feix contraires en qualité que les deux chairs renferment. - Il faut donc dans le règié métallique opérer de la même manière. - Il ne faut pas les matières des métaux, mais biemunir
 cet esprit, ce feu, que chacune delles reni ferme, quand, par lear union,'il en aura edté
formé umitroisième ; ico dernier, étaht devenu promière :semeace des maétaux; sera enclin à se multiplier. $\rightarrow$ Et quoique mous parlions de Vulcain, nous n'éntendons pasiqu'il faille, en faisant ce mariage, y faise entret ducune matière, inflammabley aucun charhon ardent. Il in'y faut employen qua cette lumière, ce fea, cet esprit vital (contenu en puissance dans les métaux et minéraux, iet en; acte dans notre élixir), lequel, par sa vertu, conserve et, ranime toutes les créature§ affaiblies par la vieillesse ou par le froid qui l'accompagne,

Cetto lumière, ce feu ou cet esprit que l'on extralit dds métruk et minéraus: et que. l'on rend manifeste, il fant le ramasser, le rassem. bler; et pour se bien cónduire daxs cette opération, il fautimiter le créateur qui rassenabla la lumière dispersée pour en former le soleil céleste; de même, il faut:que leqs pbilosophes hermétiques rassemblent cette lumière, ce feu vital dispensé pour en faire leur soleil hermétique;, lequel, à la; fini de la coction du mereuse philosaphal, répandra de totites partsises rayons: humineux icequi nøus marquerala fisi de l'oenvne.

Avant de commencer il faudra réfléchir sur tous ces différens mariages, et se bier fixer pour ne pas faire le deuxième le premier, ni le premier le deuxième; il faudra les faire et les placer à leur rang, et suivre en cela lordre qu'ont tenu et' observé tous les philosophes hermétiques. -Ordinairement Fon commence par celui de Vénus avec Vulcain, et après (on de suite si l'on veut) on continue par celui de Diane avec Apollon; mais comme ce dernier mariage a en lui quelque chose d'indécent, à cause de la nudité complète et nécessaire où doit se trouver Diane : nous:ne dirons pas la manière de le faire. Les philosophes hermétiques reconnaissent trois Vulcains nécessaires pour faire la pierre philosophale : les uns y aident, et les autres en font partie constituante. - Le premier, c'est le vulcain métallique contenu dans les natures nécessaires pour l'œuvre, lequel se trouve toujours garotté et emprisonné dans les métaux, et que nous devous rendre libre pour qu'il puisse exercer sa puissance. Le deuxième; c'est le Vulcain élémentaire hưmide formant le principal cahos de notre oeuvre', lequel n'est
reconnu par les philosophés hermétiques que par le feum de contre-natura; Et le troisième, c'eat de Vulcain utile dans toutes les cuisines. Ces trois feuk sont nécessaires pour faire la pierre philosophale. On peut pas-s'en passer.

Véhus ne, s'est pasi mariée avec tous', un senl est son mari; et tous trois, eomme parens et alliés, ont facilité les dẹux mariages et et les aident à próspérer et à triompher des ennemis jaloux de leur bonheur futur.:

L'un est quelquefois destructeur : :les autres, toujours conservateurs de leurs produci tions.

Et dans tout cela nous voyon's que le bon est toujours uni avec le mauvais, qu'ils se suivent et qu'ils ant besoin d'être ensemble quoique ayant des qualités différentes, opposées. -C'est ici l'union du mal avec le bien, formant, d'après Mö̈se; l'arbre de la science; duquel dọit sortir l'arbre:de vie, ou la médecine universelle.

## TROISZBME CEA PITRE

Des chatgomons faire eprowver auso misbuxc parfaits:
L'or: et l'argent qui sont des corps parfaits ne communiquent aucune vertu aux autres métaux. - Les corps inhparfaits de ce règrne seulement peuvent s'amender et se multiplier par l'union des vertus dur male et de la femelle. Ce qui n'arive jamais auk corps parfaits : ils sont parvenus à leur perfection; ils ont passé et parcouru, ou bien ils ont été mis à l'abri de toutes les imperfections des autres corps : ils sont arrivés par la juste proportion des trois prisicipes à leur repos;ils me peuvent pas aller plus loin. - Pour pouvoir les pousser plus loin, d'or et diargent ordinaires, il faudra les readre or et argent philosophi-
 difficultés à vaincre, de grands travaex à faire, et ce n'est que quand ils sont parvenus à cette perfection qu'on peut tirer d'eux la semence, ou première matière métallique qui est la seule nécessaire pour faire la pierre phrilosophale. Cependant il ne faut pas prendre ce que je dis ci-dessus à la lettre : Les philosophes sont souvent forcés de ne parler qu'obscurément; c'est leur devoir.

## DIXSEPTIEME LEGON.

> Réunion de la théorie, ainsi que de toutes les opérations nécessaires poutr faire et finir $\mathbf{Z}$ deaire hermérique. En 19 partics.

##  <br> I.

Le mercure qui est blanc en dehors, est trés ronge à son extérieur; il est la matière des métaux. Ce qui nous le prouvé, c'est que par la fusion, les corps on métaux ne représentent dans le creuset qu'un mercare, lequel se congèle par le froid ( I ).

## II.

Dans les métaux et minéraux, il y a deux feux : l'un se perd par la fusion, l'autre est un feu qui ne les abandonne jamais; il reste tou-
(1) Le mercure n'est, dans son intérieur, qu'un or rauge fugitif. - Je me suis convaincu de cela par un travail de vingt-sept ans, pendant lesquels je l'ai vu, au moius cent fois, sout rouge comme du sang de bœuf. - Les philosophes hermétiques ont done bien raison de le nommer l'or rouge fugitif. - Ceux qui ne travaillent pas à lá chimie hermétiquéj ne pouvant pas sée convaincrée dé là rérité, u'ont pas loft de croive le contraire.
jours avec eus, et en fait partie; il les conscrve ct les 'met a l'abrí d'ėtre détruits par le feu des cuisines. Ce feu n'est autre chose que la vertu que leur communique le sel et le souffre, en fixant leur mercure.
111.

Les métaux ont donc un feu que Vulcain ne peut détruire, et sur lequel il n'a aucun pouvoir; l'or et les autres métaux ne sont conservés que par lui; si s'était autrement, les métaux une fois fondus ne seraient plus propres à être forgés. Il faut donc que ce feu ou esprit qui est en eux, les mette à l'abri du feu destructeur.
IV.

Il est donc prouvé que le feu de fusion ne pent pas détruire la vertu et fixité du mercure que le métal contient; elle résiste à toute attaque. Le métal a de plus, en lui, une âme immortelle qu'il apporte des mines, et quili conserve, la seule nécessaire.
V.

La pierre philosophale ne peut se faire que des seuls métaux ou minéraux; rien autre n'y
entre, si ce n'est des aidans : attention. Ét il faut que les métaux servant à la faire, redeviennent eau mercurielle. Ce qui fait dire aux philosophes hermétiques, qu'il faut que l'eau remonte vers sa source, et que l'enfant rentre dans le ventre de sa mère, quii est le mercure. Et ce mercure, cette eau, n'est que le produit du second mariage; et dans ce second mariage l'eau sert de véhicule à la forme, et par leur union constituent la première matière, ou semence des métaux.

C'est donc alors qu'on a enté à l'arbre principe ou mercure, cette branche, qui étant une même chose, mais non de même qualité, communique par cette union à l'arbre matière, la vertu masculine qui lui manquait.

## vt.

La science hermétique ne s'explique jamais clairement, tous les philosophes n'en ont écrit et parlé que par des figures et allégories; certains en ont caché même les principes, tant ils ont craint de porter préjudice. S'ils s'étaient expliqués clairement, ils auraient détruit l'or-
dre général établi, ils auraient mis le désordre dans les quatre parties du monde.

## VII.

Celui qui a trouvé la clef essentielle de l'œuvre, ne peut s'égarer dans le travail, et il est assuré de l'amener à perfection ; pourvu toutefois qu'il connaisse et qu'il se dirige par l'addition alchimique.

## VIII.

La pierre philosophale ne se trouve point par hazard; une fois qu'on l'a faite, on ne peut jamais oublier les principes dont on s'est servi, ni les ópérations manuelles pour y parvenir.'
IX.

Le mercure sert de vase, de matière et de nourriture; le soufre teint, colore et échauffe, et le sel fixe le tout : et cette opération ne se fait qu'ensemblé, et par leur réunion; ils s'aident mutuellement. C'est la vertu des trois principes; laquelle ils ne peuvent exercer que quand ils sont réduits de puissance en acte: ce qui n'est que, lorsqu'ils sont revenus en mercure, leur principe.

## $\mathbf{X}$.

Les philosophes hermétiques donnent à leur pierre différents noms, ce qui n'est qu'à cause des différentes opérations par lesquelles on la fait passer pour arriver à sa perfection:

On peut se convaincre qu'ils disent vrai, si on considère les différents noms qu'on donne à l'homme: comme fuetus, enfant, petit garçon, jeune homme, homme à marier, vieux, vieillard, caduc, etc., et c'est toujours de l'homme dont on parle; noms avec lesquels la pierre philosophale et son travail a quelque rapport.
xi.

Toute semence sortie du règne métallique, a ame et vie. Pour avoir cette ame, cette vic dont on ne peut se passer, il faudra ouvrir (par le moyen du feu et de selnitre ou autre) le métal ou minéral qui la contient: Et en opérant ainsi, on peut obtenir la preuve, ou le chemin de la vérité que l'on cherche. Alors étant parvenus à ce point, il nous sera facile, en nous laissant diriger par l'étoile solaire qui se sera présentée, de ne pas nous égarer, et d'arriver (comme firent les trois mages) au
berceau de notre belle-enfant, et d'en pouvoir tirer ce que nous désirons.

## XII.

La pierre philosophale ne se fait et ne peut se faire que de mercure, lui seul suffit; mais il le faut doubler, ou féconder. Et ces deux mercures joints, qui sont le fondement de notre œuvre, ayant leur union, sont nommés par certains philosophes, les deux fumées blanches, l'une qui monte et l'autre qui descend; et ces deux fumées sont un vent, dans le ventre duquel notre enfant philosophique prend naissance, pousse son germe, s'en nourrit et s'y parfait.

Voilà pourquoi tous les philosophes hermétiquues s'accordent sur la matière, sur le temps, sur la matrice, sur les mercures, et sur les corps servant à notre œuvre. Toute autre eau ou tout autre chose d'un règne étranger, ne saurait être admis pour le travail. On parle quelque fois de la rosée de mai, et quoique cette rosée ait une grande vertu et réjouisse le philosophe quand il la voit descendre, il ne faut pas pour cela les prendre à la lettre,

## XIII.

Par le mariage du roi avec la reine, les métaux sont séparés des matières hétérogènes, et sont dépurés de leurs soufres impurs. Par cette opération, le composé se trouve en parlie dépuré de tout alliage mauvais, que la nature y avait introduit. Cependant ces soufres impurs étaient nécessaires pour former les matières servant à notre œuvre; le mâle et la femelle. Quand l'enfant animal vient dans le monde, ne vient-il pas avec beaucoup de saletés? Ces saletés ont été nécessaires pour le former dans la matrice de sa mère. Voilà pourquoi les philosophes hermétiques observent que la forme ou agent cesse de travailler la matière passive, quand il a fini de la former ou qu'il l'a fixée, et qu'il ne cesse son mouvement et action, que quand il y a infusé sa vertu : alors il s'en sépare, et ne fait pas partie matérielle du produit; sa vertu seule y reste. Le feu corrosif nous en fournit un exemple, lequel cesse d'agir quand il a réduit tout en cendres, et qu'il n'a plus de matière combustible à travailler.

XIW.
Toute chair née de la terre métallique sera dissoute, et ( 1 ) retournera en terre, afin que le sel terrestre qui est en elle, et qui en fait partie essentielle, aidé par une chaleur extérieure, puisse faire produire un nouvean germe à cette terre nouvelle : car s'il ne se faisait pas une nouvelle terre, nous ne pourrions pas obtenir un nouveau germe; sans lequel il ne peut y avoir une nouvelle et parfaite naissance, ni multiplication en l'œuvre d'alchimie.
xy.

Les métaux parfaits ne portent pas toujours avec eux la vertu vitale et multiplicative; ce qui est parfait par la nature en reste quelque fois à ce point. Il faut donc laisser les métaux parfaits pour faire la pierre philosophale, et ne prendre que ceax qui sont en chemin pour y arriver, je veux dire, l'or et l'argent philosophiques.
(1) La dissolution de la chair métallique, doit étre faite de manière qu'elle conserve son esprit vital; à quoi on parviendra, en da faisant par elle-même, et par son moyen ou vertu.

## XVI.

Tout fut créé parfait par l'auteur de toutes choses. - L'imperfection n'est que le résultat de la malédiction que Dieu répandit sur la terre, et à tout ce qu'elle contient et produit, à cause du premier péché.

## XVII.

La fin que le philosophe hermétique se propose en travaillant à la pierre philosophale, c'est d'obtenir un produit dans lequel réside la vertu de fixer et de teindre le mercure des métaux, et de les pousser jusqu'à la perfection de l'or fin, ou une médecine pour les guérir, de même qu'aux animaux et végétaux, des maladies que la nature n'a pu les dégager ou les exempter, ainsi que de celles qu'ils acquièrent par une mauvaise manière de vivre; et cette guérison ne se fait qu'en augmentant en eux leur esprit vital, qui alors les fait vivre sans aucune indisposition.

## XVIII.

La terre fluidificante, que le philosophe labourant doit extraire des métaux, quand elle
est dépurée des parties grossières, doit être jointe à la matière universalissime qui lui servira de véhicule. Alors par cette opération deviendra première matière ou première semence du règne métallique, et contiendra la forme, l'ame, et sera appelée l'esprit universel de l'alchimie. Et cette première matière ou première semence (quoique parfaite) ne pourra manifester sa vertu, ni produire son germe, que par le moyen de la putréfaction; laquelle lui communiquera et y ajouterala facilité de se multiplier à l'infini.

## XIX.

Par la réunion des trois principes, et par l'action de leurs différentes vertus et qualités, est produite la première fermentation, laquelle introduit dans la semence qui en est le résultat, (alors devenue première semence) le moyen de parvenir au deuxième degré, qui est la putréfaction; laquelle lui donne et lui communique le pouvoir de se développer, de produire son germe et de manifester la vie qui était cachée dans les premières natures, servant à sa confection.

## DIXHUITIÈME LECGON.

## PREMIRR CHAPITRE.

L'homme peut se rendre presque immortel par l'usage de la médecine universelle; et attendrc sur la terre, jusques à l'avénement de Jésus-Christ, qui viendra pour juger les vivans et les morts.

A la quatrième leçon de ce présent Cours d'alchimie et à la deuxième note, j'ai démontré que l'homme avait deux vies en lui qui le rendaient parfait et le différenciaient des autres animaux : l'une terrestre et végétative, et l'autre céleste et immortelle. - Ce qui m'a obligé de rapporter une résurrection ou empêchement de mourir en la personne du sieur Candy, mécanicien de la ville de Lyon; et duquel j’ai donné l'adresse, pour que les incrédules puissent se convaincre de la vérité de ce que j'ai avancé.

Mais comme cette résurrection n'a été opérée que par la vertu de la médecine universelle qui lui fut administrée par M. Leriche, maréchal-ferrant et philosophe hermétique,

## - 130 -

demeurant au faubourg Saint-Antoine, à Paris; avant que le corps dudìt Candy' décédé eût totalement perdu la vie terrestre végétative ou première vie, laquelle unissait l'àme divine immortelle, avec soncorps matériel, danslequel cette première vie la retenait encore quoique décédé. J’ai cru devoir bien réfléchir si, en continuant d'employer cette même médecine universelle sur le même corps ressuscitć, on ne pourrait pas le faire vivre bien plus longtemps encore.

Et après avoir bien examiné tout ce qưi peut se faire d'avantageux, par l'emploi, à temps opportun, de cette divine médecine oư panacée, je me suis convaincu que l'homme qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par consêquent parfait et inmortel comme luí, pouvait parvenir par l'usage de cette médecine universelle (principe de vie et ennemie de la mort ) à conserver en lui cette immortalité pendant plusieurs siècles; se tenir toujours en bonne santé, et aller même jusqưà l'avénement de Jésus-' Christ, pour être jugé sur la terre avec töus les vivans et les morts.

Voici comment j'ai pu me convaincre de cette vérité:
" Dieu tout puissant, embrassant le passé, le présent et l'avenir, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, a voulu le rendre parfait; et il n'a pu être parfait qu'en le créant immortel, sans cela l'homme n'eût pas été distingué, ni différent des autres animanx : ce qui n'entrait ni dans la volonté ni dans le plan du Gréateur.
" L'homme ayant danc été créé parfait et immortel, a'a perdu ce grand avantage (à canse du premier péché) que dans sa partie matérielle le composant; aussi, ce n'est que dans cette partie seulement quil a été condamné aux souffrances, aux privations et à la mort. Alors il n'a resté en lui que l'àme divine, qui soit immortelle; laquelle, comme je l'ai dit et prouvé à la deuxième note de la quatrième leçon, ne quitte le corps matériel, périssable, que quand ce dernier n'a plus en lui de vie végétative ou première vie : laquelle fait l'union de l'àme divine avec la matière.
" L'homme avant de subir la mort corporelle à laquelle il a été condamné, peut, par
l'usage de la médecine universelle, éloigner de lui cette mort et prolonger ses jours en bonne santé pendant plusieurs siècles; mais quoi qu'il ait ce grand avantage, il doit finir un jour; et ce n'est qu'après avoir fini et subi la condamnation que le premier péché lui a méritée : qui est la mort corporelle ou séparation élémentaire, laquelle l'homme (dans le corps matériel duquel il reste tonjours un peu de chaleur, qui est la fin de son principe vital ou première vie) ne peut se dispenser de subir, puisque Dieu l'a voulu ainsi et que son fils unique, Jésus-Christ, s'y est soumis. C'est alors seulement que l'homme, qui a payé le tribut auquel son corps matériel a été condamné, est remis au même point de perfection dont il avait été déchu, et se trouve en chemin et en liberté de pouvoir jouir de cette immortalité que le Tout-Puissant lui avait donnée en le créant. - Il pourra donc alors, étant revenu à la vie par le même moyen qui fut employé en faveur du sieur Candy de Lyon, éloigner la mort et prolonger ses jours bien plus encore par l'usage de cette divine méde-
cine universelle prise à propos ( 1 ); à quoi il parviendra par le moyen de la première vie (qui unit les extrêmes) à laquelle la médecine universelle communique, donne et continue le moyen de pouvoir retenir l'âme divine, immortelle, dans son corps matériel. - Mais pour le rendre à la vie après qu'il est mort et qu'il a subi la séparation élémentaire, on doit avant opérer et employer la médecine universelle sur le corps mort, comme a fait M. Leriche, philososophe hermétique, quand il a ressuscité le sieur Candy; lequel ayant subi la mort corporelle, pourrait (s'il avait de la médecine universelle pour pouvoir en
(1) La vertu de la médecine universelle, que le philosophe hermétique tire des métaux et minéraux, dans lesquels Dieu l'a mise, est si grande, qu'elle est inappréciable par le pouvoir qu'elle a de rendre l'homme presque immortel sur terre, en tenant toujours les élémens qui l'ont constitué dạns une égale température, et en fortifiant el augmentant sa vie terrestre végétative, ou première vie, par le moyen de laquelle première viel'union du corps terrestre avec l'áme céleste est maintenue. Les amateurs de la chimie hermétique qui cherchent dans les aụtres deux règues, cette médecine universelle; travaillent inutilement; ils s'abusent : et s'ils parviennent à tirer quelque chose de ces deux règnes, ce ne peut être qu'un produit que le feu peut détruire. - L'or et l'argent seuls, étant indestructibles, peuvent leur donner l'objet désiré.
alimenter son corps) vivre en bome santé, et prolonger ses jours jusque à l'avénement de Jésus-Christ ( I ). D

Si donc les hommes peuvent se rendre presque immortels dans ce monde, qui n'est qu'un passage pour nous rendre à l'autre, ils ne doivent pas douter (comme font grand nombre) que nos corps matériels seront glorifiés et rendus semblables an corps de JésusChrist, dont nous sommes les membres, et que nous jouirons éternellement de la gloire de Dieu notre créateur, et de le voir face à face: ce qui n'arrivera que quand l'homme aura entièrement satisfait à la justice divine.

Pour donc bien prouver et bien baser que l'homme peut parvenir à prolonger ses jours, même après sa mort, il faut le considérer de deux manières, ou comme ayant été créé deux fois :
(1) Ce que j'avance ici ne doit étonner personne, puisque il est reconnu par tous les philosophes hermétiques, que la médecine wniverselle est ennemie de la mort, étant de méme nature el pureté que l'ame céleste. Ce sont deux sœurs.immortelles; sorties du même principe, et qui ont reçu du Créateur de grands avantaģes. L'une, de rendre l'homme animal parfait; et l'autre, de pouvoir le tenir toujours sur la terre en bonne isanté.


Par la première, il doit être considéré comme sortant des mains de Dieu qui, pour le rendre parfait, immortel et ressemblant à lui-même, le créa des plus purs élémens; l'anima par son souffle; lui unit une àme immortelle, une étincelle de lui-mème et lui donna pour demeure le paradis terrestre, correspondant au paradis celeste. Mais l'homme ne pouvant pas se multiplier lui seul, Dieu lui doma une femme qu'il sortit de lui-même. Alors ces deux êtres premiers, sortant de la même racine, ne furent qu'une même chair composée de la même matière élémentaire, et ne formèrent qu'un seul et même corps; et ce corps, pour remplir le plan du Créateur, reçut cette bénédiction, cet ordre : a Croissez et multipliez.' " Mais par une fatalité dont il n'est pas possible à l'homme de se rendre compte, le premier homme manquant d'expérience se rendit coupable par le péché : péché qui fut plutôt le produit de la méchanceté, que de l'amour; de la bonté et croyance, que de l'ingratitude.

Par la deuxième, alors s'étant rendu cou-

pable par le péché, il doit être considéré comme étant déchu de l'immortalité corporelle et condamné à la mort, ou séparation élémentaire; par conséquent à quitter cette terre frappée de malédiction, et sur laquelle il devait rester éternellement.

Par la première, le premier homme n'avait pas en lui de vie terrestre végétative ou première vie, pour unir son corps matériel avec l'ame céleste; il n'en avait pas besoin, puisque son corps avait été formé des élémens incorruptibles et avait été animé par Dieu, par conséquent parfait et immortel; et que tout ce qu'il aurait mangé était de même très pur, comme les principes dont il avait été créé. Aussi, dans cette première perfection humaine, on n'aurait pas pu distinguer la matière de la forme, puisque laàme ou la vie céleste et immortelle qui lui avait été doṇnée par le Créateur était de même principe et avait la mệme pureté que la matière qui avait servi à la formation de son corps, et à laquelle la vie céleste qui l'animait avait été et restait unie sans la nécessité d'un esprit mitoyen.

Par la deuxième, après sa chute l'homme fut maudit, ainsi que sa postérité; et il fut condamné au travail, aux souffrances, aux maladies et à la mort corporelle. Et ce ne fut qu'alors, que son corps matériel déchu fut distingué et en dessous de l'àme immortelle que Dieu lui avait donnée; laquelle, à cause de sa grande et parfaite pureté, ne pouvait plus rester unie avec un corps dégradé et souillé par le péché. Mais pour que l'âme divine, immortelle, put rester unie avec le corps matériel déchu de sa pureté; et que l'homme, en se multipliant par l'engendrement, pût conserver la perfection et le pouvoir de se rendre presque immortel sur la terre par la vertu de la médecine universelle. L'homme corporellement reçut une vie nouvelle produite par la putréfaction des semences contenues dans les élémens dont il était composé, mais périssable, que j’ai nommée vie terrestre végétative, ou première vie (1), par
(1) Cette deuxième vie, que le premier homme rec̣ut de son Créateur après avoir péché, devint premiere vie terrestre végétative dans tous ses descendans, et forma en lui une deuxième perfection humaine. Elle ne lui fut donnée qu'après s'étre rendu indigne de
le moyen de laquelle son corps matériel déchu pût être toujours uni avec l'àme divine immortelle. Par ce deuxième don, Dieu laissa en l'homme pécheur par faiblesse, l'immortalité dont il l'avait revêtu et comblé; sans laquelle il n'aurait pas été parfait, ni digné de son Créateur.

Il est donc prouvé que l'homme a deux vies en lui tl'une mortelle et l'autre immortelle, et qu'il réunit aussi en lui un corps matériel périssable, une vie terrestre végétative et une vie céleste immortelle: ce qui le rend parfait.

Tant que la vie terrestre ou première vie, qui n'est qu'une chaleur, un feu élémentaire, reste dans le corps de l'homme décédé (laquelle ne l'abandonne que quand son corps est tout à fait froid dans toutes ses parties), l'àme divine immortelle en fait encore partie.
la première, qui le rendait parfait et immortel sur la terre; laquelle formait sa première perfection, et le rendait presque égal à son Cresateur. Les descendans du premier hotame, naissant par engendrement dans le premier péché dont il s'ètait rendu coupable par faiblesse, n’ont pu jouir que du deuxième don, et n'ont pa se multiplier que dans l'imperfection, je veux dire par le mojen de la putréfaction des semences contenues dans la matière, que le premier péché avait rendué sujette à la corruppion, à la mort.

L'homme peut donc (par le moyen de cette première vie qu'il conservé encore dans son corps après avoir subi la mort corporelle ou séparation élémentaire à laquelle il a été condamné) revenir à la vie, en se servant de la médecine universelle que Dieu a mise dans les métaux et minéraux? laquelle a la vertu de communiquer, d'augmenter et de continuer, à la vie terrestre végétative ou première vie (qui n'abandonne le corps matériel, comme je l'ai dit, que quand il est tout à fait froid dans toutes ses parties), le pouvoir de retenir dans ledit corps matériel de l'homme l'àme divine immortelle : ce qui ne pourrait être, si la médecine universelle ne tirait pas son origine des plus purs élémens non sujets à la corruption (desquels le premier homme fut composé); ce qui la rend égale à l'àme divine. Toutes les deux, comme nous l'avons dit, sout deux sœurs qui sortent de la même source et de la volonté de la même puissance; et c'est cette parenté qui donne à la médecine universelle le moyen de maintenir, continuer et d'augmenter la vie terrestre végétative ou première vìe aux corps humains qui sont au
moment de la perdre, en alliant et unissant les extrêmes et en accordant les contraires : les matières et les esprits les composant.

## deuxièmb chapitre.

Pour bien opérer, il faut avoir soin, avant le total refroidissement du corps matériel, d'aider et d'augmenter par la médecine universelle cette première vie terrestre et chaleur, ou feu élémentaire qui reste dans le corps de l'homme; et en lui en administrant à propos la quantité suffisante, il ne sera pas difficile d'y parvenir et par là le faire vivre toujours. Ce qui sera aussi facile à faire, comme il est facile d'empêcher une lampe ardente de s'éteindre; à quoi on parvient en lui fournissant continuellement l'huile suffisante qui lui sert de nourriture et lui conserve la vie.

Il faut donc, quand l'homme a rendu son dernier souffle et qu'il a subi la mort corporelle à laquelle il a été condamné, ne pas attendre que son corps soit totalement froid pour pouvoir le rappeler à la vie; il faut de suite l'oindre plusieurs fois et extérieurement
de la médecine universelle dissoute dans de l'esprit de vin, et lui en donner aussi un peu intérieurement qu'on dissoudra dans un véhicule moins fort. Cette opération, pour être bien faite, doit se faire devant un grand feu et à l'abri du vent; il faut aussi que le corps de l'homme, imbibé et oint de médecine dissoute, se sèche plusieurs fois par le moyen de la chaleur du feu auprès duquel on le mettra et l'entourera, et jusqu'à ce qu'il donne une marque visible de retour à la vie on opérera de même. Puis on le mettra dans un lit bien chaud, et quand il aura recouvré complètement la vie il pourra se conserver toujours vivant et en bonne santé, en prenant de la médecine universelle de temps en temps: par ce moyen il se conservera toujours vivant et dans un état de santé, de jeunesse et de force complètes. C'est le moyen que Dieu accorde à l'homme philosophe hermétique pour se conserver sur la terre jusqu'à l'avénement de Jésus-Christ; ce qui est une marque très grande de son amour pour la créature.

## TROISIEME CHAPITRE.

Pour se bien convaincre de la possibilité de pouvoir faire revivre ou ressusciter l'homme et de le tenir long-temps vivant sur la terre, il faut bien réfléchir sur la difficulté qu'ont certains animaux de mourir, et d'autres, quand ils sont morts, de facilité à revenir à la vie.

Voici des exemples qui viennent à l'appui de mon système :
cc Les cigales meurent et reviennent ou se reproduisent de leur graine. Les cigales quand elles ont cessé de chanter pendant l'été meurent quelques jours après; leur corps se dessèche et tombe sur terre en plusieurs morceaux, lesquels s'y mélent par le moyen de la charrue, et ces morceaux sont leur graine de laquelle elles reprennent vie dans la terre qui teur sert de matrice. L'hiver passé, elles en sortent petites et blanches, végètent et noircissent; et quand elles sont grosses, elles montent sur les arbres et sur les oliviers, chantent pendant quinze jours de suite et meurent quelqnes jours après. "
"Les serpents sont très difficiles à mourir."
" Les polypes, d’après Réaumur le naturaliste, quoique partagés en plusieurs parties, vivent également dans toates les parties ou morceaux. "
"Les mouches, quoique mortes dans l'eau, reviennent à la vie en les couvrant de sel marin pilé fin. On a vu sur le port au vin, à Paris, une grande quantité de mouches qu'on venait de sortir d'un tonneau plein de vin arrivé nouvellement d'Espagne, et qu'on avait laissées sur ledit tonneau reprendre la vie quelques heures après par le moyen de la chaleur du soleil qui les ressuscita; elles étaient cependant mortes depuis trois mois au moins. $>$ •
"Les crapauds, quoique percés au milieu du ventre, vivent encore plasieurs jours. "
"Au sixième volume du Dictionnaire philosophique de Voltaire, article Polypes, page 175, on y trouve : Regardez le colimacon qui marche un mois, deux mois entiers, après qu'on lui a coupé la tête; et auquel ensuite une tête revient garnie de tous les organes que possédait la première.".

Si donc dans certains insectes; reptiles et autres animaux il y a un double principe de vie, ce qui les approche de l'immortalité,
nous ne devous pas douter que dans l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu il y ait aussi un principe d'immortalité bien plus grande encore, sans lequel, comme je l'ai dit, la créature humaine ne pourrait être parfaite, ni ne pourrait se rendre presque immortelle sur terre. Il en est de la possibilité de l'immortalité humaine, aux yeux d'un très grand nombre d'hommes judicieux, comme de beaucoup d'autres avantages donnés à l'homme; desquels ils doutent complètement : par la seule raison que ces avantages n'ont pas été démontrés en leur présence.

Les hommes, en général, ne croient que ce qu'ils voient, et grand nombre sont très portés à se persuader qu'il lear est permis de douter de tout ce qu'ils ne voient pas : c'est une incrédulitéque beaucoup d'hommes s'obstinent à garder; et quelques grandes connaissances qu'ils aient, on pourrait leur dire qu'ils n'ont pas toujours raison de douter de tout. Ils jugeraient bien plus sainement, s'ils croyaient que l'homme peut parvenir à tout quand Dieu, qui l'a créé, le permet. Quid retribuam domino, pro omnibus quae retribuit mihi!

## DIXNEUVIEME LECON.

Lettres èerites à deux personnes marquantes et offre faite à plusieurs de leur faire faire un grand benéfice.
-of80

Paris, le 26 août 1823.

> A MONSIEUR, A LUI-MÊME.
" Monsieur.
" Une découverte extraordinaire, et à laquelle les hommes en général n'ajoutent aucune croyance, sur laquelle il a été écrit un grand nombre de volumes, et au travail et recherchedelaquellebeaucoupde savants, d'hommes riches se sont trop souvent livrés en vain : reconnue par les uns, rejetée par les autres, enfin la pierre philosophale et la médecine universelle. - Voilà, monsieur, ma découverte que je désire finir, et que mon peu de moyens pécuniaires me met dans le cas de ne pas pouvoir.
" Plusieurs personnes avec qui j'en ai parlé, m'ont promis de fournir l'argent nécessaire;
quelques jours de réflexion ou de mauvais conseils donnés, oft suffi pour ne pas le faire. D'autres s'en sont dégoûtés d'après le conseil des personnès auxquelles ils en avaient fait part. - Enfinil en a été de même avec d'autres qui, ayant de la fortune et de grands noms, portés par leurs connaissances naturelles à croire à la possibilité de la transmutation métallique, non seulement m'ont offertle peu d'argent qu'il faut, mais bien au-delà; et quoique cela je n'ai pu rien faire avec eux a cause de leurs trop hautes prétentions quils portáient jusqu'à exiger de moi que je leur nontrerais cette dicine raidnce; et quëlque raison que je' leur aie danińé pour leur prover que je ne pouvais, wi re devais donner à personne ane science que je ne tenais que par inspiration divine, ils ont toujours persisté à la voutoir.
"Si vous, monsieur, qu'une colossale fortune met dann le cas de ne pas tenir à l'argent, voulez m'aider par des petites avances, je ne vousoffrirai pas cormme aux autres de l'argent, n'en ayant pas besoin; mais je vous offrirai quelque chose de plas précieux que tout l'or do monde; la médeciné universelle, la pana-
cée, tant pour vous que pour vos enfants avec laquelle vous entretiendrez votre vie et votre santé, et viveez ciqquante manées de phas sans aucune infirmité par l'usage de cette divine médecine que je vous offre de bon cœur, et én reconnaissance de la confiance que vous m'accorderez, et que le temps vous prouvera que je mérite.
"Si mon offre vous plait, répondez-moi, je vous prie, et croyez-moi, monsieur, votre très humble serviteur, nLouls Cambriel. „
"P.S. Je vous préviens, monsieur, qiee ma démarche et mon offre qui peut paraitre insidieuse à certains hommes, ne vous sera jamais faite par personne, quelque nombre d'années que vous puissiez vivre.
"Ceux qui ont le bonheur de posséder cette divine médecine, n'ont besoin de l'argent de personne. - Moi seul me trouve (quoique possesseur d'un aussi grand secret) obligé par mes besoins à faire cette grande offre, et qu'après une mûre réflexion, vous ne refuserez pas, je crois.
D Le dit.

Offre extraordinaire que le soussigné se permet de faire à S. A. R. momscigneur le prince de Condé.

Je me suis maintes fois consulté avec moimême, si je dévais ou non me découvrir, et faire une offre extraordinaire sans m'exposer à des repentirs. - Après une mûre réflexion je me suis convaincu qu'en m'adressant à un prince religieux et naturellement porté à être utile à ses semblables, je n'aurais qu'à m'en féliciter. - Dans cette ferme persuasion, je me suis décidéà vous écrire la lettre suivante:
"Monseigneur,
" Offrir à Votre Altesse Royale l'avantage de vivre soixante années de plus et en bonne santé (je veux dire sans être sujet aux maladies pendănt tout ce temps), le faire revenir à l'àge de trente-six ou de quarante ans, c'était le moyen de le mettre à même de laisser après lui des descendants et prolonger sa postérité,
" Voilà, monseigneur, ce que je viens vous proposer, non sculement pour vous pérsonnellement, mais même pour la personne à laquelle vous voiis intéresseriez le plus.
"Mon offre vous paraîtra pent-étre bizarre; folle, donnera lieu au ridicule, mais n'en sera pas moins franche.
" C'est dans les contes des fées (me direzvous peut-être) que l'on trouve la fontaine de Jouvence. - C'est vrai, mais elle n'y est représentée que comme une chose fabuleuse et pas du tout réelle, quoiqu'il soit très véritable qu'elle existe; et c'est de ce dont je puis vous assurer, monseigneur, puisque j'ai le bonheur de posséder la manière de la rendre visible et de vous en faire jouir.-C'est la véritable médecine universelle créée par Dieu, par la vertu de laquelle toute maladie est guérie, toute vieillesse est rajeûnie : puisque par son moyen et vertu l'homme redevient jeune et se dégage de tout germe de maladies en lui rendant sa fraícheur, et en le rétablissant dans un état parfait.
»Vous me ferez observer peut-être, monseigneur, 'qu'il est rare que l'homme puisse vivre plus d'un siècle, et que le temps nous prouvé que les hommes en général ne vont pas plus loin.
» Jé: répondrai à cette observation, que le
temps et l'expérience sont contre moi et contre mon ofines mais quesin nous remontons aux premiers siècles qui ont suivi la création de l'homme, nous y vérrons que nos premiers pères ont vécu frois cents, cinq cents et même jusqu'à huit cents ans.
"L'homine d'áujourd'hui ne pourrait-il pas avoir les mêmés avantages que l'homme'd'alors? Dieu nous aumaithil privés de pouvoirle bénifilongtemps sar cette terré?... Je ne pais le croire, tout me dit le contraire, et silhommè meurtsitôtc'est qu'ilǹ'a pas pu jouir de la médécine universelle tant discréditée dansce noonde, ou n'a pas vorlu prendte Ine peinei de laychercher. $\rightarrow$ Les moyens de la trouver sont partout, ow. deix mille volumes en traitant, et écnits par ides honimes de toutes les riations et en tou'ties langues menraientinous comvaincre de son existence. Moïse, le législateur des Juifs; en:a traité dans la Genedse, chápitve de la création, en da désignant par l'arbure de vie et de celaí de la science dpe bieni et du mail.
nPourquoie quetle raison Dien aurait-il eup pour priver l'homme d'aujourd'hui de ce grand a vantage; ‘qitandilla bénitéutella pastérité hu-
maine en la personne d'Adam et dans les trois principes servant de hase. a sa procféation, et que les trois règnes n'ont été créés que pour lui senp, - -Il n'est pas dans les principes ni volonté du Toụt-Puissant; après, avoir (à cause du premier péché) punil'hommar par le travail, les privations et les souffrances, de lui òter les avantages qu'il lui avait donnés, - Il a voulu seulement que les hommes en général ne les eussent point poup leur ôter les moyens de nupire en les employant mal; mais il a voulu (comme il nous est prouné, par tous les liwres traitant de cette divine science) que quelque créature les possédât et s'en servit comme font les philosophes hermétiques pour l'awantage de quelque autre créature ; et c'est de ce dont je suis convaincu moi-niême.
ir. M'étendre davantage sur ma proposition, et pour la prouver possible, lapparyerdes noms de ceux qui ont possédé ce grand secret, soit en France, par Arraind de Villeneuye, le comte de Saint-Germain, Zachaire et Flamel de Paris. - En Allemagne, par Basile Valentin. En Angleterre, par Philalette. - En Italie, parle trévisan et parlauteur des Fablesegyp-
tiennes et grecques dévoilées, par Pernety. - En Egypte, par Hermès et nombre d'autres, ce serait peut-être vous ennuyer. - Je m'arrêterai et finirai par vous dire que, si ma proposition peut vous plaire et que vóus veuilliez jouir des avantages qui en résulteront, les dépenses à faire ne sonltpresque rien et ne dépasseront pas 6,000 fr.-Cette somme estplus que suffisante pour travailler, me loger, et m'entretenir pendant deux ans, temps suffisant pour parvenir à la fin. - Par ce moyen vous me procurerez l'avantage de faire et de finir la plus belle science et découverte qui soit au monde, qui est le produit du grand œeuvre des philosophes hermétiques.
" Veuillez, monseigneur, m'honorer de yotre réponse, en attendant ce grand avantage ;
${ }^{\prime}$; $\boldsymbol{N}$ J'ai l'honneur d'être très parfaitement, de S. A. R. monseigneur le prince de Condé,
"Le très humble et très obéissant serviteur, ". "Loúls Cambriel."

Paris, le 14 notembre 1825.

## TROISIÈME CHAPITRE.

L'auteur du présent traité d'alchimie qu'on vient de lire, ne pouvant pas faire par lui-même les frais que nécessite le travail hermétique qui demande deux ans de temps environ, a fait insérer plusieurs fois dans les Petites Affiches l'avis suivant (Offre d'un grand bénéfice), et il a eu le désagrément de ne trouver que des hommes incrédules quoique fortement attachés aux biens terrestres. Aucun n'a voulu lui accorder sa confiance; ils ont même douté de la vérité de la science, et ont méprisé les offres qui leur ont été faites de les faire participer aux grandes vertus qu'elle contient. Deux personnes seulement ont cru la chose possible et lui ont offert 6,000 fr. ; mais ils $y$ ont mis cette dure condition (qu'il n'a pu accepter) qu'il leur montrerait en entier la chimie hermétique, et que toutes les opérations s'en feraient devant eux ; ce qu'ilin'a pu faire ni ne devait faire.

Ils se sont entêtés à persévérer dans leur demande, c'est ce qui a tout empêché.

Il a offert dans lé temps' et par lettres les grands avantages de la médecine universelle à des hommes savants, distingués, enfin à des
grands personnages, même à des millonnaires; ils $y$ ont ajouté si peu de croyance que ses offres ne lui ont pas même mérité l'honneur d'une réponse. De combien d'avantages ils se sont privés! Ils l'ont sans doute pris pour $\mu n$ bomme exalté, pour un visiommire!

## offred dun granid befigifice.

Il a été reconnu de tout temps par la mat jeure partie des hommes que la piarre philo. sophale était impossible à troaver; qu'elle n'était qu'une chimère, ,une folie, et que tonis ceax quilạ cherchaient (quoique sageset pradents) me s'étaient toujours attiré daytre mérite, que celui d'être classés parmi des fous.

Comme nous sommes convaincus du contraire par une langue expérience, et que nous sommes parvenus par un travail de ;vingt sept ans à trouver le moyen de pouvoir ráduire tous des métaux ordinaireseqn orfin, et que nous nous sommes assuré de la vérité de la transmutation métallique de cẹtte divine science, nous ne graignqns pas de nous exposer auridicule de ceux qui n'apront pas vaulu prandre la peine de se convaincre de sa réalitéton: $\because$ '

Nous osons done offrir vingt-cinq mille francs de bénéfice pour chaque mille francs
 fiance, et qui voudra nous fournir 6,000 fr., somme suffisante pour finir notre découverte, laquelle' somme ne mons sera remise qu'en dixsept payements, un chaque mois, sauf le premier qui serad de $\mathrm{r}, 200 \mathrm{fr}$.

Si cettéoffre qui parait dans son abord aussi difficile à pouvoir remplir que l'est la découverte mènre, pent plaire à quelque amateur de fortune, on l'assure d'avance qu'il n'aura qu'a se louer de s'étre lié d'affaires avec le proposant, qui donnera sur sa moralité tousles renseignements qu'on pourra désirer.

Si le grand commerce qui entreprend inute sorte de speccúlations, et toujours avec beaucoup moins d'avantage, et qui expose de gros capitaux pour gagher ro, 15 et tout au plus 30 p. 100, trouve dans cette offre un bénéfice assez fort, il pent en accepter une partie, ou l'offre entière.

S'adresser, fràne de port, à L. C..., chez A. Rivet, menzisier; rue Judas; $n^{\circ} 8$, à Paris.

## EXPIICATION.

## DE QUELQUES ARTICLES <br> 

## -otpo.

Si tous ceux qui ont cherché à découvrir le vrai sens des articles des cinq premiers chapitres de la Génèse (lesquels ont tant embarrassé les chercheurs, comme le dit M. Freret, dans son examen critique des apologistes, chapitre $\mathbf{x}$ ), et que ces messieurs, tout savants qu'ils ćtaient, eussent su, ou cru à la pierre philosophale et à la médecine universelle, son produit, ils auraient regardé ces articles obscurs, comme cachant des vérités alchimiques, et alors ils seraient parvenus à trouver le sens caché de tout ce que Moïse en avait écrit.

Ge législateur était alchimiste; il ne pouvait pas écrire plus clairement. Il traitait de la science , hermétique, et se servait de son idiôme pour démontrer en même temps la création de l'univers, par le Taut-Puissant.

Sa sœur, Marie la prophètesse, était aussi alchimiste.

Ces dęux grands personnages, placés par Dieu pour condurre et donner des lois à son peuple d'Israël, auraient dû prouverà à ces mêmes chercheurs de la vérité, que la science hermétique étaịt réelle, qu'elle avait été, et qu'elle serait de tout temps, et, qu'ils n'auraient pas dû s'entêter, comme font les savants d'aujourd'hui, à douter de cette divine science (par cela seul qu'ils ne le savaient pas); s'ils s'étaient conduits par la foi, ils nel'auraient pas regardée comme fausse ou introuvable, et n'auraient éprouvé aucune difficulté, et se seraient rendus familiers tous les articles des premiers chapitres de la création, qu'ils n'ont trouvés que fabuleux ou inexplicables. "Les " eaux au-dessus du firmament; les jours avant „ le soleil; et plusieurs autres choses de cette " nature ne les auraient pas étonnés. "

Je tảcherai dans ce chapitre et suivants, d'en démontrer lé sens caché; les expliquer autant que la science hermétique me le permettra, et prouver aux incrédules de l'alchimie, la vérité de cette divine science, par les obscurités mêmes que les savants ont trouvées dans les articles des cinq premiers chapitrès de là Genèse.

Dieu, avant tout, créd la lumière et deux paradis; le paradis céleste et le paradis terrestre. Et ces deux paradis fúrent séparés par le firmament séparateut, ou cielt; et le tout forma et fut nommé lunivers; et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut.

Dieu travailla les trois premiers jours de la création, à la lueur de cette même lamière éparse; qu'il avait créée le premier jour, et il ne la rassembla, ou sépara des ténèbres, le quatrième jour; ;que pour en former de soleilcéleste, "(comme font les phitosophes her. n métiques, qui rassemblent aussi la lumière " contenue dans lees métaux, pour en former " leur soleil-permétique.) " Et alors les jours furent séparéss des térèbres, our de la nuit. Dieu n'eut donc besoin pour les premiens jours de son ouvrage, qure de la humière éparse, produite du mouvement; de lui-même, qui 2vec les ténèbres ou le repas ${ }_{p}$ formaient le sahos divin, et Dieu en débrouillant ge cahos, en créa toqut.

## — 169 -

Et quoiqu'il paraisse vrại, qu'il n'a pas puy avoir de jours avant le soleil, it ne sera pas impossible de prouver, que le créateut a pu travailler les trois premiers jours qu'il a faits avant le soleil; et qu'il n'a été ou n'a voulu être éclairé, dans son travail, que par la lumière éparse, et que cette lamière première; ayant été ramassée ou rassemblée, le soleti/ céleste en a été formé, et 'qu'alors, comme avant, il y a ex le soir et le ratia.

Dieu dit que de firmament soit fait au mitieu des eaux, et qu'il sépare les canx ${ }^{-1}$ avec les caux; ce qui fut fait. Et dans le firmanent séparatéur des eaux ou ciel, il fut fait dellx corps lumineux, pour séparer le jour davec la nuit, et pour éclairer la terre ou paradis terrestre.

Dieualors fit deux grands luminaires, l'urt pour présider au jour, lautve à la nutit. Ce qui fut fait le quatrième jour de la création.
"Le soleil et la lune, créés par Dieu, sont " bien distingués, et plus beaux, et plus par» faits que les autres astres, ef au-dessus de tous.
" Le soleil nous éclaire pendant le jour, la " lune nous éclaire pendant la nuit, mais pas
" toujours, parce qu'elle n'est pas toujours » éclairée elle-même, par le grand astre, le » soleil.
" De même dans l'ouvrage hermétique, le \% soleil ou l'or, qui en est le père, ou l'agent; " et la lune ou l'argent, qui en est la mère, ou "le patient, ne parviennent à produire l'enfant " orifique, ou àla perfection et fin del'ouvrage; " que quand la lune ou l'argent, a reçu du " soleil ou de l'or, cette première clarté, cette ") vertu, cette forme solaire, que le mari, ou " l'or des philosophes lui communique.
"Et.que de même l'astre lunaire n'éclaire n aussi la terre ou le globe, que par la lumière » réfléchie du soleil. De même notre lune, $n$ notre argent philosophique, n'éclaire et ne "perfectionne l'ouvrage, que quand elle a: " montré et prouvéà l'artiste, que le soleil ou " l'or s'est uni avec elle, et que cette dernière a n été engrossée par le fẹu naturel de l'or, et » qu'elle ne tient toute sa vertu, sa fécondité, " que di soleil-métallique son mari, et qu'alors " tous les deux se baignent, ou se peuvent bai* " gner dans une même source. "

## 

Dieu créa Y̛homme à son image et à sa res semblance; il le créa mâle et femelle; il les bénit et leur dit : croissèz èt multipliez.
«Adam fut donc créé a l'image de Dieu, et n fut placé dans le jardin délicieux, qui était » dans le paradis terrestre, que Dieu avait créé » le premier jour, pour qu’il le gardât et »le cultivât. Et au milieu de ce même jar» din, étaient plantés l'arbre de la science du " bien et du mal et l'arbre de vie. "

La terre du jardin délicieux qui était dans le paradis terrestre, créé par le Tout-Puissant, était une terre rouge, couleur de feu, tilchetée de blanc. C'était la terre adamique, de laquelle, Adam, notre premier père fut formé et reçut la vie, dans ledit paradis, devenu, à cause du premier péché, le globe terrestre et l'habitation des hommes.
«Le jardin des philosophes hermétiques, " qui est le même que celui désigné par Moïse, ". dans la Genèse, n'est composé que de cette "terre rouge; et ces messieurs ne travaillent » d'autre terre, que celle qui a cette couleur.
"Ces mèmeophidosophes, daastousleurs écrits, " placent ce fameux jardin partout où ilṣ se " trouvent ${ }_{p}$ jamaisà un endroit fixe du globe. „ Moïse, dans la Genèse, l’a placé dans le " paradis terrestre, mais n'en a pas désigné " l'endroit. U a dit seulement, qu'au milieu,de " ce jardin dọlicieux, on y voyait une source " d'eau vive, qui arrosait ce jardin, et qui se "divisait en quatre grands fleuves; lesquels " représentaient les quatre éléments métalli" ques, qui par leur unian composaient et for" maient cette divine source (ou l'arbre de " vie) et fontaine de Jouvence et de rajeunisse" ment, et s'appelaient : le premier, Phison, n et c'est celui qui coule autour du pays d'Hé" vila, où il vient dé l'or, et l'or de cette terre " ou fleuve, est très bon. C'est là aussi que se " trouve le bdelion et la pierre d'onix, au" jourd'hui on dit pierre philosophale.
" Le deuxième, le troisième et lè quatrième " n'ont pas besoin d'étre désignés : le prenrier " seul suffit pour prouver la vérité de ce que " hous avançons, et que Moise a obscurci. "Ce fameux jardin, qui a tonjours été caché \% aux hommes, représente et contient les prin$\because$
2) cipes alchimiques purifiés, les opérations ou \% travail et le produit en résultant; qui est la " médecine universtlle, ou l'arbre de vie \% désigné par Moïse. »

Adan fut mis dans ce jardin délicieux pour qu’il le gandàt ét le cultivăt: "Adam roprésente ) ici le philosophe hernaétique, ì qui Dieu a » donné la science, pour qu'id trawaille pendant $\geqslant$ plusieurs mois la terre philosophique com" posant le jardin des alchimistes, $"$

La femme que Dieui donna à l'homme ne fut formée que d'une de ses icôtes, « Ceci nous " pnouve le mariage des deux mencures sortant " d'une même racine, ou de celui deloravec » l'argent; et aussí, qua'Adäm et Eve ne sont " qu'une méme chair adamique. )

Le Créateur travailla six jours, et se reposa le septieme.
${ }_{1}{ }^{\mathrm{er}}$ - - "Ceci nous représente les six métaux; " et se reposa le septième, qui représente l'or „ ou la perfection du règne métalique. "
 n fection du règne végétal. $n$..:

3e. - "L'homme et la femme sont la pern fection du règne animal. "

Adam notre premier père ne dut guère se mettre en peine ni des pays où coulait le premier fleuve, ni ne dut pas devoir en chercher la raison. "Ce fleuve, ou Phison, possédait en " lui de très bon or, et on $y$ trouvait aussi la " pierre d'onix; c'est-à-dire que par le moyen " de cet or philosophique on pouvait parvenir " à faire la pierre philosophale (ou la pierre n d'onix ), nom seul dont les alchimistes dé" signent le grand œuvre, et peuvent parvenir " à changer les métaux imparfaits en or, métal "parfait. "

Adam avait été créé immortel dans sa partie matérielle élémentaire, de même qu'Eve; sans cela, il n'aurait pas été différent des autures animaux : ce qui ne pouvait pas entrer dans le plan, ni dans la volonté du Créateur, puisqu'il l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Il fut donc créé parfait et semblable à son père; et il ne devint mortel dans sa partie matérielle élémentaire, qu'après avoir mangé du fruit de l'arbre de la science du bien et
dut mal, duquel Dieu lui avait fortement recommandé de ne pas manger.

Adam s'étant reindu coupable par sa désobéissance et ayant péché, le Seigneur dit: Voilà Adam qui est devenu comme l'un de nous, chassons-le du jardin délicieux qui est dans le paradis terrestre, pour qu'il ne puisse pas s'approcher ni manger du fruit de l'arbre de vie qui le ferait viure éterniellement; ce qui eût contrarié la volonté du Créateur et eût paralysé la condamnation de mort que le premier péché lai avait méritée. "L'aìbre de " de la science du bien et du mal repvésente ) et renferme (comme il a été dit) les prin" cipes premiers ou les éléments métalliques " nécessaires pour faire la pierre philoso" phale et obtenir l'arbre de vie, ou la me"decine universeble, de laquelle Adam fut " privé à cause de son péché، Ce qui nous " prouve que l'homme qui a été créé im" mortel peut, par la vertu de l'arbre de vie " ou médecine universelle, jouir sur la terre "de sa première perfection."

Adam ne fut déchu de sa perfection èt chassé du jardin délicieux, qui était dans le paradis
tarrestne, qu'à cause qu'il avait trop écouté les flatteries et mensonges du serpent (ou du diable, nommé Vérin ) qui parvint à tnomper Eve, notre premiène mẹ̀re, et à lui faire concevoir le premier enfant, nommé Caïn; lequel tua Abel, enfant légitime, par envie de sa vertu. ul Ici les matières, pour faire la " pierre philosopkake, sont personnifiées; et " la mort d'Abel, par Caïn, représente que ") dans le travail hermétique une matière tue n. l'autre et s'empare ide sa werta: Et 子a terre, n ou Mercure, alors:a onvert sa bouche et a $\omega$ reçu le sang d'Abel, lorsque ta main de „ Caïn l'a répandu:(i).

Cain n'ayant pas obténu le pardon de son crime se plaint à Dieu, et lui dit que quiconque le trouvera le tuera. Dieu mit alors un signe sur Caün pour que celui qui le trouverait ne le tuât pas.
"Ce qui nous montre et nous donne la " preuve de la vertu orifíque de sou frère Abel
(1) = Cette même terre où Mercure, qui avant était vide et sans n beauté, fut, par ce meurtre, rendue belle, pleine de perfections et - propre à la génération métallique t'ayant éte imprégnéé de la - Freme molaire aqueculiges
" dont il sétait emparé. " Si réellement une créature nommée Caïn, avait été le meurtrier d'Abel sou frère, autre créature; Dieu n'aurait pas mis ,ume marque sur Caïn, et n'aurait pas empêché qu'un fratricide fût puni.

Et qui aurait pu tuer Cáin? Il n'y avait que lui sur la terre.
"Ceci nous prouve ét nous démontre une " preuve secrète hermétique, et doit faire bien " voir et prouver auyix incrédules qué cette belle " allégorie ou marque sur Cáin, traite et cache "un secret alchimique." "

Dans la généalogie des enfants d'Adam, on voit que c'est Seth, deuxième enfant légitime d'Adam, qui forme la postérité humaine.
"On ne parle plus de Caïn ni d'Abeq," parce" que en alchimie les matières óu natures qui " se confondent ensemble en forment une troin sième de laquelle scale on parle, les premièii res l'ayant produite ne sont plus rien.

万) I y a quelque chose de cachẻ, d'obscur " dans cette union ou mariage des matiêres. "Cect ne pett donc prouver qu'unte opération " alchimique. \%

De L'ouvrage de la nature, et des Eaux au-dessus at audessous du Firmament, et dune partie de ce qui se passe et se voit dans t'ouf des philosophes, pendant la coction de leur morcure philosophal.
"L'ouvrage pour faire la pierre philoso" phale se distingue en ouvrage de l'art ou tra) vail manuel, et en ouvrage de la nature. Le " premier dure environ cinq ou six mois, le " second ou celui de la nature neuf mois, et " le troisième qui est aussi de la nature, qua" tre, six ou sept mois, selon la volonté ou le , temps de l'artiste.
" Et c'est au commencement de l'ouvrage " de la nature qui dure neuf mois, ou celui de " la coction du mercure philosophaldans l'œuf " ou on ne voit qu'eaux dans le globe: et que " ces eaux montent en vapeurs; redescendent " en bruine, et retombent sur celles qui sont " au bas on au fond du globe, et qu'alors cette " opération de la nature nous prouve et nous » démontre bien que les eaux supérieures, des» quelles le paradis céleste est composé, sont " séparées par le firmament séparateur ou ciel, " de celles qui avec la terre förment le para-
" dis terrestre ou globe, quoique toutes les deux " sortent du même principe, de la même ra„ cine, et que leur différence ne soit et ne cons siste que dans leur pureté. Alors c'est une vé"rité reconnue par tous les philosophes her" métiques, qu'il y a des eaux au-dessus et au„ dessous du firmament divin et aussi de celui " des alchimistes, et que le paradis céleste n'a "été formé que des eaux les plus pures, les " plus raréfiées, et le globe ou paradis terres"tre des autres."

## Du Déluge universel.

Le déluge de la Genèse, par Moịse, et le déluge des philosophes hermétiques sont deux déluges qui n'en formentou n'en font qu'un de véritable.

Après que les eaux du déluge, par Moïse, furent diminuées et presque séchées par le vent que Dieu fit souffler, et que la terre parut un peu, Nó ouvrit la fenêtre de l'arche, et laissa aller le corbeau, qui, étant sorti, ne revint plus.

Sept jours après que le corbeau fut sorti,

Noé fit sortir la colombe pour voir si les eaux avaient cessé de courrir la terre; mais la colombe n'ayant pu trouver où mettre les pieds, parce que la terre était encore un peu couverte d'eau, elle revint à lui, et Noé étendant le bras la prit et la remit dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, et il renvoya de nouveau la colombe hors de l'arche; elle revint à lui sur le soir, portant dans son bec un rameau d'olivier dont les feuilles étaient toutes vertes.

Noé reconnut alors que les eaux s'étaient retirées de dessus la terre. Il attendit encore sept autres jours, et il renvoya de nouveau la colombe qui ne revint plus à lui. Et le vingtseptième jour du second mois la terre fut toute sèche.
«Alors de même les eaux du déluge des phi" losophes hermétiques sont toutes changées \% en terre par la vertu du feu naturel forma" teur.
" Notez-bien que le corbeau représente la " couleur noire, ou la putréfaction des princi" pes élémentaires des deux mercures (ou des ". eaux formant le déluge hermétique) que le
" philosophe a mis dans l'œuf,' et qu'alors la " terre commence à paraitre un peu. »

Lécorbeau trouva donc de la terre sur laquelle il pouvait rester, aussi il ne revint plus dans l'arche. "Ce qui esst essentiel, et qui doit " arriver pour la réussite de l'ourrage d'alchi" mie, parce qu'il faut que le corbeau ne ren" tre plus dans l'arche hermétique, et que la " couleur noire ou putréfaction ne se répète ". pas; et cette couleur noire n'est parfaitement " noire que le cinquantième jour. "

La colombe que Noé fit sortir de l'arche sept jours après le corbeau, ne trouva rien d'assez sec, aussi elle revint à lui, ce qui obligea Noé à la renvoyer de nouveau sept autres jours après; ef le soir même elle revint à lui, portant dans son bec un rameau d'olivier dont les feuilles étaient toutes vertes.
"Ceci nous prouve qu’à la fin de la couleur " noire, ou de la putréfaciion de notre mer> cure, ou des eaux du déluge des philosophes, „ les couleurs bleue, jaune, orangée et verte " se présentent un peu et forment l'arc-en„ ciel hermétiqùe. ")

Noé renvoya de nouveau la colombe pour la troisième fois, laquelle ne revint plus à lui.
"Cela nous montre qu'aux couleurs bleue, " jaune, orangée et verte (qui est celle qui dure " plus que les autres), il n'y a plus d'humidité " dans l'œuf des philosophes, que les eaux se " sont terrifiées, et que la couleur blanche va " commencer à se montrer. Et la couleur verte $»$ qui parait alors, marque que la pierre des " philosophes a une ame végétative (ce qui " renferme un mystère d'alchimie), qui pré" pare et précède la blanche, couleur prin" cipale. "
Après le déluge de la Génèse, par Moïse, ou à sa fin, Dieu fit et établit une alliance avec les hommes qui en avaient été sauvés, et pronait de ne plus faire périr par les eaux tout animal ayant vie, parce que, dit-il, il n'y aura plus de déluge qui extermịne țoute la terre. - Voici le signe d'alliance que j'établis pour jamais entre moi et vous, ainsi qu'avec tous les animaux qui sont avec vous. Je mettrai mon arc-enciel dans les nuées, afin qu'il soit le signe de. l'alliance que j'ai faite avec la terre:

Quel est celui qui croira que le Créateur de l'univers a fait une alliance avec la terre, son ouvrage?

C'est avec les hommes qu'il aurait fait l'alliance, si toutefois Dieu en avait fait une.
" Ici ce sont les deux mercures; ou les eaux \% formant le déluge hermétique, qui alors sont 0) réduites en terre ou médecine universelle \%blanche.
" Moïse, comme philosophe hermétique, " n'a pas cru devoir s'expliquer plus claire") ment. "

Et lorsque j'aurai couvert le ciel de nuages mon arc paraîtra dans les nuées, et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite avec vous, et avec toute âme qui vit et anime la chair (il fallait dire esprit), et il n'y aura plus à l'avenirde déluge qui fasse périr dans ses eaux toute chair qui a vie.
"Le déluge des philosophes hermétiqu esa ") aussi son arc-en-ciel qui prouve à l'artiste " que les eaux se sont retirées, et qu’il n'y aura " plus de pluie, et que les vapeurs qui mon" taient au plus haut du globe ou œuf, et desn cendaient en pluie ont cessé, et que l'arc-en-
" ciel d'álchintie, visible dans le globe de " verre ne se montrera plus, parce que toutes » les eaux formant le déluge hermétiqüe se " sont changées en'terre fixe, blanche; ä̈lant " vie. "
, Si l'histoire grecque ni la latine ne parlent pas du déluge universel (comme le dit saint Augustin), il ne faut prendre'le déluge de la Genèse, par Moïse, que comme une allégorie hermétique ; ce que nous croyons avoir prouvé partout ce que nous avons dit.

## A mes smicblables, axciens bt modernes, votaciant gut la tyirs.

J'aurai pu dans ce présent cours d'alchimie, ou aucune opération manuelle n'a été cachée, y joindre le moyen de faire la pierre philosophale avec la moitié moins de temps qu'on y emploie.

J'ai lu dans les ouvrages des philosbophes hermétiques que deux philosophes seulement $y$ sont parvenus; mais n'ont pas écrit la manière d'y faire parvenir les autres; ils ont gardé la découverte pour eux-mêmes.

Moi j’ai eu une raison forte qui m'a empê-

chéd'en montrerle moyen. On metaxera peutêtre de jaloux, mais si on fait bien attention à mes dix-neuf leçons on verra que je ne le suis point, puisque je crois m'être trop bien expliqué, m'être rendu trop clair.

Cependant si je puis parvenir à trouver un de mes semblables, et qu'il veuille m'accorder son amitié, pour lui donner une preuve de la mienne, je lui montrerai la manière d'abréger de moitié le temps pour faire l'ouvrage de la philosophie naturelle que je ne tiens que de Dieu.

J'ai près de quatre-vingts ans, mes forces sont tellement affaiblies, que je serai forcé malgré moi, si mes semblables ne me fortifient pas, de prendre un amateur jeune et fort pour faire les premières opérations, ne pouvant pas les faire moi-même, ce qui me forcera à montrer ce que j'ai toujours caché; à quoi je ne serai pas obligé, si mes semblables me traitent comme leur égal.

## TROIS ADDITIONS

TAAITAETT

# D'UNE TROISIÊME VIE EN L'HOMME, 

## 

- 


## primièrr addition

En dehors de P'Alchimie; faisant suite de la deuxième note de la quatrième beçon, traitant d'une troisième vic en l'homme, contenue dans sa semence: de sa vertu; de son indépendance; et des abus que Chomme en fait.

A la quatrième leçon de ce présent Cours d'alchimie, je crois avoir prouvé que l'homme avait deux vies en lui' l'une terrestre et l'autre céleste; l'une mortelle et l'autre immortelle, ce qui le rendait animal parfait et le différenciait des autres animaux. - Ce même homme animal pạrfait a aussi en lui une troisième vie, qui est celle servant à sa multiplication; laquelle est contenue dans sa semence : ce que je crois pouvoir prouver aussi.

La vie végétative ou première vie, qui constitue et anime tout animal, n'est produite que de la semence qui lui est propre pour se
multiplier; cette semence est pleine de vie et principe de vie, et est une troisième vie en l'animal parfait et une deuxième vie en l'animal à instinct ou imparfait. - Elle est le résultat et production du superflu de la santéde tout animal parvenu à sa perfection; elle est contenue en lui et quoique cela n'en fait pas partie indispensable, puisque l'animal peut exister longtemps quoique privé de cette semence. - Cette semence, formant une troisième vie en l'homme animal parfait, a sa demeure et lieu dans ses propres reins, et n'est produite que de l'excédant de son plus pur sang qui, s'y étant rassemblé, se change en quintessence ( r ).
(1) Dans le corps de l'homme compe dans celui de la femme, le sang s'augmente toujours eu volume par la nutrition; et ce volume, pour le maintien de leur santé, de leur vie, doit diminuer chaque jour pour qu'il n'en reste que la quantité suffisante et nécessaire au corps la contenant.

Cette diminution s'opère toujours, mais d'une manière différente.

En l'homme, par les jouissances charnelles qui lui en enlèvent presque chaque jour plusieurs parties, qui ne sont toujours que le superflu de son plus pur sang, lesquelles se coagulant dans ses reins, par l'effet de la fermentation, se réduisent en une centième partie

Le feu naturel du mâle qui amende son sang, le change de rouge en couleur blanche ou en un baume plein de vie, de feu, blanc et gluant : lequel ne représente qu'humidité. Cette semence, cette quintessence ou forme,
de semence pour remplacer celle perdue par les précédentes jouiseances.

Et chez la femme, le volume de son sang se diminue par les pertes de chaque mois, ou les purgations, qui n'arrivent et ne s'opèrent que dans l'état ordinaire ; et dans l'autre, ou lorsqu'elle a conçu, par la nourriture que l'embryon en tire journellement; ce qui va toujours en augmentant; vu que l'eufant en grossissant a besoin de plus de nourriture, alors les fenmes abondantes en menstrues ne cessent pas, les premiers, mois de leur grossésse, de rejeter l'excédant de leur sang menstruel, l'embryon ne pouvant pas le tout consommer: ce qui ordinairement finit au deuxième ou troisième mois. Et c'est d'autant plus vrai, que dans l'état de grossesse et vers le huitième et neuvième mois nombre de femmes changent tout à fait d'embonpoint (ne pouvant pas fournir assez de sang menstruel pour satisfaire au besoin de leur enfant), deviennent brunes, maigres, décharnées, et entrent dans une position bien différente de celle du commencement de leür grossesse, puisque alérs elles en avaient trop abondamment: ce qui prouve clairement que l'enfant, dans le ventre de sa mère, se nourrit de la même matière ou sang menstruel dont il a été formé.

Deuxieme note qu'on a cru devoir ajouter d la premidre.
Les hommes forts, par prudence, ne voulant pas jouir, sont ex-
produite du sang de l'animal, n'a pu être poussée à ce haut degré de perfection que par la force et vertu de son feu naturel.

Cette semence, cette forme, n'est (comme il a été dit) que le résultat et superflu de la première vie végétative de tout animal; et cette vie ou superflu, est une deuxième vie en lui. Ce qui nous prouve qu'une deuxième vie est contenue dans la première vie végétative; laquelle peut en être séparée pour multiplier son espèce, sans faire presque rien perdre au corps matériel la contenant.

La vertu de cette quintessence, de cette
posés, à cause d'un excédant de sang, à des attaques d'apoplexie, qui souvent les privent de la vie.

Les vieux, faibles, ne pouvant pas jouir, sont attaqués par les hémorrhoides, qui les font beaucoup souffrir.

Les femmes, de quelque áge et de force qu'elles soient, n'ayant toujours (par la nature de leur constitution), que le sang qu'il leur faut, sont moins sujettes aux attaques d'apoplexie.

Mais en l'homme, le sang s'auginentant toujours par la nutrition, comme il a été dit à la première note, il ne peut en diminuer le volume que par les jouissances ou par un fort travail continuel. Ne faisant rien de pénible et ne jouissant pas, il est sujet aux attaques et à mourir.

L'homme ne peut jouir d'une bonne santé, qu'en évitant les extrémes : le trap et le trop peu en tout.
troisième vie en l'animal parfait, est de former en corps animal la matière menstruelle ou semence féminine, produite, comme celle da mâle, de son plus pur sang. - Dans cet état, l'homme animal parfait est dans sa plus grande perfection et force. Et c'est alors que les élémens premiers, air et feit, ont le dessus sur les grossiers, terre et eau:- Mais cette perfection et force, quì n'est venue que peu à peu, doit décruitre, diminuer et prouver à la créature, qui y est parvenue, qu'elle n'est sur cette terre que pour y souffrir et y passer.

Cette troisième vie contenue dans la semence de l'homme, ce superflu de vie et de force en celui qui est vertueux et peu porté à la jouissance, est forcée quelquefois de s'échapper des reins où est sa principale demeure : ce qui arrive quelquefois en songe, et prouve que la semence de l'animal a une vie à elle, indépendante de la première vie matérielle végétative de ce même animal.

Chez quelques jeunes gens plèins de feu, elle s'échappe trop souvent par des moyens connus ou par des. jouissances qui détruisent lcur santé; lesquels voulant toujours jouir et
ne donnant pas au sang pur le temps de se perfectionuer complètement et d'acquérir la couleur blanche, la vertu formante et fixative : enfin le temps de devenir quintessence, ne produisent bien souvent dans leurs actes peu sages de jouissance que le sang rouge qui était destiné à se parfaire.

Il arrive aussi quelquefois aux gens d'un àge avancé qui étant en convalescence et prenant des remèdes pour se guérir des maladies contractées par de précédentes jouissances et qui croyant avoir encore assez de force et de vertu pour s'y livrer de nouveau; il leur arrive alors qu'ils ne produisent dans cet acte que du sang.un peu caillé et moitié blanchi, au lieu d'une semence parfaite.

Il arrive aussi qu'une trop longue privation de jouir occasionne in trop grand volume de sang que la faiblesse du: feu naturel, chez quelques hommeś, empêche de perfectionner. Ce même sang alors s'échappe par des conduits autour du fondenient, et là , étant rassemblé abondamment, il s'y fermente et prend un caractère: corposif; ce qui se nomme les hémorrhoïdes; etque tout homme qui a eu le
désagrément d'en être attaqué, ne pourra pas disconvenir que ce sang, par le mal quil lui a fait éprouver, possédait complètement la vertu corrosive et s'approchait de la nature des menstrues de la femelle. - Cette semence, qui contient uue troisième vie en l'animal parfait, n'est pas soumise à la volonté corporelle, quoique produite par la force de la première vie du corps matériel; elle a son pouvoir et sa chaude vertu séparées, et qui bien souvent n'écoute ni la raison ni làge pour démontrer qu'elle ne dépend que d'elle-même pour s'échapper du corps la contenant et pour se porter dans une matrice de son règne. C'est, comme nous l'avons dit, un superflu de santé du corps de tout animal, et de sa première vie végétative; lequel lui sert de vase préalable : elle est donc indépendante et n'est pas du tout essentielle au corps lui-même, puisqu'il peut exister sans elle.

Tout animal a donc dans sa semence une deuxième vie indépendante de la première vie végétative, qui bien souvent s'échappe et donne par cela, a l'animal parfait, la preuve de son indépendance.

La semence, en l'animal, ne se manifeste qu'à son âge parfait, et il se multiplie sans cesser d'être le même; et dans sa multiplication il ne fournit que l'excédant de sa santé, de sa vertu, de lui-même.-Dans sa vieillesse l'animal n'ayant de force et de vertu que pour lui-méme, ne démontre pas alors, par des volontés naturelles, l'existence ni la présence de la deuxième vie et vertu multiplicative, contenue dans sa semence; puisque alors elle s'affaiblit et qu'elle tend à sa fin : comme dans son enfance, elle tendait à son augmentation et force.

La première vie végétative, et la troisième vie contenue dans la semence de l'animal parfait, ne restent ensemble dans le mème corps que tout autant que le corps matériel jouit complétement de cette première vie végétative; laquelle, comme nous l'avons dit à la quatrième leçon de ce présent Cours d'alchimie, allie aussi ( tant qu'elle est présente dans le corpsdel'animal parfait qui estl'homme) l'ane céleste immortelle 'avec le corps terrestre de ce même animal qui alors le rend parfait. - Privé de la première vie, le corps
matériel est mort, et ne peut plus conserver en lui, ni la semence contenant la troisième vie multiplicative, puisque alors elle s'échappe, elle fuit la mort, elle s'en sépare; ni la vie divine, céleste, qui s'en sépare aussi.

Par tout ce que nous avons dit, nous croyons prouver qu'il y a une grande inimitié entre la vie et la mort, et que, dans aucun cas, elles ne peuvent habiter ensemble le même corps matériel, et qu'il ne peut se faire entre elles aucune union durable.

Dans les animaux imparfaits ou à instinct, qui n'ont que la première vie végétative seulement ou esprit terrestre, cette deuxième vie qui est contenue dans leur semence pour leur propre multiplication, ne peut rester dans le corps d'un cheval entier quand on l'abat. Alors cet animal, privé de vie dans sa partie matérielle et de chaleur élémentaire, ne peut conserver la vie multiplicative contenue dans sa semence. Elle s'échappe, elle se sépare du corps mort, dans les reins duquel elle restait, et cela se fait au moment qu'on lui ôte la première vie.

On peut se convaincre de la vérité de ce

## - 185 -

que j’avance, si l'on réfléchit sur ceux qu’on exécutait avant la révolution; que dans l'homme, animal parfait, on s'apercevait toujours, chez ceux qu'on pendait, que dans le même moment qu'ils perdaient leur vie matérielle, ou première vie, perdaient aussi leur semence ou troisième vie. Elle s'échappait de leur corps; ce qui a fait croire à certaines personnes que de mourir de cette manière on souffrait moins.

Il arrive aussi qu'en l'homme fortement affaibli par une forte hémorrhagie ou par tout autre événement, que sa semence, résultat et superflu de la première vie matérielle s'échappe de son corps affaibli; et cela peut lui arriver plusieurs fois pendant la nuit, tant $l_{0}$ vie contenue dans la semence a de vertu; de force; et ne peut rester unie avec le corps matériel trop affaibli, ou détruit.

Il arrive aussi que chez les'jeunes gens pleins de force, leur semence toute vie s'échappe abondamment à la suite d'un songe ou d'une conversation agréable.

Donc la semence ne dépend que d'ellemême, et ne peut resler dans un corps trop affaibli, ni rester dans l'inaction dans un corps
plein de force ; ce sont deux extrêmes qui la forcent de s'échapper.

Cette troisième vie ou semence est pleine de feu, et dans l'àge de la plus grande force de l'animal parfait, et quelquefois même dans sa vieillesse, porte trop souvent ce même animal à la jouissance charnelle, et lui fait oublier les souffrances passées, les craintes de sa suite pour s'y livrer de nouveau, tant est grande la force de son feu, de sa vertu. - Alors cette semence pleine de vie qui porte l'homme, animal parfait à la jouissance, l'oblige, quoique à regret, quelquefois, à remplir en cela la volonté du créateur, qui, en le bénissant en la personne d'Adam, lui a dit : Croissez et multipliez (1).
(1) Lorsque le Tout Puissant signifia au premier homme: Croissezet multipliez, il lui fit connatıre sa volonté suprême, l'ordre d'a mour naturel; et il insinua à la nature, à thomme à venir, l'amodr mutuel des deux sexes : amour dont il était lui-mème le prisicipé, la volonté.

Et nous sommes si fortement enclins à exécuter cet ordre divin, que les hommes en général manquent souvent aux autres Commandemens de Dieu, mais jamais au premier, tant Adam, le premier homme, fut imbu, fut pénétré de cette volonié : divine;, de oe

Aussi, je croirais pouvoir dire (mais que je ne puis pas bien affirmer) que, lorsque $N$. S. Jésus - Crist a parlé aux hommes en leur défendant la jouissance charnelle, n'a pas entendu la leur défendre complètement. - Il a voulu porter l'homme à n'en jouir qu'avec raisonn, comme de toute autre chose; ce qui lui a fait dire : Dans votre manger et dans votre boire, soyez sobre; ne détruisez point votre corps, n'altérez point votre santé; servez-vous de toute la raison que j'ai mise en vous. Vous ètes de petits Dieux sur la terre, rendez-vous donc, dans toutes vos actions, danstous vos actes dignes de ce beau titre. Vous avez été créés immortels, et quoique le premier péché vous ait privé de jouir sur la terre de ce grand avantage, j'ai laissé en vous une étincelle de moi-mème pour que vous fussiez immortels, et pour que vous fussiez aussi toujours ressemblans a votre Père céleste, votre créateur, qui, quoique ingrats envers lui de tous les avantages dont il vous a comblés, vous aime toujours.
premier ordre ; que ses descendans nönt cessé de s'y conformer que quand ils n'ont plus eu la force, le moyen de le pouvoir remplir.

Il arrive aussi quelquefois anx jeunes gens pleins de feu, et ayant de troisième vie audelà de ce qu'il leur en faut pour se maintenir tranquilles, que l'idée seule de la jouissance, le tableau d'un objet chéri et désiré, sans autre chose que cette idée, que ce tableau, porte leur semence à s'échapper de leur corps matériel ; tant cette semence a de vie, de feu, de force et d'inclination ou penchant à se multiplier.

Je n'avance rien qu'on ne puisse prouver; ct c'est ce qui doit convaincre l'homme qu'il n'est parfaitement enbonne santé et dans toute sa force et pleine puissance, que quand son corps matériel est plein de cette vie multiplicative, produite du superflu de sa vie végétative ou première vie, et que les élémens, comme nous l'avons dit, qui l'ont constitué, sont parfaitement d'accord entre cux, et que ceus air et feul'emportent sur les autres en force et pouvoir.

Aussi, les animaux parfaits qui ont leur commencement ou naissance, leur prospérité, leur grande force ou milieu; leur décadence
ou leur fin; ne jouissent d'une bonne santé que quand les éléniens sont bien unis et que l'un ne l'emporte pas sur l'autre, et ne passent de cette vie terrestre a l'éternelle que quand ces mểmes élémens qui ont constitué leur corps ne sont plus en harmonie, et que les grossiers; terre et eau ont le dessus sur ceux air et feu.

Je crois avoir prouvé par tout ce que j'ai dit, que la semence de l'animal vient de son sang ; que ce sang se blanchit et se perfectionne dans ses reins; qu'elle a une vie à elle, indépendante (quoique contenue dans le corps de l'animal) de celle de l'animal même, que j’ai nommée à la $4{ }^{e}$ leçon de ce présent cours d'achimie première vie végétative; que l'une est produite de la force et de l'excédent de l'autre, et que cette semence contenant la trois ème vie, quitte quelquefois le corps la contenant, et s'en sépare, sans que la première vie végétative cesse d'être.

Par tout ce que j'ai dit, je crois avoir prouvé que l'homme, animal parfait, a trois vies en lui.

La première: terrestre et végétative, le formant et l'animant ;
La deuxième: céleste, divine, immortelle, le rendant animal parfait et le différenciant des autres animaux;
Et la troisième : dans sa semence pour sa propre multiplication.

## DEUXIĖME ADDITION.

En dehors de l'Alchimie; faisant suite aussi de la denxième note de la quatrième leçon, trailant de la semence de la femelle, de sa vertiu; de sa perfection; et de ses écarts.

Le sang menstruel de la femelle du règne animal est sa matière, sa semence. Ce sang, qui est toujours le plus pur, coule goutte à goutte et se rassemble dans sa matrice; quand il $y$ est en grande abondance, il est forcé d'en sortir pour faire place à un nouveau volume : ce qui se nomme les purgations ou menstrues. - Ce sang menstruel matériel conserve presque toujours sa couleur rouge ; et pendant les trente jours qu'il reste dans la matrice, quoique
très pur et doux, à force d'être augmenté de nouveau, contracte, par le moyen de la fermentation qu'il ue peut se dispenser d'éprouver (à cause du mélange du nouveau avec l'ancien), la vertu corrosive qui forme sa perfection pour la multiplication de son espèce, et devient, dans la matrice de la femelle, quelquefois plus corrosif chez les unes que chez les autres. Dans certaines femelles (à cause de la force du tempérament) ce sang très pur qui se rassemble peu à peu dans leur matrice, de doux qu'il est au commencement, au lieu de s'arrêter à la causticité seule nécessaire pour le rendre parfait, s'exalte et dépasse quelquefois le deuxième degré de la fermentation : alors il s'écarte et dépasse le degré de perfection auquel la nature l'avait destiné. Dans cet état, au lieu de représenter un sang menstruel corrosif et de couleur rouge, il se présente sous une forme blanchàtre un peu gluante, et s'approche de la couleur de la semence du mâle : alors il s'éloigne par cela de la perfection que cette matière ou sang menstruel doit avoir pour se multiplier. - Ce sang dans cet état d'imperfection, ayant acquis
un fort degré de feu, porte la femelle et lut communique un grand penchant pour la jouissance : alors la femelle, dans ile moment de coït, pousse hors de sa matrice et avec une grande force ce même sang blanchi et dénaturé, qui, n'étant plus propre pour la multiplication, nc laisse pas que de porter fortement les femelles qui sont dans ce cas à la jouissance multipliée. Ce qui nous démontre que la femelle qui a trop de force et d'embonpoint, et son tempérament poussé jusque à ce degré là, ne fait jamais d'enfans. - Ce sont les femelles faibles, pâles, maigres et pas abondantes en menstrues, qui sont les plus propres à la multiplication de leur espèce.

## TROISIÈME ABDITION.

Faisant anssi, suile de la deuxième note de la quatriènse leçon, et comme la première et la deuxième (aussi sn dehors de l'Alchimie) : traitant de l'union des deux se:nencos, du male, et de ha fumelle; formant la semence première du régne animal: et de ses résultats parfaits, ou imparfaits.

Le feu naturel contenu dans la semence du male et le feu innaturel contenu dans celle de la femelle, par leup grande force, sont tous. les deux si enclins à se muhiplier, qu'ils portent souvent l'homme et la femme a s'unir charnellement. Alors, dansce combat d'amour, dans' cette union charnelle, on pourrait dire qu'il y a déf, désir de taincré, de se surpasser en force pour procréer leur semblable:

Par l'union de ces deivx semences, qui ont un feu chacune contraire en qualité, est formé un compot qui devient première semenica, ou le cahos du ғègne aninral. Ce:cahos on première semence contient le feu de contre nature;, et n'acquient parfaitementla verta de se multiplier que par la fermentation; et cette fermentation ne se manifeste, ne s'opère quaprès que la femelle, pendant son union,
a recu dans sa matrice le feu naturel formateur que le mâle lui injecte; lequel s'unit avec son sang menstruel et forme le compot, et les esprits vitaux qui étaient contenus séparément dans chaque nature sont, par leur union, fortement augmentés dans ce compot ou cahos. - Alors la forme, ou feu naturel du mâle ou semence masculine, est dissoute et dévorée par la vertu corrosive de la sèmence menstruelle; et le germe animal n'en est produit, quelques jours après, que par la vertu et effet de la putréfaction du compot contenant le feu de contre nature formé par le mélange des deux feux contraires' en qualité. Ce qui alors occasionne à la femelle des maux d'estomac et de crachemens, et démontrẹ que le germe animal se développe et que le produit qui doit en résulter ne peut êtréque parfait, - Mais si, au contraire, la fermentation ides deux semences formant le compot ou cahos animal est poussée au troisième degré, qui est la corruption, par sa trop grande action, le compot produit par l'union : des deux semences est détruit, ainsi que le germe qu'il dévait produịre: et le résultat n'est alons qu'un faux.
germe, une masse charnelle non propre à rien, se nourrissant et's'augmentant, comme l'enfant qui en devait naître, du même sang menstruel dont il a été produit. Alors la nature a dépassé ses bornes, s'ést égarée ct a suivi une mauvaise route.

Abrégé dé ce qui a èté dit dans les trois additions précédentes, traitant de trois vies en l'homme, animal parfait.

L'homme animal imparfait n'est animal parfait que quand il a rectu deux animations: la première terrestre, l'autre céleste.

La première terrestre, qui' le fait animal imparfait et lui donne la première vie, est un esprit élémentaire.

La deuxième, qui le fait et le rend animal parfait et lui donne la deuxième vie, est un esprit céleste; et cett esprit céleste ne peut s'unir et s'allier à la matière, ou corps terrestre, qu'apres que celui-ci, carps terrestre a reçu la première vie terrestre qui est, un
esprit élémentaire, lequel esprit facilite l'union de ces deux extrếmes. Et cette deuxième animation ou dénxième vie n'est envoyée par Dieu, à l'animal imparfait que pour l'animer célestement, le rendre animal parfait, digne de lui, et le différencier des autres animaux qui n'ont en eux que la première vie matérielle ou esprit élémentaire.

Et cette deuxième animation ou deuxième vie, qui a rendu l'homme d'animal imparfait, animal parfait, n'a pu s'opérer que par un moyen ou milieu, qui n'est que par la vertu et pouvoir de l'esprit terrestre élémentaire ou première vie de l'animal imparfait; lequel, tenant conmé esprit terrestre élémentaire du haut et du bas, 2 pu allier et unir les extrèmes: l'esprit céleste avec le corps.tarrestre: - Cette alliance et union de la matière ou du corps terrestre, avec l'esprit ou âmé céleste, n'a pu, comme je l'ai dit, s'opérer que par l'esprit terrestre ou première vie. Quand cette union a été faite, l'homme animal parfait a réuni deux vies; lesquelles n'ont été produites en lui que par l'union du corps terrestre avec
l'àme ou esprit céleste. Et ces deux vies ou ces deux esprits réunis en forment toujours ou en produisent aussi une troisième vie en lui; laquelle est dans sa semence pour sa propre multiplication : alors l'homme animal parfait a trois vies en lui.

$$
\begin{aligned}
& \text { •, ! … ...... ! ! ! ! } \\
& \because \because: \quad \text { !i!! i . . } \\
& \text { •. • i } \\
& \text { - ! ! }
\end{aligned}
$$

## TABLE.

## des dix-neuf lecons dont egt compose cet ouvrige HERMETIQUE. <br> Ainsi que de tout ce que chaque leçon contient. Suivies des explications de quelques arlicles des cinq premiers chapitres de la Gènèse. Et de trois addilions; traitant d'une troisième vie en l'homme; animal parfait.

## -0\%80-

Introdoction. Page 5
Abrígé du grand cedure. 9

## PREMĖRE LBÇON.

Lettre de M. EBK à L.-P.-F. Cambriel; et une autre lettre de L. Cámbriel, en réponse à M. M. EBK, traitant de la théorie et de la pratique de l'alchimie; avec deux notes, par lesquelles il annonce de quelle manière il est parvenu à trouver les opérations pour parfaitement connaitre la science hermétique.

# Explication d'un hiéroglỳphe placé à l'une des trois portes de l'église Notre-Dame de Paris; représentant toutes les opératipns de l'œuvre herméti-: que; avec deux notes. <br> 29 

## troisième leçon.

Lettı e écrite à M. de Gabriac, sous préfet du Vigan, département du Gasd, alors à Paris; et leṣ rai- sons qui l'ont faite écrire: Jaquelle traite de tous les avantages de la médecine universelle. ..... 36
QUATRIEME LECON.

1. De la fermentation métallique, de ses besoins, et des grands avantages qu'elle produit; avec dtux notes. ..... 43
CINQUIĖME .LACGM.
2. Des principes visililes, nécéssaires, composant un des cahos. ..... 55
3. Des trois manières d'opérer pour faire l'ouvre hermétique. ..... 56
4. D'où il faut partir pour commencer le travail d'Alchimie. ..... 58
5. Dis deux Voies, sèche et humide. ..... 59
6. Des opérations néce ssaires pour paryenir à bien faire la séparation, et réunion des principes pour l'ouvre., ..... 60
SIXIĖME LECON.
7. Montagne philosophtique. ..... 63
8. Des cahos métaliques contenant les principes de l'ceuvre. ..... 64

$$
-201-
$$

3. Aigles volants de l'œuvre. ..... 65
4. Conduite et proportions à garder pendant le travail. ..... 66
SBPTIEME LEÇON.
5. Des éléments principiants, et des éléments prin- cipiés. ..... 68
6. Des corps et des esprits nécessaires pour faire l'œuvre. ..... 69
7. Des feux en général èt des sublimations. ..... 71
HDITIEMB LRCON.
8. Traité du sel premier prineipe, pariondre de traxail. ..... 72
9. Traité du soufre, deuxième princtpe.: ..... 74
10. Traité du mercure, troisième principe. ..... 75
11. Observation sur le tout. ..... 76
neúvième leçon.
12. Première nature, ou feu chaud. ..... 77
13. Seconde nature, ou feu froid. ..... 78
DIXIĖME LEÇON.
14. De la pierre des philosophes, et de la pierre phi- losophale. ..... 82
ONZIĖME LEÇON.
15. De ka sublimation et lessive hermétiquet ..... 85
2.. Des feux intérieurs, d'un des derniers cahos. ..... 86

## DOUZIEMME LEÇON:

1. De la terre feuillée, et de la terre des feuilles. ..... 88
treizième leçon.
2. Des semailles des philosophes, et du temps propre à les faire. ..... 94
3. Solution de la terre philosophique. ..... 94
4. De la nourriture, et des naissances de l'enfant. hermétique. ..... 96
qúatorzièmr Leçon.
5. Chapitre de comparaison. ..... 98
6. Différence du premier cahos, et ce qu'il conté nait, avec lequel Dieu créa le monde; De celui ${ }^{\text {i }}$ des philosophes: ..... 100
7. De la vie cachée dans les' éléments métalliques ' composant les corps parfaits. ..... 105
QUINZIEME LEÇON.
8. L'existence de la très Sainte Trinité est prouvée et démontré réelle par l'alchimie. ..... 107
SRIZIĖME LEÇON.
9. De tout ce dont on a besoin dans le travail. ..... 111
10. Des mariages des métaux, et de celui de Vénus avec Vulcain. ..... 113
11. Des changemients à faire éprouver auk métux! . parfaits. ..... 118

## — 203 —

## DIX－SEPTIEMR LEÇON．


#### Abstract

1．Réunion＇de la théorie，ainsi que de toutes les opérations nécessaires pour faire et finir l＇œu⿱一𫝀口re hermétique，en dix－neuf parlies．119


## DIX－HUITIÈME LEÇON．

1．L＇homme peut se rendre presque immortel par
l＇usage de la médecine universelle，et attendre
sur la terre jusqu＇à l＇avénement de Jésus－Christ，
qui viendra pour juger les vivants et les morts． ..... 129
Deuxième Chapitre． ..... 140
Troisième Chapitre． ..... 142
DIX－NEUVIĖMR LEÇON．

1．Première lettre．Deuxième lettre．Lettres écrites à deux personnes marquantes．Troisième；offre faite à plusieurs de leur faire faire un grand bé－ néfice；précédée du motif qui l＇a fait faire．145

Fin de la table des dix－neuf leçons，suivies des explications de quelques articles des cinq premiers chapitres de la Genese；et de trois additions prou－ vant une troisième vie en l＇homme，animal par－ fait．156

$$
\begin{aligned}
& \text { : : . . . . . . . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! i. . . ! . } \quad \therefore i . \because \quad . \quad \ddagger \cdots, \\
& \text { : . } 1 \text {, } \quad, \dot{3}+1,{ }^{\prime} \\
& \cdots \quad \therefore \quad \therefore: i r \cdot:
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 1,
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \cdots ;, \quad, \quad, i \quad, \quad \vdots i,
\end{aligned}
$$

Digitized by GOOg l

Nous ajouterons à tout ce que nous avons écrit dans cet ouvrage d'Alchimie, plusieurs extraits essentiels composés par les philosophes mes prédécesseurs: ils seront utiles aux amatcurs, commençans, à travailler -ì l'Alchimic ou science occalle.

$$
\begin{gathered}
-\infty 80- \\
\ddots \\
\text { I. }
\end{gathered}
$$

Fils de la science, si vous youlez faire la conversion ou la transmutation des corps, d'imparfaits en parfaits, si cette transmutation se peut faire par quelque matière que ce puisse, il faut nécessairement qu'elle se fasse par les esprits. - Hermes.
II.

L'àme ou teinture des métaux est très nécessaire pour l'œuvre. Pour se la procurer, if faut ouvrir les métaux et saisir par un retz fin cette àme qui en sortira. - Hermès.

## III.

Toute chose au commencement de laquelle voụs n'aurez point vu la vérité, est tout à fait trompeuse et inutide. - - Morien.
IV.

On ne fera point le magistere si on ne sait pas réduire le soleil et la lane en un seul corps. - Morien.
v.

Cette pierre est enveloppée de plusieurs couleurs qui la cachent; mais il n'y en a qu'une seule qui marque sa naissance et son entière perfection. Connaissez qu'elle est cette couleur et n'en dites jamais rien. - Hermes.
VI.

Mon fils, prenez l'or màle, submergez-le dans son sang menstruel, et séparez-le de sa rouille qui le tue, et rendez-le vivant et libre; puis, continuez et l'aidez à se tirer d'une seconde affliction après l'avoir tiré d'une première. Alors vous vous serez fait un ami vous sera très reconnais ami qui
alssant. - Hermès.

## VII.

La pierre que l'on extrait du soleil et de la lune, par un moyen tout naturel, et que J'on l'on doit honorer. Elle est cachée dans les. ca-
vernes ou dans le profond des meétanx parfạts; sa couleur la rendéclatante; elle a une vie qu'elle manifeste à l'artiste, qui luị sert de sage-femme, Son éclat et sa beauté démontrent parfaitement que c'est une âmequounesprit sublime, et une mer ouverte, sur laquelle le philosophe doit voyager, et faire attention de ne pas faire naufrage s'il veut parvenir à jouir de tous les biens qu'elle renferme en elle. - Hermès.

## VIII.

La pâte ne peut être fermentée sans leyain. De la, terre fixe faites-en de llean, jusquàa ce que l'elixir en résultant devienne ferment, comme la pâte devient levain par le levain que l'on a mêlé avec elle.
IX.

Lorsque le pur laiton est cuit par un fort feu, et quil parait luisant comme sont les yeux du poisson, alors on doit espérer qu'en cet état il pourra retourner à sa nature premiẹre.

## x.

La première opération du magistère c'est l'accouplement; la seconde, la conception; la
troisième, la grossesse ; la quatrième, l'enfautement ou accouchement; la cinquième, la nourriture. S'il n'y a point d'accouplement, il n'y aura point de conception; n'y ayant point de conception, il n'y aura point de grossesse; n'y ayant point de grossesse, il n'y aura poirt d'accouchement. L'ordre de cette opération ressemble à la production de rhomme. Morien.

## XI.

Sachez que le magistere a besoin d'être eréé et fait deux fois, et que ce sont deux actions, et deux opérations tellement liées l'une avec l'autre, que quand l'une est achevée, l'autre commence, et tout s'áchève en elle.
XII.

Il n'y a qu'une seule première et principale substance, qui est la matière du magistere ; que cette matière se fait un ; que cet un est fait ave elle, et que lon n'y ajoute nir n'en ôte quoique ce soit. - Morien.
xiII.

La pierre, quoiqu'elle naisse de la destruc-
tion des métaux, elle leur est antérieure, puisqu'elle est la matière dónt tous les métaux ont été formés. Le secret de l'art consiste à savoir extraire des métáux cette première matière où germe métallique qui doit végéter par la fécondité de l'eau de la mer philosophique.

## XIV.

Il faut que l'humidité des corps parfaits, qui est la première matière de laquelle ils ant été faits, revienne et paraisse, et que ce qui est caché soit rendu apparent et manifeste. C'est là ce qu'on appelle reincruder les corps, c'est-à-dire les décuire et les ramollir jusqu'à ce qu'ils soient dépouillés de leur corporalité dure et sèche; d'autant que ce qui est sec n'est ni entrant ni tingent, n'ayant de teinture que pour soi seulement. Et on ne parvient à ce ramollissement qu'après avoir uni le fixe avec le fuyant par le moyen dela première eau dissolvante, et après après avoir fait et composé un des premiers chaos, et avoir rendu Cambar manifuste.
xv.

Les çorps du soleil et de la lune étant dissous par notre eau ${ }_{i}$ sont appelés argent vif. Or, cet argent vif n'est point sans soufre, ni le soufre sans la nature des luminaires, c'est-à dire du soleil et de la, lune, parce que ces luminaires sont, quant à la forme, les principaux moyens ou milieux par lesquels la natüre passe pour parfaire et pour accomplir sa génération. Et cet argent vif s'appelle le sel honoré animé, et engrossé, et fert, parce quéce sel n'est qu'uñ feu, et le feu n'est qu'un soufre, et le soufre n'est qu'un argent vif qui a été tiré du soleil et de la lune par notre eau, et réduit en une pierre de haut prix. Je veux dire que c'est là matière des luminaires, laquelle a été'altérée, changée et élevée d'une condition vile et basse à une haute noblesse. Remarquez que ce soufre blanc est le pèrédes métax ; et leur mère, que c'est notre mercure, la mine d'or; l'âme, lé ferment, la vertu minérale, le corps vivant, la médecine parfaite, notre soufre et notre argent vif. C'est-à-direqu'il
est le soufre du soufre, l'argent-vif de l'argent vif, et le mercure du mercure.

## xVI.

L'or contient tous les métaux en perfection; c'est lui qui les vivifie, parce que c'est lui qui est le ferment de l'élixir ; et ce dernier ne peut être parfait sans avoir passé par toutes ses couleurs.

## XVII.

Le laiton est une partie principale de l'eau permanente, et il est sa teinture. Et, sachez que les temps de la terre sont dans l'eau, et que l'eaa se fait toujours jusqu'à ce que vous mettiez la terre sur elle.

## xVIII.

Le soufre a en lui deux différentes substances: sa partie inflammable doit être séparée et détachée de celle qui ne l'est pas, ainsi que les fẹ́ces ou impuretés terrestres.
XIX.

Il faut ôter au mercure une substance terrestre, impure, et une humidité ou aquosité superflue et volatile, lesquelles s'évaporent
n'y a que ceux qui aiment Dieu qui puissent l'acquérir ; car Dieu ne révèle cette divinẹ et pure science qu'a ses fidèles serviteurs, qui ne doivent le confier à personne. - C'est un don de Dieu qu'il nẹ donne qu'à qui il lui plait, lesquels doivent s'humilier devant lui, en lui en donnant de continuelles marques de gratitude, de soumission et d'amour. Ils doivent se convaincre toujours qu'ils ne tiennent un si grand bien que de lui seul, et n'en user que selon les ordres de sa sainte volonté, et la tenir toujours secrète dans leur cœur , lorsqu'ils l'auront découverte.

## xxyI.

Ces secrets doivent être cachés à tous les méchans.

FIN. rue St-Hyacinihe-St-Michel, 33.

## -215 -



Tous les volumes de cet ouvrage hermétique, non signés par l'auteur, seront censé étre contrefaits.



[^0]:    
    $\qquad$

[^1]:    

