


Google

Philos. Opera varia. 250.

$$
R_{1}
$$

# DE L'ESPRIT <br> DESCHOSES. 

DE LIMPRIMERIE DE LARAN.

## DE L'ESPRIT

## DES CHOSES,

0 U

## COUP-D'GIL PHILOSOPHIQUE

Sur la nature des êtres et sur l'objet de leur existence;

OUVRAGE
Dans lequel on considère l'homme comme étant le mot de toutes les énigmes.

Quia mens hominis rerum universalitatis speculum est.

Parlefitiosopheinconne. TOMESECOND.

A PARIS,
(Laran, imprimeur-libraire, rue Neuve-des-Petits-Champs, $\mathrm{n}^{\mathrm{o}} .8 \mathrm{8r}$.
Chez Debrai, libraire au palais Egalité, galerie de bois.
Fayolle, libraire, rue Honoré, près le temple du Génie.

An 8.

${ }^{\text {Digured of }}$ Google

## DELESPRIT

## DES CHOSES.



Dans le volume précédent nous avons considéré l'homme, beaucoup plus dans ses rapports extérieurs et scientifiques, que dans ses rapports directs avec l'œuvre qu'il a à faire, ou dans ses rapports spirituels, actifs et curatifs; dans ce vo-lume-ci ce sera le contraire.

Nous étions faits pour le tems vrai, et nous ne sommes que dans le tems apparent; mais le caractère de ce tems ténébreux et apparent où nous sommes enfermés pendant notre vie, est néanmoins d'être encore une puissance divine, qui, à la vérité, est comme inclinée, ou, si l'on veut, horizontale : voilà pourquoi, par le balancement lent qu'il éprouve, il offre tant de cette longanimité, qui n'est que l'opération et l'œuvre de la patience divine.
Voilà aussi pourquoi il est si corroboratif et si régénérant, pour ceux qui savent le mettre à profit, puisqu'on y peut encore trouver son Dieu, et c'est là le salutaire présent que nous a fait la mère de famille. Ne voyons - nous pas tous les jours les

## (2)

mères se baisser et s'iacliner, pour rolever leurs enfans qui sortt tombés?

Par cette même raison que le propre du tems .. est d'être tone puissance divine-horizontate, il ne peut cependant pas nous offrir le même caractère que la puissance divine, directe et verticale; aussi nous pouvons remarquer que quand nous restons dans le tems, le présent est toujours nul pour notre esprit, tant relativement à nos peines qu'à nos jouissances : car nous n'y éprouvons que des desirs of des regrets's, et nous n'y sommes occupés qu'à poursuivre et à perdre les objets, et janaais à les pośsêder.
C'èst là uñ des plüs industrieux secrets de Dieu : il nous rappelfé par là veèrs lounité directe, où nous rencontrons absöluméent l'oppose de ce qui se passe dans l'unité horizontale : car, dans cette unité đirecté, nous né frouvons que la vie au lieu de la inort, que des jouissances réeltes au lieu de privations, et, en óutre, ces jouissances ne sont jamais, póur nous, ni dańs l'avenír, ni dans le passé ; maïs continuellement dans l'actuel ou le présent; párće quae la forme de cefte unité directe est d"être tout, et de ne pouvoir, dans cette suprềme rêgioñ, être tout qué tout à la fois. C'est le sommet du triangle quii reste fixe, pendant que sa base ne fait que se balancer continuellement.
Aússí, dañs lé ferms ténébreux et horizontal, que nous àvơns appelte te temis apparent, it y a de la morrt et dés soưffránćes, párce qu'il y a opposition de propriétés ; máis dâńs le tems vrai, il n'y a ni niort, ni soüffrances ; il n'y a que vie et joie, parce
(3)
que toutes les propriétés sont en affinités vivantes et genératrices, les unes avec les autres.

Quelles obligations n'avons - mous donc pas-d Dieu; d'avoir consenti, en quelque sorte, à soumettre sa puissance divine-directe, ou le tems vrai, à ce tems apparent et horizontal, et cela pour nous ramener à la rectitude' du tems réel et vertical?

En effet, cette ligue horizontale tend sans cesse à reprendre la direction de la ligne verticale, c'est-à-dire, au rétablissement de l'unité et par conséquent à l'abolition de toute barrière temporelle, mais cette ligne horizontale trouve à côté d'olle, autour d'elle et au-dessous d'elle, une force sta parée et contraire; qui la repousse et en empéchd le redressement. Tant que oette opposition subsisf tera, le fems ne passera point ; puisqu'il n'existe que par cette opposition.

Mais cet obstacle se détruira lui-même par l'excè de sa propre force et de son propre gomflement: Ce sont les pensées des hommes qui concourent le plus à aćcroître ce gonflement, et à fortifier ainsi cet obstacle : car ces pensées des hommes, qui s'ao cumulent à chaque instant dans tout le globe, aves tant d'abobdance $\boldsymbol{q}^{\text {s }}$ sont toutes prises dans les regnes inférieurs, et particulièrement dans le regne astral, et ne sortent point de là. Lors donc que ellés auront comble la mesure de cette capacité ou de ceffe enceinte temporalle, elles feront éclater le tems par la violence de leur compression.

Ce droit du glaive n'auroit dû appartenir qu'à la pensée pure, qui auroit aussi, à son tour, rempli le tems, et qui l'auroit dissous doucement, au lieu

## (4)

- de le faire éclater par la violence de sa compression; mais les Dieux des nations n'ont cessé de prendre, dans le tems apparent, la place de cette pensée pure, ou, au moins, de joindre leur action à la sienne : voilà pourquoi la vie du tems apparent s'abrégera, comme nous abrégeons nos jours individuels, par nos intempérànces et nos désordres. Voilà pourquoi aussi cette vie du tems apparent ne peut finir que par de déplorables secousses, comme nous finissons la nôtre par des tourmens et des convulsions.
Cependant les tems eussent été bien plus abrégés èncore, si l'homme avoit rempli sa loi, parce que la vérité est jalouse et très empressée de régner par-tout à la place du mensonge.

Dès que nous pouvons encore trouver Dieu dans le tems, quoique nous ne l'y puissions trouver qu'horizontal, nous $y$ sommes donc toujours en presence de Dieu; et ainsi c'est un aussi grand crime que de passer dans le tems, sans y recueillir les fruits divins dont il est plein, que si Dieu luimême se montroit visiblement à nous, et que nous eussions l'indignité de le méconnoître.

C'est là ce qui nous montre quelle doit être le poids de l'arrêt final, qui ne peut manquer d'être prononcé un jour sur toute la postérité humaine, puisque la multitude des hommes passe dans le tems, non-seulement sans y profiter des fruits de la présence de ce Dieu horizontal, qui en constitue la forme et le caractère; mais encore ne s'occupe que de lui substituer un Dieu de mensonge, un Dieu ,d'iniquité, un Dieu de néant et de matière.

## (5)

Faut-il le dire ? c'est dans la grandeur mểme de l'être divin, que se trouve l'abus auquel la postérité humaine est exposée depuis qu'elle s'est précipitée dans le tems : ses erreurs et ses illusions laissent toujours transpirer une étincelle de divir; qui leur donne sa couleur, et qui engage les hommes à se croire dans la vérité et dans la mesure la plus complète, tandis qu'ils en sont si éloignés.
Cette étincelle se montre à eux, presque dans toutes les occasions innombrables, où d'abusives apparences les séduisent ; elle se montre à eux pour leur aider à sortir de leurs prestiges, en leur offrant le moyen de faire une comparaison qui les désabuse ; mais, au contraire, ils s'en servent presque. toujours, pour justifier leurs illusions même, puis qu'ils y trouvent cette pointe de divin ou cette êtincelle, qui, à leur insçu, leur procure le repos et la joie, dont la région supérieure est la source; et qu'ils croient devoir ce repos et cette joie à leurs illusions, tandis qu'ils ne les doivent qu'à cette étincelle, et voilà comment les hommes peuvent rendre le tems éternel : car cette erreur peut les suivre même après leur mort, et ce ne sera jamais qu'eux qui pourront la dissiper.

De là nous apprenons combien les hommes, malgré leurs erreurs, nous deviennent chers, et combien nous avons l'occasion de les'aimer, 'puis'qu'il n'en est point en qui cette étincelle divine ne se montre et ne puisse nous communiquer par là, quoiqu'en petit, une portion de ce repos et de cette joie qu'ils éprouvent eux-mêmes; quoiqu'ils en fassent un si grand abus, et. qu'ils:

## (6)

s'y méprennent si grossièrement. C'est à celui qui est averti, à faire pour ces aveugles mortels ce qu'ils ne font pas eux-mêmes; c'est à l'homme de hien à demandar et è a faize en sorte que lyétincelle divine les éclaire sur leuf illusion, au lieu de leur servir à la justifier.

I'ennemi seul est privé de ces secours de notre part, ainsi que de ceux de la lumière même : car, nofrseulement il a passé la limite des tropiques; maịs mêmẹ celle des cercles polaires, et l'étincelle qu'il reçoit encore, ne décrit pour lui qu'une courbe décroissante, qui se termine toujours par les ténèbres les plus épaisses et par le néant; aussi il ne peut pas, comme les hommes, confondre sa situation ténébreuse avec cette étincelle, parce qu'il ne reçit pas, comme eux, du repos et de la joie, et qu'ịl est perpétuellement dans l'horreur du désordre et de la confusion.

## 'loe tams est aveugle : raison pour qu'il puisse nous Btre utile.

SI l'esprit de l'homme voulait étendre le coupd'œil ci-dessus jusqu'à la nature universelle, où l'on voit également percer par-tout l'étincelle, ou au moins le reflet de cette étineelle, il pourroit être dans le tems vrai, dès ce mende; et même la nature actuelle le seconderoit en cela bien plus que l'homme lui-même, parce que cette nature ne pouvant, par elle - même, ni engendrer, ni
(7)
adopter d'illusion, tout ce qui perceroit par elle seroit pur et produiroit son effet.

Heureux l'homme qui sauroit an tirer parti! au lieu de faire comme les hommes qui rendent le tems éternel, on sanctifiant leurs illusions, il feroit plier, sans cesse, le tems apparent devant la réelle et majestueuse éternité, en la laissant briller dans tout son éclat : car, tous les points de l'espace et du tems apparent, sont comme autant de sources bienfaisantes, desquelles nous pourrions retirer la nourriture la plus salutaire.
Mais, par la même raison que le tems est aveugle et ne peut engendrer d'illusion par lui-même, il peut aussi, par la négligence des hommes, laisser passer, par lui, tọutes les illusions qui sont renfermées dans son enceinte, et il les lạisse passer sans les connoître, et, par conséquent, sans avoir en lui le moyen de les dissiper : aussi, c'est une des plus grandes méprises et une des plus grandes imprudences, auxquelles nous soyons exposés ici bas, que d'attendre du tems la cessation des obstacles fondamentaux, qui sont universellement semés sur notre route. Si nous ne prenons pas la plus ferme résolution de les dissiper, ils ne se dissiperont pas d'eux-mêmes; et ce tems si pesant et si funeste pour nous, nous conduit, chaque jour, dans l'abîme, et nous $y$ fait enfin arriver, sans que nous puissions même lui en vouloir, puisqu'il ne fait que remplir son œuvre, et qu'il ignore les maux qu'il nous fait.
Car, de même que nous avons vu qu'il n'y avoit point de tems pour l'esprit, de même aussi il n'y
( 8 )
a point d'esprit pour le tems, vu que le tems ne peut rien comprendre, n'ayant, par lui-même aucune espèce d'intelligence.

- C'est donc à nous à soumettre cet ennemi, et cela nous est d'autant plus facile, qu'il n'est aussi pour nous qu'un ennemi involontaire, et que nous avons ainsi au-dessus de lui, la connoissance, la lumière et la volonté.

Malheur à celui qui n'en aura pas fait usage, c'est-à-dire, qui n'aura pas vaincu ! Il sentira alors un poids bien plus pesant que celui du tems apparent, un poids qui l'entraînera volontairement, et auquel il n'aura plus lui-même ni connoissance, ni lumière, ni volonté à opposer, parce que cette espèce de tems là, non-seulement n'aura pas la propriété du tems vrai, ou de la puissance verticale en ascension, ni celle du tems apparent ou de la puissance horizontale; mais qu'il n'aura plus que la propriété du tems faux ou de la puissance en descension.
Le tems n'est que l'hiver de l'éternité, et encore dans cet hiver pouvons-nous, par notre industrie, nous procurer des fruits de tous les climats et de toutes les saisons, en attendant que nous atteignions la saison naturelle de la production et de l'abondance, dans laquelle nous perdrons, pour jamais,
l'idée de la stérilité et de la froidure, et que nous puissions cueillir des fruits, qui ayent leur véritable teinture.

Le tems peut aussi se définir une larme de l'éternité, et c'est par cette larme que l'eternité fait transpirer son amour. Aussi le tems prendra

## (9)

fin, dès l'instant que cette larme de l'éternité s'arrêtera.

Les sages elus savent que si l'homme séparoit seulement pendant une heure, sa pensée du tems apparent, il entreroit dans la région du tems vrai. Ils savent aussi que quand même l'homme n'emploieroit pas cette heure là de suite, il pourroit encore espérer d'arriver à son but : car les differentes parcelles d'éternité, qui s'échapperoient par intervalles, se rassembleroient et se rechercheroient ellés-mêmes, comme les fruits des diverses époques de son travail, et, à la fin, il trouveroit toujours une récolte complète.
Ils savent encore que le tems est comme une sorte de timbre dans la main de Dieu, et qu'à quelque moment, en quelque lieu, et de quelque manière que nous touchions ce timbre, il est toujours prêt à nous rendre des sons instructifs, consolans et saIutaires.

D'après cela, on voit combien le tems apparent a peu d'influence sur le tems vrai ; on peut dire qu'il ne l'offusque pas davantage, qu'une mouche n'offusqueroit le soleil en se plaçant devant lui.

Mais le tems vrai, au contraire, influe beaucoup sur le tems apparent, parce qu'il cherche sans cesse à le rectifier : or, quoique Dieu dispose tout suavement, il ne se peut cependant que ses opérations ne soient douloureuses pour tout ce qui est dans les bornes de ce tems apparent, et trop étroit pour y recevoir sans contraction toutes les opérations de l'éternité qui voudroient y pénétrer. Le tems est une plaie profonde, et les moyens curatits

## (10)

de même que les opérations chirurgicales, ne peuvent y pénétrer et la sonder, sans faire souffrir les parties saines.

Car tout est affection, et ce qui n'est pas affection est nul : voilà pourqụoi le tems n'est qu'un être apparent, puisqu'il ne sent rien, Les hommes ne se tourmentent, ne se poursuivent, ne se battent que pour des affections, tandis qu'ils croient se battre pour des opinions; toutes les justices, soit divines, soit spirituelles; soit temporelles, soit humaines, né tendent qu'à réveiller en nous une affection ; tous les supplices n'ont pas d'autre but. C'est par là aussi que nous formons l'éducation des animaux ; les autres classes de la nature ne sont pas susceptibles d'education, parce qu'elles ne sont pas susceptibles d'affection.

I'affection vraie, nous devrions travailler tous à la recouvrer içi bas : car nous n'y sommes que pour cela; mais cette terre, la seule qu'on nous ait donnée pour asyle, est déjà si étrọite, qu'elle ne pourroit la contenir toute entière, cette affection, et cependant les hommes qui n'ont que cette seule terre pour asyle, ne peuvent pas s'y supporter les uns et les autres; ils ne cherchent qu'à s'en chasser mutuellement par leurs dominations et par leurs guerres ; ils ne cherchent qu'à y gêner dans tous les sens, cette affection vraie, d'où ils descendent, en insinuant et appelant journellement sur cette terre, toutes les affections des ténèbres et de l'iniquité, de manière que l'ordre qui leur avoit été donné de soumettre la terre, tourne en entier à l'avantage de leur ennemi.

## (II)

Comme tout est affection, la divinité ne peut gouverner l'homme que par des affections : or, comme elle possède l'infinité des affections, elle ẹn a toujours à sa disposition pour gouverner l'homme, selon les vues de justice ou de miséricorde qu'ello a sur lui.

Nous voyons aussi comment elle nous traite journellement, par las ipnombrables affections diversee auxquellẹs дous nous sentons liwrés, et auxquelles nous sommes si peu attentifs, Ces diverses affections que la divinité nous onvoie, ne sont que comme autant de diyerses tentatives qu'elle fait pour nous amener à l'affection vive et unique, doṇt elle est l'éternelle source, et c'est la varieté et la successign de ces diverses affections, qui forme le tems pour nqus.
Car, l'affection unique nous tient ay-dessus du tems; elle est perpétuellement enveloppée de sa propre force; elle engendre perpétuellement sa propre vie; ot s母 vie ongeqdre en nous et autour de nous, toutes les affections saçade, troisième, quatrième, efc. ayyec leurs noms, et par conséquent avec leurs enveloppes, qui nориs ғemplissent de sécurité, et nous rendent des hommos inexpugnables.
Oublions donc tout pour atteindre à cette unique affection, par laquelle nous devons recevoir tout, régner sur tout, tenir à tout, j'allais presque dire: être tout.

## (:12)

## Du tems considéré dan» son objet.

$S_{\text {elon le plan des choses, la nature et le naturel }}$ devroient seuls remplir le tems; l'esprit devroit remplir la nature ; et Dieu devroit remplir l'esprit.

L'altération et les abus auxquels cette altération a exposé la famille humaine, ont fait que l'ennemi de l'ordre s'est substitué dans le tems à la nature et au naturel, que la nature s'est substituée à l'esprit, et que l'esprit s'est substitué à Dieu.

L'objet de l'homme de desir est de voir rétablir l'ordre dans toutes ces irrégularités, afin que Dieu regne dans l'esprit, que l'esprit regne dans la nature, que la nature regne dans le tems, et que le tems repousse à la fin l'ennemi de l'ordre, qui doit être entièrement rejeté, puisqu'il n'auroit pas dû même avoir jamais place dans ce tems, si ce n'est pour y être molesté ; à plus forte raison ne devra-t-il pas avoir place dans la région vraie qui succédera au tems.
Enfin, si par le crime, l'éternité a été changée contre le tems, l'objet de l'homme de desir doit être de changer le tems contre l'éternité.

Du bien et du mal, considérés par rapport au tems.
Toute idée mauvaise n'est qu'un resserrement et comme un dérobement fait; par la volonté de l'esprit, à l'idée bonne universelle.

## ( 13 )

Aussi n'opère-t-elle que la destruction et la sterilité, tandis que la pensée bonne universelle est la fécondité même.
Aussi peut-on dire que le tems n'a pris naissance qu'à l'occasion de quelqu'idée mauvaise ou resserrée, puisqu'il resserre et étrangle en quelque sorte toutes nos idées.
Aussi, non-seulement on ne peut pas dire qu'il y ait eu éternellement deux principes, l'un bon et l'autre mauvais, comme l'ont si imprudemment avancé et cru les penseurs legers, mais même on ne peut presque pas dire qu'il y ait à présent deux pensées, puisque, en comparaison de la pensée bonne, l'autre n'est qu'une sorte d'étranglement et de raccourcissement opérée par la volonté sur la même espèce de pensée.

Cependant, ce démembrement, cette violence; ce mal enfin, étant une fois détaché du bien, nous embarasse; nous cherchons bien vîte à les rallier dans notre esprit, et nous croyons en trouver les moyens dans le pouvoir que nous avons de voir toujours un terme au tems; dans les idées de bonté que nous attribuons naturellement à la source suprême; et enfin, dans le penchant que nous avons à assimiler l'egarement de l'ange rebelle à celui de la famille humaine.

Sans vouloir prononcer sur cette grande question, nous conviendrons que tous ces moyens-là ne nous paroissent pas assez solides.

La différence du crime de l'ange rebelle à celui de l'homme, est qu'il a voulu usurper un bien qu'on ne lui donnoit pas; et que l'homme s'est

## (14)

laissé aller à un attrait qui n'étoit pas le bien: L'ange rebetle s'est egaré en montant, l'homme en descendant; car, le péché d'ờguềl, dinsì qu'on l'a vu, reest venu à cet homme qu’à la suite et au sujet de son attrait de seduction.
Aussi, notre situation naturelle actuelle, quoique laborieuse, nous montre bien quel l'amour mad ternel est venu utilemedrt an secours de l'homme; mais elle ne nous montre pas qu'il soit venu utilement an secours de l'ange rebelle, puisque, quand nous descendons dans nos profondeurs les plus intimes, mous les trouvons I'urr et l'autre constament en opposition.
Il sémble que la prévarication de l'homme a engagé la main suprême à prołonger la creation, qui, sans doute, servoit déjà de prisơni à l'ennemi. Cette main suprêtere a mis, pout ainsi dire, comme an supplémènt à la table où elle avoit déjà admis l'homme pour convive. Mais comme cet ange rebelle s'étoit exclu lui-même de cette table, il n'y a pas été replacé par cee supplément.

Or, si malgré ce supplément, il n'est point du festing; ill en seroit encore moins si ce supplément étoit ofé, car il seroit encore plus loin de la table; et d'ailleurs, l'heure du festin passera, puisque nous avons montré la nécessité de la fin des choses. Comment concevoir done qu'il puisse alors se nourrir?
Quant aux spéculations de ceux qui argumentent de la bonté de Dieu, pour combattre la non cescation des souffrances, ils devroient d'abord reffitehir que, n'y ayant point de tems pour Dieu, un

## ( 15 )

seul instant de notre tems actuel équivaut pour lui à l'éternité, et que, si nous avons de la difficulté à admettre que la bonté divine laisse les prévaricateurs dans une éternité de souffrances, nous en devons avoir autant ad admettre qu'elle les laisse dans les souffrances un seul instant, puisque, dans cet instant, sa bonté est autant blessée que pendant l'éternité entière, attendu que, comme nous l'avons dit, elle n'exisfe qu'en eternité
Que seroit-ce donc si, en ouvrant les yeux sur Puniverselle boqté divine, qui ne peut cesser et qui ne cesse pas un instant de se manifester, ils sentoient que Dieu n'a pas d'autre existence que celle de pardonner; qu'il a pardonné en effet à l'être pervers à Pinstant de son crime; qu'il lui pardonne continuellement et à tòus lés instars; et qu'il se donne même fout entier à lui, puisque Dieu ne se peut donnter part mesure, comme étant inséparable de lui-même, et qu'étant tơut, dès qu'il se donne, il ne peut que donner tout; mais que cet être pervers, s'étant identifit à une affection entièrement hétérogène avec cette suprême douceur, ne laisse point entrer en hui ce pardor universel, auquel l'ame humaine $\ddagger$ donné aecès?
Nous sentons bien en effet qu'il n'a point profté et qưil ne profite point de la présenice de la mère de famille. Or, s'il n'a pas su tirer de fruits d'unde sembable occurrence, od fonderions-nous donc les calculs que nous voudrions faire sur son sort et sur le sort des malheureux qui s'assimileroient à lui? Enfin, l'erreur des hommes est de regarder le tems comme la maladie, parce qu'il n'est pas

## ( 16.$)$

la santé. Non; il n'est ni la maladie ni la santé, mais il est le remède. Or, si ce remède glisse et s'applique en vain, que deviéndra alors le malade; et son état peut-il faire autre chose que d'empirer ?
Cela n'empêcheroit pas qu'éternellement le suprême principe ne fût la source et le foyer du bien et de l'amour, qu'il ne cessât pas plus de verser sa tendresse et ses bienfaits sur tous les êtres et sur l'ange rebelle lui-même, que le soleil ne cesse de verser sa lumière sur toute la terre, et de la faire pénétrer au travers même des grilles des cachots, quoique ces cachots en retirent si peu d'avantages.

Peut-être même est-ce parce que Dieu est une source inépuisable de délices, que ses productions ont été exposées à sortir de la mesure où elles devoient se maintenir par une surveillance continuelle? Oui, c'est dans l'ivresse de son bonheur que primitivement, l'être coupable a pu se porter à s'egarer. Le principe des êtres est si doux qu'ils sont facilement transportes au moindre sentiment de leur existence. L'effet de cette douceur detroit être de ramener sans cesse celui qui la goûte, à l'admiration et à l'amour de celui qui la lui procure.

Mais lorsque les élans de ce bonheur se font sentir, l'être qui les éprouve est bien près, s'il ne se surveille pas, de laisser naître en lui quelque désharmonie, par l'excès de ces transports même, et de là ensuite dérivent par progression tous les désordres dont la région des anges rebelles et celle de l'homme se sont remplies, et après elles le regne naturel.

## (17)

Ourrons néanmoins notre admiration, et laissons pénétrer toutes nos substances par cette ravissante et profonde vérité qui nous annonce que tout est doux dans l'origine des êtres; que leur principe est la douceur, et ne peut pas produire d'autre impression; que sans cette incompréhensible douceur, ils ne courroient pas le risque de s'?'garer.
La seule différence qui mette les productions de ce principe générateur un rang au-dessous de lui, c'est que, n'étant pas elles-mêmes la source génératrice des premières impressions qu'elles reçoivent, elles ont une œurre à faire pour les contenir dans une mesure harmonique dont la base lour est donnée, et cette œuvre de leur part seroit, encore une œuvre de douceur, puisqu'olle ne consiste qu'a aimer ce principe qui les en a rendues capables, et à se lier à lui par l'amour reconnoissant, comme il se lie sans cesse à elles par son imperturbable munificence; au lieu que oe principe qui s'engendre lui-même dans tout son être, n'admet en lui ni interyalle ni distinction entre les délices qu'il se crée éternellement, et l'éternelle harmonie qui les contient dans une éternelle mesure.

## Des trois ages

Lumpant n'est pas libre, jusqu’a ce que lietre moral pointe en lui, parce qu'il n'est encore que sous la loì animale: Quand il arrive à son âge de liberté, qui est à-peu-près vers sept ans; iI apporte encore là son áge animal, puisqu'il le garde toute sa vie; "c"est ce qui fait qu'au milieu des signes II

## ( 18 )

de liberté qu'il annonce, on lui voit cependant encore des signes de servitude, et c'est faute de faire cette importante observation que l'on confond ces deux états dans l'homme, et que les uns lo forth eirtiêremient libre, les autres entièrement es-clave.
Lorsqu'il poursuit sa carrière; s'il avoit de bons guides et de bons exemples, il avanceroit de plus on plus vers le terme de sa jouissance morale, et abandonnteroit d'autant les chaînes de la servitude animale, mais ce seroit poar atteindre a une autre espèce de servitude, à laquelle nous devrions tendre tous'; ce seroit la servitude de l'esprit, de la lumière et de la vérité; ce seroit d'être lié à cette région supérieure, dans laquelle tout ent fixe.
Ainsi, 'voila le caractère de nos trois 'âges.
L'enfance, ou le regne animal, sans liberté, mais aussi sans regle, sans mesure, sans connoissance, et offrant un désordre universel.
Le second âge, ou celui de la seconde loi, où se montre la moralite ou le choix, ce qui est naturel, puisque nous nous trouvons ałors entre deux objets, au lieu qu'auparavant, il n'y en avoit qu'un auprès de nous, savoir lardre brute.

Le troisième âge est l'ordre fixe, et où uous ne sommes plus libres, parce que cet ordre fait un avec notre être moral perfectionné, el que l'ordre matériel n'a plus de pouvoir ni d'accès au conseid.:
Mais on suppose ici que lhomme a rempli sa. tầche', sans quoi il n'est qu'un composé confus dés caractères de ces trois âges.

Tout est monde. Conséquersee fácheuse qui en récultos
Comme tout est monde, plomime se laisse aistment enfermet dans les divers moindes qui se presentent a lui, et qui embrassent bientôt sa petite universalite, et s'en emparent tellement que rien de ce qui n'est pas te ceffe petite sphère n'y peut entrer.
Voild pourquoi il est st facíte \& Phomme ; s'il ne se swrveille pas, de fhanquer le but de son dernier âge.

Voila pourquoi it est ei affricile de faire perce? quelques téflexions dans lees têtes livrées ánx frid volités du monde, quelqué grandes vues dàns le's têtes êtroites et boinnés's qquelques vérités" supérieures et féoordès, dăns less têtes imprégnées dè systêmes de l'erreur et la philosophie mens songère.

Mais eela dort nous outrir les yeux sur la difa ficulté que la vérife supprêne trouve elle-mene à percer dans notre térébreux asille et dang la volonté de Phomme, puisquà ce sont là conime aut rant de regions ou ahtamt de morldes, et que rien n'est plus' difficile qưe de percer uti móntée: :

On a dur présumer aussi que Dieu avoit partio culièrement cette fendance à se formé un nothde de son universefle atmosplière, et que c'étoit pouf cela que nous ne pouvions y percer sans violerice; et cependant, sir nous'n'y perçibns pas, nous restons sans mondé', car celui oừ nou's sommes ne mérite reellement pas ce nom.

## (20)

On pourroit penser que, de cette vérité que tout est monde, soit réel, soit apparent, provient cet empire considérable que nos productions industrielles ont sur notre esprit.
En effet, on peut le croire. C'est parce que tout devient un monde pour nous que les formes artificielles, produites par notre industrie dans tous les arts, nous attachent si passionément ; qu'un dessinateur, un statuaire, enfin tous les artistes ont tant d'attraits pour les ouvrages qui sortent de leurs mains.

Maiss il faut $y$ joindre une raison plus profonde et plus directe, c'est que, dans le vrai, par notre qualité primitive, nous étions destinés à surveiller et même à diriger la production des formes de toute espèce, dont la nature devoit s'embellir, et que cette foible image qui nous reste de nos pouvoirs, téveille en nous la source magique qui auroit accompagné autrefois toutes nos productions.

Nous ne faisons plus, mais nous avons l'air de faire, et cette apparence remplit la petite mesure d'activité qui nous a saivi dans cette terre d'illusions. Aussi n'y a-t-il pas jusqu'à l'amateur de la culture des fleurs qui ne s'enthousiasme à la vue de l'œeillet ou de la tulipe, qu'il a fait croître dans son parterre, parce qu'il sent là quelques reflets de sa primitive destination. Aussi, qui ne sait combien le tems coule vite et d'une manière insensible pour ceux qui manient le crayon ou le ciseau?

Apprenons donc de là combien le tems entier auroit dù rester insensible pour nous, si nous avions rempli notre véritable ministère.

## (21)

## Le toms an action:

Dans la première partie de sa vie, l'homme est sous le joug du tems; dans la seconde, il concourt avec les lois du tems; dans la dernière, il doit leur être supérieur. Cest là ce qui nous apprend que la famille humaine a dừêtre sous le joug du tems, jusqu'à ce qu'elle ait en atteint la moitió du cercle des choses. Jusqu'à cette époque, ceux même qui seront morts dans la justice, seront restés sous l'enveloppe astrale, commey resteroient encore depuis cette époque, ceux qui seroient morts dénués de justice.
C'est là un des signes explicatifs de toutes ces apothéoses astrales dont la mythologie est remplie, et qui ne nous offrent pas an lieu de repos pass6 les astres. C'est en même tems une regle pour juger tous ces faits nécromantiques et évocatoites que l'on rencontre dans les monumens traditionnels: Quand même les hommes dont orry parle seroient morts dans la justice, l'operant n’auroit rien pu sur eux au-delà du milieu des tems, parce qu'alors, ils auroient été soustraits à sa puissance.
Ainsi, il faudroit avant tout, par le moyen de la hautc astronomie confiée primitivementàl'homme, s'assurer si la seconde époque est arrivée; ce ne. seroit que par là que nous déterminerions le degré de confiance que l'on devroit avoir ou non aux nombreux magiciens qui prétendent agir sur les ames des morts, de même qu'aux manifestations dont les partisans de ces sartes d'œurres se parent et dont

## (22)

ils multiplient journellement les récits. Car on peut être súr que si l'épaque en question étoit passée, et que néanmoins il agissent comme ils leprétendent, ce ne peut être que sur des morts dénués de justice, attend川 que les autres ne leur serqient plus subardonnés.

- (Je. présume que le lecteur ne trouvera rien d'inconséquent dans ce langage, puisque, si les principqs qui lui ont eté exposés dans cet ouvrage squt vrais et liés, il en résulte naturellement qu'il n'y a aụcuns privileges.qui fussent exclus du domaine de l'homme, s'il vouloit rentrer dans sa ligne ).
Cette puissance de l'enveloppe astrale, sous la, quelle seule se pouvoiont passer les phénomènes een questiọn, a été également la cause de toutes les anciennẹs idolâtries; non-seulement parce que les êtres qui habitent et composent cette enveloppa ont eu le pouvoir de frapper les nations paer des signes imposans, mais en outre, parce qu'ils ont eu: le pouvoir aussi de leur montrer les copxespondances qu'ils avaient avec toutes les produc.: tions de la terre, ce qui a engendré l'idolâtrie des Egyptiens et de tous les peuples de VAfrique, pour les divers animaux, les différentes plantes, mineraux, fossilles, simples cailloux etc., ainsi que le respect de certains peuples de l'Asie, pouts des insectes qu'ils ne se permettent pas de tuer, et qu'ils regardent comme étant au nombre de ces correspondances si vénérableṣ pour eux primitivement', quioiqu'elles ne soient que des reflets do Yaction génératrice de:la nature, et qu'elles ne
soient point admises au nombre des productions parfaites.
Mais tout en nous tenant éloignés avec raison de toutes ces voies obscures on fausses, nous ne pouvons douter que le tems ne soit une sorte de région active, puisqu'il a poar objet de rallier, les êtres à leur terme. Or, comme il les y ramène laborieusement, il est une région de doulaur et un sacrifice expiatoire, et ce sont nos sueurs et nos larmes qui doivent en fournir les eaux lustrales,
Dieu ne permet pas que les voies du tems cessent un seul instant d'être laborieuses, parce qu'au moyen de ces lenteurs douloureuses, le respect qui est dû à sa puissance remplira tous les points de l'espace. Il veut bien être connu sous le nom de Dieu de joie, mais il ne veut pas qu'on oublie qu'il est le Dieu de force et de majesté; et même, c'est dans les aoies laborieuses du tems que nous apprenons à le connoítre sous le nom du Dieu, de force et de majesté. Nous ne le connoitrons. complètement sous le nom du Dieu de joie, qu'après. que le tems sera écoulé; ainsi, dans notre vie temporelle individuelle, ces joies continuelles spi $\uparrow$ rituelles nous sont refusées, pour que notre être soit prêt constament et universellement à parer à toutes les attaques qui peuvent nous être portées, et à ne pas succomber aux dangers spirituels cor, porels terrestrex, sociaux, etc, qquinaus onvironnent continuellement,
La principale instruction que ce teme ou cette religion apus anseigne journellement, c'est que nous ne devions pọint étredaps le mpnde, puiqqu*


## (24)

le tems ne travaille qu'à nous ramener à notre terme, et qu'il ne peut nous ramener à notre terme qu'autant qu'il nons ôte du monde.
Cette œuvre de tems, les hommes l'opèrent les uns envers les autres, par les diverses communications de leur esprit. Le sage et l'insensé, en étendant l'un vers l'autre les puissances de leur esprit, travaillent à cette œurre, parce que le sage est obligé de voir la misère et les ténèbres de l'insensé, et l'insensé est frappé des lumières du sage, et c'est par là que les plans d'union divine avancent vers lear terme.
Aussi, Dieu tolère-t-il avec une patience ineffable les longues et abondantes prodigalités des paroles des hommes, parce qu'en les laissant frayer ainsi les uns avec les autres, la parole trouve toujours à semer quelques-uns de ses grains, et à avancer son regne, si peu que ce soit. Mais cotabien l'avan-ceroient-ils davantage s'ils étoient plus attentifs sur l'usage de leur parole, et sur-tout s'ils en étoient plus économes!

C'est par cette même loi du tems que toutes les justices divines s'accomplissent; car Dieu laisse porter à l'extrême l'action perverse, parce que, par là, elle ne peut manquer de se briser et de se détruire; il fait en sorte aussi que l'action bonne et salutaire de nos ames s'étende à l'extrême qui leur est propre, parce que, par là, elle se lie à l'action vive, et qu'alors Dieu même peut, par ce móyen, filtrer jusque dans le tems.
Quant à oette longanimité par laquelle Dieu opère tout dans le tems, o'est là la raison pour laquethe

## ( 25 )

tout ce qu'il opère est si parfait, et pourquoi il dispose tout suavement; car, c'est parce qu'il ne fait les choses que par les gradations les plus douces que tout ce qu'il opère est fait à propos.
Cette douceur est si grande et tellement combinée avec la miséricorde, que souvent Dieu ne punit nos abus et nos égaremens, que par la suspension des facultés dans lesquelles nous avons prévariqué. Au lieu de nous livrer, dans le monde à venir, aux horribles fléaux d'une justice inflexible, il se contente de nous condamner, dans celui-ci, à la privation; et ce léger sacrifice, accompli dans le tems, est un ôtage, une caution qui nous acquitte d'une dette qui , ailleurs, seroit irrémissible; d'ailleurs, pendant le tems de cette privation, il suinte toujours quelque chose de notre racine vive, et c'est cette portion de nous, ainsi délivrée, qui fait l'objet de l'ardeur de la charité divine, et le fruit des lois du tems, qui sont composées de vie et de mort.

Ausisi, nous sommes dans ce monde sous un double poids, et ce double poids fait la balance du bien, qui, sans cela, entraîneroit l'univers avant son œeuvre faite, et effaceroit cette religion' que nous appelons tems, en faisant éclater ce tems et le réduisant à l'état de sa vapeur primitive, avant qu'il eût rectifié, les plantes altérées.

Cet état pénible est notre conducteur électrique, par le moyen duquel l'étincelle se communique dans tout ce qui nous constitue.

En effet, les privations et les angoisses courrent nos trésors et ne les détruisent pas;ils ne se montrent

## (26)

que plus purs et plus brillans, après qu'elles sont passées, comme les vagues des mers qui passent journellement sur les sommets des rochers; les montrent clairs et brillans, lorsqu'elles s'éloıgnent, tandis que ceux de ces rochers, qui ne sont exposés qu'aux actions de l'air de l'atmosphère, se couvrent de mousse ou de couleurs noirâtres et obscures.
Le tems, enfin, a paur objet, dans san action, de limer et user journellement la nature actuelle; pour qu'à la fin elle fasse jour à la splendeur divine, qui ne demande qu'à filtrer au travers de cette masse épaisse, et à prendre la place de son obscurité.

## Classifiaation des hommes dans le tems.

It y a des hommes qui sont rais du tems, il y en a qui sont rois de l'abìme, il y en a qui sont rois du bon royaume; les hommes qui sont rois du tems ne se manifestent, ni par des abominations, ni par des prodiges, ils ne se manifestent que par les illusions de la durée; ; ceux qui sont fois de l'abìme se manifestent par des tempêtes et par des foudres d'iniquité ; les rois du bon royaume se manifestent par des lumières et par des œeuvres qui sont hars du tems et qui appartiennent aux sources vives.
J'ai dit dans l'homme de desir, que les gens du' monde s'abusoient par les spectacles de leurs theâtres, ò̀ ils ne voyoient que de fausses images des

## (27)

vertus, et que la figure du plaisir de bien faire, tandis que dans la maison voisine ils pouvoient en avoir la réalité. L'on en peut dire autant do l'homme en général, qui ne cherche à jouir que par ce monde, où il n'y a que des images de jouiser sances, tandis qu'il ne tiendroit qu'à lui de trouver à côté de ce même monde, des jouissances positives et réelles, comme la vérité.

Les rois du tems sont en plus grand nombre que les autres rois : car, le nombre des sages et lo nombre des monstres sont aux extrêmes, et lo nombre des rois du tems est au milieu. Aussi.le monde est rempli de gens qui ne se substintent que de l'apparence et de lillusion, et qui pe cherchent qu'à s'établir dans le tems, qu'à faire époque dans le tems, ou même qui ne cherchent, selon le langage des insensés, qu'à tuer le tems, comme s'il n'étoit pas déjà assez mort, par las pouvres meurtrières et les fruits infects qu'on lui voit produire tous les jours, des façon que ceux qui croient tuer le tems, ne font, dans le vrai, que le nourrir et l'alimenter.

Car, puisque vqus tuẹz le tẹms, pourroit-on leur objecter, montrez-nous en donc la dépouille, montrez-nous le butin que vọus avez fait sur lui. Au contraire, il est plus que prohable que c'est lui qui vous a tués et qui vous tue à à tous les instans, puisqu'il porte en triomphe toutes les rir chesses $q u^{2} i l$ vous enlève, votre intolligence, vatre sagesse, vos vertus, yotre farce, votree courage, votŗe humanité, vos lumières, votre désintéressement, votre esprit.

## (28)

D'ailleurs, une preuve que ceux-là s'abusent eux-même, qui prétendent ne chercher qu'à tuer le tems, ou, comme ils le disent, qu’à passer le tems, c'est qu'ils tremblent de frayeur quand ce tems est passé, et que l'heure de la fin du tems ©st arrivée pour eux.

Ce n'est donc pas pour tuer le tems de cette manière là, que nous étions dans le tems, c'étoit pour en extraire tout ce qu'il avoit encore de vivant, et plonger à mesure dans le tombeau, ses essences mortes et corrompues : aussi les hommes se trompent quand ils croient avoir passé le tems; ils n'ont fait que passer à côté du tems, comme s'ils cotoyoient une rivière et qu'ils ne la traversassent jamais.

Le tems ne nous est accordé que pour que nous fassions, perpétuellement, un échange de nousmémes contre la vérité. Pour que nous y parvinssions, il faudroit que nous ne fussions occupés qu'à renverser les obstacles qui s'accumulent devant nous, et nous y réussirions si nous voulions travailler dans les vérités ou dans le tems vrai.
Mais comme nous ne travaillons que dans le tems apparent, et que ce tems apparent n'est composé que de puissances opposées, qui se combattent, les tems se passent, pour nous, à nous faire courir d'un obstacle à l'autre, à croiser nos mouvemens, et à ne nous laisser pour résidu, que des néants de vérités, ou, ce qui est la même chose, des vérités passagères, et dont le tems seul peut profiter, c'est-à-dire, que par nos œuvres, le tems seul prolonge et étend son regue, en se faisant
perpétuellement roi, et en nous faisant perpétuellement ses esclaves.

Cette profonde vérité s'opère en réalité dans potre être. Bien plus', nous sommes tous occupés à nourrir en nous une bete dévorante, pendant toute la durée de notre tems particulier. Nous n'avons de relàche que lorsque sa faim est appaisé, ce qui n'est pas long, et elle ne tarde pas à nous tourmenter de nouveau par son horrible avidite. nous ne différons les uns et les autres que par l'espèce de bete qui domine en nous, et ces betces sont innombrables, non-seulenient en individus, mais en espèces.
Enfin, quand le tems ou le roi dont nous venons de parler ne nous tyrannise pas, il nous laisse au moins dans de cruelles et ténébreuses incertitudes, parce qu'il ne nous offre aucun guide assuré. Comment nous offriroit-il un guide assuré, il n'a point de desir, et le desir est le principe générateur des guides, dont nous avons besoin : car, c'est dans le desir que se trouve la direction ; or dans ladirection se trouve le terme de l'œuvre, et danś le terme de l'œuvre la plénitude de la paix et du bonheur.

Aussi n'espérons pas faire un seul pas solide et durable dans la carrière de la vérité, si nous restons dénués de guide, c'est-à-dire, si tout notre étre ne devient pas universellement un desir, puisque c'est dans cette universalité de desir que se peuvent trouver les diverses directions, qui nous sont necessaires pour amener en sûret́ tout notre être à ses termes progressifs.

Le mouvement divin, si nous nous ouvrons assez
(30)
'pour cela, transmeten nous la viedu desir universel, sans lequel nous ne sommes rien ; mais il transmet aussi près de nous, tous les objets reels de consolation, d'encouragement et de soutien, 'dont nous ávons besoin : car, si les objets de peine et de douleur sont si près de nous, dans cette vallée de larmes et đe ténèbres, nous devons avoir assez de confiance à la tendresse et atix soins de lá inère de famille, pour croire que les autres objets s'y trouveroient anssi, pour peu que nous eussions la force ét le courage de tourner nos yeux de leur côté.
Mais, viu lá négligence des hommes, le tems au lieu de produire pour eux un effet si salutaire, les ámène à un résulfat ópposé. Dieu permet ces ábus de l'hommé et il les fempère, par l'universalité dé son feu d'amour ; mais, quoiqu'il les tempère, il ne les oublie pas pour cela : car le tems; sañs être un êfre ef encore moins un être actif, conserve cependant comme un fidèle archiviste, un état exáct de tout cè qui sé passe, et qui compose la duré ; ét cet ttat sera si exact, en effet, qư'il n'y aura pás un iota d'oublié, soit pour, soit contre ceux̀ qụi aúront eu place dans la durée de ce monde temporel et vain.
Tous les étres de cette nature fravaillent avec une activité inconcevable à sorir de l'état d'esclavage, de ténèbrés ou de vanité; où le tems le's retient, et c'est là ce qui fait le mouvement vi-siblè-universel de tout ce qui compose l'univer's naturel et physique.
On peut dire, que dans la vie sockale et politique , fous lés hommes clierchent à imiter cét te

## (3r)

nature, en s'efforçant chacun, soit par leurs travaux, soit par toutes les sollicitudes de leurs desirs et de leurs cupidités, à sortir de la gêne, de la misère et de l'état violent où les privations les retiennent, et à parvenir à l'indépendance et à la liberté d'une existence sans contrainte et sans fatigue.

Quoique ni la nature, ni l'homme ne parviennent à cet état qu'ils cherchent inutilement, parce que la nature est circonscrite daus ses moyens, et que l'homme emploie des moyens faux, il n'en est pas moins vrai que l'une et l'autre nous indiquent l'usage que nous devrions faire spirituellement du tems ; que chacun des actes qui le composent, devroit être pour nous, comme autant d'echelons, pour nous aider à monter dans la région libre de l'esprit; que chacun des momens de ce tems, est à la fois un véhicule et uṇ titre qui réclame son droit contre nous, et que, par conséquent, c'est móins lui que nous - mêmes, qui tiendrons les comptes de ce qui se sera passé, pour nous, pendant sa durée.

Car ces comptes ne seront autre chose que l'état où nous nous serons mis, par rapport à la régiou supérieure, ou bien, que le degrés où nous purons monté pas le moyen de l'échelle du tems: car, lors de la fin de ce tems, on ne fera autre chose que de retirer cette échelle, et nous laisser ea évidence, à la place où nous aurons eu la sagessa ou l'imprudence de nous établir.

## (32) <br> Sentiers du toms.

$\mathrm{D}_{\text {IEv }}$ ne peut conduire ce tems à son terme, que par les douleurs, puisque ce tems n'est qu'une larme de Dieu.

C'est pour cela que l'homme de vérité pleure et supporte patiemment les langueurs de ce tems, dont Dieu veut seul avoir la direction, pour le conduire utilement à son terme. On verse cependant aussi des larmes dans l'éternité, mais telle est la différence de l'éternité au tems, que dans le tems on pleure de tristesse, au lieu que dans l'éternité on pleure de joie, et ce sont ces pleurs de la joie, qui forment les eaux vives, et l'huile sainte, par lesquelles les eaux amères et les pleurs du tems sont adoucies, et doivent étre un jour ramenées à leur régénération.
$\therefore$ Car il n'y aura que les véritables pleurs du tems, qui seront conservees et transformées dans la vie; toutes les joies du tems ne laisseront point de traces.

Les tríbulations pourroient être au nombre des moyens qui avancent le regne de la vérité, parce que ce sont de fortes limes qui usent les figures de ce monde apparent et illusoire. Aussi, si les hommes mettoient à profit ces tribulations, l'œuvie seroit bientôt faite : car Dieu n'aime pas mieux que de la terminer; mais comme les hommes corrompent sans cesse les voies de Dieu, ils forcent Dieu lui-méme à rallentir sa marche et à se détourner, pour ainsi dire, de son chemin, afin d'arriver, comme à leur insçu et malgré eux, au but que sa sagesse s'est proposé.

## ( 33 )

Il y a aussi à remarquer que tous les mouved mens du tems sont circulaires, attendu, qu'il n'y a point de lignes droites dans la nature: c'est la ce qui doit donner à l'homme affligé peaucoup de patience et de tranquillité sur. les succès des mér chans : car les méchans ne peuvent étre que pendant un tems dans l'illusion, et ce tems est celui pendant lequel ils voient la face attrayante de l'opjet qui les séduit; mais en raison de la rotatiọn 2 , cet objet qui tourne sans cesse, doit finir jpar leur montrer sa face hideuse, et les remplir de dégoút, d'horreur et de honte, de s'ètre si grgssièrement laissé tromper.
Mais une des plus majestueuses et des plus, consolantes idées que l'homme puisse concevoir, c'est que le tems ne peut être que la monnoie de l'é ternité, puisque Dieu, qui est tout, ne peut se montrer nulle part, ni sous quelque signe que ce soit, qu'avec le complément de ses aliquotes ; oüi, le tems n'est que l'éternité subdivisée, et c'est là ce qui doit donner a l'homme tant de joie, tant de couráge et tant d'espérance. En effet, commen t nous plaindrions-nous de ne plus posseder leeter nité, si, en nous en donnant la monnoie, on nous a donné de quoi l'acheter ? mais en même tems que l'homme tremble sur le jugement a venir : car il n'aura rien à répondre, s'il n'est pas mis algrs en possession de l'éternité, dès qu'on lui ayojt donne la monnoie nécessaize pour en faire l'acquisition.
. Nous aurions tort aussi de murmurer de ce qué le tems est long. Comment ne seroit-il pas long

## (37)

sil n'est que la monnoie de l'éternité, ou le complendent de ses aliquotes? Homme, apprends en outre, 'dáts' cette majestieuse et sublime idée, à temperfer ton audace et ta cupide curiostte, qui ne "téndent a rién moins qu’a envahir lé đormaine unidersel de la 'science, ${ }^{\prime}$ puisque Dieu étant ${ }^{\text {infini, }}$ tiul homme he pourra jamais nombrer fa nature; attendu que ddprès son modèle, qui est l'universelle ét lactive étèrníté, elle n'est 'pas' une somme d"aggrégats et de molécules, comme l'enséignent les' écoles humdines; madis un contimulef produit; et túne doinstante progression génératride.

Dans ce Gas monde, les bién's t'emportent infiniment

1.ós avons d"autant plus de facilités pour fairo Tacquisitiod de lyéternité, que, dans ce bas monde, qu linêpursáble bonut dé la ságesse divine, qui ne veille que pour confenir les désordres; les biens Pemportént infiniment sur les maux.
En effet, en commenğt par nós maux politiques, comparez lés tems où les nations sont en paix entré elles, aveć les téms ou élles y sont en guerre. .
Compareź la lôngueur des cámpagnes de guerrér atect la rarete des batailles.

- Comparez lé nombre des conbatañ aveć le petit nombre des morts dans ces batailles. . .ivita Eomparezz nombre des blessures legeres aveq



## (35)

Comparez le nombre de ceux qui réchappent de ces blessures graves, avec le nombre de ceux qui. $\boldsymbol{y}_{1}$ succombent.
: !
Comparez les momens de tranquillite intérieure; dont jouissent les etats politiques en particulier, avec les momens où ils sont en trouble et en convulsion.

Comparez ensuite la durée do la sant́́ physique de l'homme; avac celle de ses maladies et, sas douleurs.

Comparez les instans de son repos moral. et deq secourables distractions, que ses futilites même lui procurent, avec les instans d'agitation que son ama ¢prouve.

Compares la tranquillité du regne de la sagessa sur l'univers, avec les époquas où elle,est contratiéa par le grand ennemi.

Comparaz le tems avec la duréa de l'immensité divine.
Enfin, comparez les jours calmes de la nature avec ses jours orageux.
Sur-tout n'oubliez pas que, si dans les effroyablea catastrophés que l'espèce humaine éprouve, dé tegns en tems, soit par les passions des hommes, 2 soit par les bouleversemens de la pature, il se troupa des milliers de victimes innocentes sacrifiees gyef: ceux qui sont coupables, l'industriequse et, bieqfai-; sante attentipn de la sagesse emploio ces victimes; pures, comme un sel conservateur et propreà préserver de la corruption absolue cepx avec qui ellfes sont précipitées dans le tomboan 1 : : : .. : Alors loinde murmurer syr les maux de l'hpmone
et sur les apparentes cruautés de la providence; vous reconnoîtrez combien est incommensurable la somme dont le bien surpasse le mal, et dont le *rai surpasse le faux dans cette vallée d'epreuve.

- Dans ce tableau vous verrez le mal comme un point dans l'espace de l'infini, le tems comme un des bauemens de l'éternité ; et cela pour toutes les régions qui ne sont pas dans la mort complète, pour toutes les classes et pour tous les individus que l'œil divin daigne encore honorer de son regard.
La raison de cela est très profonde et par conséquent, elle est très simple, et vous la connoissez.

C'est que tous les désordres quelconques, tant ceux que l'homme peut produire, que ceux qui dérivent de toutes les autres sortes de puissances, ne sont que des extralignemens de l'intention divine, qui ne veut et ne peut opérer que le bien.

Cest que, pesant sans cesse sur les êtres pour les tenir dans l'équilibre et le bonheur, elle ne laisse aux puissances opposées que des instans de force, pour qu'elles ne soient pas des êtres nuls.

C'est que, par les droits universels de sa supérieure immensité, elle fait perpétuellement prévaloir son propre regne, sa propre force, sa propre justice, sa propre sagesse, c'est-à-dire, sa propre et infinie perfection, sur tous les cercles et sur tous les individus qui les remplissent.
Si, à rimage de cette divinite, $l^{\prime}$ homme vouloit employer ses forces contre le mal, dont il est envirouné en son particulier, il trouveroit à établir atre lui et ce mal, la même disproportion qui
(37)
regne entre l'unité éternelle et le désordre pasin sager.
Toutes les tribulations auxquelles il peut être exposé, loin de lui paroître un abîme incommersurable, ne lui paroitroient plus qu'un point, relativement à son immensité individuelle, qu'un instant relativement à sa partielle éternité.
C'est à ce terme sublime que doivent nous cons duire toutes les épreuves; elles n'ont pour but que de nous faire sentir notre grandeur divine, et de nous mettre dans le cas de manifester, en notre personne, toutes les proportions, toutes les me+ sures, et tous les. rapports du monde divin, dans le monde physique et ténébreux.
La tâche est pénible, mais le terme en est si grand, si consolant, que, pour peu que nous $y$ portions notre pensée, il nous aide lui-même à établir cette superbe différence qui existe entre le mal et le bien, entre les fatigues et les jouissances,
Car ce terme ne se présente point à nous, sans nous apporter quelques rayons de cette universelle et éternelle immensité divine, à laquelle il tient, et qui fait qu'il est actif pour nous, dès ce mondeci, et nous communique, en nature, de réels aperçus, de vrais pressentimens de ce qu'il sera un jour, quand il nous aura fait atteindre à sor. complément.

## Coup-d'ail sur la mort.

1) H Phìs ce qu'on vient de lire sur le tems, on soit de quel aeil l'homme considéreroit la mort, s'il suivoit fidèlement et avec fruit les progressions du tems qui lui est donné. Supposons qu'un germe d'un de nos plus beaux arbres, ou d'une de nos plus belles fleurs, eût la connoissance de cette superbe forme qui l'attend, quand il aura subi l'opération terrestre qui doit lui procurer ce magnifique développement. Certes, il seroit bien lain de redoules cette glorieuse perspective, parce qu'il ne pourroit en avoir la connoissance, qu'il ne sentit on hui le racine et les principes générateurs de cette farme qui l'attend.

Wh bien! l'homme a en lui cette racine et ces principes générateurs de la forme future, qui lai est propre, selon son ordre et sa clasise; si, en auivant fidèlement les diverses progressions du tems fur lui, l'homme ne laissoit pas effacer en lui cas. Joases et ces principes, il sentiroit continuellement dans son intérieur ", Jes données et les. bases aetives de l'état qui doit couronner sa mort : ces brases et ces données en seroient pour lui, comme untant de garans vivans, et dont le terroignage lui paroîtroit si persuasif, qu'il ne pourroit le révợquer en doute.
Loin donc de craindre la mort, il la verroit venir avec joie et sécurité ; ainsi les hommes n'ont peur de la mort que parce qu'ils n'ont pas le soin d'entretenir ou de faire naître en eux de semblables

## ( 32 )

témoignages et de semblables garans; c'est l'incertitude de leur floraispn qui les ombrage et qui les tourmente; c'est leur principe spirituel qui craint la mort ; ce n'est point leur principe corporel, puisqu'il ne la connoit point, et ne pent, en avoin ni la lumière ni la frayeur, quoique par la farco de sa vie, cette forme corporelle, comme tout etre animal se défende contre la douleur et les dangers.

L'avantage méme seroit tout entier on faveur de l'homme, dans la comparaison que nous wenons d'offrir : car il n'y a pas entre le germe matérial et la fleur, une si grande différence, qu'ontre l'homme terrestre et l'homme qui, à sa mart, doit fleurir dans l'esprit. Le germe, et la fleur sont do la même substance; ; le corps de l'bomme et sop esprit sont séparés par une ligne de démarcation entière et absolue.

## L'esprit de la'more.

SI la mart p'étoit rien, ainsi que l'enseignent eouyent des doctrines up peu précipitées, il n'y auroí pas de glojre à la braver, oomme font tous les jours les guerriers et les prosélytes de l'bonneur humain; si elle est quelque chose, on ne doit pas lia regarder d'un oeil neutre, et y aller sans seule-ment l'apercevoir, et avec une froide indifférence, comme ont fait tant de philosophes, célèbretso et comme font tous les jours tant de gens qui s'ats tachent à les imiter.

## ( 40 )

La vraie bravoure est le sentiment divin de notre supériorité sur ce corps terrestre et sur tous les ennemis dont il est le refuge ; c'est la vive persuasion qu'en nous l'ôtant, on ne nous ôtera rien de ce qui est nous, et que nous avons d'avance remporté la victoire, en soustrayant à l'ennemi, par notre conduite passée, toutes les portions de notre domaine, qu'il voudroit nous enlever ; ce qui fait que la vraie bravoure ne peut appartenir réellèment qu'au vrai sage et qu’à l'homme régénéré; car la bravoure, qui n'est pasde Dieu, est ou animale ou folle.

Or, comme cette mort doit être le dernier acte de notre combat, et le moment où l'ennemi va déployer toutes ses forces, et en même tems celui où la couronne de vainqueur nous attend, il n'y a que l'aveugle et l'insensé qui puissent la voir avec un cil nul et avec une absolue indifférence; car elle mérite notre attention, si nous la considérons comme une bataille, et elle mérite tous nos transports, si nous la considérons comme un couronnement et une délivrance.

De ces deux sentimens, dont l'un est laborieux et l'autre ravissant, il s'en doit former un troisième qui est un doux mélange de dévouement et d'espérance, et qui constitue l'état de paix vive et de calme animé, dont l'amé de l'homme régénéré

- doit être remplie et doit donner les signes à cette grande heure.

Is mort de Socrate lui-même, toute glorieuse et admirable qu'elle puisse être aux yeux do la philosophie humaine, ne m'offre point ce grand
(41)
caractère, ce caractère essentiel pour représenter, dans ce moment important, l'état de l'homme, aux prises avec son ennemi.
Socrate semble, pour ainsi dire, étranger à l'œuvre qui va s'opérer ; il semble regarder sa mort, non pas comme un acte où ce qu'il y a de plus grand dans lui-même doit triompher pour jamais de la puissance ennemie qui l'a retenu si long-tems éloigné de sa véritable atmosphère, mais comme une scène historique, dontil suffit de parler sans émotion, et de représenter le fait de sang froid extérieurement, tandis que c'est l'œuvre la plus intérieure, la plus active et la plus décisive que nous puissions jamais opérer, puisqu'il s'agit là d'arracher la racine de notre être, sans la briser; de toutes les profondeurs où elle est implantée depuis le péché de l'homme, et où elle a tant étendu en tous sens ses ramifications, qu'il ne doit pas être si aisé de les exhumer.
Oui, cet acte sublime doit se composer de ce travail et d'une solemnelle action de grace à l'auteur des choses, quand il veut bien nous retirer de notre demeure de perdition, assister lui-même à notre délivrance, et poser sur notre tête la couronne du triomphateur, et ces mouvemens-là sont de nature à nous occuper assez pour qu'il en résulte quelques signes et quelques témoignages. Il ne nous faut rien moins qu'un pareil stimulant pour nous soutenir dans ce choc; il nous faut l'espoir d'une pareille jouissance, pour balancer l'horreur d'une pareille dissolution.

Or, c'est une victoire dont on ne peut être

## (42)

entièrement sûr qu'après le combat ; et l'insouciance de Socrate me paroît légère et imprudente, à force d'être avantageuse.
Mais en même tems, c'est là ce qui doit nous donner de sublimes idées de la vie, puisque, quand nous avons le bonheur de la laisser approcher de nous, elle a le pouvoir de nous elever au-dessus de la disparition de ce corps terrestre, et d'absorber le sentiment de nos souffrances et de la mort, dans une affection supérieure et entraînante avec laquelle tout ce qui tient à ce corps corruptible se trouve n'avoir plus aucun rapport.

Toute affection de l'ame, de Iesprit ou du caur, soit bonne, soil mauvaise, nuus élève au-dessus de la mort.

La raison de cela est que ces affections, en réveillant notre étre principe, nous attirent hors de notre corps, et que notre corps, quand il est reduit ì lui-même, n'a pas plus la peur de la mort que ne l'ont les autres animaux. C'est notre esprit qui, en s'enfonçant dans notre corps, lui apporte cette notion puisée au-dehors, et que ce corps n'auroit pas sans cela.

Lors donc que notre être principe se trouve attiré par une affection quelconque, dans une région où il n'y a point de mort, il s'y porte avec toutes ses notions de mort, et n'en laisse aucune à notre matière.

## (43)

C'est là la vraie raison qui fait que tant de gent bravent la mort sur la terre, et par des motifs si différens.
L'orgueil, la piété, la fureur, la honte, l'envie d'echapper au triomphe d'un ennemi, l'amitié, tous les préjuges, toutes les vertus sont autant de pouvoirs attractifs qui nous font sortir de notre prison matérielle, et la livient à ses propres lois inertes et sans intelligence; et c'est par là que s'expliquent l'intrépidité du guerrier, le dévouement des martyrs de toutes les religions, grand nombre de suicides, l'usage de se brûler et de s'ensevelir avec des morts etc.; cart sans cela, il seroit impossible de sauver la contradiction qui se trouveroit dans la plupart de ces actes, entre les sacrifices que les hommes font là de leur propre vie, et le soin de notre propre conservation.
Il est donc certain que nous avons besoin de jouir de tous nos droits supérieurs pour que $h$ mort soit pour nous ce qu'elle doit être, et poure que nous connoissions dans ce grand acte, les merveilleuses manificances de notre dieu. Et en effot, lorsqu'on réfléchit aux merveilleuses munificenaes divines, on découvre une immensité de trésors quinous transportent, mais qui nous semblent tellemens natarels que mous cessons mame d'en etrie surpris.

Ces trésors, ce sont les ravissantes compensations qui doivent balancer nom-senlement des horreurs de notre mort, mais même colleṣ do notre exisHence actuelle ; au liou de l'etat de coagalation miverselle où nous nous tmouvons corporellement

## (44)

par une suite de la loi du tems, il faut que nous puissions espérer un état de perspicacité et d'expan: sion qui nous mette à même de pénétrer dans toutes les régions de toutes les atmosphères.
Au lieu de ces ténèbres et de ces incertitudes inquiétantes qui nous dévorent journellement, il faut que nous puissions atteindre à la permanence d'une lumière complète et sans restriction.

Au lieu de ces paroles lentes, successives, informes, impuissantes ou corrosives que notre cœur et notre bouche ne cessent d'enfanter, il faut que nous puissions espérer une parole vaste, assurée, terrible contre le mal et le désordre; une parole qui engendre naturellement en nous ce que, par la bouche éternelle, elle ne cesse d'opérer dans tous les mondes, c'est-à-dire, l'explosion active et continue de tout ce qui est.

Avec de pareilles perspectives, pouvons-nous donc encore regarder la mort comme autre chose que comme l'ouverture d'un sceau sacré, où sont on activité toutes ces merveilles? Mais voici de nouvelles clartés qui se présentent sur ce grand objet.

Le moment et le mode de notre mort pourroians et devroient nous étre connus.

De ce que nous savons tous que nous devons mourir, il résulte que nous devrions encore savoir quand et comment nous devrions mourir, car il est bien difficile de nous en acquitter comme il faut

## (45)

sans cela, attendu que l'on n'exécute bien que les rôles que l'on a eu le tems d'apprendre, afin de n'être ni surpris ni embarrassé de toutes les circonstances que ce rôle doit offrir et développer.
Voilà pourquoi c'est dans cet exemple principalement que toutes nos lumières et toutes nos vertus doivent être divines; puisque, l'homme étant foible et aveugle naturellement, il est hors de la ligne, s'il ne prend pas son instruction et son courage dans la puissance virtuelle de l'esprit.

Aussi, ce que les hommes pieux appellent bien mourir, selon les doctrines et les usages des religions où ils vivent n'est pas suffisant pour remplir l'objet dont il s'agit, quoiqu'ils prouvent eux-mêmes les propositions ci-dessus, en disant qu'il faut avoir sa tête, pour profiter de ses derniers momens.
Il faudroit encore qu'ils eussent les notions de tout ce qui a rapport à ce grand évenement, et, d'après tout ce qu'on vient de voir, nous pouvons assurer comme une chose certaine que, si l'homme s'occupoit constament, pendant sa vie, à se remplir de l'esprit de lumière et de vérité, il connoîtroit d'avance le moment et le mode de sa mort, puisque l'esprit est l'universel flambeau de la matière, et que l'homme qui est privé de cette cona noissance est un être abâtardi.
Dès que ce coup de jour se présente de luia même à notre esprit, nous nous trouvons par là: autorisés naturellement à fixer nos regards sur cette partie des traditions hébraïques où nous voyons des. récits analogues à cette doctrine. Car ces traditiona, sont remarquables par les détails avec lesquels cee

## ( 46 )

sortes de faits nous sont rapportés. Ce ne peut donc plus être une chose indifferente pour nous, d'apercevoir dans ces traditions, les patriarches annoncer tous d'avance communément leur propre fin, ni de vojr avoc quelle sérénité ils terminoient leur carrière.
Quand même les faits seroient enoore conteatés, le principe ne sauroit l'être. Ainsi, nous n'engagerions que la moindre partie de notre crédulité, en regardant ces patriarches comme étant chargés. de nous représenter des traits de l'homme régulier. Or, l'homme complet et régulier, sachant qu'il doit mourir, ne seroit plus tel s'il ne savoit comment et quand il doit s'acquitter de cette fonction.
: En effet, c'est une chose si naturelle que la mort, que nous ne devons plus être étonnés de voir Dieu arinoncer la leur aux patriarches, comme tous les qutres événemens de leur vie; et dès qu'ils étoient pleins de jours, la mort étoit pour eux une floraison et une naissance. Lorsque Dieu parloit à Adam, ne lui disoit-il pas: ne mangez pas du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, car du jour que yous en mangerez, vous mourrez; et quand il eut péché, ne lui parla-t-il pas encore en lui pronongant son arrêt de mort?
Lorsqu'Adam fut devenu coupable, il lui resta donc le souvenir du moment où cette parole lui fut prononcée $;$ :il se ressouvint que la vie avoit. précédé la mort pour lui. La mort ne pouvoit donc. pas manquer d'âtre suivie de la vie, et c'est là ce qui rendoit si calmes les patriarches, au moment do leur passage hors de cette vie terrestre.

## (47)

Si les hommes s'elevoient à cette haute idée; s'ils pouvoient se persuader qu'en s'éclairant de ces lumières patriarchales, ils ne feroient que se remplir de leurs vraies lumières naturelles, qui les amèneroient à connofitre leur propre vie, avec quel calme ils se retrdroient dans le lieu du repos qui nous attend tous, et dont nous n'aurions jamais dû sortir!
Si les animaux ne peuvent savoir ni quand, ni comment ils mourront, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils mourront. Ils n'ont pas besoin de ces notionsla, ou plutôt, ils ne peuvent les avoir, parce qu'il faudroit qu'il y eût deux êtres en eux; Pun quí jugeroit, et l'autte qui seroit l'objet de leur jugement; l'un qui agiroit, l'autre qui observeroit et dirigerơit même celui qui agiroit. Or, les animaux n'ont ên eux qu'un seul être. Enfin, les animaux ne connoissent pbint la mort, par la raison quills the conioissent point la vie.
Temarquons cépeidant que les animaux qui ne connoissent que ce quii est en-deçà de la mort', nen ont pas peur, et que les hommes qui con . noissent ce qui est au-dèlà n'en ont pas peur non plus, quand leur vrâe naturé énergique se dsploie, comme on le voít da ns la classe inférieure, soit parmi les héros humains, dans les combat's, soit parmi les sectateurs du stoicisme, et dans la classe superieure, parmi les véritables homines de lest prit, lorts de leur derniêre heure. Quest-ce donc que cette mort, sur laquelle on peut si difficile: ment fixer son point de mire?

Ame humaine, la mort! est - ce qu'il y en a

## (48)

encore ? est-ce que ton ineffable et invincible mere ne l'a pas détruite? est-ce qu'en s'introduisant, par son amour actif, jusque dans les plus profonds réduits de ton être, elle n'y a pas injecté la vie? est-ce que, par les efforts de son inexprimable sollicitude, et par les tourmens de ses. desirs, elle n'a pas épuisé toutes les angoisses de ce que tu appelles la mort ? est-ce qu'elle n'a pas souffert mille fois secrètement la mort de violence, de peur que nous eussions autre chose à subir que la mort de joie! Est-ce que depuis qu'elle a absorbé cout ce qui est douleur, nous pouvons encore avoic quelque chose à souffrir?

Non, la mort n'est plus pour nous que l'entréa dans le temple de la gloire. Le combat a commencé dès le moment de la chute; la victoire a été remportée; nous n'avons plus à recevoir de la main de la mort que la palme du triomphe... La mort ! c'est au vrai sage qu'il est seul permis de ne plus la compter pour quelque chose, attendu qu'il a eu le bonheur de goûter la vie? Non; cette mort n'est plus pour lui qu'un acte du tems. Quel rapport cet acte du tems pourroit-il avoir avec l'homme de l'eternité?
Aussi, l'homme n'auroit pas l'idée de la mort; $\boldsymbol{c}^{\prime}$ il n'avoit pas le sentiment de l'eternité, avec lequel cette idée de mort fait un contraste; et de là résulte encore une autre preuve que $\mathbf{l}$ 'homme sage doit avoir la connoissance de sa mort particulière, qu'il doit la suivre dans tous ses détails, et qu'il doit se voir mourir, puisque son éternité personnelle doit connoître tout ce qui se passe dans le tems pour lui, et dans sa propre circonscription.

## (49)

Mais nous l'avons déjà dit, pour qu'il remplisse dignement cette importante táche, il faut qu'il remplisse dignement tous les instans de l'importante tâche de sa vie; sans quoi il meurt dans les ténèbros et sans le savoir, comme les nations et les hommes du tórrent. Or, le vrai mal, le seul mal que nous puissions éprouver de la part de la mort, c'est de mourir corporellement avant d'être ressuscités de notre propre tombeau : car, pour ceux qui sont ressuscités de leur propre tombeau, avant de mourir corporellement, en quoi cette mort pourroit-elle les atteindre?

Aussi les puissances humaines qui ne savent gouverner qu'en faisant peur de la mort, et qui s'arrêtent là, ont grand tort, puisque la nature, ni i'homme régénéré n'en ont pas peur. Au contraire, lorsque la nature reste dans sa ligne de subordination, et l'esprit dans la ligne de supériorité, la mort est une douceur depuis que la mère de famille en a surmonté et dérruit toute l'amertume; ce sont les hommes aveugles et féroces qui dénaturent cette mort, en la rendant cruelle par leurs furieuses et épouvantables justices, ou prématurée par leurs imprudences.
Bien plus, quand l'ame a le bonheur de sentir combien l'ennemi sème d'embuches sur notre carrière, et combien son pouvoir est enorme, et dans une constante et opiniâtre activité, pour arrêter le cours de ce qui est bien, et l'approche du regne de la vie; oh! combien alors elle est guérie de la crainte de la mort! et même combien elle la desire, afin de pouvoir être plus près de la vie, et avoir II

## (50)

le plaisir de la voir dans son triomphe et dans son royaume de paix et de bonheur!
Enfin le sage qui se sera convaincu que ce mondeci n'est que comme une traduction du monde invisible, ne pourra que se réjouir au lieu de s'affliger, quand il verra venir le moment de s'approcher du texte, parce que c'est une vérité générale que les textes sont préférables aux traductions.

Comment serons-nous ? ò̀ serons-nous, quand nous ne serons plus dans ce bas-monde?

Ces questions que l'homme se fait universelle- $^{\text {ren }}$ ment, tiennent aux entraves ténébreuses que la région de la terre et du tems accumule et entasse sur nous et autour de nous. Si nous pouvions nous persuader que toute notre existence est dans l'affection, et non point dans le tems ni dans un lieu, nous conviendrions qu'étant émanés de celui qui n'a point de tems et point de place, nous ne devons pas appartenir plus que lui au tems et à une place, et qu'ainsi nous serons, comme lui, sans tems et sans place, c'estàd-dire, que nous serons toujours. et partout comme lui, puisque, si nous sommes avec lui, nous devons participer à ses propriétés, selon notre mesure.

Quant à la question de savoir si nous nous reconnoîtrons, et comment nous nous reconnoîtrons dans l'autre monde, prenons toujours le naturel pour type. Nous ne nous reconnoissons même dans

## (5r)

ce monde-ci que seion ncs figures du moment; et nos figures sont toujours l'effet de l'action actuelle et particulière que le tems opère sur nous.
Deux enfans qui vivent ensemble se reconnoissent à la figure actuelle qu'ils portent. S'ils continuent à vivre ensemble dans un âge plus avancé, et ainsi de suite jusqu'a la vieillesse, ils se reconnoîtront toujours à la figure qu'ils auront lors de l'époque de leur vie, où ils se trouveront, quoique cette figure soit bien loin d'être la même que celle qu'ils avoient dans les époques antérieures, et sur-tout lors de l'époque de leur enfance. Enfin, si depuis leur enfance, ils ne s'etoient pas vus, et n'eussent pas entretenu l'analogie, il est certain que, dans leur âge avancé, ils ne se reconnoitroient pas.

Ainsi, lorsque l'on demande si nous nous reconnoîtrons dans l'autre monde, on ne réfléchit pàs qu'il faudroit encore demander à quelle figure nous nous reconnoîtrons de toutes les figures diverses que nous aurons eues dans celui-ci, et, en outre, si nous avons ou non entretenu de l'analogie entre nous, ce qui, à la vérité, pourroit jeter l'interrogateur et le répondant dans quelque embarras, et devroit lui faire porter son esprit dans une région autre que celle de nos figures matérielles et de toutes les liaisons passagères, sur lesquelles nos intérêts de ce monde sont si fortement établis.

Reprenant donc ici ce que nous avons dit plus haut, savoir : que nos figures corporelles terrestres sont toujours l'effet de l'action actuelle et

## (5z)

particulière, que le tems opère sur nous, il faut croirequ'à cette suite de figures périssables, que le tems et la mort nous enlevent, il doit succéder pour nous une autre figure, ou, si l'on veut, un autre ordre de figures, auxquelles nous nous reconnoîtrons selon les espèces d'analogies morales et spirituelles, bonnes ou mauvaises, que nous aurons établies entre nous ici bas: car ces figures seront Texpression de l'action ou de l'affection qui nous aura animés, comme nos figures matérielles sont l'expression de l'espèce d'action élémentaire, qui joue en nous actuellement.

Ces analogies profondes et cachées qui doivent se manifester dans l'époque postérieure au tems, ne font ici basque se semer en nous, et leurs fruits seront les figures et les signes futurs auxquels nous nous reconnoitrons. Voild pourquoi il est essentiel de ne se former ici bas, autant que l'on peut, que des analogies vraies, douces et salutaires, parce que leurs fruits ou les signes qui en proviendront n'opéreront ailleurs entre nous, que de délicieuses sympathies, dont l'effet est retarde ici par le voile de notre matière : car, si les belles ames pouvoient s'apercevoir, elles fondroient de joie.

Les analogies opposées que les méchans et les insensés établissent entre eux ici bas, opéreront dans l'ordre à venir des effets aussi repoussans que les autres seront doux, parce qu'ils verront alors leur difformite, qui, sur la terre, leur est cachée, par la méme loí de la matière, qui cache aux bons leur beaute.

## (53)

Il faut onsuite admettre dans:cot ordre futur la même progression dans la variété de nos figures, que dans ce monde-ci, à la destruction près qui n'y peut avoir lieu; c'est-à-dire, que loin de croire que nous $y$ aurons toujours la même figure, nous devons penser au contraire que nos figures y acquerront un accroissement continuel de charmes et de perfections, fondé sur l'action qui agira en nous dans sa liberté, et qui puisera elle-même à la source infinie de tout ce qui est vif et vrai.

Mais comme, par les analogies que nous aurons établies entre : nous, nous croîtrons ensemble et dans les mêmes actions de manifestation, il résulte de là que nous nous reconnoîtrons toujours, malgré la diversité des signes et des perfections que nos figures manifesteront.

Ainsi l'on paut conclure que nous nous reconnoîtrons dans l'autre monde, non pas selon nos figures matérielles, actuelles, dont l'action sera éteinte; mais selon les figures de l'ordre non-matériel, et d'après las analogies que nous aurons formées dans celui-ci, et dont l'action jouera alors son plein jeu ; que, par conséquent, notre sensibilité doit avoir une grande joie et une grande espérance, puisque non-seulement nous devons nóus flatter de nous reconnoître dạns ces époques à venir, mais que nous sommes les maîtres de multiplier et de déterminer nous-mêmes cos liaisons et ces reconnoissances futures, en semant, dès iei bas, dans notre ame et dans celles de nos semblables, tous les germes des biens weels et des plaisirs purs qui nous attrayeront,

## (54)

Les principes et l'anologie nous permettront ici de présenter quelques conjectures sur certains signes particuliers, auxquels nous nous reconnoîtrans, indépendament de ceux qui ne tiendront qu'à nos liaisons et à nos rapports personnels. Nous voyons ici bas toutes les corporations humaines, distinguées par des costumes et autres signalemens caractéristiques; nous voyons les ordres, les dignités, les hautes naissances se courrir de croix, de cordons et autres marques d'honneur.

Nous savons d'ailleurs que l'ame de l'homme, qui a pris son origine dans le centre divin, renferme en elle, par son droit originel, la base ou la source de toutes les merveilles de l'esprit, comme l'on suppose que toutes les distinctions honorifiques humaines, sont la récompense des vertus et du, mérite que sont censés posséder ceux à qui ces honneurs sont dévolus.

Qui nous empécheroit donc de croire que le développement de ces droits originels de nótre êtrè divin, pour ceux qui auroient su ne pas les laisser $\mathbf{s}^{\prime}$ annuller, fût indiqué aussi par des marques caractéristiques, analogues aux bases divines qui auroient acquis leur terme en nous, et que ce ne fût là une de ces espèces de signes naturels, spirituellement sensibles, auxquels nous nous reconnoîtrons dans l'autre monde? Les principes nous permettent même de présumer que les croix joueront un grand rôle parmi ces décorations: car la croix ou l'harmonie des deux puissances, ne seroit pas la racine de tout ce qui est, ${ }^{\text {; }}$ si elle ne devoit pas en étre le terme; mais ces croix naitront de

## (55)

nous, au lieu que les croix humaines, il faut qu'on nous les donne.

Je ne puis m'empêcher d'ajouter que les signes d'opprobre se manifesteront aussi sur les méchans, et sortiront naturellement de leur propre personne, pour faire connoître l'iniquité de leurs œuvres; et pour peu qu'on ait d'aptitude à sonder l'esprit des choses, on verra à quoi tient l'usage où sont les justices humaines, de faire attacher des écritaux indicatifs sur la personne des criminels.

Comment peut-il $y$ avoir des sons parlés et articules, sans le moyen de nos organes physiques at matériels?
$\mathbf{N o u s ~ v o y o n s ~ q u e ~ p l u s ~ l ' h o m m e ~ ' s ' e l e ̀ v e ~ e t ~ s e ~}^{\text {et }}$ dégage de sa matière, plus sa parole acquiert de force et de perfection; non pas cette parole que les hommes ne connoissent que. par sa multiplicité, son ornement factice, et ses couleurs mensongères ; mais cette parole vive, simple, féconde et efficace, dans laquelle toutes les instructions éparses dans nos écrits, nous apprennent que nous avons pris naissance, et qui, far conséquent., doit être notre indice caractéristique et l'aliment de potre étre, comme elle en a été le principe, ce qui suffit pour ne laisser aux personnes instruites, aucun doute que les êtres dépauillés de nos liens terrestres, ou ceux qui n'y ont jamais été ensevelis, ne puissent parler bien mieux que ceux qui y sont détenus.

## (56)

Mais si les doctrines vulgaires ne peuvent s'accommoder de cette observation, puisqu'elles se tiennent si loin des données qui lui servent de base, elles devroient au moins apercevoir dans les images de l'ordre terrestre et naturel, quelques signes qu'elles pourroient prendre comme des indices de ce qui se passe au-dessus.

Elles savent, en effet, que plus l'homme est élevé en puissance dans le monde, plus sa parole a d'autorité. Elles pourroient conclure de là que s'il y a des autorités supérieures au monde, ces autorités devront également voir accroître leur puissance, et par conséquent le signe ou l'organe de cette puissance, qui ne peut être que la parole, puisqu'il ne peut pas $y$ avoir deux signes de la même chose.

Elles savent aussi que plus l'homme est élevé en puissance dans le monde, et accroit par là l'autorité de sa parole, plus il se rapproche de l'autorité souveraine, qui gouverne tout l'état et qui ne le gouverne que par la suprême puissance d'une suprême parole; en sorte qu'il se trouve plus a portee de correspondre avec cette suprême puissance ou avec cette suprême parole; d'assister à ses conseils, de converser et de délibérer avec elle, et d'être admis à la connoissance et à l'intelligence de toutes les merveilles de sa sagesse et de ses vues fécondes et bienfaisantes.
Elles peuvent donc par les lois de ces profondes, mais simples analogies, concevoir 'quels sont les emplois, les fonctions et les jouissances de toutes ces autorités supérieures au monde qui, plus elles

## ( 57 )

s'èlèvent en puissance et accroissent leur parole; plus elles deviennent susceptibles de siéger dans le souverain conseil de l'universelle puissance, et d'entendre les délibérations et les plans de l'universelle parole.
Elles peuvent enfin se former une idée de ce qui attend l'homme, lorsqu'il parvient à cette région supérieure où réside l'universelle autorité et l'universeHe parole : car ce seroit en vain qu'en se dégageant de sa matière, il verroit sa parole à lui-même acquérir plus de force et de perfection; s'il ne se trouvoit pas à portée d'exercer ce don suprême, et de le fortifier sans cesse de plus en plus, en l'approchant de plus près de la source exclusivement vivifiante.
Le dépouillement de nos liens terrestres et de nos organes matériels, ne doit dónc point embarrasser l'intelligence, par rapport à l'exercico futur de notre parole, puisque, d'après tout ce qu'on a vu précédemment, nous ne faisons à la mort que changer de corps, et puisque notre vie entière, si nous étions prudens, seroit censée n'étre occupée 'qu'à nous procurer ce nouveau vêtement.

Nous ne venons ici bas que pour nous y faire habiller.
Nos vêtemens artificiels sont l'enchantement et l'absorption du corps terrestre; sans cela sa vue et sa présence nous deviendroient bientót insupportables, parce que les puissances fougueuses de l'atmosphère, le frappant saas intermède, en feroiènt
(58)
sortir des influences désorganisatrices pour notre esprit, et pour notre œuvre spirituelle.
Les animaux n'ont pas besoin de cetintermède préservatif, parce qu'ils n'ont point d'œuvre spirituelle à faire, ni d'esprit qui craigne les puissances désorganisatrices.
Les nations sauvages qui vont nues, sont peu avancées dans leur esprit et encore moins dans l'œuvre spirituelle.
Les nations poliçes qui s'habillent, paroissent plus a vancées dans leur esprit que les nations sauvages; mais elles le sont en sens inverse, savoir : dans la dépravation; aussi sont-elles peut-être plus eloignées de l'œuvre spirituelle que les sauvages même, parce que ceux-ci ne savent pas seulement si l'esprit de l'homme a quelque chose à faire, au lieu que les autres croient qu'il n'a à faire que lo mal, c'est-à-dire, à se substituer à l'esprit universel, et à prendre la place de la souveraine sagesse.

Dans l'ordre spirituel et pur, si nous pouvons obtenir des vêtemens, ce n'est point pour absorber notre être et le préserver de l'action des puissances désorganisatrices qui ne sont point à craindre pour lui; c'est au contraire pour voiler sa gloire et sa sublimité, parce qu’al l'image de, Dieu, il porte en lui le sanctuaire et le saint des saints, et il doit en dérober la majesté, aux régions que, étant éblouies de sa pompe, prennent par là l’̉dée qựelles doivent avoir de celui qui habite au sein de cette magnificerice.

C'est donc. pour recouvrer ces superbes vêtemens

## ( 59 )

que nous paroissons dans ce bas-monde; mais comme dans cet ordre là toute hypocrisie est impuissante et sans crédit, et comme ces habits de gloire ne peuvent réellement revêtir que l'être qui en est digne, nous ne pouvons jamais prétendre à cet honneur qu'autant que nous nous sommes sanctifiés; de façon que s'il est très certain que l'homme caint peut prétendre à cet habit de gloire, jamais cet habit de gloire ne sera donné à quelqu'un qui ne sera pas saint.

- La raison de cela, c'est que tous Ies êtres quelconques ne peuvent être vêtus que de leurs propres murres. Les arbres et les plantes ne sont vêtus que des curres de leur germe, ou semence végétale: Les animaux ne sont vêtus que des courres de leur principe de vie; nous sommes vêtus comme eux animalement par notre peau, qui n'est que l'œuvre de notre principe de vie animale, ainsi que tous les organes de notre corps.
En qualité d'hommes-esprit, nous devrions avoir des vêtemens plus beaux et plus parfaits que ceux qui ne proviennent que de l'œuvre de notre principe animal ; et c'est parce que nous àvons perdu en ce genre nos anciennes et éminentes propriétés; que nous y suppléns par nos habits artificiels.
Mais le principe et la loi nous suivent dans cette dégradation. Si ces habits artificiels ne sont point le fruit de l'œuvre vive de notre esprit, puisquó dans le vrai nous re les produisons pas; ils sont aù moins, quand à leur forme, le fruit de l'œuvre de notre industrie; ainsi, dans le soin que nous prenons de nous habiller, nous montrons toujours que


## (60)

qous les êtres quelconques ne peuvent être vêtus que de leurs propres œuvres.

Nous voyons en outre que nas vêtemens réels, devant être le fruit de nos couvres, deviennent pour mous un signe de gloire, ou un signe de honte et d'humiliation.

C'est cette idée peu approfondie, qui nous fait admirer aveuglément ceux qui se montrent à nos yeux avec de riches et belles parures, et dédaigner et mépriser ceux quine sont couverṭs que de haillons. Les premiers nous retracent une figure et une image de ces habits précieux, que leurs ceuvres régulières auroient dû leur produire; les seconds nous retracent l'image, des parures ignominieuses, que les coupables se ipréparent et se produisent par leurs cuuvres fausses et criminelles. Et ces tableaux factices n'en, remuent pas moins en nous un foyer réel, d'où jajllissent journellement toutes les vé, rités.

C'est aussi par un des mouvemens de ce foyer que les grands, les puissances, les souverains, sont dans l'usage de se vêtir d'habits somptueux et de s'orner de décorations. Ils sembleroient vauloir suppléer, par ces signes extérieurs, aux véritables ornemens gui leur manquent, et qui devroient être le fruit de leurs oeuvres. Entin, ils sentent que l'homme ne peut avoir aucun droit, aucune puis. sance, qu'autant qu'il est régénéré ou.jouissant de ses antiques facultés et de ses. vertus primitives, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour en avoir l'air. Hommes, apprenez doncà lire les réalités au milieu de toutes ces figures.

## Titre d’admission dans les régions futures.

$V_{\text {or ci une nouvelle figure que nous ne craignons }}$ pas de présenter au lecteur en passant, pour lui montrer combien il nous importe de nous occuper ici bas de notre sublime tâche.
Nous n'avons de place dans nos spectacles qu'autant que nous avons eu soin de nous précautionner d'avance d'un billet d'entrée. Ce billet ne se donne que sous l'attache du directeur ; en outre, si nous ne retenons pas nos places d'avance, nous courons risque d'être écrasés par la foule, qui attend l'heure du spectacle pour prendre ses billets, et même nous courons risque de n'en point avoir.

- Cet emblême, très temporel et très terrestre, nous apprend que nous ne sommes ici bas que pour acheter notre titre d'admission au séjour des fêtes divines; que si nous n'avons pas le soin de nous précautionner de ce titre d'admission pendant notre passage terrestre, nous n'entrerons sûrement pas dans l'assemblée de délices et de réjouissances; qu'il ne nous faut pas attendre au dernier moment pour prendre cette précaution, vu toutes les incertitudes et tous les inconvéniens auxquels cette lenteur et ce délai pourroient nous exposer ; que cette precaution est d'autant plus facile à prendre, que nous trouvons à tous les pas des dépôts où se débitent ces titres d’admission; que par conséquent, nous serons inexcusables si nous n'en sommes pas munis; qu'avec cela ces titres d'admission ne se prêtent pas comme. ceux de nos spectacles, parce que notre


## (62)

nom s'y trouve écrit, ce qui empêche que le billet ne puisse servir pour un autre; que là, il ne peut y avoir de supercherie, parce que c'est le directeur lui-même qui fera l'appel; que par conséquent, il faut encore'plus se défier des gens trompeurs, qui vous offrent sur la place des soi-disant billets d'entrée, mais qui sont faux, et avec lesquels on ne sera pas reçu, quelque vogue que les vendeurs essayent de leur donner.
A présent, en laissant là cette figure, nous dirons qu'il ya sûrement un moyen de juger des dimensions qu'aura la demeure future de chacun de nous qui habitera les régions éternelles; c'est de considérer bien attentivement les dimensions des divers fondemens que la divinité pose en nous journellement; car c'est une loi lumineuse et positive, que les proportions et les dimensions de l'édifice soient calquée sur celles de ses fondemens.

## Il faut que chaque chose prononce elle - même son propre nom.

Les noms ne sont que les indices des propriétés des choses; et les choses manifestant continuellement elles-mêmes leurs propriétés, il en résulte qu'il faut que chaque chose prononce elle-même son propre nom ; ce qui revient à cette proposition fondamentale et universelle, que nous avons présentée plusieurs fois et qui nous apprend qu'il faut que chaque chose fasse sa propre révélation.

## (63)

Aussi Dieu prononce-t-il sans cesse son propre nom pour faire parvenir la connoissance de ses propriétésà toutes ses productions, et à toutes les facultés et à tous les organes de ses productions.

C'est aussi ce que font continuellement les êtres purs et les esprits divins qu'il a produits pour étre les ministres de sa gloire, et de sa lumière.
C'est ce que font tous les êtres de la nature, soit ceux qui la dirigent immédiatement, et qui sont commeses colonnes fondamentales, soit ceux qu'elle produit journellement, et qui ne parviennent au terme complet de leur existence qu'en prononçant à chaque époque de leur croissance leur propre nom, c'est-à-dire, en montrant à découvert toutes leurs propriétés.

C'est donc là ce que doit faire l'homme à tous les degrés de sa renaissance et de sa régénération; il faut que par l'impulsion de ses facultés spirituelles réunies, il arrive au premier pas de cette sainte carrière, et que de cette réunion active de ses facultés spirituelles, il résulte une explosion qui n'est autre chose que le prononcer de son propre nom.

Les agens qui se trouvent à cette classe, ou à cette région, entendent ce nom ; ils s'y unissent par l'intérêt de l'universelle charite ; par là l'homme monte en grade et arrive à une autre classe, où, par la même loi, il repète la même opération, c'est-à-dire, qu'il manifeste, par un second nom, les titres qu'il a acquis dans la classe précédente.
Les agens de cette seconde classe le reçoivent comme l'ont fait les premiers; c'estainsi qu'il passe

## (64)

de grades en grades par les cercles spirituels-temporels, terrestres, célestes, sur-celestes, jusqu'à ce qu'il atteigne la classe sainte et divine, où, en prononçant le plus élevé et le dernier des noms qu'il doit acquérir dans ses travaux de restauration, il puisse recevoir le nom nouveau qui doit le vivifier à jamais, lequel nom ne s'arrête plus dès qu'il a commencé à se prononcer lui-même, parce qu'il se chérit trop, et trouve trop d'attraits à sa propre génération, ou à sa propre production, pour que l'ardeur de son propre desir puisse lai permettre la moindre interruption.
C'est là le principal de ces monumens qui restent à demeure quand ils ont été une fois mis en place; car on peut toujours dire d'eux, à quelque moment qu'on les considère : voilà des monumens.qui sont restés jusqu'à ce jour.

Oh ! comme il sera beau le jour de la moisson de tous ces noms et de toutes ces propriétés! Helas! il s'en faut beaucoup qu'elles soient mures ces moissons superbes et magnifiques! Elles ne sont encore qu'en végétation. Mais leur secrète croissance faịt le charme et l'espérance de l'homme de desir. Car ce n'est point assez que nous ne prononcions pas en vain notre propre nom, il faudroit qu'a tout moment le nom divin pût jouir de sa propre efficacité ; et cette efficacité, si elle étoit complète, ne seroit rien moins que de ne pas nous laisser faire unseul acte sans lui, et (cequi y mettroitle comble) ce seroit non-seulement de ne pas cesser un instant de nous employer, mais encore de ne jamais pouvoir nous employer qu'à la manifestation de
ses éternels prodiges, et de sंes inépuisables merveilles.

En attendant, combien n'avons nous pasà à gémir sur l'inutilité de la langue de l'homme dans ce basmonde! L'univers ne parle point, ou le peu qu'il dit n'opère que les ténèbres et le néant.

Les malheureux hommes ! au lieu de se débattre jusqu'à suer leur sang pour segarantir de l'infection de cet abîme, ils subissent l'influence mortifere de la langue de l'univers; ils ont beau s'épuiser en paroles pendant toute la durée de leur existence, ils ne disent rien, c'est-dे-dire, qu'ils parlent tous la langue du pays où ils sont exilés, comme les Hébreux parloient la langue des Egyptiens pendant leur captivité chez les Pharaons.

## Le caractère essentiel du nom de Dieu.

IL y a de faux docteurs qui prétendent connoître quel est véritablement le nom de Dieu, quelles sont les propriétés que ce nom renferme, et qui voudroient enseigner, soi-disant, à le prononcer. Ne leur donnons pas notre confiance. Ce nom ne pouvant être inséparable des propriétés actives qu'il exprime, et ces propriétés étant dans une fructification perpétuelle, il doit être toujours nouveau comme elles, et en outre, il n'y a que ce nom lui-même qui, comme tous les autres, nous puiṣse faire sa propre révélation, et cela, afin que la science demeure éternellement dans la source de
la seience; et ne puisse pas tomber dans les mains abusives de l'homme.
Nous pouvons néanmoins être sûrs que si ce nom n'approche pas de naus, nous restons dans la mort et la stérilité, puisqu'alors nous sommes séparés des propriétés fécondes, dont il n'est que l'explosion, et dont nous avons un besoin de première nécessité.
Aussi sentons-nous que le nom de Dieu doit avoir pour caractère essentiel d'être l'alliance éternelle, universelle, temporelle, spirituelle, céleste et terrestre. Lorsqu'il descend dans l'homme, il y doit développer successivement toutes ces diverses alliances, et lui découvrir, à chaque époque, les trésors et les merveilles de l'éternelle immensité.
Tant que ces diverses alliances ne sont pas manifestées, opérées, confirmées et consolidées en nous; nous ne pouvons pas nous regarder comme étant parfaitement régénérés; il faut qu'elles prennent chacune activement et sensiblement possession de nous; qu'elles parlent et se prononcent en nous; qu'elles nous vivifient de leurs bénédictions, de leur force et de leur lumière, intérieurement et extérieurement; qu'elles gous mettent dans le cas, tout indignes que nous en sommes, d'opérer les œuvres saintes, et d'exercer tous les ministères sacrés qu'a exerćs la mère de famille, qui, possédant en soi toutes les propriétés divines, inséparables du nomide Dieu, possédoit par conséquent toutes les alliances.

Il faut que, quand ces saintes alliances descendent sur noús, tout se prosterne en nous à leur passage, et que les tenèbres et tous les malfaiteurs fuient

## ( 67 )

devant elles; il faut enfin que nous devenions aussi l'ensemble actif de toutes ces alliances, puisqu'il faut que nous devenions un jour le nom prononcé de ce Dieu qui les renferme.
Voilà pourquoi notre culte envers le nom du seigneur a trois grands caractères : le premier, d'ofo frir continuellement notre encens à ce nom du seigneur ; le second, d'écouter bien attentivement toutes les instructions du nom du seigneur; le troisième, de suivre très fidèlement et très diligemment les documens et les ordres du nom du seigneur.
Notre encens au nom du seigneur est de plusieurs genres; le plus ordinaire et le plus utile pendant notre séjour ici bas, ce sont nos larmes, et comme nous n'avons rien à nous, nous devons remercier l'esprit quand il nous en envoie, car rien ne nous purifie comme une larme de l'esprit. Mais, gar-dons-nous de nous croire avancés, tant que nous ne versons des larmes que pour nous, et que ce n'est pas pour lui que nous en répandons.
Le second caractère de notre culte envers le nom du seigneur, qui est d'en écouter attentivement toutes les instructions, ne se développe que par notre propre concentration, et en nous atténuant tellement que ce nom du seigneur puisse, sans nuages et sans obstacles, nous communiquer ses instructions vives et pénétrantes.

Le troisième caractère de notre culte est de faire en sorte que ce nom du seigneur opère lui-méme dans nos propres œuvres, ce que sa lumière a opéré dans notre intelligence, et pour cet effet, nous $\mathrm{d}^{\text {evons }}$ suspendre tous nos actes devant sa propre

## ( 68 )

opération, comme nous avons dû suspendre nos pensées devant ses instructions; c'est ainsi que nous redevenons peu à peu le nom du seigneur, et que, nous réintégrant dans l'alliance éternelle, le nom du seigneur reprend sa forme qui est d'être l'universalit́́ en œuvres et en lumières, comme il est l'universalité en essence.

Car Dieu ne peut pas cesser d'être l'universalité en essence, puisque toute essence vient de lui, même celle de l'ame du pervers, dans le spirituel, et celle des poisons dans le naturel; car il n'y a point de poisons dont les principes radicaux ne soient salutaires: vérité profonde et propre à résoudre de grandes difficultés. Mais il peut n'être pas l'universalité en ceuvres et en pensées ou facultés, puisque nous sommes des êtres libres, et que nous avons le pouvoir de substituer, dans notre cercle, nos pensées à ses pensées, et nos œuvres à ses œuvres.

Or, l'objet des fidèles amis de la vérité est de travailler, de toutes leurs forces, à ce que Dieu soit l'universalité dans tous les genres et dans toutes les classes, parce qu'il n'y a que ce seul et unique moyen de procurer l'universelle félicité des êtres.
Cette idée que Dieu est toujours l'universalité en essence, est une des plus consolantes que l'esprit de l'homme puisse concevoir, parce qu'il voit dès lors que, quelles que soient les privations qui lui arrivent, il est cependant impossible qu'il ne tienne pas à Dieu; et en même tems, il sent que s'il a le courage et le bon esprit de chercher à tenir à ce Dieu par ses facultés, ses vertus et ses lumières,

## (69)

il n'y a pas de tableaux qui puissent exprimer son bonheur, puisque c'est par ces intermèdes actifs qu'il obtient la connoissance et la vive conscience de cette universalité divine, qui auparavant existoit pour lui, seulement en essence, et sans qu'il en profitât, ce qui est l'etat de l'être pervers.

Mais cette même idée qui fait la consolation du sage, fâit le désespoir et la condamnation du méchant, parce que son essence étant indestructible, il ne peut jamais être à couvert du pouvoir de la justice.
Disons ici que le caractère du nom de Dieu, est d'être un médecin si doux, si bienfaisant, qu'il vient au-devant de nous et flous soulage sans qu'on l'appelle. Que ne fait-il done pas, quand nous le prions de venir? En outre, son attêntion pour nous est si grande qu'il s'est placé atu-dedans de nous, afin de nous épargner la peine et le soin d'aller le chercher dans les demeures qui sont éloignées de nous.
Le nom de Dieu cherche continuellement à $s^{\prime} e$ tendre dans le monde; mais il s'y trouve repoussé par tant d'obstacles et par tant d'infections, qu'il est obligé de se replies sụ̆ lui-même, et de s'enfoncer dans sa retraite silencieuse. L'homme de vérité éprouve la même contrariété quand il veití répandre les clartés particulières qu'il reçoit ; et it est obligé, dans mille occasions, de s'interdire we parole.

Quelle douleur et quel terrible avartissemnerte n'est-ce donc pas pour cet homme de verite luis même, quand il sent, par les saites whemier

## '(70)

crime ou de ses propres négligences, s'opérer physiquement dans son intérieur cette cruelle épreuve de la divinité sur lui; lorsqu'il sent que malgré les lumières dont il peut jouir, et qu'il communique, la divinité en s'approchant de lui pour so revêtir de lui et le pénétrer tout entier, le trouvo cependant encore si grossier, si corrompu, si infect qu'elle est contrainte de se retirer de lui, on ne lui laissant que la lumière de sa misère et de ses infirmités !

Ce n'est cependant que dans ce seul nom divin qu'il peut réellement se régénérer; c'est en se plongeant continuellement dans ses eaux vives; c'est en se posant sur l'ardeur de son feu; c'est en repliant sans cesse toute sa parole sur cette parole centrale et intérieure qu'ill peut vraiment obtenir que sa langue se délie, puisqu'il n'y a que cette parole intérieure qui puisse réellement engendrer la parole. C'est pour cela que le monde entier n'avance point, parce qu'il jète sans cesse sa parole dans l'extérieur, et qu'il ne la porte jamais sur l'intérieur ou sur la parole vive.

Il faut que nous soyons comme sillonnés violemment et douloureusemen par la parole du seigneur, afin qu'elle déracine toutes les épines et toutes les ronces qui couvrent notre champ; il faut qu'elle fasse comme de longues traces dans notre humilité, qui est sa terre chérie, ot qu'après avoir séjourné pendant le cours nécessaire des diverses saisons, dans cette humilité qui la recouvre, elle produise des fruits abondans au tems des moissons.
Il faut que, dans cette terre d'humilité où elle

## (71)

vient se semer, elle nous fasse sentir combien nous sommes dignes de la sévérité de Dieu, puisque c'est nous qui étions destinés à laisser passer Dieu par nous, pour qu'il füt comnu des nations; et que c'est nous qui servons d'obstacles et de bornes á cette divine manifestation. Il faut qu'après avoir gémi sur cette abominable indignité dont nous sommes couverts, nous ouvrions assez notre amo pour espérer qu'il veuille bien la prendre encore pour sa compagne, et la faire parcourir avec lui les régions de la paix.

## Le caractère dée la nature ou de l'univers.

LE caractère de la nature ou de l'univers, est d'être une larme de Dieu. Cette larme est une larme de sa douleur, parce qu'il ne voudroit produire que des êtres simples et qui représentassent. réellement son image, au lieu de produire des êtres mixtes et composés, qui ne manifestent son unité que par des assemblages, et qui, par conséquent, en donnent une idée trauble et trompeuse.'

Jugeons-en par l'effet de notre enveloppe corporelle, qui, dans le vrai, est une larme de douleur pour notre esprit, en ce que notre esprit voudroit n'être lié qu'à des êtres en qui sa peusée, pût dé-. velopper son activite, tandis que cette enveloppe corporelle gêne tous ses mouvemens et ne produit que des actes de mort.

## ( 72 )

La mère de famille ou ce cour de Dieu qui ai voulu rétablir en nous l'image divine, est une larme de son amour.

Notre régénération, quand elle est complète, devient pour Dieu une larme de joie.

Nous devons éprouver et verser en nous ces deux dernières espèces de larmes, comme nous y avons trouvé la larme de douleur; sans quoi nous ne pourrons pas dire que nous ayons mis le tems à profit : car le tems ne nous est donné que pour nous faire connoître le prix de ces trois larmes, puisqu'elles viennent de Dieu, et que le caractère du tems est d'être une puissance divine-horizontale, ainsi qu'on l'a vu précédemment.
Etudions le séns de ces trois larmes, tâchons qu'elles deviennent actives en nous, et prosternonsnous d'admiration et de reconnoissance pour les innombrables merveilles qu'elles peuvent engendrer dans notre intelligence, dans notre foi et dans nos puissances, c'est-à-dire, dans tout ce qui peut concerner notre renaissance et notre retour vers la lumière, la vérité et la vie.

Une preuve que l'univers est une larme de la douleur de Dieu, c'est que Dieu voudroit ne produire des êtres que pour y établir un siége de sa contemplation, de son amour et de sa sensibilité divine : or, excepté l'homme, quels sont les êtres remplissant cet univers qui sentent Dieu, qui puissent l'aimer et le contempler?
C'est par là que la pensée du sage est dans les tourmens, parce que d'un côté il voit l'immensité et la sainteté du plan divin, et que de l'autre il

## (73)

voit ce plan s'étendre et frapper des êtres qui le laissent s'évanouir et les frapper en vain, puisqu'ils ne sauroient pas l'accomplir.

La nature n'est qu'une borne et une limite, où vient, expirer la voix de Diex.

C'est une vraie douleur de sentir combien sont grands les obstacles que la nature oppose à la propagation de la voix de Dieu. Tout devroit parler puisque l'esprit et la voix de Dieu doivent tout remplir, et cependant tout est muet autour de nous. Cette voix de Dieu fait des efforts continuels pour étendre son regne dans tous les points de cette nature, et ne pouvant plus s'y faire entendre, elle se borne à y manifester. des propriétés; c'est la combinaison de ses efforts avec les diverses résistances, "fqui compose la variété des tems, des formes, et des résultats de tout ce que nous apercevons dans la nature, et tout expire dans cette nature, parce que rien n'y parvient jusqu'à pouvoir y apporter la voix de Dieu.

Cette douleur devient mille fois plus amère encore, quand on réfléchit que l'homme lui-même étouffe et arrête cette voix, tous les jours et à tous. les instans. Il ne sait pas que chacune de ses paroles, qui ne provient pas de cette voix divine, est un obstacle semé devant elle, et qui l'empêche de produire ses fruits, parce que les paroles do l'homme ne proviennent que de la région mixte,

## (74)

confuse et apparente, tandis que la voix de Dieu dérive des sources de l'amour, de l'unité et de la fixité.

Il ne sait pas que la parole à laquelle il s'abandonne si légèrement, si imprudemment, est la vanité même ou le vide, puisqu'il est obligé de la répéter continuellement, et que ce qu'elle produit est tellement nul, qu'il lui faut sans cesse recommencer une autre parole, pour remplir le vide que la précédente laisse après elle.
Il ne sait pas qu'il s'assimile par là à la matière, dont la vie est si vaine et si nulle, qu'il est obligé d'en réparer journellement la foiblesse.
Il ne sait pas que les moyens qu'il prend pour réparer la foiblesse de sa matière, sont encore plus nuls et plus vides que cette matière même, puisqu'il est obligé de renouveller tous les jours et plusieurs fois par jour, l'emploi de ces défectueux moyens.
Il ne sait pas que la voix divine est tellement supérieure à la sienne, qu'il a suffi qu'elle so soit prononcée une fois, pour que son action et son effet temporels soient durables comme les siècles, et que son action et son effet spirituels soient permanens comme l'éternité, au lieu que la parole de l'homme étant si vaine, il est obligé, comme nous l'avons dit, d'en réparer le vide continuellement, ce qui fait qu'il a si grand soin de parler sans cesse dans le monde, et de ne pas laisser la parole aux autres, de peur qu'on ne voie la mort, la stérilité et le néant de sa propre parole.
$\mathbf{E t}_{\mathrm{t}}$, cependant, si cette parole si importante lui

## (75)

avoit été donnée pour un objet si élevé et si mar gnifique; si la parole divine elle - même, montre journellement son desir de se développer et d'accomplir les fins sublimes, dont elle est à la fois le foyer créateur et la source génératrice, quelle douleur n'est-ce pas pour l'homme de vérité, de voir que cette parole suprême manque ainsi gon principal but? de voir qu'elle vienne en vain sur la terre et parmi les hommes? de voir que ce sont eux qui sont la triste cause de cette lamentable affliction divine? de voir, enfin, que de ces innombrables paroles, qui sortent de leur bouch sans interruption, depuis le commencement des choses, il n'y en a pas une qui soit féconde?

Aussi n'y a-t-il presque pas une de leurs paroles, qui ne les mette dans le cas de subir l'épouvantable reproche de la vérité, qui leur dira un jour que cette parole divine a agi en vain en eux, et a été entièrement inutile au service de celui qui la leur a donnée; qui leur dira, jen un mot, que malgré son incommensurable desir de répandre sa vie et ses douceurs dans toutes lea régions, ce sont eux -mêmes qui ont arrêté ses desseins et qui l'ont réduite à la sterilité.

Action substituée à la parole.
Depors que l'action fausse a fait son explosion, il faut que tout soit action pour lui résister. Voilà pourquoi l'univers ne fait qu'agir et ne parle point,

## (76)

parce qu'il n'a de fonction, que celle de résister. Voilà aussi pourquoi notre parole actuelle ne devroit - elle être aútre chose qu'une action laborieuse, mais continuelle, et se multipliant sous toutes les formes: car nous ne sommes plus dans la région, où l'usage de la parole soit entier et libre.
Cependant l'homme en a encore de cette parole, par le moyen de laquelle il pourroit soutenir et alimenter son action; mais, hélas! il n'est pas plus sage à profiter de sa parole que de son action, et au lieu de les employer l'une et l'autre à son avancement et à l'œuvre, il ne cesse de les employer a l'œuvre contraire, c'est-à-dire, à sa ruine et à l'accroissement du regne du mensonge et de l'iniquite.

S'il veut s'encourager à redevenir action, qu'il considère comment la sagesse divine se conduit à l'égard des hommés pendant cette vie terrestre? elle s'y conduit comme les mères avec leurs petits enfans; elles sont toute action auprès d'eux, et si elles sont aussi quelquefois parole, ce n'est presque rien en comparaison de ce qu'elles leurs diront, lorsqu'ils seront en âge de les entendre. Aussi, la véritable mère de famille, est-elle toute cuurre auprès des hommes-enfans; et ce qu'elle leur dit n'est presque rien, en comparaison de ce qu'elle pourroit leur dire, s'ils ne prolongeoient pas avec tant de soin leur bas-âge.

## (77)

Degrés at rapports de la parole:
Davs l'ennemi de l'homme, la parole est none seulement loin et à part des œuvres; mais même elle est sans œuvres ou du moins, c'est là ce qu'elle seroit véritablement si les hommes ne lui fournissoient tous les jours la substance de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actes, avec laquelle cet ennemi forme la matière de ses œuvres.

Dans la nature, la parole est toujours contiguë aux œuvres; mais elle en est distincte, et en outre elle n'y est pas dans sa plénitude; elle y est insensible, elle y est assujétie à des lenteurs : c'est ce qui se voit dans les progressions de la croissance et dans l'universel morcellement des choses; ainsi que dans leur destruction, qui n'a lieu que parce que la parole, qui n'y étoit pas liée inséparablement, s'en détache.

Dans l'homme et dans tout être spirituel et libre, la parole pourroit être liee à leurs œuvres, s'ils le vouloient ; elle le pourroit être à l'instant même qu'elle seroit prononcée : car ce n'est que par une suite de leur dégradation, que leur parole attend son œuvre, et qu'elle n'en opère, si universellement, que d'incomplètes, et qui périssent comme les œuvres du tems dans lequel ils sont emprisonnés.

Dans Dieu la parole est constament et inséparablement unie à l'œuvre, parce que dans lui l'une: et l'autre ne sont que la même chose : voilà pourquoi ses œuvres sont éternelles, puisque la parole ne peut jamais, non-seulement s'en déracher, mais

## (78)

même en être distinguée; voilà aussi pourquoi il est l'éternel, puisque sa parole est toujours son être ou son œuvre, et que son être ou son œuvre est toujours sa parole et ne peut être autre chose.

## Droits de la parole.

L'номmE, à l'image de son principe, étoit né pour faire un usage constant de la parole. Il ne peut même se soutenir sans cela, comme Dieu, dont l'existence et la supériorité ineffables sont éternellement permanentes, parce que sa parole est éternellement en action.

Mais sinous avons la parole, comment ne ferions nous pas agir les choses, puisque les choses n'existent que par la parole qui les conduit, et dont elles ne sont que l'organe et l'expression? Aussi, cette parole n'a été donnée primitivement à l'homme que pour cet objet, ou ce qui est la même chose, pour travailler à la délivrance générale et particulière, et pour instruire. Voilà pourquoi il est si loin de son terme, quand il ne l'emploie aujourd'hui qu'à des récits et; qu'à des contes, attendu qu'ils ne servent ni à l'une, ni à l'autre de ces deux destinations.

La parole doit toujours procéder ; c'est la faire reculer, que de ne l'employer qu'à raconter, parce que c'est la plonger dans ce qui est passé, elle qui veut être toujours neuve. La parole est l'argent donné à l'homme pour le faire valoir. Tout ce que cet argent n'aura pas rendu de vif, Dieu en

## (79)

demandera compte. La parole est le principe et l'aliment de tout. Nous ne pouvons rien être, rien connoître, ni dire qu'elle ne soit nee; et il n'y a qu'elle-même qui puisse se faire naître et se produire. Ainsi, elle est inséparable de l'être-principe, comme la vie est inséparable de la parole.
La parole a pour objet d'effectuer et de réaliser continuellement les fruits de la pensée, et de faire développer le germe des choses. Voilà pourquoi, dans le style, les images, les figures ont tant d'empire; et en effet, plus elles sont forteset grandes, plus elles nous charment, parce qu'alors, plus elles semblent nous rapprocher de ce but pour lequel elles sont faites. Montons de-là à lidée de l'éternelle parole, qui réalise perpétuellement l'étre à ses propres yeux, et qui le rend sans cesse le témoin et l'admirateur de sa propre majesté effective; et nous aurons le tableau vivant des véritables droits de la parole.

Homme, l'abus de ta parole produit la nullité de ta parole; et la retenue de ta parole produit la force de ta parole. La parole t'avoit été rendue pour l'employer d'abord à ta réhabilitation; que deviendras-tu si tu ne l'emploie qu'à t'affoiblir, qu'à te corrompre et à t'annuler?
Tu devrois être arrêté aussi par le respect que tu dois à l'intelligence de ton semblable. Songe que dans ton commerce avec lui, tu ne devrois avoir pour but que de fournir un aliment solide et substantiel à sa pensée. Avant de lui parler, commence donc par évaluer la parole que tu vas lui dire; et si tu ne sens pas qu'elle puisse concourir à accroître

## ( 80)

en lui ou le domaine de ses véritables connoissances ; ou le domaine de toutes les sublimes facultes dont il est doué comme toi, retiens là alors cette parole; sans quoi c'est comme si tu le tuois dans sa vie radicale, ou comme si tu lui retranchois le pain de son esprit.
Oui, la parole ne derroit avoir pour objet que de faire faire des ascensions à la parole, en ne préșentantque des développemens dans tous les genres; en cherchant continuellement à découvrir et à faire découvrir aux autres la nature réelle au travers de la nature apparente, et finalement en ne s'occupant que de l'avancement du regne dela parole de vérité ; jamais autre chosequele soin de ce regne ne devroit nous occuper dans nos entretiens avec les hommes, parce que primitivement, tel étoit le but de notre origine.

Au lieu de ce soin si salutaire, si instructif, et si vivificateur, les hommes ne s'occupent dans leur commerce de parole, que de crimes, ou de frivolités; que de cupidités, ou au moins que de leurs besoins externes, dont ils se laissent tellement absorber, que la confiance, dans leur principe, semble être une région entièrement inconnue pour eux, et qu'ils paroissent n'avoir d'autre mobile que de se passer de cette confiance, et par conséquent, du principe sur qui elle devroit reposer.
Dieu n'avoit accordé aux hommes tant de dons; il n'avoit développé à leurs yeux tant de merveilles, que pour lui, et que ,pour faire filtrer son regne par l'organe de tous ces intermèdes. Au lieu de cela, les hommes ont mis toutes ces faveurs, et

## (81)

Dieu même à contribution pour eux seuls. Ils se sont faits le pivot des choses, et ont relégué Dieu à la circonférence; et quelques-uns mêmes auroient voulu le réléguer encore plus loin.

## Balance et compensation nécessaires de la coagulation universelle-naturelle, par une substance en fluidité.

S I l'homme réfléchit avec une sérieuse attention à la situation où se trouve la nature, il reconnoîtra la nécesssité qu'il existe une substance en fluidité pour faire la compensation de la coagulation uni-verselle-naturelle, où sont toutes les choses autour de lui. Sans cela, la mort l'emporteroit sur la vie; l'immobilité sur le mouvement; la résistance sur la force; le froid sur le chaud; les ténèbres sur la lumière.

Cette substance en fluidité, l'homme un peu intelligent la devine aisément, et il sent mêmo qu'elle ne peut être autre chose que la parole, puisque c'est par elle qu'il rétablit l'ordre, autant qu'il le peut, dans ce qui lui reste de ses apanages, et il se démontre évidemment par-là, que l'universalité des choses ne sauroit avoir pour principe et pour soutien que cette même parole.

L'homme qui se cherche, la sent aussi, et même dans son activité effective, pourvu qu'il poursuive: son œuvre centrale qui doit se faire en pénétrant toujours de plus en plus dans sa propre profondeur. II

## (82)

Alors, il contemple l'équilibre, et connoît le grand centre de gravité qui fait que les choses subsistent, se soutiennent, et ne se précipitent point malgré l'énormité de leur pesanteur.

Il sent en même-tems qu'il en doit être de même de l'homme, qui, depuis la chute, se trouve' si grévé et si coagulé, que sans un fluide de son espèce, ou sans la parole centrale, il seroit aussi précipité depuis long-tems, et alors il se complaît dans une joyeuse confiance, et emploie tous ses soins, tous ses efforts, toute sa vigilance à acquérir, à mainsenir, à fortifier en lui ce centre de gravite, d'où seul il peut attendre sa sécurité et son repos.

Car il n'y a point pour l'homme ici bas de privation absolue, et qu'il ne puisse tempérer au point de la rendre comme nulle, afin de montrer par là le degré de miséricorde à côté du degré de justice correspondant ; le degré de courage à côté du degré de foiblesse, où il s'est laissé aller; le degré de la divisibilité de la parole, à côté de la coagalation, que sa chute a oceasionnée.

C'est par cette loi de balancement et de compeneation, que le premier homme auroit pu remonter bien haut après la première partie de sa prévarication.

C'est par là que plusieurs hommes dans l'election divine, ont opéré tant de faits étonnans au milieu de nos chaînes terrestres.

C'est pour cela que de simples sages ont montré tant de vertus, et ont surmonté les maux de la vie. Enfin, c'est pour cela que tant d'hommes ont *incu l'ennemi, chacun suivant leur mesure de

## (83)

force, dans que cependant l'on doive dire qua l'komme puisse dans ce bas-mónde réedurier lo degré complet où il étoit avant la cilute. Mais il doit ciroire, qu'ayant toujouts une mesure de forces proportionnéés à l'epreuve qui lui est envoyée, il peut toujours arriver au point de trouver le repos au milieu du tourment; et cet axiôme consolateur doit l'eneoarager dans ses privations; et l'engager à le mettre è pratique dans toutes lés circonstahces de sa vie.
Nous ne faisons rien de bien qu'autant que nous avons atteint à oe degré particulier d'autorite spi= rituelle qui nous ent propre, et qui devient ainsi le prindipe exclusif de tous nos niouvemens reguliers. Jusque lì ; nous errons, nous flottons, noù travaillons dans la nullité; mais lorsque nous asrivons à ce degré, alors tout plie devant nous, de ce qui est compris dans la circonscription de notre élection.
Dieu nous laisse parcourir patiemment toutes nos voies accessoirés et étrangères à cette vibié qui дouis eśs préparée: C'est à ce ferme-là qu'li nous attend pour sé servir de neus convenablerieinita à ses desseins; et il n'y a pas de joie pareitle à cella. d'un hothme qui sent ainsi que son héute est verinae.

C'est alors qu'on l'appèlle par soi hodifi ; et cet
 vient le tintit vocation.
C'est la le graiá par excellence, que la providente ne perd point de tue at nitieu des orages de notré région plassiagère, èt ávee lequiel elle esstaie de faire le contrapaidacue toutes les essences fausses ou
( 84 )
alteŕes, qui rendent nos genérations spiriturelles si irrégulières ; elle essaie sans cesse de placer ce grain fertile dans tous les hommes; et quand il est placé avantageusement dans quelques-uns d'eux, elle n'oublie rien pour le féconder dans son tems.
La liberté de l'homme suffit ici pour arrêter tous les murmures. L'homme a le pouvoir de combattre les plans divins, comme il ale pouvoir de les suivre; il a le pouvoir de rectifier sa génération irrégulière, quand il en reçoit une de cette espèce, et par conséquent, de se permettre d'espérer ce grain luimême, s'il ne l'avoit pas reçu lors de sa génération. Enfin, il a le pouvoir funeste de le perdre après l'avoir reçu , soit lors de sa génération, soit après. Qu'il veille donc, au lieu de murmurer!

## Nom de l'homme à lui inconnu.

Woyez le fils d'un roi au berceau, assujeti à tous les besoins, à toutes les infirmités, et aux épaisses ténèbres qui environnent son premier âge. Voyez-le livré ensuite à toutes les puérilités et les illusions de l'enfance. Voyez-le arriver au moment où il reçoit les premières lueurs de la pensée et de la raison, et là apercevant tous les hommages qu'on lui rend, tous les honneurs qui accompaguent son existence; enfin, voyez-le apprendre alors qu'il est né le souverain futur d'un grand empire; qu'une autorité suprême réside en lui, et doit se ḑ̧velopper par la suite avẹ une entière puissancé,

## ( 85 )

et lui attirer non-seulement le respect et le dévouement de ses sujets, mais encore les égards et les prévenances des autres souverains, et vous aurez l'idée de ce qui attend l'homme quand il aura le bonheur de découvrir ses titres et sa haute destination dans l'univers; car il n'a pas besoin de sortir de ce monde pour acquérir de si éminens témoignages.

Non, l'homme ne sait pas le nom qu'il potte; il faut même que ce nom-là devienne tous les jours plus surprenant pour lui à mesure qu'il en reȩoit les développemens; de façon que nul homme ne peut dire : je ne serai jamais dépositaire: de tel don, de telle proprieté, de telle lumière, de telle vertu; je ne serai jamais admis, soit au nombré des élus d'intelligence, soit au nombre des élus de puissance, soit au nombre des elus d'œures, soit mềme au nombre de certains élus quị viennenł ici bas avee dispense.
Il faut qu'à chaque degré du développement de son nom, il puisse tellement admirer la haûteur du rang qui l'attend, qu'il se remplisse d'un profond respect pour l'emploi auquel il est destiné, et qu'il se sente pressé par le vertueux desir d'en remplir tous les devoirs, et de n'être pas inférieun à son poste.
Dieu même ne se sert dè nous que par progression, et à mesure que notre nom se décoùre pour lui. Cela n'empêche pas que nous ne: puissions aisément nous former une idée de la manière dont notre nom se découvre pour lui à ces différentes époques. Car ces découvertes progressives do motre

## ( 86 )

nom, sont commẹ de véritables générations de la part de Dieu.

En offet, lonsquil aborgeit on nous quelques \$éoloppemens qui noú mettent on rapport sven lui i sop gequr pu sa jpio so dilate, at dans la tressaillampnt qu'il eprouve, il exprime ouppononce potre ppupeau nom dy moment, lequol noupeau nom est le produit du coup-d'œil de Dieu sur nous, ot du contact que mous faisons alors avec lui $;$ de façon que c'eqt une très grande vérite, que dans ce sublime phonomène l'homme devient répllement fils do Dieu, et Diau deviont réaleanent fils de Phomme, pourquoi ne dirions nous pas qu'ils deviennent époux, puisqu'en effet Dieu acoomplit en nous sac saintas et fternelles générations ?

## De Ehomme-miracle, ot des miracles in permanence.

Les hommes disent pour la plupart, qu'ils attendent des preuves pour croire à quelque chose, et quand ils réclament des miracles pour cela, et que des mal-adroits leur disent que l'homme ne peut ni faire, ni voir de miracle, voici ce qu'on pourroit leur répondre, pour réfuter, d'un seul trait, l'aveugle desir de celui qui ne voudroit eroire qu'à des miracles, et la fausse solution de ceux qui prétendent qu'il n'en existo point ; oar c'est là vrai sens de ceux qui disent qu'il n'en existo plus.
Un miracle n'est-il pas, selop toutos les opinions,

## ( 87 )

une chose sur-naturelle, une chose qui est aud dessus et à part du cours de la nature ? Or, de parler, de penser, de combiner, de transposer volontairement toutes les substances qui nous environnent; de varier à son gre, comme fait Yhombe, tous les actes de son être; de s'elever dans sa pensée, jusqu'd̀ la source d'oà tout provient; de s'élancer par sa prière et par les desirs de son cœur, hars de cette nature ténébrouse qui ne lo peut entendre, pour allet comme converser avec son auteur, c'est-à-dire, avec le seul être où sot intelligence trouve à se nourrir et à se roposer, n'est-ce pas là réellement un phénomène sur-naturel, puisque ce phénomène n'existe dans aucun autre être de la nature? Finfin, n'offre-til pas par là ce que l'on pout appeler un miracle, selon toufe. la rigueur de la défnition?
Ainsi l'homme, même le plus ordinaire, étant ar moins en puissance un miracle presque continuel, c'est étre bien éloigné de la justice et de la vérité, que de demander d'autres miracles qui ne pourroient jamais être qu'inférieurs à celui-la, puisqu'ils n'en seroient que les conséquences; et, en même tems, l'homme étant ainsi par ses titres ngturels, un miracle presque continuel, il faut être bien peu réfléchi et bien peu observateur, pour dire que nous ne sommes plus dans lo tems des miracles, puisqu'au contraire tant qu'il $y$ a des hommes, il y a nécessairement devant nos yeux un foyer de miracles perpétuals, et que les miracles ne pourroient cesser qu'autant que l'espèce humaine disparoîtroit toute entière de dessur la
ferre, et laisseroit l'univers entier abandonné aux simples lois communes qui dirigent son existence, et aux phénomènes uniformes et monotones de la naturez
Quant aux miracles si recherchés, si àmirés, mais si inférieurs au miracle de l'homme, ils ne pourroient avoir d'autre utilité que de le ramener à la connoissance et à la vive persuasion de la dignité de son espèce, lorsqu'il a eu le malheur de détourner les yeux de dessus cet être miraculeax; que l'on appelle l'homme.
Ainsi, mortel, qui que vous soyez, eussiezvous, dans sa plénitude, le don des miracles inférieurs, ne les comparez jamais à l'homme-miracle; ne les regardez que comme un supplément aux véritables moyens que vous pourriez employer auprès des hommes; gémissez lorsque'par le honteux oubli d'eux-mêmes, où vous les verriez descendus, vous seriez réduit à vous servir de ce pisaller, et n'en faites usage que quand ils ne méritent plus que vous mettiez en ouvre, avec eux, les trésors de l'intelligence et de la persuasion.
La raison qui s'en'presente, vous pouvez vous la donner vous-même, en vous rappelant tous nos principes. Quand même vous feriez mouvoir à votre gré toutes les puissances de la nature, vous ne développeriez là que la gloire de l'homme, puisqué vous n'agiriez que sur les miroirs de l'homme et que la nature est votre apanage, au lieu qu'en donnant tous vos soins à la culture de l'homme intellectuel; et en vous unissant à ce foyer des merveilles divines; c'est le miroir de Dieu que

## (89)

vous mettez en action; c'est l'étre des êtres luimême, dont vous avez le bonheur de devenir par là le témoin, et dont vous réfléchissez la majesté devant l'universalité des régions, qui ne desirent rien de plus que de la contempler.

## L'homme un desir de Dieu.

Radrcalement l'homme n'est qu'un desir de Dieu, et en effet tout notre êtrene devroit consister que dans le sentiment universel et permanent des divers desirs de Dieu, correspondans aux diverses facultés qui nous constituent.
Sous ce rapport, nous ne saurions nous considérer sans voir en nous l'être le plus respectable que nous pussions envisager : car, qu'y a-t-il de plus respectable que le desir de Dieu? En outre, nous ne pouvons, sans blesser étrangement les premières lois de la justice, être sourds ou infidèles, ou contraires à ce desir de Dieu, attendu que ce desir est ce qui constitue reellement sa propriété: or, quel droit aurions-nous de violer la propriété d'un être, puisqu'elle n'est pas la nôtre? 1. Au contraire, nous sommes faits pour correspondre activement avec ce desir universel de Dieu, et c'est là où se développe la grande dignité de notre être: car c'est une vérite fondamentale que chaque desir porte avec lui son industrie ou sa sagesse. Or., si notre être participe au desir de Dieu, nous devons donc aussi participer à l'industrie de ce Dieu ou à sa sagesse. En effet, il

## (90)

semble que les choses universelles n'aient que deux colonnes; que Dieu soit la première, et nous la seconde.
Dieu pense éternellement; il veut que nous pensions éternellement avec lui, pour que l'équilibre se maintienne.
Dieu aime et pénètrie éternellement dans l'éternelle sagesse, qui est le véritable eqprit des choses, qui en est la mesure et l'active régularité ; il vent que nous aimions et que nous pénétrions éternellement dans cette sagesse, comme lui, pour que nous arrivions à connoître son vrai desir et à le propager.
Dieu aime à réaliser eternellement les fruits de con esprit et de sa sageaso, il verut que nous réalisions éternellement, comme lui, les fruits do l'esprit ot de la sagasse, què nous décourront par potre deair, afin que nous ayons le térnoighage permanent de la vertu de cette sagesse, el de ce desir, que nous pouvons atteindre.

Si naus n'arrivone pas là, si nous laissons foiblir notre pensée, notre amour, notre action, nous miourons en nous, parce que, à limage de Dieu, nous avons le pouvoir de vivre par nous-mémes; en nous partant continuellement dans la vie, et que nul autre que nous ne peut changer, sur cela; notre loi qui nous appelle à un emploi si sublime ct si. actif.

Il faut donc en quelque façon que nous commercions par notre acte avec l'acte divin. Si nous interrompons notre acte, il n'interrompt pas le sien paur cela, puisqu'il procède toajorrs, et alors par
sa puissance toujours procédante, il efface nos facultés et les annulle parmi les choses vivantes.
L'univers n'atteint point à ce privilége, parce qu'il n'a ni pensée, ni desir, ni volonté. C'est un etre de violence et de circonstance; aussi l'acte divin le surpasse toujours, et à force de le fitisser par son action éternellement procédante, il finira par l'effacer et l'annuler tout-à-fait, et ceux qui croient à l'éternité de la matière, n'ont pas la vraie notion des principes.

Jo veux néanmoins garantir ici l'esprit du foible et du timide, qui pourroit s'effrayer de la hauteur où je parois élever l'homme. Si j'ai prétendu que l'homme pouvoit trouver la clef de son être et do toutes les vérités qui le concernent, sans recourir aux hommes, sans les traditions, sans les livres, et même șe démontrer san Dieu, biẹn plus sûrement que par la nature et les enseignemens des docteurs, je n'en conviendrai pas moins, avec une véritable satisfaction, que la raison seule ne peut guère nous mener "qu'à l'erreur.

Je la regarde bien comme le vrai fanal que Dieu nousaccorde, pour traverser cetterégion ténébreuse; maiss'il n'y avoit que ce flambeau et nous, et personne que nous pour le porter, qu'en pourrians-nous attendre? A la vérité, nqus pourrioqs bien marchor et parcourir beaucoup de pays; mais nous ne saurions pas pour cela, ni la route que nous tenons, ni dans quels lieux nous sommes, ni dans quels lieux notre rqute nous fera arriver.

Aussi, en reconnoissant les avantages du présent que Dieu nous a fait, en nous accordant ce fanal,

## (92)

je reconnois qu'il nous a accordé une faveur bien plus grande encore; c'est celle de s'être réservé le droit de le porter devant nous, afin que nous ne perdions point de vue la source d'où nous le tenons, et que tous nos pas soient pleins d'assurance, lorsque nous aurons mis en valeur tous nos priviléges, qui ne nous autorisent à rien moins qu'à obtenir Dieu même pour guide.

Car si Dieu nous mettoit un instant ce flambeau dans les mains, non-seulement nous ne connoitrions pas mieux notre chemin pour cela; mais, en outre, nous nous brûlerions et nous laisserions bientôt tomber le flambeau par terre.

> Clef de la tête ; clef de lame.

Quand nous sommes encore dénués de connoissances et sans développemens, un homme peut à la rigueur, être la clef de notre tête ou de notre intelligence, si, toutefois, ilha été lui-même rempli de la véritable et seule intelligence qui mérite ce nom ici bas; mais il n'y a que Dieu qui puisse étre la clef de notre ame. En voici la raison :

Pour résoudre le problême de notre tête, l'esprit suffit, parce qu'il est l'organe de l'intelligence. Pour résoudre le problême de notre ame, il faut $l^{\times} E t r e$ divin lui-même, parce qu'il n'y a que lui qui soit le principe radical de notre être fondamental et divin.

- Voild pourquoi, quand on n'a pas encore passé


## (93)

la région des intelligences, on peut rechercher les secours des mortels instruits, et peut - être aussi faire un choix dans les localités terrestres; mais quand on s'occupè de la racine même et de la véritable vie centrale de notre ame, on n'a besoin que du principe éternel et universel agissant par-tout.

Aussi avec un pareil appui et une pareille base de confiance, on n'a pas besoin de faire un seul pas pour chercher autre chose; mais, en même tems, il faut que nous donnions tout ce qui nous compose, pour arriver à ce centre de repos et qui embrasse tout.

Ce n'est point assez pour atteindre à ce grand objet, de donner ce que les hommes appellent notre cœur et notre esprit, il faut donner encore ce que nous avons d'ame et de génie, et ici je ne craindrai point de considérer les diverses facultés qui nous constituent, quoique j’aie déjà parlé dans le volume précédent de l'esprit et du génie.

Il y a des gens qui ont plus d'ame que d'esprit; ily en a d'autres qui ont plus d'esprit que d'ame; il $y$ en beaucoup qui ont ce qu'on appelle du cœur; il y en a aussi un trés grand nombre qui ont plus d'esprit que de génie.

Or, le cceur est l'organe et le lien où se rendent toutes nos facultés, et où elles manifestent leur action; et comme ces facultés tiennent à tous les regnes qui nous constituent, soit le corporel, le spirituel et le divin, il résulte de là que ce qui se manifeste dans notre cœur, peut avoir la teinte de ces dívers regnes.

Aussi y a-t-il des cœurs entraînés seulement par

## (94)

le sensible matêriel, par le sensible mondain, par les cupidités et les passions dérégléés, tandis qu'il y en a qui sont menés par le sensible divin et l'amour de toutes les mesveilles divines. La perfection du cœur de l'homme consisteroit donc à ce que cet organe de lui-même eût pour base là force et la sensibilité naturelle, et qu'il fût le récipient, et comme le rendez-vous et l'expression continuelle de l'ame et de l'esprit, sur-tout si cet esprit pouvoit monter jusqu'à la qualité de génie.

Toutes les ames sont bonnes, même celle de l'ange rebelle; il n'en est pas de même du cœur, qui dénature continuellement le bon qu'il reçoit de l'ame; il n'en est pas de même non plus de Pesprit qui, journellement, faute de se mettre sous la tutelle du génie, confirme, approuve et augmente même les écarts du cơur.
Si les hommes se cherchoient par l'ame et par le génie, ils seroient toujours d'accord et pleins d'amitié les uns pour les autres. Ils ne se cherchent que par le coepur qui est vide ou corrompu, ou que par l'esprit qui est égaré ; aussi ils ne se lient point quoiqu'ils s'enchaînẹnt, et lls ne s'entendent point, quoiqu'ils aient tous raison en partant chacun de leur point : car, je l'ai dit et je le répète, il n'y a pas jusqu'aux fous qui ne raisonnent conséquemment au principe d'où ils partent; mais ce qu'ily a de malheureux, et ce qu'on ne peut contester, c'est que le principe d'où ils partent est faux.

L'atme est la vraie voie pure qui procureroit fout aux hommes, puisqu'elle leur procureroit la con-' noissance efficace, et le tact vivant de leur priñ-

## ( 95 )

cipe, dont elle est le veritable foyer de reffexion. Ne doutons pas même que cette arne ne les menat progressivement jusqu'au génie qui seroit sa dernière et sa plus parfaite floraison. Or, comme les hommes ne se servent point entre eux de cette faculté radicale, il n'est pas étonnant qu'ils soient si aveugles sur leur divin principe, et qu'ils ne fassent, pendant toute la durée de leurs jours, que s'avancer dans les longues et interminables avenues des ténèbres et du mensonge.

On peut dire en genéral que le coour des gene du monde, est la véritable ame de leur matière, aussi tout se termine pour eux par les sens, lilllusion et la fureur. Au contraire, l'ame est le véritable cœur de l'esprit, et si c'étoit toujours elle qui engendrât cet esprit, comme cela devroit être, il seroit toujours lumineux; pur et parfait ; car il seroit genie.

L'esprit, dans le sens reça selon le monde, n'embrasse qu'une portion de la lumière qui nous est propre; le génie embrasse l'unité, et quand même il n'єmbrasseroit pas l'unité entière, ce quí ne peut appartenir qu'à elle-méme, il n'approche rien qu'il n'y apporte le cachet de l'universalité, qui est son vrai caractère.
I'esprit n'est que local ; le génie demeure partout : joignons à cela que l'esprit est souvent mechant, et même c'est une ressource pour suppleer à sa pénurie, d'autant que plus l'homme s'emprisonne dans le partiel, plus il s'emprisonne dans les différences, et de là dans les oppositions qui produisent ou l'irritation, ou le ridicule.
(96)

Au contraire, le génie est bon, et même il n'est pas génie sans cela, parce qu'il n'est génie qu'autant qu'il demeure dans la région de l'universalité ; or, dans cette région-là, on ne vit que parmi les similitudes, et les similitudes engendrent la joie, la paix, l'harmonie, la bienfaisance et la douceur: car, pourquoi Dieu est-il si incommensurablement bon? C'est parce qu'il vit dans les incommensurables similitudes, ou dans les éternelles affinités.

Voilà donc pourquoi notre cœur ne peut reellement trouver Dieu que dans les profondeurs de notre ame, comme notre esprit ne le trouve que dans les sublimités de notre génie.

## I'homme est l'économe de Dieu.

Novs pouvons, en nous écoutant attentivement; arriver jusqu’à sentir que nous devons avoir pour emploi d'être les économes de Dieu dans l'administration des richesses de son regne, et qu'il est toujours disposé à avoir confiance en nous, comme les pères de famille ont confiance dans leurs économes.

Cette délicieuse découverte nous apprend à nous respecter infiniment nous-mêmes, en contemplant quelle est la majesté de celui qui veut bien nous charger ainsi de la régie de ses possessions; mais cela réveille aussi notre zèle, ne fût-ce que pour notre propre intérêt, puisque pénétrant et juste, comme est ce père de famille, nous ne devons fas

## (97)

nous flatter de le tromper dans notre gestion; et de lui faire approuver des comptes infidèles.
II veut cependant que nous fassions part de ses richesses aux autres êtres qui habitent les diverses régions de son empire, et qui lui doivent aussi des redevances; il veut, dis-je, qu'en les employant selon leurs moyens, nous les fassions profiter des trésors qu'il a confiés à notre administration, nonseulement afin que l'activité règne par-tout dans ses domaines, mais c'est aussi dans l'intention que si nous nous trouvions un jour dans la détresse, ils pussent, à leur tour, venir à notre secours.
Car, si nous avions soin de verser, en effet; sur les diverses régions, par où nous devons passer un jour les richesses divines que leurs habitans attendent de aous; que nous pouvons recueillir pendant notre gestion, et qui ne sont point des richesses injustes, quoiqu'elles ne nons appartiennent pas, il n'est pas douteux qu'ils s'en souviendroient lors de notre passage parmi eux, et qu'ils pourroient nous adoucir les fatigues du voyage.
Mais plus il desire que nous fassions un pareil emploi de ses richesses, puisque ce n'est faire que ce qu'il fait lui-même, et étendre à son exemple les douceurs. de son regne, plus il nous enjoint par là de gérer avec soin ses domạines: car d'après une semblable destination, ce ne sont pas seulement les infidélités dont nous serons comptables, c'est encore jusqu'à la moindre négligence, puisqu'un seul instant, passé sans être rempli par la culture, doit se trouver vide à la récolte, et que quelqu'un doit nécessairement en souffrir.

II


## (98)

J'oserois même dize que dans notre emploi d'économes, toutes nos infidélités se réduisent à des négligences : car nous ne pouvons voler Dieu, puisque ses richesses sont par-tout, et que nous ne pouvons les soustraire à son légitime pouvoir, à quelque degré que nous les transposions.

Nous ne pouvons donc, dans le fait, que nous voler nous-mêmes, et c'est ce que nous faisons, quand nous nous négligeons dans notre œuvre; car, véritablement, par là nous nous dépouillons de la fidélité et ne prenons en place que l'injustice; nous nous dépouillons de la clarté et des lumières de l'intetligence, et nous ne prenons en place que les ténèbres de l'ignorance et de l'iniquite; enfin, nous nous dépouillons de la source vivante elle-même, qui, par sa confiance, auroit fait couler en nous tous ses trésors, et nous ne prenons en place qu'une source de mort, qui ne nous remplit que de la pénurie et de la misère.
Les hommes en général font donc une bien grande méprise, quand ils ne se croient placés dans ce monde que pour $y$ travailler pour leur propre compte, lors même qu'on n'auroit ici que des idées épurées et spirituelles : car ceux qui ne porteroient cette oroyance que sur les affaires de l'ordre matériel et les possessions de la terre, seroient dans le complément de l'illusion la plus absolue, puisque ce n'est là que la figure de nos véritables affaires.
Mais en s'en tenant même aux idées spirituelles, on yoit clairement que nous ne sommes ici bas que pour le compte de Dieu, c'est-à-dire, pour développer à tout moment les merveilles de son

## (99)

regne, pour faire fleurir continuellement les richesses de son royaume, et pour étendre et faire briller par-tout la gloire de sa puissance et de son nom, comme nous voyons que c'est là l'objet de tous ceux qui, sur la terre, sont employés au service des grands et au soin de leurs affaires, et comme nous voyons que, dans nos modiques domaines, c'est là l'objet des fermiers que nous prenons et que nous ne nous avisons pas de regarder comme étant placés là pour leur propre compte, mais bien pour le nôtre.
On pourroit d'après cela former trois colonnes de l'état de situation de la famille humaine. La première renfermeroit tous ceux qui ne s'occupent que de leurs propres affaires et qu'en figure; on de ceux qui croient faire leurs affaires en se livant tout entiers aux cupidités de ce monde : or l'on peut juger aisément combien cette colonne seroit amplement garnie.
Ladeuxième contiendroit ceux qui s'occuperoient de leurs véritables affaires, tels que ceux qui se livrent à la culture de leur être moral et spirituel, à la piété, à la justice et aux bonnes ceuvres, mais qui cependant n'ont pás méme l'idée des affaires de leur maître. Cette colonne seroit assurement bien moins remplie que la première; mais ceux qui y seroient compris, seroient sans nul rapport avec ceux de cette premièré colonné, quoiqu'ils ne fussent pas encore dans la mesure complète.
Enfin, la troisième colonne contiendroit ceux qui s'occuperoient réellement de l'œuvre de leur maî́re. Or, le nombre en est si petit, qu'il est c̀mme

## ( 100 )

mul par rapport aux deux autres colonnes, quoiquil ne le soit pas par rapport à celui qui les emploie.
Il ne faudroit pas s'étonner qu'il y eût quelques combinaisons entre les qualités, facultés, vices et vertus des différens individus de ces trois colonnes, parce que tout est mixte; mais c'est sur la prédominance de toutes ces bases bonnes et mauvaises, que le rang de la colonne se régleroit.
Il n'en est pas moins vrai que ceux qui s'occupent de leurs propres affaires mêmé spirituelles, au lieu de s'occuper de celles de leur maître, sont en quelque façon une espèse de voleurs; car nous ne devrions jamais prendre notre refection ni, au moral ; ni mâme au physique, que nous n'eussions procuré celle de ce mâitre, dont tous les êtres devroient être les, serviteurs.
De ceci, il résulte une conséquence qui paroîtra peut-étre singulière, mais qui n'en est pas moins. certaine; $;$ c'est qu'il n'y a presque pas un homme sur la terre qui, en prenant sa subsistance corporelle par les moyens les plus licites selon le monde, ne mange cependant un pain volé; car il n'y en a presque pas un qui l'ait gagné en travaillant réellement à l'ouyre du maître, quaiqu'il le gagne legitimement au prix des suéurs de son corps matériel, ou par d'autres travaux qui en tiennent lieu. - On peut dire aussi pari conséquent, que les convives que l'homine invite à sa table, et qui ne travaillent pas plus que lui à l'œuvre véritable,, ne sont autre chose que des recelleurs de ce pain volé.
Ceci nous mène à reconnoître la grande difference

## ( 101 )

qu'il y a entre les expressions de servir Dicu; et de servir à Dieu. Car les docteurs spiritualister humains, prétendent bien, selon ce qu'ils disent; enseigner à l'homme à servir Dieu, mais ils ne se sont pas encore élevés jusqu'à nous apprendre à servir à Dieu; et même, si l'on examine de près ce à quoi ils ont réduit ce qu'ils appellent servir Dieu, on verra qu'ils ne nous ont appris réellement qu'à nous servir, et quelquefois aussi à ne- servir qu'eux et leur esprit.
Quelqu'extraordinaire que soir ce qu'on va lire; je dirai donc que tout homme qui n'est 'pas employé personnellement, directement, activement, continuellement, positivement et utilement à servir à Dieu, ne peut pas se dire spirituellement au rang des riches. Sa fortune spirituelle est précaire, et il lui faut redoubler de soin pour ne pas retomber dans l'indigence où nous voyons que sont les hommes terrestres, qui n'ont ni fortune, ni emploi, ni condition; enfin, comme nous voyons que sont les domestiques sur le pavé, qui meurent de fäm, et sont tentés de voler pour vivre, et finissent par tomber au pouvoir de la justice. C’est de-là aussi que sont venues les doctrines de morale sur là paresse et l'oisiveté : doctrines qui', quoique vraies, sont bien loin d’avoir été appliquées à leur véritable objet.
Mais le zèle soutenu, le desir sincère, et toutes' les vertus qui l'accompagnent, sont les moyens d'arriver à ce haut grade, ou au moins d'atteindre à une existence spirituelle, qui nous préserve de la misère $;$ comme nous voyons qu'ici bas les gens

## ( 102 )

de bien et de bonne volonté sont recherchés pour remplir les places, ou trouvent des soulagemens dans leur infortune.

Au reste, je sais qu'on n'entendra pas ce que signifie le mot servir à Dieu, parc̣e que l'on nous a toujours fort mal enseignés, en nous disant que Dieu n'avoit pas besoin de nos services.

Nous pouvons être sûrs cependant, que de combattre l'ange rebelle, soit dans nous, soit dans les autres, même activement, ce n'est que la moindre partie de ce service, attendu que cela ne sert qu'à nous, ou à nos semblables. L'autre partie qui sert à Dieu, c'est celle par laquelle nous devenons et sommes les virtuels et sages administrateurs de ses domaines, ainsi que les démonstrateurs et les propagateurs de ses merveilles.

Lors donc qu'on nous renvoie à faire la gloire de Dieu dans l'autre monde, on ressere notre mesure; car c'est dans celui-ci qu'il y faudroit travailler, attendu que c'est celui-ci qui manque de la gloire de Dieu. L'autre monde n'en est pas dépourvu, et c'est à la gloire dont il est plein, que nous participerons un jour, si nous avons eu le bonheur de. travailler à la gloire de Dieu dans celui-ci.
La parole jouant un rôle important dans les objets dont nous nous occupons, il est essentiel d'arrêter quelques-uns de nos regards surles langues; et c'est ce que nous allons faire dans une partie des paragraphes qui vont suivre.

## De lorigine des langucs.

Pusievas célèbres penseurs se sont exercés à découvrir l'origine du langage parmi l'espèce humaine. Moins arrêtés encore par les ténèbres qui couvrent cette origine, que les savans, dans les sciences physiques, ne le sont par les obscurités qui enveloppent la nature, ils se sont crus plus en état de les dissiper. Mais à la place de ces qualités occultes, dont la science humaine a pris tant d'ombrage, sont-ils bien sûrs de n'avoir jamais substitué des qualités de leur composition, et qui soient .évidemment fausses? Si cela etoit, ils auroient aggravé le mal au lieu de le guérir ; car enfin, une qualité occulte pourroit à la fin se trouver vraie, quoiqu'elle ne fût pás encore bien connte; au lieu qu'une qualité nulle ou fausse, n'acquerra jamais cet avantageux caractène.

Ces fameux penseurs, et seux qui marchent avec glaire saus leurs enseignes., sont grandement attrayés par le desir et l'espérance de fonder la science de l'entendement thumain.

Fin conséquence, des ans veulent nous apprendre à faire des idées avecinos sens, et à faire des langues, avec nos idées, et avec nes signes, an lieu de reconnoitre la source naturelle et simple des trésors qui nous sont donnés en ce genre; par notre nature.

Les autres trdnsposent. I'homme par dee hypo-- thèses, dans des situations au moins problêmatiques, pour ine pas dire: qu'elles n'ont jamais eu ila moindre réalité.

## ( 104 )

Presque tous, après avoir ainsi débuté, se jettent dans des détails et des observations propres à fixer l'attention, mais qui auroient le même mérite si on les lioit à leur véritable souche, et qui ainsi ne prouvent rien pour le fond du systême de leurs auteurs.
Bien plus, ces auteurs font quelquefois ce que J'on voit dans les révolutions politiques; ils depouillent le véritable prapriétaire, et ensuite ils se servent de ses propres richesses pour l'écraser de leur luxe.
Et c'est sur des fondemens taillés par des mains aussi foibles et aussi impuissantes que le sont aujourd'hui celles de l'homme, qu'ils veulent élever l'édifice des langues, c'est-à-dire, un édifice si imposant, si majestueux, qu'il ne pourroit jamais avoir d'existence si sa base n'étoit pas aussi vaste que l'universalité, aussi féconde que le principe même de la vie, et si sa hauteur n'avoit pas pour mesure les profondeurs même de l'éternelle immensité.
On les voit cependant quelquefois entraînés par la force de la loi des choses, tant la vérité aime l'homme et cherche à lui epargner des injustices. Aussi les voit-on convenir qu'il $y$ a et qu'il doit $y$ avoir, dans l'histoire de l'homme; des phénomènes primitifs, qui ne supportent aucune analyse, et qui sont des points de départ pour le philosophe.
Mais ce n'étoit pas seulement de points de départ que ces phénomènes devoient servir', il falloit aussi les faire servir de guides dans la route, et les prendre pour modèles des portraits que l'on vouloit

## ( 105 )

faire; car tous les développemens des êtres tiennent de la nature de leur base, et ne doivent faire autre chose que la manifester dans tout le cours de leur existence.
Ainsi, sans exiger d'eux l'amalyse exacte de ces phénomènes primitifs, au moins auroient-ils dû les observer et les connoître assez pour en déduire tous les usages auxquels ils avoient besoin de les appliquer?
Par cette sage précaution, ils auroient reconnu une vérité fondamentale, qui est que nul être ne manque de la science qui lui est nécessaire, et qu'il n'est chargé que de la réaliser par son action, ou par tous les phénomènes divers et successifs de son existence. Et cette loi est si générale, si univ̀erselle, qu'il n'y a pas un seul point du cercle des choses où elle ne soit prouvée par le fait, excepté dans l'homme qui, par une suite de son alteration, se trouve tellement déchu, que dans le besoin qu'il a d'être mieux, il prend une fausse lueur pour le moyen véritable et efficace d'arriver à son but. Sa chute l'a tellement étourdi, qu'il ne voit plus ni quel est le point où il doit tendre, ni celui d'où il est descendu; car s'il voyoit l'un, il verroit l'autre, puisque ce n'est qu'un seul et même point.
Il est tout aussi loin de reconnoître que le remède à son mal doit être de la même qualité, que ce qui manque à son existence pour la rendre heureuse et complète, comme lorsque $\mathfrak{j}$ ai laissé dessécher l'humide de mon sang, ce n'est qu'en lui donnant de l'humide que je le rétablis dans sa

## ( 106 )

mesure ; et qu'ainsi, si c'est la clef de sa langue qui lui manque aujourd'lhi, si c'est là le point d'où il est déchu, et le point vers lequel il doit diriger ses desirs, ce ne peut être que cette clef elle-même qui soit capable de le remetre en jouissance à cet égard, parce qu'il ne parviendra pas plus à y suppleer par toutes les resources de son industrie, qu'il ne parviendroit à humecter son sang desséché, s'il vouloit tirer de son propre individu cet humide dont il a besoin, et qu'il n'allât pas le puiser dans les substances qui en sont les réa servoirs naturels.

Les ressorts de chaque etre lui sont caclés.
Quorque chaque être soit pourvu de la science qui lui est nécessaire, cependant, on ne peut douter que le principe des choses et la nature ne cachent à tous les êtres les ressorts de leur existence.
Dès que ce principe des choses et la nature engendrent la vie de leurs productions, celles-ci n'ont pas besoin de connoitre leur vie autrement que par le sentiment qu'elles en ont, par les jouissances qu'elles en retirent, et par l'accomplissement soit libre, soit non libre de toutes les lois analogues à leur classe; et même il y a des classes de productions, telles que les minéraux et les plantes, qui, sur cela, sont réduites à une simple exécution passive, sans avoir le moindre sentiment de la vie qui leur est propre. Car la sensitive ne fait

## r. ( 107 )

pas loi ; et d'ailleurs, le phénomène qu'elle manifeste peut fort bien ne pas sortir de la classe végétale.
Quant aux animaux, nous voyons qu'ils se servent de tous leurs organes; qu'ils jouissent de tous les dons que la nature leur a faits; qu'ils accomplissent toutes les lois pour lesquelles ils ont reçu l'existence, et que, cependant, ils ne connoissent rien au mode de leur formation; qu'ils sont seulement chargés de l'exécuter, tandis que la nature s'en réserve à la fois et le secret et le principe. Notre corps, ainsi que le leur, n'attend pas pour marcher, pour agir, pour vivre enfin, qu'il ait vu, parcouru et pénétré tous les détails de l'anatomie et de la composition des corps animaux; dans ce genre, la science appartient à la nature; le rôle de la production, c'est d'agir.

Ne doutons pas qu'il n'en fût de même de la classe des êtres intelligens, s'ils étoient dans leurs mesures. Ne doutons pas que leur destination, comme celle de toute production, ne fùt d'agir, de développer toutes les merveilles dont leur principe les rend dépositaires, et que leur plus grand bonheur ne füt d'être ainsi tellement entraînés par le charme de leur œuvre, que le plaisir de sentir leur existence fût mille fois plus doux et plus uite pour eux que celui de l'analyser et de la connoître.

Ce n'est que par une suite de son altération, que l'homme, depuis sa chute, se trouve exposé à sonder ainsi son existence. Son action primitive est suspendue; dans ce déscuvrement, au lieu d'employer toute son activité et tout son courage
(108)
à recouvrer de son mieux quelques vestiges de ses anciéns priviléges, il cherche à y suppléer par des spéculations sur son origine, sur les ressorts qui constituent son existence d'homme-esprit, et sur la manière dont ils se meuvent ; et quand sa pensée a entrevu de loin quelques lueurs fussent-elles fausses ), sur ces profonds objets, dont la connoissance est bien loin d'étre ni aisée, ni nécessaire pour lui, il se croit vif et en mesure dans toute sa personne.
C'est par le sentiment de cette loi vraie, qui nous appelle plus à l'action qu'à la spéculation, et par celui de l'état pénible où nous nous trouvons quand nous avons l'imprudence de la violer, que Rousseau a été entraîné à dire qu'un homme qui méditoit étoit un animal dépravé.
Indépendament de ce que cette idée choque par l'expression du mot animal, puisque l'homme intel' ligent n'est point l'homme animal, et que les animaux ne méditent point ; on peut dire que l'idée elle-même est un peu forcee, parce que l'homme a le droit de méditer sur l'action qui lui est offerte, sans quoi on ne lui auroit pas donné la liberté.
Il est en outre des cas où la méditation devient une obligation pour lui, c'est lorsque les systêmes de la science humaine ont tellement recouvert le champ de la vérite, qu'il n'est plus reconnoissáble ; alors, c'est à celui qui se sent la force d'en ôter les immondices, à y travailler, êt comme c'est la méditation fausse qui les y a entassés, il faut bien qu'il s'efforce de la combattre par une méditation plus régulière, , c'est-à-dire, en s'occupant
plus de retracer aux yeux des hommes égarés, les véritables bases de leur être, que de vouloir les ramener d'abord à cette action vraie, dont ils ont perdu jusqu'à la moindre trace.

Tâchons néanmoins, dans toutes ces entreprises méditatives, de nous tenir dans un juste équilibre. Cherchons sans doute soigneusement à nous connoître, puisqu'en effet, l'homme doit être l'optique universelle; mais cherchons aussi à nous connoître dans les lois actives de notre destination, qui sont encore écrites sur tous les débris de notre naufrage; cherchons mềme bien plus à nous connoître dans ces lois actives que dans les lois créatrices de notre ếtre, et dans le mécanisme originel de nos facultés. Outre que cette dernière étude sera toujours pour nous moins lumineuse que la première, sur-tout quand nous n'aurons que nos propres moyens pour guides, elle seroit aussi beaucoup moins fructueuse.
Que seroit-ce donc si, à cet inconvénient évident, nous joignions celui de vouloir faire nousmềmes notre science en ce genre, c'est-à̀-dire, selon le langage des fameux penseurs dont nous avons parle, de chercher à faire nos idées et notre eutendement; enfin, de créer un art de penser?

Ce seroit introduire, dans la science de l'homme moral et intelligent, le même vice que nous avons reproché aux scięnces naturelles, puisque ce seroit nons exposer premièrement à ne pquvoir atteindre le complement de nos recherches en ce genre, qu'autant que nous aurions analysé l'infini même dans l'infinité de ses infinies subdivisions. , et

## (110)

secondement, à ne pas faire un seul pas dans la ligne active de notre véritable destination, si nous attendions, pour en former l'entreprise, que nous eussions parcouru l'immensité du cercle de nos recherchés spéculatives.
Oui ; remettre l'usage et l'application de la destination active de l'homme, au tems où il aura fait complètement la science de ses idées et de son entendement; mettre enfin au creuset tous les elémens primitifs et les moindres ingrédiens qui le constituent, avant de lui laisser ouvrir les yeux sur le but actif de son existence, ce seroit vouloir ne pas permettre à un corps animal d'exister et d'agir, avant que l'on eût passé à l'alambic jusqu'à la plus petite goute de son sang, et qu'il eût appris non-seulement quelles sont les diverses substances' qui composent le sang, mais encore comment il doit s'y prendre pour se procurer et modifier lui-même toutes les liqueurs qui entrent dans la composition de ce principe de sa vie. Dans l'un et l'autre exemple, l'expérience seroit également imprudente et défectueuse.

Tout ce qui est action, est une sorte de magisme:
Novs avons dit que, pour les êtres intelligens, le plaisir de sentir leur existence étoit mille fois plus doux que celui de l'analyser et de la connoître, ce qui fait que cette dernière tâche est pour eux infiniment moins fructueuse que l'autre. Mais ce qui la rendra encore moins importante

## (III)

pour le philosophe spéculateur lui-même, c'est que les fruits qu'il en recueille et ceux qu'il en attend ne rempliront jamais son esprit que jusqu'à ce qu'il l'applique à son véritable usage ; car , lorsqu'il appliquera son esprit à son véritable usage, il n'aura plus autant de loisir pour se promener si exclusivement dans le champ de sa pensé.
C'est sans doute une grande jouissance pour lé spéculateur philosophe, qui, laissant reposer toutes ses facultés, excepté la réflexion, considère tranquillement les phénomènes qui se passent dans l'intelligence de l'homme, et suit sans agir, et comme simple spectateur, toutes les opérations de son entendement. C'est une charmante étude pour la classe philosophique qui s'est dévouée à ces attrayantes observations. J'ai connu souvent ces sortes de délices, et j’ai fait, en ce genre, des récoltes qui m'auroient suffi si.je n'avois pas senti que nos autres facultés demandoient aussi à exercer leur emploi.
Indépendament de cette expérience, les principes venoient se joindre à mes propres spéculations, et m'avertir que si la pensée de l'homme ne peut vivre que d'admiration, il faut sûrement qu'il fasse quelque chose de plus que de réléchir pour atteindre à ces antiques et sublimes bases d'admiration, qui lui seroient si nécessaires, dont il ne peut nier qu'il ne soit privé aujourd'hui, et qui, lorsqu'elles se montrent quelquefois de loin dans sa pensée, ne se donnent pas encore à luí pour cela, et ne cherchent, par ces aperçus, qu'd l'engager à faire aussi quelques pas envers elles, et à correspondre à ceux qu'elles font envers lui.

## ( 112 )

Aussi, le philosophe observateur doit-il être bien sûr que, quand il voudra mettre en activité toutes ses autres facultés, pour gagner, au prix de ses sueurs, cet indispensable aliment qui, seul, peut nourrir tout son être, il verra toutes ses spéeulations prendre un caractère plus calme, devenir comme des fruits inhérens à l'œuvre qu'il a à faire, et comme une des productions naturelles de la véritable action de son esprit. Elles seront peutêtre même comme insensibles pour lui, dans la force impérieuse de son entraînement, ou bien elles ne lui procureront plus que des jouissances secondaires, comparées à celles qui l'attendent lorsqu'il entrera dans la voie de l'activité.
Car c'est ici qu'il faut reconnoître que tout est magique dans l'action des êtres; et le principe suprême, en imprimant ce caractère de magisme sur tout ce qui agit, a voulu par là nous faire participer à ses propres délices, et nous admettre à goûter ce qu'il y a de plus ravissant dans son existence, puisque c'est nous communiquer en quelque sorte le charme que lui inspire le sentiment vif de sa propre activitél et de sa propre genération.
Que le philosophe spéculateur ne croie pas perdre au change, quand il passera de ses tranquilles réjexions à cette ligne active de toutes ses autres facultés. Si cette voie est la plus conforme à la loi universelle des choses qui agissent toutes, et laissent à leur principe le secret de leur être et de la composition de leur existence, cette voie doit être en même tems la plus féconde, et doit naturellement

## ( in3)

fournir à leur admiration des bases plus vastes; plus vives, plus simples et plús permanentes que ces lueurs pầles et fugitives qui se présentent journellement à leurs propres réflexions, et qui ne les attraient peut-être áutant qu'elles le font, que parce qu'ils n'en connoissent pas d'autres ; car ces foibles lueurs ne tirent leur eclat que du contraste qu'elles font avec leurs ténèbres.
Une autre remarque qu'il faut joindre à toutes celles qui viennent de précéder', c'est que si, dans. l'etat où nous sommes aujourd'hui, le champ dé la pensée doit nous rendre infiniment moins que le champ de l'action, si, dis-je, les simples spéculateurs choisissent la voie qui, pour eux-mêmes, est la moins fructueuse, on peut assurer également que par là, ils sont bien moins utiles aux autres hommes; et cette vérité-là, ce n'est point à mes paroles à la leur enseigner, ce ne seroit que dañs leur propre action qu'elle leur deviendroit compréhensible, puisque nous sommes convenus que chaque chose devoit faire sa propre revélation. Voyez page 83, premier volume, au paragraphe des traditions-merres (qui ne sont pas des livres ).

Chaque production resoit de son principe les moyend nécessaires pour manifester les propriétés qui la constituent.
$\mathbf{U}_{\text {NE raison de plús qui doit nous engager à ne pas }}$ nous livrér avec trop d'intempérance à ces projets II

## (114)

de faire nos idés et notre enfendement, c'est qư'indépendament de ce que la tentative peut n̈ous être, ou peu utile, ou nuisible, elle ne peut jamais nous être nécẹsaire, puisque par notre nature, nous devons, comme toutes les autres productions, avoir reçu de notre principe tous les moyens dont nous pouvons avoir besoin pour manifester nos propriétés, et c'est ici que nous pourrons prendre une juste idée de ce que mous appelons une langue:
Une langue, dans le sens le plus rigoureux, peut se regarder comme l'expression manifeste des propriétés données à chaque être, par la source qui l'a produit: Cela Atant, comme il' n'y a point d'être qui n'ait des propriétés par sa nature, et qui ne' les manifeste, soit d'une manière, soit de l'autre, on peut convenir qu'en effet il n'y a point deêtre qui, à ld rigueur, n'ait une langue, en prenant ce mot dans toute la latitude que l'intelligence peut' lui donner.
Seulement il faut observer ici lá différence quí existè èntre ces diverses sortes de langues. Les unes sexpriment en silence et par le fait mêne, commo on le voit dans le jeu muet de tout ce qui compose la nature, où chaque chose maniteste actiyement et ostensiblement toutes les proprietés qui lui appartiennent; les autres $y$ joignent quelques expressions de plus, telles que les cris des animaux et les différens actes de leur instinct ; d'autres, enfin, sont exprimées par la parole, comme on le voit au langage de l'homme ainsi'qu'à tous ses supplémens:

## (x15)

Dans ce tableau simple on remarquer que l'ér pression active, actuelle et muette des proprietta des êtres, est en quelque sorte le langue disecte et la plus simple, puisque là le jeu de l'éfre et so langue ne font qu'un.

Les cris des animaux et les différens actes de leur instinct forment une langue, où l'on ne voit déjà plus ce earactère, puisqu'olle n'est qué l'eza pression des desirs et des besoins de ces animaux, et que ces desirs ou oes besoins ne font point unité avec cette langue, quoiqu'elle les représente.

Enfin, les langues de l'homme elles-memes sont des signes encore plus éloignés et plus détachés des pensées, des intelligences et des mouvemens intfrieure que nous voulons faire connoître.
Ainsi nous possédons les trois sortes do langues, sávoir : celle des étres matériels, par notre souk existenco corporelle; celle des êtres seasibles, pan toutes les affections animales que.nous pouvons exi primer par nos cris et les acter de motre instinct; et enfin celle des êtres intelligens et aimans, par le pouvoir que nous avons de peindre par notre parole tout ce qui tient au jeu de nos idées et à le teinte de nos sentimens mortaux.

Or, nous voyons que les daux premières langues sont données par-tout avec la vie, aux deux classer d'etres qui sont susceptibles de manifester; les uns, dee simples propriétés; les autreas aytraf ces proptiétó, lea sigines dea desirs et das besaing, qu'ids sont dans le cas d'Aprouver. Commontl'homma qui a sect à manifenter tout ce qui tient à llordsp


## (in6)

principe; du moyen d'atteindre à ce but? Elcom: ment soroit-il rédừt:a faite sà proprè lângue dans cet ordre de choses, tandis' que les deux autres classes d'êtres si inferieures à la sienne, se troüve: roient cependant dans leur genre, beancoup mieur partagbes que lui? Voilà une des considérations que les célèbres ectívains en question ont mises de "côté, et qui cependant méritoit un moment d'attention de leur part.
Il me semble que, pressés par cette observation majeure et fondamentale, ils auroient dû au moins ne^ pas tant s'avancer que de fabriquer une origine à la langue de l'homme, avant d'avoir sondé partout, pour savoir s'ils n'auroient pas-rencontré la source' native de cette langue, laquelle source doit sûrement exister, comme existe celle des deux autres langues; enfin, il me semble qu'ils n'auroient da employer cette ressource de leur induştrie que dans le cas où là decouverte dont nous parlons, eût été évidemment désespérée.

## Dans toutes les classes $\ddagger ; i l e s$ langues des Btres somt

 - $\because . .: \quad \therefore \quad \therefore \quad \because \quad$ aupers d'eux.Cecin'est que la traduction, le complément et la confirmation de cette proposition importante: que chaque chose doit faire sa propre révelation. Aussi estice une vérite de fait que dans toutes lea classes', les langùes des êtres sont auprẹ̀s d'eux; Fruisquäe les langues; $;$ comma toute antre chose;

## (117)

doiventz néceessairement aussi faire lear propré révélation.

Seuilement.cette loi s'operre aviec des intervalles de tems différens, selon les classés et les espèces; mais elle doit s'opérer, pour tous, puisqué tous ont des proprietés à manifester ; au bien., si. Yon yeut leur refuser une langue native selon levir classe; il faut aussi leur riefuser des proprietés ; manifeater: daas celte méme classe.

Or, l'on n'ignore pas ques c'est là où finalement aboutissent les résultats de lá philosophie des sarvans relativement à l'l'homme, et les uns à dessein', les autres par distraction"; (se laissent: tellement engager dans: ces défilés, qu'ils ne peuvent plus s'échapper qu'en recourant à cess embarrassantes qt imprudenfes, conséquencess,',
$\because$ Voyons donc en effet sette loi: de, la proximite des êtres et de leurs langues, se montrer par-tout dans la naturfe, et ne, se distingudr que par, la différennese dees intervalles. de, tems, selon lesqueds gette proximite ; so fait cpnnqître.
. Nou ne ponyons ar ique cela ne soit ainś dans topt cef; $_{f}$ qui est au dessous dẹ la, classe, anir male (ien prenant toutefois ici da langue pour lexp pressionn aistuelle des proprít́tés d'un être) puisque -tout ce q妵 ©st au-desseus de la classe animale, nous démontre cette loi physiquement; cest-àr dire; ; que, dass cétte classé, l'existence de l'ếre et l'expressioni do ses propriétés, sout sí près l'unẹ de l'autres'; qu'elles; sont ssimizultanées.

Dans lla classe animale, quelques êtres; tels que certains oiseaux, nous offreat en partie s. des

## (138)

beur nfissance, ciente proximite ontre teiny existeitóe et la faculté exprimante, ou la langue qui leur est propres e'est ainsi qu'on lés voit au zortir de l'couf, jes uass, nager, les autpes marcher, ehercher leur proie, formar des soms, etc.

Dains los quadrapèdés, si fa plapart zont retardes daris do développement actif de leurs propriettés corporedies, tolles que ta marche, la force de chercher leur proie, eto. a on en voit quil jourssemt de vee avantages, let, enfin, op voit que tous ont près d'eux, c'est-à-dire; avec eux, la langue des sons on des evis, pour exprimer tes affections tom ils sont suiscoptibles, stion leur espece ot selon leur age'; et tơas aussi, apres diffétens interralles de tems, acquèrent le cotuplément de tout ce qui leur est destiné an fuit de langue, ou de moyens do manifester leurs proprietís et léurs effections.

Quent à l'homme et aux trois diverses langues que nous avons remarquées on lui, it y en a deuk qui sont auprès de lui dès'sa naissance, l'uné fat langue muette, qui est celle de son existence physique, et qu'ila de commun avec tout ce qui est matiere; l'autre, pelle de ses affections awimalest, puisqu'il crie dès le pretmier pas qu'it fait hoors du sein de sa mère, pour entrev sous le foug imulbdiat des proissances elementaires.

La troisième des langues de l'bomat sa lair gre intelligente, on plutốt celle qai ea tieqt lied, peut aussi se dire n'etree éloignée de lui qué par un intervalie de temst car cenaxqui la patient, cette langup, ceax qui doikeat en déxelopper en

## ( 119 )

lui les germes et la lui transmettre, sont auprès de lui et ne le quittent pas ; et si vous retranchez seulement l'intervalle du tems, qui se trouve entre le premier instant de sa vie ou de la présence de ses éducateurs, qui sont ici des langues vir vantes, et entre le moment où il commenceta à faíre quelque uşage actif de leurs leçons, vous verrez que sa langue et luị se toucheront commè les autres êtres et, leurs langues se touchent dane les autres classes, selon les diverses progressions du tems et la variété des modifications, que lá diffërence de leur existence introduit nécessairement dans leur économie, dans leur education et dans tout ce qui les concerne, tant relativement à l'individu que relativement à l'espèce; vaus vefrez, dis-je, que lui et sa langue n'étoient pas bien loin l'un de l'autre, puisqu'ils se joignent au bout de cet intervalle de tems..
Il était donc convenable de présumer, par l’analogie, que si dans la classe la plus inférieure, la lángue naturelle des êtres paissoit avec eux et ne poutvoit pass s'en séparer; , si dans la seconde classe, cette langue naturelle naissqit d'un côté avec eux et de l'autre s'unissoit à eux, après un tems quelconque; il étoit convenable, dis-je, de présumer que pour la classe troisième et supérieure, qui est proprement celle de l'homme, cette loi ne devoit pas être abrogée ni umạgnaire; quainsi, probablement', la langue naturelle et vraie de sa troisième classe, qui doit être plus que sa langie 'conventionelle, devoit exister pour hii, comme il voyoit sur lui-même les langues de sa première et
seconde classe; que seulement cette langue naturelle et vraie de sa troisième classe, étoit en suspens pour lui, comme if voyoit que sa langue conventionelle n'étoit véritablement que retardée, puisque les parens qui la lui devoient apprendre étoit près de lui ; qu'enfin si cette langue naturelle et vraie n'étoit que suspendue pour lui, il devoit être bien sû́ que si l'intervalle de tems qui les séparoit tous les deux, venoit à se remplir, il ne pourroit manquer de se trouver uni à sa langue naturelle et vraie, comme il se trouvoit uni à sa langue conventionnelle, après les tems requis pour son éducation ; que, par conséquent, il n'avoit autre chose à faire que de remplir, pár son concours, l'intervalle qui le séparoit de sa langue naturelle et vraie, comme il' remplissoit par son concours l'intervalle qui le séparoit de sa langue conventionnelle, et qu'il ne devoit pas plus chercher à faire par lui-même cette langue naturelle qui l'attend, que les enfans de deux jours nés à Paris, ne cherchent à faire d'eux-mêmes la langú particu-lière-conventionnelle, ou la langue française qu'ils doivent parler dians peu d’années.


Toús les principes exposés dans cet ouvrage, et que chaque homme auroit pu découvrir comme moi ; tout ce qu'on a yu sur la sublime destination


#### Abstract

( 121 ) de l'homme, sur son évidente dégradation, sur les, sources immenses que l'amour suprême ne cessé de faire circuler autour de lui dans ses abîmes; tous ces points de vue, dis-je, auroient pu, sans moi, fixer les regards des observateurs, et s'ils né les eussent pas conduits tout de suite au port, au sujet de la grande question des langues qui nous occupe, au moins îls leur auroient appris commè des phanaux préservateurs, de quel côté étoit la terre. Alors ils auroient dirigé prudemment leut vaisseau vers ces lumières bienfaisantes, au lieu de s'avancer en aveugles vers des parages inconnu's, et avec autant de confiance que s'ils eussent été à couvert de tous les écueils.

Le principal de tous ces écueils, "celui qui à lui seul brisérá tous les vaisseaux quï se montréront sur ces plages; celui enfin qui , au lieu d'ếtre caché sous lés eaux, est tellement à découvèrt, qu'on ne peut s'exposer à s'y briser, qu'autant qu'on en forme la résolution positive, est de vouloir fermer les yeux sur la nécessité de la parole pour l'institution de la parole.

En effet, ceux qui se livrent à la prétention de former nos langues, et toute la science de notre entendement, par les seules ressources des circonstances naturelles, et par nos seuls moyeus humains, s'exposent de leur plein gré, à plusieurs objections embarrassantes, soit qu'il s,agisse de la langue naturelle et constitutive de l'homme, soit qu'il ne s'agisse que de sa langué conven tionnelle. Celle de ces objections qui se présente d'abord,


## (122)

est l'inuțilité qu'il y a pour eux de concevoir ef de poursuivre une pareille entreprise :car, dès lẹ début, ils doivent voir que pour la première de ces langues, ils auront les príncipes contive eux, et que, pour la seconde; ils auront les faits.
Pour la première de ces langues, ou la langue naturelle de l'homme intelligent, ils auront les principes contre eux, puisque, selon tout ce qu'on vient de voir dans le paragraphe précédent, on n' peut nier que, primitivement, l'homme intelligent n'ait dû recevoir de sa source avec lá naîssance', le moyen nécessaire pour exprimer ses propriêtés', ou une langue liée à ces mêmes propriétés, commé nous voyons que c'est encore là là manière dont la nature se conduit envers les deux classes, soit organisées, soit non - organisées, qui sont inférieures à l'homme intelligent.

Pour la seconde de ces langues, ou la langue conventionnelle, ils auront les faits contre eux, à moins quail's ne veuillent composer Porigine dés Jangues, comme on compose une pièce de thêâtre, où l'auteur a grand soin de mettré de côté tout ce qui peut contrarier son plan et ombrager la gloire du heros qu'il veut faire briller; ils auront, dis-je, les faits contre eux, puisque j'espère qu'ils né porteront pas linadvertance ou la mauvaise fó jusqu'a ne pas voir que l'homme naît par-tout au milieu des siens, et que, par-tout, il a lieu d'attendre d'eux la'langue cónventionnelle-particulière,

- qu'il est appelle à parler dans le climat où il est né; qu'ainsi leur premier ancêtre quel qưil soit et quedle qu'ait eté son origine, a du être assujéti


## ( 123 )

nécessairement à la même loi. Aussi ont-ils pris le parii le plus commode, qui est de ne pas s'oce cuper de ce point-là ; mais de chercher philosophiquement comment toutes ces langues conven fionnelles ont pu naître parmi l'espèce humaines. et de leur trouver une source quelconque ,parmi ces ingrédiens , ramassés à la hâte, , dont ils remr plissent journellement leurs magasins ; or p c'sst iqi que commence leur pièce de thêâtre.
En parcourant des yeux tes différens matériaux qu'ils avoient autour d'eux, ils ant dit : « Si naus faisour l'homme matériel et éternel, ainsi que la matière est reconnue telle par nos systermes, lí 'source de ses langues sera éternelle comme luit, soit que nous n'admettions pour cet homme oternel qu'une seule tige, soit que nous en admettions plysieurs ; alors nous n'purons plus rien à faire dans cet ordre de choses, mans serone réduits à parcourir obscurémont les différentes filières, par qụ̀ oes langues de ${ }^{\prime}$ 'hopmume passent et repaspent journellement sur la terre, et notre pièce sera finio dès. le commencement.
$\rightarrow$ Efle sera bien plutôt finie ençore si nous admettons l'homme intelligent, produit par l'éternelle source:, dans une époque postérieure $p$ avec un but sagemént neotivé; c'està -dire, ayeo la magnifiquo destipation de manifester toutẹs les propriétés de sog prizcipe dans, l'univers ; ayant ep par conséquent une langue analogue à ce sublime emploi; ayant pérdu à la fois et çet emploi, at cette langug par une administration nepréherisible, i ayant neany moins, par son caractère essentiel d'homme-esprit

## (124)

et image de Dieu, et par lintarrissable eutrainement paternel de son principe pour lui, la plus forte raison de penser, que malgré sa dépression et l'abjection quì en est la suite, son ancien emploi; cet la langue qui lui étoit affectée, sont encore auprès de lui, et que'son principe ne cesse de lui offrir sa réhabilitation dans ses priviléges primitifs, qui ne peavent pas plus changer que le principe lui-même.
ヵ Notre pièee sera finie, si nous regardons tet homme, placé aujourd'hui sur cette terre, pour y recouvrer laborieusement ses príviléges; et in'ayant puy être place dans cet état d'épreuve, sans qu'on lui ait fitohtre quelques filons de la mine qu'il doit fouiller aujourd'hui, et les instrumens nécessaires à son̆ travail, et si nous regàrdons cés filon's et ces instrumens 'comme les vestiges de soon' ancienne langue, "vestiges qư il auroít vu s'accroitre sous ses phs; tant pour lui que pour sa posterite, s'il n'eû́t pas aussi mal rempli sa tâche la seconde fois qué la prémière.
» Notre pièce sera finie', sì nous kissons subsister ce ruisseau, 'qui, seul, suffiroit pour former des fleuves.
$»$ Enfin,'Hotre piäce serà 'finiè', si nous laissons subsister Fa nếcessité évidente que fa première tigo de la famille humaine en épreuve ait reçu sa portion de la sève de flarbre, pour qu'ensuite, elle la transmît successivivement dans toutes ses génerations', ou; en un mot, sǐ nous kaissons subsister cetto vérite incontestable que la parole ait éte nécessaire, pour l'institution de la parole.

## ( 125 )

. a Ecartons donc dès le début tous ces moyens qui nous gếneroient. N'employons ni les instrumens du matérialiste qui., tout; en effaçant l'homme de la ligne spirituelle, n'en paralyseroit pas moins toutes nos fonctions, ni ceux du spiritualiste, qui, en plaçant l'homme sous le gouvernement paternel de son principe, nous mettroit sur-lechamp dans une suspension absolue. . Ne nous arrêtons, pas à cette difficulté qui frappe les yeux, que, soit dans le matérialisme, soit dans le spiritualisme, il faut qu'il y ait une première tige humaine, qui ait été dépositaire de ce que nous n'apprenons aujourd'hui que de nos pères, puisque si cette première tige étoit homme fait, il ne devoit rien lui manquer, et si elle n'etoit qu'enfant, elle n'ạoit pû se donner l'existence, ni les moyens de tout acquérir. Mettans donc de, côté tous ces matériaux que l'histoire de l'homme nous fournit ; essayons de réussir dans notre entreprise, sans leur secours; et composons dès ce moment ce que nous appellerons la fable de notre poëme. Notre amour-propre même, ne court aucun risque; car si nous manquons notre but, nous en serons quittes pour nous excuser sur la libre carrière des conjectures; si nous réussissons, nous nous couyrons de beaucoup de gloire n.
Ce projet-formé, ils ont élagué en effet toutes ces bases si pressantes et si impérieuses, qu'à moins d'un desseip formel, et d'une manière de voir, dirigée à volonté, il est impossible de n'en pas reconnoître l'irrévocable existence ; et après les avoir〔laguées, qu'ont-ils mis en place? une supposition.

## ( 126 )

Hs ont transporte, dans leur fiction, deux individus privés jusqu'à cette époque, de touf commerce, mếme avec les animaux. Hs ont considéré les différens développemens qui vont se montrer successivement dans les facultés de ces deux individus; ils ont suivi, avec beaucoup d'infelligence, la génération progressive des signes naturels, des signes indicateurs, des signes imitatifs, des signes figures, des signes d'habitudes; et entraînés par l'amour de leur sujet, ils se sont liatés de porter dans la langue qu'ils cherchent à engendrer, tout ce qu'ils trouvent dans les langues deja existantes; et sans avoir pris la précaution de resoudre le problême de la transformation des sons de la voix ou des cris de l'homme animal en un langage expressif et analogue à la pensée, ils ont coupé court en disant, d'après cette oharmante série d'observations: le langage analogue de la parole s'étendra, s'enrichira chaque jour davantage; on en formera un systéme, et les langues prendront naissance.
Ils doutent même si peu du succès de leur fiction, qu'ils passent blentôt à l'affirmativè, et qu'ils disent avec une confiance remarquable: l'institution du langage est expliquée.
Je ne m'arrêterai pas à leur retracer les obsertations que j’ai déjà présentées sur les circonstances naturelles qui, dains toutes les hypothèses possibles, ont dû accompagner l'origine de l'homme, soit tout formé, soit encore enfant ; ni à leur demander d'où ils me feront venir ces deax individus, prives jusquà oette époque de tout commerce, metme

## ( 127 )

avec les animaux $?$ Comment ces deux individus seront parvenus à conserver leur existence pour eprouver et le sentiment d'une mutuelle surprise; en se rencontrant, et celui de la curiosite que la houveauté đu spectaclé d'un être qui leur ressemble, inspirera à chacun'd'eux, et celuf d'une liaison intime, fondée sur le rapport de leurs besoins, er de leur industrie, qui fera que soit en guerre, soit én paix, P'un ne sauroit presque rienf faire qui puisse être indifférent à l'autre?
Je' ne m'arréterai pas, dis-je, à leur demander comment ces deux individus seront parvenus à un pareil terme, si, jasqu'à cette époque, ils noont eus de commerce avec aucun autre etre que leur propre individu!
Je leur dirai seulement' qu'une pareille philosophie pourroit blent trouver accès, en ne s'annon, çant que comme la philosophie d'un poète; mais que leur fiction ne the paroit pas assez traisembable pour obtenir même la faveur deetre regardés comme la poésie d'un philosophe.
Quand, datns cet état de choses, je less voís en quelque sorte, plaindre le siècle de ce que cest encore une opinioni fort commune aujourd'hui; que le langage nfa pû être institue ; quand je leur vois rappeler, avec une sorte de commisération; qu'ily a peu d'années que le philosophe de Genêve croyoit le démontrer. sans réplique, lorsqu'il écrivoit que le langage ne sauroit être institué que par une convention, et que cette corrvention ne sauroit se concevoir' sans le langage; quand je leur vois' dis-je, cette tranquille assurance sur lour triomph; ;

## (128)

je ne puis m'empêcher de leur demander à mon tour, si réellement, pour infirmer cette fameuse proposition, que la parole a été nécessaire pour l'institution de la parole, il suffit d'un simple signe de désapprobation, sur-tout quand les observations les plus profondes et les plus rigoureuses nous ramènent sous son empire, et quand ses détracteurs n'ont à mettre en place que des bases évidemment tronquées, et qu'un ordre de choses qui tombe de lui-même avec la supposition qui l'a enfanté?
. J'honore néanmoins profondément les écrivains que j’ai en vue dans cet exposé; je rends le plus sincère hommage à leur talent, et je les prie de n'attribuer la forme et les couleurs de mon plaie doyer à aucun motif dont ils puissent se plaindre; elles tiennent à ce que la cause que je défends n'a cessé de me pénétrer d'un sentiment vif, et de me paroître si juste et sivraie, que mêma la certitude mathématique ne m'offre pas une démonstration aqussi convaincante; en effet, les vérites mathématiques ne peuvent obtenir que l'assentiment d'une seule de mes facultés, au lieu que la proposition dont il s'agit, jouit à la fois de l'assentiment de toutes les facultés qui me composent,
$\therefore$ D'après cette précaution que l'honnếteté m'a paru exiger, je crais pouvoir poursuivre.

Apologue.
Avant de parler de la seconde objection qui se présente contre l'entreprise des instituteurs de nos langues et des restaurateurs de notre entendement,

## ( 129 )

je demande au lecteur la permission de lui presenter un petit apologue, peut-étre un peu puérile, mais qui ne le sera oependant que par la source d'où il est tire, et qui ne le sera point par ses raps prochemens.
Dans mon bas âge, une nuit, il me naquit un frère. Le matin, la vue de ce spectacle inattendu me porta à demander à ma bonne, d'où ce petit enfant étoit venu; elle me répondit, comme la plupart des femmes de sa classe, qu'on l'avoit été ramasser dans le jardin, sous une feuille de chous

En rélléchissant sur les grands objets qui nous occupent et sur la maniere dont les philosophes prétendent nous en expliquer l'origine, je n'ai pu quelquefois m'empécher, je l'avoue, de penser que, ne nous croyant pas d'âgè à les entendre, ils avoient pris le parti de transporter ainsi l'homme sous la feuille de ohou, en attendant que nous fussions en état d'en savoir davantage.

Mais je me rappelle aussi que tout peit qua $j$ 'étois, je de voulus pas avoir le dernier aved ma bonne, et que, quelque tems après, je lui dis 9 si c'est dans le jardin et sous une feuille de chous qu'on a trouve mon fràre, pourquoi n'est-ce pas là aussi qu'on va prendre tout ce qu'on lai denne et tout ce dont on fait usage auprès de lui, tel que le lait de maman qui le nourrit, les langes dont on le couvre, le feu dont on le réchauffe, et même les chansons dont vous cherchea à le réjouir, en balançant son berceau? Taisez-vous, petit gar* çon, me répondit-elle, il ne faut pas en savoic tant à votre âge.

II

## ( 130 )

Ce que je disois alors à ma bonne, je le dirai maintenant avec encore plus d'assurance aux pretendus instituteurs de nos langues; et après leur avoir montré l'inatilité de leur entreprise, je leur montrerai la fausseté de leur enseignement.
En effet, si la supposition sur laquelle ils voudroient fonder leur édifice est plus qu'hasardée, si les bases auxquelles nous avons essayé de les ramener ne peuvent cesser de se représenter, quelques soins qu'ils aient pris de les écarter, et si elles revendiquent obstinément leurs droits, n'est-il pas présumable que toutes les découvertes qu'ils font avec tant de sagacité dans la ligne de cette supposition qui a'existe pas., ils les auroient faites, également; et avec plus d'abondance encore, dans la ligne qui a toutes les couleurs de la réalité?
N'est-il pas comme certain alors qu'ils attribuent a la source imaginaire qu'ils se sont plûs à se figurer, ce qui appartient à la source radicale de l'existence de l'homine; à la source de la langue qu'il a dû recevoir avec l'existence; à la source de toutes les merveilles que cette langue doit lui procurer, puisqu'elle est le moyen par lequel il devoit manifester toutes les propriétés qui le caractérisent; enfin, à la source de tous les trésors de vérités qui lui sont encore restés dans son exil, et dont il est si porté à se glorifier, lorsqu'il en fait la découverte?
N'est-il pas certain que toutes ces belles observations, dont leurs écrits sont remplis sur les développemens.de la langue de l'homme, sur son usage, sur sa liaison ayec ses institutions, sur le per-

## ( 13 I )

fectionnementet l'altération dont elle est susceptible,' par le concours de tant d'élémens divers qui pous composent, et par celui de tant de circonstances puissantes qui nous environnent, n'est-il pas certain, dis-je, que toutes ces choses s'expliqueront encore bien mieux, et avec moins de mélange, par lạ même source quiaura engendréla langue de l'homme; et par les abus qu'il aura faits de ses dons, que par la fiction qui lui est évidemment étrangère?

Sí cela est ; s'il est vrai, pour reprendre le style demonapologue, que les instituteurs de nos langues, après avoir transposé l'homme sous la feuille de chou, ne peụvent cependant trouver là aucun des secours dont il a besoin; s'ils sont obligés malgré eux, et, je le veux même, à leur insçu, d'aller prendre dans l'habitation paternelle, et les alimens dont ils veulent le nourrir, et les parures magnifiques dont ils veulent l'orner, et les instructions avec lesquelles ils veulent cultiver son intelligence, n'étoit-il pas plus simple de le laisser naítre dans la maison, et de ne pas lui donner une mèrè supposée, pendant qu'ils tenoient tout dè sa mèré véritable? Et c'est par là que nous croyons pouvoir accuser d'erreur et d'invraisemblanee leur enseregnement.

## Büt de la parole. Troisieme objection:

Indépendament de linutilité du moyen indiqué par les instituteurs des langues, et indépendament de la défectuosité de leur enseignement, il y a

## ( 132 )

ante troisième objection à leur faire, c'est que; si, par lears systemes sur l'origine des langues, Its avoient trouve lé veritable mode selon lequel elles se sont formêés, ce seroit à la fois un supplice pour l'hamanité, et une humiliation pour le principe des choses, car le but de la parole se trouvero it manqưué.

- Premièrement, ce seroit un supplice pour l'humanite'; car, pourroit-il y avoir rien' de plus affligeańt pơur elle', que cetfe enorme longueur de tems quil fui auroit fallu attendre, et ce nombre innัombrable de siécles qu'il lui auroit fallu laisser s'écouler avant quelle eû́t découvert, développé ét perlécfionné le moyen par lequel elle devoit satisfaire le besoin qu'elle a de converser et de s'entendre?
Combien de générations sacrifiées à cette décourageante expectative ? combien de membres refranchés de la famille humaine, avant que cette famille humaine eût pu jouir de ses droits? et lorsqu'ellè en jouira", à quoi servira la gloire de l'espèce à cettè ímmensité d'individus qui auroient défà passé sur Ia terre, et cela, sans y pauvoir remplir le plus intéressânt objet de leur existence?

Les moindres êtres de la nature ne sont pas condamnés à cette loi outrageuse et inconséquente. Leur langue est par-tout à côté d'eux, naît avec eux, et se développe progressivement, ávéc toütes les facultés qu'ils ont à manifester, ainsi que nouts t'ayons va ci-dessus.' Ils ne déléguent pas leurs jouissances aux autres générations de leur espèce. Its ont reçu de la nature bienfaisante le moyen
de se les procurer eux-mêmes; et si les animaux, pour se nopurrif, se perpétuer et commercer en. semble 'selon leur classe, avoient besoin d'attendre les leçons de leurs descendans, leur espèce seroit éteinte dès lẹs premiers rejetons, ou plutôt, allo n'auroit jamais existé.
$\mathrm{E}_{\mathrm{F}}$ vous, spéculateurs; vous qui reconnoissez la supériorité de l'homme sur tous. les êtres; yous qui, par vos propres talens, prouveriez cette supé, riorité, quand bien mème de bruyantes doctrines enseigneroient le coatrairs, vous voodriez que cet homme, cet Atre privilegié fut cependant le seul sur quí tombât une exteoption si désastreuse!
Vous voudriez que lui seul, appolé à jouir de ce superbe dqn de la parole, qui fait de l'homme un mirache perpétuel et toujours on action; il füt copendant le seul qui far condamné à la privation d'un si beau droit, jusqu'd ceque les torrens des sièoles, à force de passar sur cette mine précipuse, fussent parvenus à lui en découvrir toute la rir chessa!

Vous be eraignez point d'immoler les droits les plus sacrés de Yhompse à une éphémère conception de votre esprit; et cela, pendant une sériẹ incaleulable de générations!

Vous' ae craignez point de voir vos enseigne-; mens en opposition avec la rectitude d'une rigoureuse intelligence!

Vous ne craignez point d'envoyer vos illusions se confronter avec la vérite!

Philophes! philosophes!rgus que nous aimerions à regarder comme les apôtres de la raiṣon, ayez
( I 34 )
donc soin, pour votre propre gloire, autant que pour notre satisfaction, de prendre une marche plus conséquente.

Lorsque vos souverains envoient un ambassadeur dans quelque contree, attendent-ils, en lui donnant ses instructions, qu'il apprenne de ses descendans comment il devra s'y prendre pour exposer l'objet de sa mission et la remplir? ou bien (en faisant si l'on veut cette supposition), lorsque co tems sera arrive, seront-ils satisfaits de leur ambassadeur, s'il n'a fait autre chose que de se borner à observer les traces de la langue qui seront venues se présenter devant lui; à en suivre les développemens; à bien connoître la tactique de son langage, pour son avantage particulier, sins s'occuper un seul instant d'en diriger les puissans moyens vers la chose essentiellequi fait l'objet de son ambassade?

Et cependant, c'est à cela seul que se bornent vos découvertes et les résultats de vos systêmes. Pourvứ que vous ayez amené l'homme à parler et sur-tout à bien parler, vous croyez avoir rempli toute la tàche, et vous ne vous occupez pas même de savoir pourquoi il parle, ni à quoi il devroit appliquer sa parole; car, vous vous trompez lorsque vous attendez ce moyen-là pour perfectionner son entendement, attendu que la langue elle-même ne doit être que le ministre de son entendement, et que, dans l'ordre, ce sont les souverains qui font leurs ministres, et non pas les ministres qui font leurs souverains.
Ceci nous conduit à la seconde partie de notre objection.

## ( 135)

Disons donc maintenant que si la doctrine des prétendus instituteurs des langues étoil vraie, ce seroit une grande humiliation pour le principe des choses. En effet, s'il étoit vrai que l'homme füt destiné à manifester les merveilles divines par sa parole, ainsi que toutes nos observations précédentes l'ont établi, ce plan suprême se trouveroit sur-le-champ comme anéanti, en le réduisant ainsi à une nullité absolue, puisque son exécution seroit soumise à cet immense intervalle des siècles, et dépendroit en outre du concours fortait de mille et mille circonstances nécessaires au développement de la langue de l'homme, ou de ce moyen par lequel il doit manifester ses pensées, qui sont ou doivent être les véritables miroirs de la, divinité.
Ainsi, dans sa marche, la nature eût etté plus sage que Dieu, et elle auroit aussi à retirer de ses cuuvres plus de gloire qu'il n'en auroit à retirer des siennes; de façon que plus l'intention de cet agent suprême eût été vaste et sublime, en donnant la naissance à l'homme, plus il eût montré d'impuissance et d'inconsidération, en en faisant dépendre le résultat d'un ordre de causes aussi lent et aussi éventuel.
Et véritablement, avec le systême de ces spéculateurs, il y auroit eu, à l'exécution de ce plan, non-seulement une si grande lenteur, mais encore une si grande variété et une si grande complication d'effets contradictoires, que j'en vois peu qui n'eussent. pas tourné à la confusion de celui qui l'auroit conçu.

Mais cette complication de résultats incertains;

## (土36) :

variables ou coǹtradictoires, fondée sur l'éventưel des circonstances, sur la diversité des facultés des: hommes, sur leur plus ou moins d'aptitude à saisir: la vraie face des objets, et à en déduire de saines, conséquenoés, n'eût pas seulemont arrêté et anéanti l'exécution du grand plan, elle eût enoore plongé la famille humaine dans la situation la plus désastreuse.
Elle eût fait naître parmi les hommes autant de langues différentes qu'il y auroit eu de faces aux objets qui se seroient présentés à eux ; autant de langues différentes qu'il $y$ auroit eu de variétés dans les circonstances dont ils auroient été environnés ; enfin, autant de langues différentes qu'il y auroit eu d'inégalité dans les facultés et l'intelligence dont ils se seroient trouvés pourvus; de façon qu'au lieu de ce langage uniforme,' ou au moins tondant au même but, qu'aurọient dâ parler ces hommes que j'ai regardés comme devant etre originairement les ambassadeurs de la divinite, ehacun d'eux n'eût parlé qu'une langue étrangère à l'autre, et au lieu de se seconder mutuellement dans leur mission, ils auroient été obligés, lorsqu'ils se seroient rencontrés, d'employer une grande partie de leur tems à se naturaliser respectivement avec leurs langues diverses.
Ils auroient bien pu se procurer quelques secours dans l'ordre inférieur et matériel, parce que la langue nécessaire à cet ordre de choses, eut pu se développer naturellement pour eux, attendu qu'elle se borne à des cris ou à d'autres signes extériéurs; comme on le voit pour les animaux,

## ( 137 )

et comme on a remarqué que c'est à cela que s'étoient bornés les développemens de ces onfans sauvages et égarés dès leur onfance, qui ont été rencontrés dans des forbta.
Mais quant à l'objet essentiel de l'existence de l'homme, ou leur idée sur cela n'eût obtenu aucuns développemens, ou elle n'en eat obtenu que do si disparates et de si coupes par d'ímmenses intervalles, qu'ils n'eussent ou aucuns moyens do les remplir; la diversité de leurs langues êt oncoro ajouté à cette difficulté, d'autant que le conflit se fût bientôt établi entre ces diverses langues ; l'envie de l'emporter sur les autres, soit par la beaut $\delta$ de son langage, soit par le sens qu'il auroit attaché à ses propres signes, eût bientôt établi le désordre par le moyen même d'où nos observateurs attendoient l'harmonie, sans compter un amas de plus grands désordres encore, que nous allons voir sortip de cette source, car c'est icl que va s'ouvrir la boitte de Pandore.
Sachons donc que les alémens de l'homme étant corrompus, tout ce qu'il engendreroit de lui-méme, en fait de langue, offriroit le caraotère de cette corruption ; et, pour peu que l'on ait calculé le pous voir des langues, on verra jusqu'ò cette corruption auroit pu porter ses savages, puisqu'ils aud roient pu s'étendre même sur le grain pur, si l'homme en avoit aussi rencontré sur son chemin.
En effet, si son terrein ineulte ot brute n'eat pas commencé par se purget de ses ronces ot de ses épines, ellẹs eussent pousś avec le bon grain, et peut-être au lieu de s'assainir par sa présence,
( 138 )
c'eût été ce bon grain qui se fût imprégné de leur qualité rude, sauvage et malfaisante.

Ne voyons-nous pas ce qui est arrivé à l'homme, lorsqu'il a eu fait la découverte de l'or? Après. en avoir fait un simple signe de sa richesse or ce signe qui devoit lui aider à fraterniser avec tous les hommes, est devenu bientôt pour lui un objet de cupidité, un moyen d'asservir ses semblables, un instrument de ravages et de destruction, et ce qui pouvoit favoriser le bonheur temporel de ce monde, est devenu le signal journalier de mille massacres, de mille dévastations, et d'une infinité d'autres horreurs.

Difficulté prèvue.
Jentends mes adversaires m'opposer que les mêmes maux que je crains de voir provenir de la source qu'ils veulent ouvrir, se trouveroient également dans celle dont je prends la défense; et ils me citeront pour preuve cet état de confusion, de ténèbres et d'opposition presque universelle, où languissent non-seulement toutes les familles de l'homme, soit politiques, soit naturelles; mais même tous les individus qui les composent, soit en les considérant en eux-mêmes, soit en les considérant par rapport à leurs semblables.
Je leur répondrai que dans la ligne que je défends, ces abus ne pourroient sûrement pas s'attribuer au principe, au lieu que dans la leur cela seroit inéritable, puisque le principe même seroit l'erreur en évidence:

## ( 139 )

Je leur dirai que, dans ma ligne, le principe de la langue vraie n'a jamais pu abandonner l'espèce humaine un seul instant, et que c'est précisément parce que les hommes, au lieu de l'écouter et de le suivre, ont cherché presque universellement dans la ligne humaine non-épurée, qu'ils ont enfanté tous ces désordres.
Je leur dirai que dans ma ligne, malgré nos écarts, soit primitifs, soit secondaires, l'entraînement invincible du principe pour sa production, n'a pu manquer de se faire sentir à quelques individus, et de propager ainsi les moyens de balancer ces désordres, au lieu que dans la leur on ne peut pas ávoir cette consolation, puisque le principe même est un désordre.

Je leur dirai que dans ma ligne un seul trait renferme, et ces axiômes, et tous ces corollaires, que daris la leur ils ne trouvent qu'épars çà et là, et qu'ils sont obligés de ramasser si laborieusement et si volumineusement, parce que le principe emporte toujours avec lui-même sa forme ou ses résultats, tandis que la subdivision, toujours croissante des formes ou des résultats, fait que ces formes et ces résultats s'éloignent continuellement du principe.

Je leur dirai ce qu'on dit aux princes, qu'ils ont laissé surprendre leur religion, en écartant d'eux un fonctionnaire public aussi essentiel que la parole, qui est si porté pour leur gloire; qui los avoit si bien servis; qui seul peut avoir tout fondé, et qui seul peut tout rétablir.

Je leur dirai qu’à moins de changer la nature

## ( 140 )

radicale et éternelle des choses, il leur sera impossible d'infirmer les principes irrévocables que nous avons offerts, et qu'ils ne pourront jamais échaper aux inconvéniens auxquels ils s'exposent, s'ils n'ont d'autre expédient que de se retrancher dans la fable de leur poëme.
Je leur dirai : si lors même que le terrein de l'homme étoit pur, il a eu la foiblesse d'y laisser venir des ronces et des épines, qu'attendroit-il d'un terrein qui en est rempli?

Qu'attendroit-il P le voici s ou le néant absolu, ou des maux pires que le néant, parce que si la langue primitive de l'homme se trouve encore a côté de lui, comme chaque etre a , à côté de soi; la langue qui lui est propre, il faut ou qua l'homme demeure privé de ce trésor, s'il ne va pas le puiser où il est, ou il faut qu'il lui en substitue un autre qui n'en ait que l'apparence et qui n'en ait pas la valeur ; et des lors c'est s'associer, sans qu'il s'en aperçoive, avec les faux monsoyeuts, et s'exposer lui'- mềme au sort qui, selon les lois, attend les différentes espèces de faussaires.
Élevons-nous done d'un degré pour décider d'ò̀ viennent les diverses langues que nous voyons etre en activité sur la terre : car ici ces sont les principes et non pas nos opinions qui doivent être nos juges; or ces principes nous apprennent que l'hamme étoit destiné à manifester les merveilles divines, et quie le don des langues étoit le moyen qui lui étoit confie pour remplir ce sublime emploi. Ainsi tout se reduit à examiner ce que l'hommo produit et enfante aujourd'hui sur la terre avec ses langues.
(141)

Une grande partie de l'espèee humaine ne monte guère plus haut que la brute en ce genre, puisque la plupart des nations sauvages et séquestrées de celles que noas appelons civilisées, concentrent toutes leurs facultés dans leur simpls existence animale, et parlent des langues qui ne s'etendent presque pas au-delá.

Dans lé nations que nous appelons civilisées, la très grande majorité des individus qui lés composent, concentrent, comme les sauvages, toutes leurs faeultés dans leur simple existence animale; seulement comme cette existence animale est un peu plus recherchée, comme elle est liée au frottement des ressorts politiques et commerciaux, et comme ces individus reçoivent aussi quelques teintes morales et religieuses, ils ont des langues plus d t-

- veloppées, et plus riches que celles du saurage; mais je ne vois pas que ni eux, ni leut langue im'approchent de ces merveilles divines, que j'ats tendois de la nature de l'homme, et tout de qu'ils opèrent, tøut te qu'lls manifestent, se replie sur éux et va s'ensevelir dans le goufre de la sterilitó et du'néant.

La classe la plus élevée et la moins nombreusè तe ces sociétés, que nous appelons civilistes, est celle de qui j'aurois lieu d'attendre tous ces devoloppemens, que me promettent les langaes; d'après ridée que nous en avons donnée; et, en effet; sciences de tout getrre, discernement exquis sur une infinité d'objets, pouvoirs de l'éloquence, empire des principes religieux, j'y vois tout so montrer dans la bouche de l'homme; mais aussi

## ( 142 )

je vois tout $y$ expirer ; j'y vois des reflets pales, entrecoupés ou longuement prolongés des merveilles divines; mais je n'y vois point ces merveilles divines elles-mêmes, et mon attente n'est pas même à moitié remplie.
Que sera-ce donc quand, à côté de ces simples reflets pâles, entrecoupés, ou longuement prolongés des merveilles divines, je verrai dans la bouche de l'homme des merveilles opposées et généralement plus prononcées? quand je verrai le tâtonnement continuel, tandis que j'attends une science positive? l'ardeur d'etablir le simple pouvoir politique-humain, tandis que j'attends qu'on m'aide à me courber sous le joug paternel de la source divine?

- les doctrines impérieuses et turbulentes des sages, tandis que j’attends les œuvres douces, paisibles et efficaces de la sagesse? enfin, par-tout l'orgueilleux aiguillon de la dispute et du mortifere égoïsme, tandis que j'attends des sigues virtuels et conciliateurs, qui me ramènent moi et mes frères, à ce regne universel de la vie, pour lequel je sens que ma nature est faite, et dọt je sens en même tems si douloureusement que je suis exilé moi et toute la famille humaine?
Venez, vous tous alors, savans écrivains, ingé nieux observateurs, spéculateurs profonds, et ditesmoi que toutes ces choses ne sont pas le fruit de vos langues humaines, et de la source composite et trouble, où vous avez été les puiser ; je pourrai admirer le magisme de votre éloquence, mais je me détournerai de vous, le cour plein de douleur et d'amertume, en vous représentant que si vous.


## ( 143 )

ne savez pas guérir les souffrances de l'homme; au moins vous devriez être assez équitables pour ne pas l'abuser sur la nature de vos remèdes.
Je conclurai donc de nouveau que le véritable droit de nos langues est de manifester les merveilles divines; que ces langues ne peuvent être pures, régulières et efficaces, qu'autant qu'elles dériveroient de la langue vraie ou de la parole, qui a dû accompagner la naissance de l'homme; que si les langues des hommes ne s'etendent pas jusqu'a la manifestation de ces merveilles divines, et qu'elles se bornent à simétriser les regles et les ornemens du l'angage, ou qu'elles s'en servent pour des usages plus abusifs encore, elles ne sortent que de la simple volonté huraaine de l'homme terrestre et corrompu ; que cependant ces abus annonceroient que la langue vraie elle-même ou lá parole, n'a pas totalement abandonné l'homme au moment de sa chute, et que c'est une injustice à l'homme de vouloir nier la source légitime des langues, pour $y$ en substituer une de son invention, après s'en être approprié les trésors et les avoir employés à de faux usages, qui en ont avili le prix.

Ceci nous engage à passer de l'origine des langues Vraies, à l'observation de ces langues considérées dans leur activite; mais comme ce point est lib avec les traditions universelles, où l'on voit, en effet, en action, ces langues diverses, nous en traiterons tout simplement à mesure qu'elles se rencontreront sur nos pas, dans la ligne des tra. ditions où nous allons entrer.

## 'D\& Iesprit des traditions en général, et des deritures saintes en particulier.

$J^{\prime}$ I assez montré dans tous mes écrits, comment je ne regardois toutes les traditions que comme des témoignages confirmatifs des vérités invariables, écrites de la main de l'éternel dans le coerur de l'homme, et par conséquent, antérieures à tous les livres, et à toutes les traditions qu'ils renferment.
J'ai aussi laissé suffisament entrevoir que, sans exclure ce qu'il pouvoit $y$ avoir à prendre dans les autres traditions, celles des Hébreux et des chrétiens me paroissoient renfermer des trésors plus abondans, et cela indépendament de l'autorité qui a cru, en les revêtant de son sceau, leur donner par la plus de consistance, et indépendament de l'empire de mon éducation, puisque l'on m'avọit enseigné la croyance aveugle, et qu'au contraire, $j$ 'ai cru glorifier à la fois et mon so uverain principe, et l'intelligence humaine, en prétendant que nous n'etions faits que pour des croyances aussi lumineuses que la vérité.
Parmi les motifs qui ont appuyé mon suffrage en faveur de ces traditions, le principal a été d'y voir l'họmme présenté sous les mêmes rapports, où pous l'avons vu sans cesse placé naturellement dens tous les sentiers que nous venons de parcourir; c'est sur-tout de l'y voir dans une relation perpétuelle avec cette parole supérieure que nous avons reconnue commele pivot et le mobile universel des choses; c'est de l'y voir, non point comme

## ( 145 )

tranger à sa source genératrice, mais lié à elle comme un enfant l'est à son père; correspondant sans cesse avec ce père, soit au miliéu de ses ecarts, soit daus ses œeuvres de justicé, soit dans les joies de son espérance qu'il puise dans les développemens successifs des fruits de la promesse paternelle.

En confrontant donc le portrait de l'homme avec les traditions dont je parle, je n'ai pu m'empêcher de voir qu'elles n'étoient qu'une copie de ce porfrait : copie qui, sans doute, ne m'a pas paru sans défaut, mais qui, malgré ses défauts, m'a paru la plus ressemblante de toutes les autres copies; dès lors, me suis-je dit, puisque j'y reconnois clairement l'histoire de l'homme, que m'importent les lacunes généalogiques, les diversités de chronologie, la contradiction même de plusieurs points de détail ? Ces accessoires ne doivent point me faire proscrire le fond; j'y vois l'homme, je l'y vois tel qu'il est dans sa manière d'être habituelle; enfin, tel qu'il seroit, quand même ces traditions-là n'existeroient pas. Je serois donc inconséqueut de ne pas puiser dans ce dépốt ce qui peut m’aider à avancer encore plus dans la connoissance de l'histoire spirituelle de l'homme; car un homme seul ne peut pas tout apercevoir.
J'ai reconnu en outre, combien les jugemens prématurés ont semé d'obstacles imaginaires 'dan's les sentiers de ces traditions, ainsi qu'on le verra en son lieu; et ce n'a eté pour moi qu'uné raison de plus de ne me pas défier de la maniè̀re simple et naturelle dont je les avois envisagées, et par

II

## ( 146 )

conséquent, de faire mon profit de tous les nour veaux points de vue qu'elles pouvoient me fournir.
D'après cette déclaration qu'il faudroit peut-être répéter à toutes les pages, j'userai du droit qu'elle me donne de recueillir-dans l'esprit des traditions, et particulièrement dans celui des écritures saintes, tous les développemens et les témoignages explicatifs qu'elles peuvent offrir à l'appui, et pour l'accroissement des vérités qui m'occupent ; désirant beaucoup, mais probablement en vain, que le lecteur n’oubliât jamais cette déclaration de ma part dans tout ce qu'il va lire.
De même que Dieu avoit créé l'homme pour le représenter dans l'univers, et que dece seul homme seroit provenu successivement toute la postérite humaine, dont chaque individu auroit manifesté à son tour les merveilles qui se seroient trouvées appropriées à ses facultés; de même, au moment de la chute, Dieu a semé, dans ce coupable même, les germes de sa restauration, sans lui ôter néanmoins la tache qui etoit résultée de son égarement, et qu'il devoit laver dans son travail et dans la mort; et c'est de ce germe de restauration que toute sa postérité auroit û hériter successivement, comme elle eût hérité de son entier état de gloire s'il se fût maintenu dans son poste.

Mais, parmi les rejetons de cet homme, les uns ont encore augmenté et attiré sur cux-mêmes les suites de l'egarement du chef; les autres ont augmenté et attiré sur eux-mêmes le pouvoir de ce germe de restauration.

Ce sont ceux-là qui, dès les premiers tems, sq
( 147 ).
sont trouvés comme des miroirs propres à réfléchir les dons et les merveilles que la suprême sagesse destinoit au monde. Ils étoient comme des prémices et des précurseurs qui, après avoir fait fructifier en eux ces germes divins, devoient, de génération en génération, faire fructitier aussi les dons de toutes les autres familles de la terre; et retablir ainsi universellement la splendeur divine que le premier homme avoit laissé ternir dans l'univers.
Mais de même que le premier homme en s'égarant, au lieu de ces trésors qu'il auroit transmis à tous ses descendans, ne leur avoit laissé pour héritage que des ténèbres ou des notions confuses de tous ces biens dont il avoit joui ; de même depuis la chute, la classe la plus saine, parmi ses premiers descendans, au lieu de répandre sans interruption, parmi les peuples, des clartés pures et les fruits vivans de la justice, s'est altérée elle-même et ne leur a offert que des nuances obscures, où s'est mêlé ensuite tout ce que l'homme ténébrcu* et coupable aura pu y laisser introduire.
Voilà pourquoi de même que tous les hommes ne sont, quant à leur esprit, que comme les débris informes de ce temple spirituel qui avoit existé dans l'homme primitif; de même toutes les traditions de la terre ne peuvent se regarder que comme les débris d'une tradition-mère et fondamentale, qui, dès l'origine, avoit été confiée à l'homme coupable et à ses premiers rejetons.

Ces débris néanmoins, doivent toujours conserver des traces de la tradition-mère; comme nous voyons que les débris du premier homme laissent

## ( 148 )

apercevoir en nous assez d'indices significatifs, pour que nous $y$ reconnoissions et notre divine origine; et notre primitive destination. Et la première de ces traces est celle qui nous indique qu'il $y$ avoit eu une race élue, puisqu'il n'y a pas un peuple qui ne prétende l'être; puisque dans toutes les familles qui composent les associations humaines, il y a toujours des familles qui semblent supérieures et distinguées parmi toutes les autres familles; et puisque dans presque toutes les familles on voit toujours qu'il y a comme un individu plus favorisé que les autres membres de la famille, et charge, en quelque sorte, de leur servir de fanal et d'exemple : vérité qui seroit plus persuasive pour les hommes du torrent et matérialisés par le pouvoir des faits contraires, si les individus privilégiés dont nous parlons, ne laissoient pas si souvent dépérir leur élection.
Or, pour décider quelle est celle des races humaines à qui, dans la suite des tems, ont été rendus les priviléges de l'election, ce n'est pointà l'exameu seul des diverses traditions qu'il faut s'en rapporter, puisque chacune de ces traditions n'a point d'autre preuve à montrer, que des récits, des annales et des assertions, le tout mélangé de merveilleux et de prodiges, plus ou moins extraordinaires, mais qui, tous, semblent attendre la clef qui puisse les ouvrir.

Ce n'est donc que dans la confrontation de ces diverses traditions avec l'histoire naturelle-spirituelle de l'homme, considéré attentivement en lui-même, que nous décourrons quelqụes moyens

## ( 149 )

de nous décider. L'homme est done toujours ici, commeil devroitl'étre par-tout, la pierre de touche. Plus ces traditions ont de ressemblance avec lui, soit dans ses couleurs vives, soit dans ses couleurs obscures, plus elles sont vraies; c'est-à -dire, qu'elles approchent plus du caractère de traditions-mères, sans que pour cela, il- faille négliger celles des traditions qui n'auroient pas si abondament les mêmes avantages, puisque dans toutes, il est possible qu'il se trouve des traits réguliers, aussi bien que des débris de la tradition-mère. L'or pur out natif, est rare dans la nature; ce seroit être insensé de n'en vouloir pas ramasser d'autre, et de rejeter tout celui, qui se trouveroit melé a des substances étrangères, sauf à s'employer de tout son courage et de tous ses moyens, à en laire le depart.

## Doctrine univarselle de toutes les traditions.

Tounzs les traditions. de la terre et parconséquent celles dos juifs, ne parlent que de deux choses, $\mathrm{I}^{\circ}$. de la délivrance de nos tourmens, et de la jouispance d'un état de paix et de liberté, $2^{\circ}$. des moyens d'atteindre à cette jouissance d'un état de paix et de liberté, et de nous préserve: de l'état de toxrmens et de gêne.
La raison en est hien simple, c'est que notre nature est faite pour cette jouissance d'un état de paix et d'indépendance ; et nous n'en pouvons pas douter, on voyant que l'esprit de l'homme y tend

## ( 150 )

par tous les móyens ot à toutes les heures, et que l'objet de tous les travaux et de toutes les peines que l'homme se donne est toujours d'atteindre et de parvenir à cet état de repos.
Mais qu'est-ce que notre nature nous prouve par là si ce n'est que nous avons pris naissance dans cette région d'indépendance et de repos, puisque les productions tiennent de leur principe? Nous sentous que ce principe doit former par son essence une région d'indépendance et d'affranchissement de toute loi limitée, et cela parce que nous sentons que telle est notre propre tendance, et par conséquent notre propre nature. Nons sentons, en même tems, que toutes les traditions, en nous parlant de ce terme d'indépendance, auquel nous tendons, nous offrent, ou au moins ont envie de nous offrir le fil qui doit nous diriger dans cette carrière, et qu'ainsi il n'y a pas une tradition qui n'ait un but religieux, bien ou mal entendu.
D'un autre côté, d'où viennent toutes les angoisses et toutes les indigences spirituelles des hommes? n'est-ce pas de ce qu'ils sont comme des êtres qui vivent et agissent sans ce guide, ou de ce qu'ils laissent remarquer une séparation sensible entre leur action et la sienne, tandis que ces deux actions devroient se combiner, et, pour ainsi dire, se confondre?
Si cet état d'angoisse où ils se trouvent, ne vient que de cette séparation, n'est-ce pas un indice positif que tel a été le crime de l'homme, et qu'il a voulu agir distinctement de Dieu, tandis qu'ils devoient agir dans une union indivise? Mais

## ( 151 )

si l'homme s'est égaré en se séparant ainsi, er err se montrant un homme sans Dieu, l'amour suprême a marché vers lui, dans un sens opposé, et n'a pas voulu être pour lui un dieu sans homme.
Tel est à la fois l'image du malheureux état actuel de l'homme, de sa chute, de la voie instructive et salutaire de la sagesse en sa faveur, du but journalier et continuel auquel il doit tendre, s'il veut connoitre sa vraie nature et en recouvrer les droits sublimes et sacrés; enfin tel est l'esprit de toutes les traditions de la terre, qui n'on' cessé de nous montrer, n'importe sous quels emblêmes; la puissance suprême agissant en jonction avec l'homme. Le point le plus important de toutes les traditions, seroit done celui qui nous présenteroit le moyen, par lequel la sagesse suprême a supplée au déficit, que la dégradation de l'homme avoit apporté dans l'économie de l'universalité des choses.
$L^{2}$ homme, selon tous les principes exposés cidessus, étoit destiné à être l'organe de là divinité, il a fallu que la divinite devint son propre organe à elle-même, puisque l'homme avoit cessé da l'être $;$ et c'est cette violence que la divinite s'est faite à elle-même, qui est la principale source de tous les fleuves qui circulent dans le champ des traditions.

Dans la divinité suprême, le principe générateur e tlorgane productif, sont indivisiblement unis, et ne forment qu'un seul et mềme être. Dans les manifestations spirituelles, qui sortent hors du sein de l'éternel, te priacipe générateur reste en

## ( 152 )

lui, tandis que l'organe en est distinct, et comme émancipé ; mais cependant ils doivent toujours agis en concours et en harmonie. Dans les générations matérielles, les principes et les organes sont nonseulement distincts entre eux; mais encore séparés l'un et l'autre de la source divine, qui n'agit sux eux que par intermèdes.
Or, la chute de l'homme spirituel sépara telle ${ }_{T}$ ment en lui l'organe d'avec le principe, qu'jl : $\boldsymbol{q}$ pouvoit plus rien produire, et se trauyoit dans une entière sterilité spirituelle. Cette loi de'séparation s'est observee depuis [universellement, sur la postérité humaine; et en effet la seule punition que Dieu, inflige, , c'est de séparer ainsi dans les êtres coupables ; l'épaux et l'épou'e?, le principe et l'or gane pour les empécher d'engendrer le mal, tandis qq'iks auroient dû engendrer le bien.

Et $\mathrm{p}_{\mathrm{p}}$ dangs le vrai, cette separation est le, seypl supplice qu'il y ait, parce que, comme tout est amour et desir, tout cherche la génération. Dieu, dont ile, desir de manifestation est intarissable. est donc sorti de spn unité; pour tetre lui-même l'organe de la vie hors de sa propre enceinte. En sortant de son unité, il a porté sa divinité hors de celte propre, enceinte, où elle se plaisoit à se tenir cachée, et l'organe est ainsi devenu divin et universel, pour l'homme de desir et d'intelligence.
Mais, pour que nousq ajoutions foi à cette vépité, il faut que nous fa troupions aussi dans l'homme, et voici comment elle s'y fait voir :
Nous sortons nous-mệmes de notre propre en-

## ( 153 )

reinte spirituelle-particulière, lorsque hous découvrons quelque altération en nous, soit au moral, soit au physique, nous nous efforçons de rétablir, par notre puissance centrale, les dégradations que nous apercevons, et nous ne le pouvons qu'en prenant ainsi en nous la place des facultés qui n'ttoient qu'organes, et qu'en remplissant leurs canaux avec toutes les puissances que nous faisons émaner de notre centre-principe; mais remarquez que ceci s'opère, sams que cependant notre centreprincipe demeure vide, et sans que nous le quittions.
Et voilà comment les traditions deviennent simples et naturelles pour nous, puisque nous les trouvons en nature dans nous-mêmes. Homme, vois par ton propre exemple ce qu'il en a coûté a Dieu dans cette incompréhensible génération, et regarde-toi comme un monstre, si tu ne te remplik pas d'un torrent d'amour.

## Des traditions juives at chrétiennes.

Diaprès le coup-d'œil que nous venons de jeter sur les traditions en général, nous ne pouvons nous dispenser de regarder les traditions juives et.chrétiennes, ou ce que nous appelons les écritures saintes, comme de tous. les dépóts traditionels; celui qui renferme le plus de rapports ou de ces ressemblances de famille avec l'homme, et par conséquent de voir dans le peuple hébreu, soit la

## ( 154 )

tige; soit un bourgeon de cette race élue, dont nous avons vu que chaque nation prétendoit avoir le privilége, et dont nous avons vu que chaque famille présentoit en soi des vestiges.
Nous ne nous arrêtons pas même ici à toutes les objections que l'on oppose journellement, et contre les juifs, et contre les écritures saintes. Nous nous en occuperons dans un moment ; mais il faut auparavant que nous confrontions l'homme avec les écritures, et que nous observions à leur sujet un fait remarquable, c'est que les mêmes traditions qu'elles renferment, s'opèrent en nous.

Oui, lorsque l'homme travaille sérieusement à creuser sa propre mine, il découvre en lui la série dé toutes les vérités que nous lisons dans les écritures. Il y découvre aussi une série de lumières téelles et positives, qui sont absolument semblables à celles que nous trouvons consacrées dans les tràditions des livres saints ; c'est ce qui doit aider notre confiance aux tableaux qui nous sont présentés dans ces livres, puisque nous trouvons la même chose en nous-mêmes, et que l'histoire et la doctrine renfermées dans les livres saints, ne paroissent plus être que l'histoire traditionelle de tout notre être et la doctrine cachée écrite dans l'homme qui est en nous et que nous ne voyons point.
Car, ces traditions et ces écritures sairtes, toutes profondes qu'elles soient, ne sont néanmoins que comme un livre élémentaire pour l'homme, en comparaison de ceux qu'il pourra lire quand il sera plus instruit $;$ c'est ce qui fait que, comme elles
sont cependant, pour ainsi dire, l'extrait et la substance de l'esprit des hommes privilégiés, tout homme pourroit et devroit même enfanter des traditions spirituelles et des écritures saintes, puisque tout homme pourroit écrirẹ de sa substance, et c'est sans doute cette propriété radicale de l'homme mal appliquée, qui a produit cet amas confus, bizâre et contradictoire de toutes ces traditions informes, dont tous les peuples sont inondés.

Mais quoique les livres les plus parfaits en ce genre, nous fassent faire un détour, pour atteindre à ce qui est si près de nous; quoiqu'on dût regarder réellement les écritures saintes, plutôt comme les avenues de la science, que comme la science elle-même; néanmoins, il est utile pour nous de marcher dans ces avenues-là, puisqu'elles nous feront voir ce qui est dans notre etre, et que nous n'avons pas toujours le bonheur d'y apercevoir.

En effet, ces écritures nous montrent que nous ne sommes rien, si nous ne sentons pas se prononcer en nous la vocation patriarchale, la vocation prophétique, et la vocation apostolique.

La première vocation ou la vocation patriarchale, est l'initiation à la vie; c'est la naissance de notre propre fils spirituel ; c'est celle par laquelle nous sommes appelés à sortir de notre propre fournaise originelle, pour aller voir la terre promise que noue ne possedons cependant pas encore pour cela.

Cette vocation attire bientôt sur nous la vocation de l'amour : car une mère ne peut manquer d'aimer le fils qui lui est né.

Cette vocation d'amowr attire ensuite sur nous

## ( 156 )

la vocation de la confiance et de la sécurité, qui n'est que le fruit actif de l'éducation maternellispirituelle, et l'énergique sentiment de toutes les vertus et propriétés que cette éducation à mises en nous.

Pour chaque homme particulier, il y a en outre l'election de la purification et l'election du renouvellement qui guérit nos plaies; l'élection des propriétés de l'esprit, qui développe toutes nos facultés, et l'élection de la grande parole qui préside sur le tout, vivifie tout en nous et fait de notre être et de ses différentes vartus, autant d'inscriptions parlantes, placées dans les chemins publics, pour indiquer la route aux voyageurs incertains.
Toutefois si nous avons en nous les traditions d'election, nous $y$ avons aussi les traditions de jugement; car nous sommes tous sous un jugement continuel-individuel-temporel, sous un jugement individuel-temporel-final, sous un jugement partiel-national-temporel, sous un jugement partiel-na-tional-final, sous un jugement universel-temporelnaturel, et sous un jugement universel-naturelfinal : voilà les diverses eaux, qui doivent nous purifier.

L'élection du renouvellement ou l'élection de la douleur, est la principale substance, dont nous devions chercher à nous nourrir ; sans cette élection nous ne pouvons parvenir aux suivantes, qui sont toutes enfermées les unes dans les autres: car, dans le renouvellement est l'esprit, et dans l'esprit est la parole.

L'election de la douleur, de la purification et

## ( 157 )

du renouvellement, consiste à sentir la différence des deux mondes divers qui nous composent ; a nous soustraire à l'empire de la région sidérique; à nous réintégrer dans les demeures où domine l'atmosphère divine, et à nous rendre susceptibles de partager les pénibles impressions que la sagesse éprouve de la part de tout ce qui est désordre.

Si les hommes doutoient qu'il leur füt possible d'atteindre ainsi à la douleur divine et de la partager, ils n'auroient qu'a observer ce qui se passe parmi eux, pour s'en convaincre; ils n'auroient qu'à voir ce que souffre une ame pure et chaste, lorsqu'elle entend des entretiens lascifs; une ame honnéte, lorsqu'elle est témoin d'actions injustes; une ame douce, lorsqu'elle est témoin d'actions brusques ou grossières; une ame pieuse, lorsqu'elle a le spectacle de l'impiété ; une ame bienfaisante, lorsqu'elle a le spectacle de la duretée et de la cruauté.
Ils comprendroient par là comment l'ame de la mère de famille, a été et est journellement on contraction par l'effet et l'impulsion de toutes les iniquités des hommes, puisque cette mère de famille est la justice éternelle elle-même, et que, sur elle, viennent frapper les injustices universelles, radicales et souverainement criminelles; puisqu'elle est la bienfaisance sans bornes, et que les homines la frappent continuellement par leurs affligeantes ingratitudes; enfin, puisqu'elle est le spécifique curatif par excellence, et qu'ils ne s'occupent qu'a repousser et à décrier cet universel spécifique.

Et c'est là où nous verrions des rapports
marqués entre les écritures saintes et l'homme, puisqu'elles nous offrent continuellement les élus divins qui y sont employés, comme passant par toutes ces voies graduées que nous venons de parcourir; et conume participant à toutes les profondes affections qui se font sentir au cœur de la divinite.

## Raison pour laquelle tous les faits de Décriture doivent se répêter dans l'homme.

C'est que cette écriture, qui avoit pour objet de ramener les juifs aux voies régulières, ne faisoit en eux que ce qu'il seroit indispensable de faire pour tous les hommes; et elle n'opéroit sur ces juifs que de la même manière, dont elle doit opérer sur nous tous, puisque les juifs et nous, nous avons tous la même privation et les mêmes infirmités, comme ayant tous la même dégradation.
Ainsi cette écriture, ne renfermant qu'un seul et même remède, et ayant à guérir toujours la même maladie, ne peut agir que dans le même genre et offrir toujours le même caractère : voilà pourquoi nous devons passer dans notre renouvellement, par toutes les mêmes crises spirituelles, qui sont cachées sous la loi simbolique de l'israélite.
On peut ajouter que nous avons à passer par les mêmes symptômes et les mêmes moyens curatifs, par lesquels a passé le premier homme; que ces moyens curatifs se sont développés suc-

## ( 159 )

cessivement dans la postérité de ce premier homme; et continueront à s'y développer jusqu'à la consommation des siècles; que les écritures saintes connues ou inconnues, existantes ou avenir, ne peuvent être que le recueil et le dépôt historique de tous ces moyens curatifs, destinés à l'homme; qu'ainsi il n'y a aucune des merveilles des écritures, qui ne doive s'opérer en chacun de nous en particulier.
Mais il faut se rappeler ce que nous avons exposé précédemment, et qui aux yeux de certains observateurs, paraîtra positif, puisque l'homme n'auroit pu avancer une pareille chose, si elle ne lui avoit été donnée, savoir : que la divinité s'est faite organe. Dès lors nous aurons la conviction que la loi a été accomplie, et que par conséquent ce ne sont plus les observances légales-matérielles, qui peuvent remplir l'objet de notre rectification; comme elles etoient liées au tems, le tems lear a ôté leur efficacite, et la loi a pris le véritable caractère de l'homme, qui est de pouvoir être dirigé par des lois au-dessus du tems, et qui soient divines comme lui.

## Caractère des écritures saintes.

Nous croyons avoir assez motivé le degré d'utilitéquel'homme refléchi peut retirer des traditions - en général et des écritures saintes en particulier, pour peindre ici en peu de mots le caractère de ces dernières.

## ( 160 )

Nous dirons donc que malgré tous les reproches qu'on peut leur faire, et que nous examinerons incessament, elles paroissent encore comme un lévier vivant, qui s'introduit dans l'ame, et la soulève hors de ses abìmes, pour lui faire respiren l'air rafraîchissant de l'esprit. En voici la raison : c'est que si elles ne sont que l'histoire spirituelle de l'homme, il faut que toute la loi vive des écritures saintes, passe en nous, en nature, et $y$ opère, selon le sensible spirituel, tous les procédés, tous les actes, toutes les époques, et toutes les œuvres actives qui ont pu émaner, qui émanent et qui émaneront de l'esprit de ses agens, ou de ceux qu'elle annonce comme ayant été les ministres de la vérité, et les matériaux de son universel édifice.

Elles ont en outre en elles-mêmes une telle suavité quand nous leur laissons le tems et les moyens de nous imbiber un peu, qu'elles sont, si l'on veut bien me passer cette expression enfantine, comme un morceau de biscuit qu'une mère veut même mâcher à son fils avant de le luidonner, de peur qu'il ne le trouvát pas encore assez tendre.
Elles ne sont si douces, que parce qu'elles sont le réservoir de l'eau salutaire et rafraîchissante, sortie de la source bienfaisante et restauratrice, pouréteindrele feu hétérogêne allúmédansl'homme. Aussi, quoiqu'il soit possible à tout homme, par sa constance et son desir, d'obtenir que la source vive elle-méme s'ouvre en sa faveur, sans le secours de ce réservoir ou des écritures saintes; cependant, " celui quai est à portée de puiser dans cette mine immense et fécoude, se porte prćjudice de ne le

## ( 16 s )

pas faire, et il y trouveroit de grands appuie quis viendroient au secours de son ignorance et de sa foiblesse.
Enfin elles ne sont si douces que parce qu'elles forment, pour ainsi dire, la chaîne electrique, depuis le premier mobile du feu générateur-éternel, jusqu'a l'homme engourdi dans sa loi de mort; et ce feu générateur-éternel, n'est autre chose que celui qui engendre Dieu lui-même, en lui-méme, et de lui-méme; qui à opéré l'explosion centrale et universelle de la nature, et opère continuellement par le même procédé, la vie et le mouvement dans tout ce qui existe, soit visible, soit invisible; qui a animé, par une explosion plus vive encore, l'ame de l'homme au moment de son origine, et se précipite sans cesse après elle depuis sa chute, pour lui rendre sa première agilité ; qui, à la fin des tems, opérera aussi alors une nouvelle explosion dans la nature, pour la rendre à ses premières lois de liberté et de fertilité, sans corruption; qui, enfin, opérera aussi alors une nouvelle explosion dans l'ame des hommes pour la ramener au terme qui lui avoit été offert, et etre ainsi le principe de sa jouissance, en méme tems que celui de sòn origine.
Malheureusement l'homme s'est servi de ce secours pour descendre et non pas pour monter; et il n'a étudié les écritures que dans le livre visiblo et matériel, au lieu de les étudier aussi dans leur texte primitif, ou dans cet homme que nous avons moutré précédemment comme étant le seul livre que Dieu ait composé lui-même, et qu'il ait écrit II

## ( 162 )

de sa propre main. C'est pourquoi la lumière a toujours été en décroissant pour l'homme, tandis que par le vrai chemin qu'il pouvoit suivre, elle n'auroit cessé de s'accroître.

Il faut joindre à ceci une raison naturelle, prise dans la marche même des écritures saintes. Tous les grands élus qui y ont paru, ont été, en qụtlque façon, comme entraînés dans leur élection par les accessoires puissans dont elle fut presque toujours environnée. Leurs successeurs n'ont reçu que le reflet de cette élection, qu'ils ont cru égal à cette élection même; mais, n'ayant pas un si grand degré d'entraînement, et ne cherchant point à $y$ suppleer comme ils l'auroient pu par d'extrêmes efforts et une confiance sans borne dans les droits de l'homme de desir, ils sout restés beaucoup plus stiedes, c'est-à-dire, beaucoup moins rapprochés du centre; voilà pourquoi ils ont presque tous décline. Ceux qui sont venus ensuite ont fait encore pis, et cela a été ainsi graduellement jusqu'à un terme vraiment afligeant.
Il est donc vrai que les écritures saintes étoient une mine d'or, dont les hommes ont tout au plus extrait d'abord une portion d'argent. De cette portion d'argent, ceux qui sont venus après en ont extrait une portion de fer. De cette portion de fer, une autre génération en a tiré une portion de cuivre. Enfin, de cette portion de cuivre, une autre genération n'en a tire que du vert-de-gris. Et voilà comment, dans la main des hommes, la vérité est devenue le mensonge; comment la lumière est deyenue l'obscurité; comment la confiance et l'amour,

## ( 163 )

sont devenus l'effroi et la terreur; et comment la divine foi s'est transmuée en défiance, ou tout au plus en crédulité, tandis que c'étoit la défiance et la crédulité qu'il falloit transmuer en foi divine.

Car, enfin la vérité suprême exige si peu une foi aveugle, elle exige si peu une croyance sans preuve, que selon les traditions de ces écritures saintes, que nous observons ici, elle s'est rendue organe pour faire croire en elle, tant est imprescriptible et universelle la loi qui veut que chaque chose fasse sa propre révélation.

## 'Avantages qui résultent pour l'homme de ce que la principe s'est fait organe.

$\mathbf{H}_{\text {ommi, observe combien ta route devient }}$ douce et sûredésormais, puisque le Dieu lui-même s'est fait organe, et que tu n'as plus qu'à te reposer en lui et sur lui, ayant la certitudequ'il ne peut plus $y$ avoir de maux pour toi, si tu laisses à cet organe toute l'activité de ses développemens. N'oublie pas non plus que tu en as trouvé des preaves en toimême; car par l'espèce d'emanation que tu peux faire de ton centre principe à toutes tes régions particulières, pour les réordonner ou faire disparoître leurs désordres, tu vois que tu peux parler et que tu parles reellement à tout ton être.
Cependant, les hommes universellement sont accoutumés à croire et à dire que Dieu ne leur parle plus, comme on voit par l'écriture qu'il leur parloit

## ( 164 )

si clairement et si fréquemment autrefors ; mais, si l'homme a le pouvoir de se rendre ainsi organe universel ou parole, pour son être particulier, comment la divinité cesseroit-elle d'avoir le même privilége pour l'homme? dès qu'ils admettent selon les écritures qu'elle a manifesté ce privilége autrefois; c'est l'injurier que de lui en refuser la continuation, ou bien, ils ne sont pas en effet persuadés que la parole soit venue dans le monde; car, s'ils l'étoient, ils ne pourroient plus douter non-seulement que Dieu ne puisse leur parler à présent comme dans l'ancien tems, mais encore qu'il ne leur parle réellement tous les jours et à tous les momens, puisque cette parole ne peut pas rester dans l'inaction.

D'ailleurs; pourquoi l'homme ne se diroit-il pas: mon père divin parle sans doute, puisque je parle, ot que la parole n'est que la compagne inséparable du principe et des propriétés qu'elle manifeste. Or, si mon enfant en bas âge ne m'entend point parler, cependant ce n'en est pas moins une chose certaine que je parle. Ainsi, quand même je n'entendrois point parler Dieu, je serois bien inconséquent d'en conclure qu'il ne parle point.

Il en est de même de ceux qui disent qu'on ne peut pas connoître les voies de Dieu; ils devroient dire, au contraire, qu'on ne peut plus ignorer ces yoies, puisque l'organe ou la parole divine est près de nous, et qu'elle est le principe de toutes les voies.
Oh ! les malheureux hommes I s'ils savoient combien Dieu prolonge et étend ses immensités vivi-
fiantes, et repète sa parole restauratrice! $\mathrm{D}^{\prime}$ ailleurs, comment pourront-ils se justifier de n'avoir pas travaillé à bâtir Jérusalem? Pourront-ils s'excuser sur leur ignorance? Et n'est-ce pas une vérité certaine, que les plans de cette Jérusalem sont toujours déployés et ne cessent de frapper les yeux de notre être, afin qu'il puisse savoir continuellement, nonseulement qu'il a un édifice à élever, mais encore la manière dont il doit s'y prendre pour se dirige. dans son entreprise?
Il a été dit avec raison, que Dieu n'habitoit point dans les maiṣons bâties par la main des hommes. Néanmoins, si les plans de la Jérusalem céleste se trouvent par-tout, ils doivent se trouver aussi dans les maisons bâties par la main des hommes.

On ne peut même s'empêcher de sentir qu'ils y demeurent plus efficacement que dans les autres lieux terrestres non épurés, parce que ce sont des lieux où les prières sont plus fréquentes et plus gínśrales; des lieux dont l'on peut dire qu'ils ne sont visités et habités que par la prière, malgré l'insouciance et l'indifférence qui y viennent aussi pour la détourner. Or, lorsque nous en reviendrons aux langues, nous verrons ce qui transpipe insensiblement au travers de tous ces monumens.

Enattendant, si l'on connoît le sens et le pouvoir du grand mot de Moise, sur la lumière, qui symbolise avec le pouvoir du desir de l'homme, on verra pourquoi les temples bâtis par la main des hommes, peuvent, plus que les autres lieux non épurés, soulager et nourrir l'ame qui est encore dans l'indigence et la disette $;$ car celle qui est

## ( 166 )

dans Pabondance, et qui est employée au service; se retrouve par-tout dans ses rapports, dans ses relations, et dans son effectivité, attendu que le temple éternel vient habiter en elle, en nature que le grand prêtre ou la parole sacrée y vient se sanctifier, et s'honorer elle-même, et poser dans toutes les régions de l'ame, de l'esprit et du corps, des monumens durables de sainteté, de sagesse, de prière et d'amaur.
'De lobjet des écritures saintes; de leurs mesures appropriées à Chomme.

IL faut observer avec quel soin nous employons les images des objets naturels et sensibles, soit dans nos discours, soịt dans nos écrits, pour faire passer notre idée ou notre esprit dans celui de nos auditeurs ou de nos lecteurs. Or, c'est une chose remarquable que de voir combien les traditions religieuses des juifs et des chrétiens suivent en cela la marche de l'homme. Toute la nature $y$ est employée continuellement comme image, et comme le sentier qui conduit à des vérités d'un autre ordre.
En commençant par frapper notre esprit par les lois actives selon lesquelles cette nature est gouvernée, la sagesse cherche perpétuellement à nous ouvrir les yeux sur ce phénomène merveilleux, pour nous préparer à la connoissance des phénomènes d'un ordre supérieur , et plus propres encore à exciter en nous une veritable admiration.

## ( 167 )

Les fréquentes comparaisons que l'on rencontre dans ces traditions, font servir sans cesse la nature comme d'échelon à l'esprit, pour s'élever à la région à laquelle il appartient. En effet, ces comparaisons naturelles saisissent tous les sens de celui à qui elles sont présentées. En saisissant ainsi tous ses sens, elles les soumettent et les empêchent de servir d'obstacle à l'intelligence, comme ils le font lorsqu'ils sont livrés; soit à leur ténébreuse inaction, soit à leurs destructives affections.
On peut concevoir aussi pourquoi les écritures saintes parlent de tant de choses, de tant de peuples, de tant d'hommes, de tant d'animaux, de tant de plantes, etc. C'est pour que la parole ouvre partout la voie de l'élection, de la régénération et de la sanctification. 'C'est donc aussi le même’but queces écritures se proposent lorsqu'elles passent en nous, car nous devrions, par ce moyen-là, devenir vivans dans tous les points, comme nous voyons que l'est la nature universelle.
Mais, quoique, par notre destination primitive, nous dussions être activés à la fois dans tout notre être, cependanf, par notre passage ou notre chute dans les régions mixtes, nous nous sommes: tellement assujétis aux progressions, que l'esprit des écritures lui-même est obligé d'en observer, pour nous: pénétrer et nous remplir.
Aussi devons-mous sentir en nous, et par leur propre œuvre, la végétation de plusieurs bourgeons: qui se succèdent et se développent l'un après l'autre, mais toujours l'un dans l'autre; c'est-à-dire quer le second se rexêt du premier, le troisième se revề

## ( 168 )

du second, etc. ; qu'ainsi, ils se fortifient toujours de plus en plus, jusqu'd ce que leur vivante violence opère dans nous l'explosion universelle ou la fusion de toutes les coagulations qui nous obstruent.
Les intervalles qui doivent exister naturellement entre la naissance de ces bourgeons divers, peuvent encore être augmentés par nos négligencẹs et nos ecarts, c'est là ce qui rend la vie de l'homme, en ce monde, si affligeanto et si lamentable.
Mais la qualité la plus distinctive et la plus utile des écritures saintes, est d'être le milieu naturel par lequel la vérité et son esprit passent avec le plus de facilité et le plus d'avantago pour nous. De tout ce qui est écrit dans l'univers, les livres saints sont ce qu'il y a de plus approprié à la mesure et à l'intelligence actuelles de l'homme. Il y a des ouvrages qui présentent des idées plus développées, mais par cette raison, ils ne conviennent pas au commun des hommes, puisque les hommes ne sont pas développés eux-mêmes; aussi, ces sortes d'ouvrages ne conviennent-ils qu'à ceux qui, par leur régénération, se sont déjà établis dans les régions vives et fleuries.
Il y a d'autres ouvrages qui ont l'air aussi de développer plus de merveilles que les écritures saintes, et sous ce rapport, ils entraînent aisément l'esprit crédule et facile de l'homme; mais ci l'on observe attentivement ces recueils de merveilles, on reconnoîtra aisément que leurs auteurs sont comme des enfans qui vont souvent voir représenter des marionnettes, et qui viennent ensuite
raconter avec empressement tout ce qu'ils ont Vu ; sans s'occuper même de savoir si cela est faux ou vrai.
Ces enfans peuvent être bons néanmoins, et nous rapporter de bons ouvemens sur l'amour et la justice dont leur ame pure est susceptible de recevoir de lumineuses communications; mais cela ne justifie pas leurs enfantines illusions. Les écritures saintes sont à couvert de ces doubles incoavéniens 3 elles prennent l'homme dans sa malheureuse et foible situation actuelle, et elles lui transmettent tous les remèdes vivans dont elle a besoin.
Nous allons maintenant nous occuper des objections que l'on fait journellement contre les juifs et contre les écritures saintes.

## Murmuras contre l'élection du pauple juif.

LE monde est plein de gens qui murmurent sans cesse de ce que le peuple juif étoit si méchant, si ingrat et si indigne des graces de son élection. Voici ce qu'on peut leur répondre :
Premièrement, Dieu ne fait point d'acception de personnes. Tous les peuples lui sont aussi chers que le peuple'juif, Le peuple juif n'est que comme un des canaux.où la sève a passé, pour se porter dans toutes les branches de l'arbre ou dans toute la famille humaine. C'est un vaisseau de ce grand corps, chargé de faire passer le sang du cœur dans toute la personne. Quel qu'eût été le vaissoau que Dieu eût choisi, ce vaisseau n'eût jamais
dû se regarder comme n'étant employé que pour soi, mais que comme l'avant-garde de l'armée. Dieu leur avoit dit exode: 19:5. Si vous gardez mon alliance, vous serez ma propriété avant tous les peuples, car toute la tethe est à moi.

Secondement, toute là famille humaine étant dans la corruption depuis le péché, quelque peuple que Dieu eût choisi pour y placer le dépôt de ses lois, ce peuple n'eùt pas été meilleur que le peuple juif. S'il n'y a pas un seul homme qui fasse le bien sur la terre; ces paroles-là renferment tous les peuples. Ainsi, l'election divine eût-elle tombe sur les Egyptiens, les Chinois, les Assyriens, les. Arabes, etc., elie n'eût jamais pu tomber que sur des hommes ensévelis dans l'ignorance, dévoués à la brutalité, à la légèreté, à l'ingratitude et à tous les vices que le peuple juif a manifestés, et qu'on lui reproche avec bien de la précipitation, puisque tout autre peuple auroit offert la même injustice.
Il faut regarder la famille humaine toute entière comme un malade, brisé dans tous ses membres, par une chute. Lorsque le chirurgien se presentera pour panser ce blessé, quel que soit le membre par lequel il commencera le pansement, ce membre n'offrira toujours que brisure, meurtrissure, blessure et difformite.

Bien plus, le chirurgien, s'il est sage et sensé, commencera par traiter le membre le plus malade. 'Ainsi, loin de murmurer sur la corruption du peuple choisi, on devroit reconnoître que c'est précisément parce qu'il étoit le plus grossier et

## ( 171 )

le plus ignorant des peuples, que l'élection devoit tomber sur lui, attendu que ce sont les plus malades qui ont le plus de besoin du médecin.
Quant à ce que les Hébreux ne se souillèrent point par les sciences criminelles de l'Egypte, quoique leurs chefs aient pu les apprendre, on doit le présumer sur ce que l'élection et l'alliance de leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob les avoient accompagnés en Egypte, et les avoient sûrement garantis des influences de l'iniquité de leurs tyrans.
On en peut juger sur ce qu'ils se seroient pre--servés de l'oppression de Pharaon, s'ils s'étoient livrés aux mêmes moyens actifs que ceux qui étoient en usage dans son pays, tandis que Moïse lui-même est conduit à aller recevoir son élection dans le désert de Madian et hors de la terre d'Egypte, et qu'il ne s'instruit de la science des Egyptiens que pour la combattre et la renverser.

On en peut juger sur l'élat d'infériorité et d'esclavage où Pharaon les retint, et sur leur état de bergers, qui les faisoit mépriser des Egyptiens, et s'opposoit à une entière communication entre les deux peuples.
Ce n'est donc qu'après leur sortie d'Egypte que leur ingratitude se montre. Mais, quel autre peuple eût été plus reconnoissant que lui $?$ quel autre peuple a mieux profité des graces universelles dont la miséricorde inonde les nations? et quel autre peuple soutiendra mieux le jugement qui l'attend? Les Juifs ont joui des faveurs spirituelles-temporelles, et ils les ont oubliées. Mais les peuples chrétiens qui ont joui des faveurs spirituelles-divines, et qui

## ( 172 )

les ont oubliées à leur tour, peuvent-ils se regarder comme moins coupables? Enfin, si l'on portoit ce flambeau jusque sur l'ingratitude de l'homme individuel, on trouveroit de bien plus grands motifs encore de ne pas tant inculper le choix de Dieu dans les Juifs.

## Faux aperbus d'un grand nombre de gens sur les écritures saintes.

IL est des penseurs qui voudroient annuller les écritures saintes, sous prétexte que ces écritures ne sont que pour l'avenir, et qu'elles n'ont aucune réalité pour le passé. C'est nier qu'un fleuve qui a une source et une embouchure, ait aussi une suite de progressions intermédiaires qui constituent son cours, et par lesquelles sa source même parvient jusqu'à son embouchure.

Les traditions vérifablement spirituelles, et les faits qu'elles contiennent, sont l'expression des principes éternels et de la sagesse divine, comme la nature visible est l'expression des principes invisibles qui l'opèrent, et que je ne peux connoître que par elle. La nature est la tradition des principes invisibles employés à l'œuvre physique et temporelle; les traditions vraies sont la nature sensible et physique de Dieu; elles sont l'enveloppe de Dieu; elles sont le levain sans lequel il est impossible que le pain fermente, lève et prenne de la consistance.

La paresse et lillusion sont le principe de cette

## ( 173 )

opinion; car, en annullant ainsi les traditions; on se dispense de tout ce qu'elles imposent à ceux qui ne les ont pas encore réalisées; et en se promet-. tant si aisément le regne futur et le renouvellement de la terre et des hommes, on se porte en pensée vers cet heureux terme, sans s'occuper de ce qu'il en doit coûter à chacun pour $y$ arriver en réalité.

Ces personnes disent qu'il ne faut pas regarder en arrière, quand on a une fois mis la main à la charrue. Cela est bon si en effet elles sont en avant; car, si elles sont encore en arrière du point de départ, elles auront beau regarder en avant, elles ne verront cependant encore que l'arrière.

Ces mêmes personnes sont également entraînées par l'illusion, lorsqu'elles se livrent à l'idée de la réconciliation future universelle de tous les êtres égarés et pervertis, sujet qui a été traité précédemment. Elles croient être dans la vérité, dès que cette idée leur paroît douce et leur communique du plaisir; mais, elle tiént à la même paresse que celle ci-dessus, et elle y entraîne ceux à qui on la communique.

Quoique la vérité soit brillante et fasse du plaisir, tout ce qui brille et fait du plaisir, n'est pas toujours pour cela la véritt. Enfin, il faut se souvenir de la destination du corps de l'homme qui, étant à la fois un moyen de privation et une organe de préservation, nous sépare des deux extrêmes absolus, et ne nous laisse jouir et éprouver que des résultats 'qui sont dans b'enceinte.

Ces résultats néanmoins frappent sur notre unité, ot comme cette unité est. l'image de l'unité uni-

## (174)

verselle, nous croyons qu'elle nous en offre la réalité, lorsqu'elle ne nous en offre que la figure. Or, il nous, est défendu de nous laisser aller au culte des images.
Il n'y a que les images de progression auxquelles nous devions attacher nos regards, parce que ces images de progression nous montrent les voies douces et toujours liées par lesquelles la sagesse divine nous conduit pour nous ramener à notre terme, et parce que ces images renferment toujours une réalité appropriée à l'époque où elles se montrent.

C'est ainsi que, dans les écritures saintes, toutes les époques de l'alliance se tiennent et s'annoncent les unes et les autres, afin que tous les tems soient pleins. C'est ainsi que chaque événement de la restauration humaine a toujours un précurseur.

Moïse, accusé de matérialisme.
Bien des gens ont pensé, publié et répété que $^{\text {que }}$ Moïse éteit matérialiste, et qu'il n'a jamais porté sa pensée au-delà de cette vie temporelle.

Voici quelques-unes des réponses qu'on pourroit leur faire :
Pourquoi, dans les livres saints, l'homme est-il formé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Si l'homme est son image, ne doit-il pas participer à ses jouissances? Or, les jouissances de Dieu, vos sens peuvent-ils vous en donner l'idée?

Pourquoi, dans les livres saints, lorsque l'homme. est devenu coupable, est-il condamné à la mort? La matière peut-elle être coupable? peut-elle avoir

## ( 175 )

l'idée de la mort? et cet arrêt de mort rie montre-t-il pas que l'homme avoit primitivement le pouvoir de ne pas mourir?

Pourquoi, dans les livres saints , Lamech dit-il, après avoir engendré Noé : celui-ci nous soutiendra dans nos travaux et dans nos fatigues sur la terre? et après cela, il meurt avant d'avoir reçu es secours. S'il avoit pressenti l'œurre future de Noé, il n'étoit donc pas matière, et s'il comptoit en recevoir les secours, ces secours ne devoient pas regarder le corps, puisqu'il est mort auparavant.
Pourquoi, dans les livres saints, Dieu promet-il à Abraham de le bénir, et que, dans lui, tous les peuples seront bénis? Qu'est-ce que ces promesses futures devoient faire à Abraham, s'il ne devoit plus exister dans le tems où elles s'accompliroient?
Pourquoi, dans les livres saints, est-il dit des patriarches mourans pleins de jours, qu'ils se réunissoient à leur peuple? Si ceux qui étoient morts avant eux n'existoient plus, comment auroient-ils pu s'y réunir?

Pourquoi, dans les livres saints, Dieu s'annonce-t-il à Moïse pour être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il y avoit plus de quatre cents ans qu'ils étoient morts corporellement ; comment au-roit-il été leur Dieu, s'ils n'étoient plus spirituellement.
Pourquoi, dans les liveres saints, Dieu promet-il aux Hébreux que, s'ils sont sages., ils seront son royaume, un royaume consacré par la prêtrise,

## ( 176 .)

et qu'ils seront la nation sainte? la matière con-noit-elle quelque chose à la saintete?

Pourquoi, dans les livres saints, Dieu parle-t-il conditionellement au peuple, en lui disant : si vous choisissez le bien, vous serez heureux ; ce sera le contraire, si vous' choisissez le mal? Parle-t-on ainsi à la matière qui ne peut choisir? Une promesse conditionelle ne prouve-t-elle pas à la fois et la liberté et la spiritualité de celui à qui elle est annoncée?

Pourquoi, dans les livres saints, les promesses et les menaces s'étendent-elles à des tems fiturs, s'il n'y est question que de la matière? qu'auroient été tous ces discours, pour le peuple qui les auroit entendu, s'il ne devoit en être l'objet un jour? La matière n'a ni craintes, ni plaisirs, hơrs de sa durée. Elle est toute pour le moment très court de son existence.

Pourquoi, dans les livres saints, Dieu dit-il qu'il se ressouviendra de son alliance, et que son peuple possédera la terre? Comment ceux qui seront morts avant ce retour pourront-ils posseder cette terre? La promesse faite à tout le peuple ne doitelle pas embrasser toute la nation, et tomber sur les hébreux dejjà morts, sur ceux qui vivent, et sur ceux qui ne sont pas encore nés?

Pourquoi, dans les livres saints, après les vingttrois mille hommes tués pour le veau d'or, Dieu dit-il qu'au jour de la vengeance, il visitera et púnira ce péché qu'ils ant commis? Comment le visitera-t-il, comment le punira-t-il, si les coupables déjà immolés n'existent plus?

## ( 177 )

Pourquoi, dans le cantique de Moïse, Dieu me-nace-t-il les Hébreux de retirer son visage de dessus eux ? pourquoi y parle-t-il de son feu qui s'allumèra jusqu'au fond des enfars? Qu'est-es que la matière auroit compris à ce langage?
Pourquol, dans les livres saints, Dieu dit-il au peuplequ'il les a pris pour être à lui $;$ que l'hommo he vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la boucher de' Dieu? La parole est-elle matière?

Pourquoi, dants les livres saints , Dieu dit-il qu'il a dréé les nations pour sa louagige, póur sa gloite et pour son nom? Eist+ce que la matière connoft des noms? est-ce qu'elle sait les louer et les glotifiet?
Pourquoi, dafis les livres saints, Dieu emploie-t-il les prodiges ef les attés fhefveilleux de sa puist sance, pour oonduire le peuple par des vores supérieures et à part de teutes les voies de la matière? Pourquoi dorine-til aux Hébreuat tant de préceptes et tànt d'ordotunatuces légales et cerétmonielles? En fitr, pourquai leur pröthet-il son ange pour comducteur? Si la fin de toutes ces voies n'ettoit que pour le teins et que pout la matière, la phus pure raison seröit chöqué, parce que, selon la saine logique, les moyens ne doivent jamais être plus grands que la fin.

En voilk assen, observateurs au moins superfciels, pour vous montrer que vous vous êtes trothpés si vous in'avez vu dans: Moilse que la doctrine des sens ou du mattérialisme ; ou bien 'vous n'avaz pas lu les écritures saintes.

II

## ( 178 )

Wur les massacres et les actes sanguinaires dont sont remplies les écritures saintes.
L'espart de l'homome est naturellementrévolté contre les massacres et tous les actes sanguinaires dont sont remplies les traditions hébraïques. Quand il y joint les autres préventions qu'ily a tant de moyens de prendre contre ces livres, ce n'est pas une chose aisée alors, que de ramener sa réflexion dans la véritable ligne. Je lui présenterai sur cela le peu d'observations qui me sont venues.
; Il faut voir d'abord si l'on se sent en état. de considérer les écritures saintes, malgré leur obscurité et tant d'autres reproches qu'on peut leur faire, si on se sent, dis-je, en état de les considérer comme étant cependant une sorte de recueil des monumens de l'alliance continuelle del'homme avec Dieu : alliance fondée sur les droits de notre nature et de notre primitive origine, et sur la tendance maturelle que Dieu et l'homme ont, encore l'un pourl'lautre, et que nous ne pouvons nous empêcher de reconnoître quand nous descendons dans nos profondeurs.

Quand on en sera arrive là, il faudụa, examiner cequi se passe parmi nous ; nous voyons que quand nos simples alliances politiques sont blessées, ou même quand elles n'en ont que. l'apparence, nous -immolons, sans hésiter, deux ou trois millions d'hommes, et même nous nous en faisons peu de reproches; seulement, dans les intetwalles; de nos -délires, c'est tout au plus si nous allons jusqu'à sentir que la guerre est une folie.

## ( 1,9 )

Or, dans l'alliance de l'homme à Dieu, qui, icis est censée réelle, ainsi que la violation que les hommes en ont faite, et quils en font tous les. jours, nous çrions hautement à l'injustice, à la cruaute, à l'atrocité, quand nous voyons que la principale partie contractante du traité, celle qui n'a cessé et ne cessera jamais de remplir son engagement, sévit contre celle qui, non-seulement, ne remplit pas le sien , mais en viole absolument toutes les conditions.
Cette idée même peut encore acquérir plus de poids, quand on se rappellera, que la suprême sagesse n'a pas besoin d'employer sa force contre les coupables, et qu'ils produisent eux-mêmes les funestes résultats de leurs crimes; puisque le mal comme le bien suit cette loi générale, par laquella chaque chose fait sa propre révelation.
A présent faisons un pas de plus, et recopnoissons que, dans les écritures saintes, la violation du traité de la part des coupables, alloit plus loin qué celle de nos traités humains, qui tombent sure des choses inferieures, et qui, souvent même, sont violés avant d'être faits. Cette violation devenoit dans ces coupables un fruit actif, d'un arbre plus actif encore; il n'est pas étonnant qu'ellẹ attirât, dans les membres de l'association, quelquee veniu très pestilentiel, et qui auroit gagné tout le corps si on ne les ayoit pas amputés, comme nous le voyons tous les jours pour nos corps naturels. Il me semible que ceci doit aider un peu l'esprit à se tranquilliser sur ces grandes catastrophes
Mais il reste une difficulté, c'est celle quo nous

## ( 180 )

fotrmit Patticle de tes vingt-frois mille hommes đont tious avons parle dánís le paragráphe précedent. Cat, si leut supplice n'a pás termine la proćdure, \& qutoi sert-il donc de les avoir fait perir ?

- Il faut dond que l'esprit fasse encore un nouvel effort', mais qui se trouvera toujours parfaitement conforrtie aux principés ; c'est de díre que là mort qui est tout pour lhonme terrestre et texnmporel, rfest cependant, pár rápport à la jurisprudence divine, que comme le mandat d'amener lé ćríminel; que comme són arrestation, et comme sá misé en prišon. Ce nest qưé lé préliminaire de l'iństruction de sorn procês et dé son jageine ássisés qua la sentence et pexecution auront lieu.
C'est mếme en cela qưue les justicés criminellesfrumaines sont sif fautidés, en cie quiselles croient que quand elles ont tué, ellés ont tout fait, èt surtout en ce qu'elles sooit fort tránquailles quand elles ont tue selơn les regles đê lèur' loì.
Enfin, il faut se ráppelér ceffe sûperbe loi que.
 rorite du bièn sur le mal', et par läquelle nous avons montré combien lès victimes innoncentes entroient elleś-mêmés dańs leàs pláns de l'économie divine;' qui les employoif comme ur sel pur et conservăteur, afin đe préservér pár là de leentière corraption é de la dissolution totale, les victimes coupablês avec lesquelfes ëlles descendoient dans le tombeau.
Mais pour revenir aux juifs', in' faut remarquet qu'ils furent appeles a former un corps de peuple pờř étré les dépositaires des lois et des ordon-


## ( 181, )

nances du seigneur. Or, pourquoi furent-ils appelés à former un corps de peuple pour être les dépositaires des lois et des ordonnances du seigneur? c'est parce que l'jniquité avgit aupsi des corps de peuple parmi lesquels elle régnoit, et qu'il falloft combattre et détruire, de peur qu'ils n'infectassent la famille humaine toute entière. Jors donc que ces juifs s'associoient eux-mêmes, quoique partiellement, à cette iniquité qu'ills deyoient combattre, ils devenoient partiellement suscepptibles de lạ même justice.
Dès le début, ills ont manqué à remplir complètement l'objet de leur misssiono puisqu'ils ont laissé subsister en Padestine plusieurs peuples criminels de la graade iniquité, et même des géans de la race d'Enac, compe on le voit dans Josué; par la suite, leurs prévarications se sont accrues progressivement; de passives, sont devenues actiyes; de partielles, sont deyenues générales, ce qui a attiŕé sur de peuple diverses pupitions, et nokament tóutes ces seryitudes, dont la dernière est une dispersion universelle.
La ligne de vie n'abandonnoit pas cependant son: œuvre pour ceela; on le woit à cette série d'élus et de prophètes, par lesquels elle tâchoít de faine percer қa lumière, puisque le peuple choisi lui fermoit lui-même le passage. Il arrivoit de là̀, que siles corporations des peuples coupables q'étoient pas détruites terrestrement, au moins elles perdoient de leur force comme corporations spirituelles mauvaises, parce que leurs liens se relâchoient toujours. un peu par les afforts de la ligne vraie.

## ( 182 )

Or, il faut savoir que tous les élus de Dieu apportoient sur la terre chacun une portion ou un membre du grand corps qui devoit servir de siége à l'universel esprit de vie, et le faire passer dans la région de l'homme pour y détruire le royaume de l'iniquité. Les uns en apportoient les yeux, d'autres les oreilles, d'autres les mains, d'autres la bouche et la langue.

Il falloit donc, pour que ce grand corps füt complet, qu'il y en eût un parmi eux qui en apportât le cœur, sans quoi ce corps n'auroit pas été vivant;etcommeils'agissoitdereconstruirel'homme entièrement démoli par le péché, il falloit suivre la marche des traitemens curatifs dans nos maladies coporelles; c'est-à-dire, qu'il falloit faire en sorte que le remède pénếtrât jusqu'au siége du sang, ou jusqu'au cơur du malade.

Mais comme dans la série de ces élus ou de ces organes, employés à la guérison de l'homme, chacun de ceux qui la composoient traitoit une plaie du malade, correspondante à l'espèce de substance curative dont ils étoient dépositaires, il n'y avoit aussi que le cœur même de la mère de famille qui pût guérir le cœur de l'homme, et le mettre en état de disperser complètement ces corporations criminelles, parmi lesquelles l'iniquité étoit en vigueur.
Aussi, pour les observateurs attentifs, la dispersion de ces corporations criminelles seroit-elte un signe auquel ils pourroient reconnoître si le cocur de cette mère de famille est en effet parvenu jusqu'au eœur de l'homme, et a fait sa jonction

## ( 183 )

avec lui ? Car, si la cause est la source de l'effet l'effet doit être le témoin de la présence de la cause.
Maissi nous voyons que véritablement les grandes corporations criminelles des peuples soient dissoutes, et que, par conséquent, le cœur de la mère de famille ait dû nécessairement avoir atteint son terme et avoir rempli sa fonction, cependant nous ne voyons point qu'il ait. dissipé l'iniquité ellemême, qui a toujours prise sur les individus selon $l^{\text {² usage }}$ qu'ils font de leur liberté.
Et cela ne pouvoit être autrement, puisque o'est à l'homme à employer lui-même le puissant spécifique, que le coeur de la mère de famille a fait pénétrer dans son enceinte, parce quec'est l'hommequi, primitiventent, étoit chargé d'exercer cet imposant ministère, et que la mère de famille n'a dû faire autre chase en pénétrant jusque dans lui, que de lui révéler la connoissance des droits dont il avoit etté revêtu, et de cette sublime destination dont il avoit laissé s'effacer tous les titres. S'il ne fût pas toujours resté chargé de la même couvre, l'homme n'eût pas été renouvelé; il n'auroit eté que remplacé.

Il faut observer aussique probablement l'iniquité s'est disséminée sur les diverses régions de la terre, à mesure que disparoissoient les différentes corporations criminelles des peuples qui lui servoient d'organe et d'asyle; et.alops la dispersion des Juifs aura suivi la même marche, pour que dans leur punition même ils eussent encore l'air d'exercer le ministère qui leur avoit été confié originairement

## ( 184 )

Parcetteraison, quoique ces Juifs passent presque par-tout pour s'adonnę aux mauvaises sciençes, il est possible cependant que ceux d'entr'eux qu'il on faut excepter, (et c'est sûfement le'plus grand nombre), conservant on oux quelques vestigas de ces dons primitifs qui furent confiés à leur race, et que eas dons originels soient encore un épour wantail pour l'iniquité dans les differens lieux do leun dispersion. Car, si nous voulons être congéquens, il faut, d'après tous nos principes, reeonnoître que la guérison doit venir des Juifs, puisque c'est dans las Juifs que las remèdes ont été semés.

## Des sacrifiaes lévitiques.

${ }^{1} \mathbf{J}^{2}$ voudrois pouvoir aussi dissiper les prévenr tions qu'excitent communément tous ces baçifices sanglans, et toutes ces immolations qui sont recommandées dans les écritures saintes, et cepeudant mon objet étant moins d'instruire que de désobstruer les voies de l'instruction, je ne jetterai qu'un aperçu sur cet objet, comme jo le fais sur tous ceix que je mets sous les yeuk duy lecteur dans cet ouvrage.
Il faut donc qu'il n'oublie pas que tout avoit eté transposé par la prevarication ; or , Dieu cherchant à retablir son alliance gve les hommes, qui se trouvoient alors si distans de lyi, commenç par lear ouvrir an pramier moyen de s'en rapprocher, par l'intermède de ces substapaces

## ( 185 )

mêmes, parmi lesquelles ils se trouvoient con-' fondus depuis la chute : c'est ainsi que deux amis séparés, essaient de communiquer l'un ayec l'autre, au moins par les objets qui sont autourd'eux, et sur lesquels ils attachent leurs pensées et leurs vœux pour se les transmettre ; c'est ainsị que sị un père sait son fils au fond d'un précipice inaccessible, il lui tend des cables et autres instrumens secourables, que le malheureux saisit, et avec lesquels il s'arrache à la mort ; c'est ainsi qu'un coupable, dans son bannissement, essaje, soit par des emblêmes naturels, soit par d'autres fruits de son industrie, de faire parvenir jusqu'auprès de ceux dont ìl dépend des indices de son amendement, at du desir ardent qu'il léprouve de rentrer en grậce, et de revenir dans sa patrie.

En outre, le lecteur n'ignore plus que c'est leur corps de matière et le sang, qui, depuis le crime, étoient devanus le tombeau de toutes les propriétés de l'esprit des hommes, et que, dans cet état, il ne leur zestoit que le sentiment de leur privation et le desir de l'adoucir.

D'un autre côté, depuis la catastrophe de la nature, et depuis que la terre avoit été maudite, toutes les correspondances, par lesquelles l'homme auroit dû s'acquitter de son emploi, étoient interceptées, et il falloit les remettre en liberté, pour pouvoir les employer avec avantage ; or, ce sont les animaux qui, comme les créatures les plus açHives de la terre, renfermojent aussi les plus actives de ces correspondances; ainsi, ces propriétés qui étoient concentrées en eux, par une suite de la

## ( 186 )

malédiction, devenoient plus susceptibles de seconder le desir'de l'homme, par l'effusion du sang de l'animal et par le pouvoir du feu, qui ramène tout à la pureté de sa première base; c'est-àdire, que par ce moyen, le desir de l'homme pouvoit se reposer, avec plus d'efficacité, sur ces correspondances, ainsi dágagées de leurs entraves; et que ce desir de l'homme pouvoit par conséquent remonter aussi, plus aisément, vers le desir de Dieu.

Il faut se souvenir également que dans cette catastrophe de la nature, ou dans le terrible combat de la force contre la résistance, et de la résistance contre la force, il y a eu des classes d'êtres moins frappées que les autres, et qui ont conservé davantage leur régularité : voilà pourquoi toutes les espèces d'animaux n'entroientpas dans les sacrifices.

Enfin, à mesure que l'homme montoit dans les degrés de sa restauration, ces moyens externes lui devenoient superflus, comme lorsqu'un ami se rapproche de sor ami, les secours intermédiaires doivent disparoître. Voiłà pourquoi il y a des prophètes qui ont prêché l'inutilité des sacrifices, et voilà pourquoi, quand le cœur de Dieu a eu atteint tout-à-fait le cceur de l'homme, ces sacrifices ont été supprimés tout-à-fait.
Mais il est essentiel de remarquer ici que le grand objet de ces institutions, étant la délivrance de l'homme et la rupture de ses chaînes, pour le réhabiliter dans son alliance divine, il falloit que son corps matériel concourût à ce même but; puisqu'il étoit renfermé dans cette prison; il falloit qu'en attendant que la mort remît son esprit

## ( 187 )

dans sa liberté primitive, il entrât librement dans les premiers degrés de cette alliance, par un sacrifice volontaire de son propre sang, qui, en donnant à ses propriétés personnelles, plus de liberté et d'activité, le mettoit à même d'agir aussi avec plus de succès sur les proprietés ou les correspondances des animaux immolés.
It falloit de plus que ce sacrifice volontaire de son propre sang s'opérât sur l'organe de sa génération, pour que l'homme reconnût et avouât par là que la matière et le sang étoient le tombeau de sa vie, et les entraves de sa génération véritable et primitive; il ne falloit cependant pas qu'il se donnât la mort dans l'intention d'accélérer son retour, en cherchant à compléter sa délivrancé, puisque, au contraire, n'ayant encore rétabli, ni ses correspondances naturelles, ni ses correspondances spirituelles, ni ses correspondances divines', il se seroit trouvé dans le dénuement absolu, et auroit été replongé dans cet abîme, d'où on avoit essayé de le tirer, en lui donnant un corps, et en l'établissant dans les voies initiatives de sa restauration, qui étoient celles des correspondances de la nature.

Ceci suffira au lecteur intelligent, pour comprendre pourquoi celui qui a été la tige de l'élection des juifs, a été soumis à la circoncision; pourquoi nul être non-circoncis, ne pouvoit approcher des sacrifices, et pourquoi ces sacrifices et la circoncision ont dû passer ensemble, lorsque le but de l'élection a été accompli, comme ils avoient été réunis, lorsque cette élection avoit commencé.

## ( 188 )

Quant au sacrifice corporel, qui a complété toute la loi, ce pééloit pas l'acte primitif et fondamental de l'œuvre. L'acte primitif et fondamental de la restauration, est ce mouvement ineffable par lequel la mère de famille quilest le cpeur de Dieu, c'est-àdire, Dieu lui - maême a voulu faire pénétrer les vertus de son propre centre, jusqu'au ceeur de l'homme, dès le moment de sa chute. C'est cet acte par lequel il a voulu se revêtir dans les cieux, de cet ancienne image humaine, que l'amo de l'homme avoit portée par son origipe. C'est cet acte, enfin, par lequel ce compr divin, ainsi hompifié, a voulu pénétrer spirituellement notre image altérée, afin de la rectifier, afin de guérir l'homme, ou, ce qui est la même chose, afin de renouveller son antique alliance avec lui.
Ce prodige, capable de remplir toutes nos facultés intelligentes et aimantes, et qui nous atteste la dignité de potre etre, devoit, pour nous être utile, commencer dès l'instant où l'homame s'est égaré, comme le cour de la mère de tamille agit aussitôt que son fils se blesse; saps cela, le mal seroit devenu bientôt incurable.
C'est donc dès le moment même du péché, que le cœur de Dieu hommifié ou Jésus-Christ, a été conçu dans l'image primitive de l'homme, et incorporé, avec elle, dans son éternel amour, ou dans son éternelle sagesse toujours vierge, qui n'est pas la vierge humaine. Sa conception temporelle, son incorporisation dans le sein de Marie, ca naissance terrestre et sa mort corporelle, ne sont que le complémẹnt sensiblé de cette qeuyre intel-

## ( 189 )

lectuelle, vive et divine, quoiqué ce complément
 puisqutre Phommé séfölt infestê de toate l'hétéros génite des elemeris:
 tont te quit betoit semé dés l'origine: $\mathbf{I t}$ venoit pour farre urie séparation de la partie sainte daved Fe vèirin qui ávoit cáasé toutes les plares de Phomine。 C'étoit thti jugetnent; Pourrre-principe étoif une reutrion ; un acte tif de Punité - principe ; uné véritable gémeration, qui ne pouvort etre qute le frutt de la plus intime alliance dư cofur dad Dieu éternel, aveé sotn eteanelle intrage.

Malheureusement les hommes n'ont porté léurs regards que sur ce compleithent senisible, et leirs yetix terrestres nef pondont voit les rapperts quaid avoit avec sa proforide base et sa soutce suiblithe;
 nétrer le sens et la latrièré, et a forté de ne poúu voir plus comprendre ce colmplenfeènt Fur-même ; is ont fini par n'y plus crotre, part le dedanguer; et bientót paar rejeter égalemtent touté Fhistoite divine, spirituelle et naturelle de leutr ette, quad ¿e conmpément venolf confitmer et repéter'; pour ainsi dire, materiellement devant eut.。

## -.... Da linterprotedion des édriturad adinctus.

 des explications, les hommer qui oüf od lautoritós

## ( 190 )

ont défendu d'en admettre aucunes, qui ne fussent approuvees par eux ; mais, en cela, ils violoient les écritures même, qui recommandent de mettre le talent à la banque, et de ne le pas garder, dans la crainte de le perdre.
Si dans les écritures saintes, il y a des endroits. très clairs, il $y$ en a d'autres sans doute qui ne peuvent s'eclaircir que par les lumières de lesprit,: or, si lesprit est promis à tous ceux qui le de, mandent, on voit qu'on est toujours à porté d'obtenir la clef dont il est question ; ainsi l'interprétation des écritures saintes doit être permise de droit à tous ceux qui en sauront trouver la clef.
Mais, sans prétendre que tout le monde s'elève. à ces interprétations vastes et profondes, dont nous. sommes, en effet, si éloignés, ill y a, dans les écritures, plusieurs passages, qui répugnent nonseulement à notre intelligence; mais encore aux principes de justice, de bonté et de moralité, dont nous sentons les fruits germer en nous-mêmes : or, nous aurions tous besoin de nous calmer sur. ces sortes de passages.
Pour y parvenir, il n'y auroit souvent d'autre explication à en faire, ni d'autre moyen à employer que de chercher, dans les écritures mêmes, d'autres passages qui tempérassent et balançassent ceux qui nous repoussent; et si nous cherchions bien, probablement ces passages s'y rencontreroient; car, plus on scrute les écritures saintes, plus on découvre qu'elles renferment toutes les doses curatịyes nécessaires à notre santé.

## ( igr )

Ainsi, d'un côté, nous avons peu besoin des interprétations des hommes, pour les vérités cachées dans les écritures saintes, puisque nous avons le droit de nous faire ouvrir le sanctuaire des interprétations de l'esprit même; et de l'autre, nous n'avons pas besoin des interprétations des hommes, ni des nôtres même, pour tempérer et balancer les passages qui nous répugnent, puisque d'autres passages nous peuvent rendre ce service.

Dès-lors tout consisteroit, pour ce dernier point; à faire une liste raisonnée de ces passages, et à les mettre à la suite les uns des autres, dans un ordre naturel, et gradué selon le tact d'une attentive et délicate intelligence.

On voit, enfin, par là le cas qu'on doit faire de ces masses d'explications bizâres, puériles, nulles ou extravagantes, que les hommes ont entassées au sujet des écritures saintes.

A l'appui du précepte ci-dessus joignons ici deux exemples, l'un de fait, l'autre d'intelligence.

On voit dans Jérémie, 34 : 3. ces paroles du Seigueur au roi Sédécias : Vous ne pourrez vousmêmes échapper de ses mains (en parlant de Na buchodonosor) ; mais vous serez pris très certainement, et vous serez livré en sa puissance; vos yeux verront les yeux du roi de Babylone, et vous parlerez à lui bouche à bouche, et vous entreré dans Babylone.

On voit dans Ezechiel, 12: 13. ces paroles du Seigneur : Je jetterai mon rets sur lui (en parlant du chef qui est dans Jérusalem), et il sera pris dans moq filet; je l'emmenerai à Pabylona

## (192)

dans la terre des Chaldéens? cependant il ne la verra point ef il morra.
Quelqu'un qui verroit ces deux pássages, ne pourroit, en les rapprochant, s'empêcher d'accuser les deux prophêtes, d'être en contradiction l'un avec l'autre; et de là à l'accusation d'imposture, il n'y a pas loin. Mais quand oń voit dans ce même Jérémie, $3_{9}: 7$. et; däns le quatrième livre des rois, 25: 7. que Nabuchodonosor, après ávoir pris Sédécias, lui fif crever les yeux, et remmena, chargé de chaînes, à Babylone ; la contradiction disparoít; on reconnoioit que chacun des deux prophêtes n’avoit reçu qu'une portion de la prophétie qui regardoit le triste sort du roi Sédécias, ét que cette próphétié ne trôuvoit sou complément que danis là réunión de cés deux́ portions séparées.
Voici l'autre exemplé of ooit dans Saint-Luc, i8:22. que Jésus-Christ dit à un homme de qualité, qui avoit accompli tous lès commandemens de Ia loi: il vous mànque encöre une chose $;$ vendez tout ce que vous avez , etc.; et on trouve datisle même Saint-Lac, 19: 9. en parlant de Zachee, qui avoit offert de ne donner que la moitié de son bien aux pauvres, etc. On trouve, dis-je, que Jésus - Christ annonce, d'après ces dispositions, que cette maison á reçu aujourd'hui le salut, parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham.
Pour peu que l'intelligence soit disposée et en etat de se servir de ses droits, ces deux passages lui prouveront que l'avertissement de Jésus-Christ n'étoit qu'un conseil, et non pöint un ordre; il

## ( 193 )

montroit bien le but du plus haut degré de la perfection; mais il ne rendoit point ce conseil exclusif, puisque Zachée, qui ne l'avoit point atteint, n'en est pas moins reconnu comme enfant d'Abraham ; ainsi dans ces deux passages, susceptibles en apparence d'offrir une doctrine qui ne seroit pas fixe, le second tempère le premier; et tous les deux se, trouvent conciliés par un troisième passage évangelique, qui annonce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu, et voilà comment on devoit procéder pour les interprétations simples et littérales des écritures saintes.

## Moyens naturels par lesquels la sagesse divine accomplit ses plans.

Quorque l'extcution des plans divins soit toute spirituelle comme les plans eux-mêmes; cependant elle s'opère par des moyens temporels et naturels, afin que l'œuvre de l'esprit ait toujours uń voile qui le dérobe à la matière, tandis que la communication des plans est ordinairement directe à celui qui est choisi pour en être l'instrument, comme nous le voyons dans les entretiens fréquens de Dieu avec Abraham, lors de son élection.
Lorsque nous voyons ce patriarche descendre de l'Orient, nous voyons aussi paroître la famine, et cette famine le fait aller jusqu'en Égypte. Il est possible qu'il ne vît alors rien au-delà de ce voile temporel, et qu'il. n'ait su pour quel objet

II

## (194)

on le faisoit parcourir ces régions, qu'à mesure que l'œurre spirituelle se développoit devant lui, quoiqu'il sût déjà le but de son élection.
Or, comme l'écriture ne nous transmet que l'événement temporel, elle nous laisse dans une entière ignorance sur l'œuvre spirituelle d'Abraham en Égypte, et il ne nous reste que la considération des principes, pour nous diriger dans ces conjectures.

Cet examen des principes nous apprend qu'Abraham, étant né dans le pays des Chaldéens et dans le pays de l'idolâtrie, avoit besoin d'être éprouvé dans toutes les facultés de son être, avant de pouvoir accomplir le but de son élection, qui étoit d'être le père de la postérité de Dieu, et ces épreuves il n'y pas un élu qui n'y soit assujéti, chacun dans son genre.
Or, l'Égypte étant le lieu que l'écriture indique comme le séjour de la tyrannie et de la violence; étant dépositaire de plusieurs sciences, relatives soit aux correspondances naturelles, sidériques et elémentaires, soit à des correspondances plus profondes et plus suspectes, comme on en peut juger par les hytrogliphes égyptiens; étant habitée par les descendans de la posterité perverse ou de Cham, il n'est pas surprenant qu'elle se presente à nous comme étant le lieu d'épreuve et de préparation.
Le mot gour, que l'on a traduit par voyager, signifie à le fois, et demeurer en société avec les habitans d'un pays, et rassembler, recueillir des fruits, de l'argent; ce qui convient assez a l'histoire du voyage d’Abraham en Égypte, et ce qui se lie

## ( 195 )

aisément aussi avec l'histoire et le nom d'Agar; laquelle, comme l'on sait, a été exilée de la maison de son père, et indigente.
Ainsi le voyage d'Abraham en Égypte, s'accorde avec tous ces aperçus, tant dans le sens naturel, que dans le sens spirituel : car il est probable que, pendant son voyage en Egypte, Abraham aura recueilli des notions qui l'auront éclairé sur les correspondances en question; sur l'idolàtrie même de son propre pays; et sur celles de tous ces peuples de la Palestine, que ses descendans devoient détruire; enfin, sur ces fameuses corporations criminelles, que la corporation juive étoit appelée à effacer de dessus la terre.
Au reste, ces notiońs même, il ne pouvoit pas les acquérir, sans être exposé à tous les dangers et à toutes les suites fächeuses que ces sortes de sciences entraînent après elles; et c'étoit à la fois son courage, sa fidélité et sa confiance dans la puissante main qui l'avoit choisi, qui devoient le faire triompher dans ces périlleuses épreuves, et accroître encore ses verlus, en même tems que ses lumières.

Enfin, il paroît que, malgré les sciences suspectes des Égyptiens, les bons principes n'étoient point entièrement effacés de l'Égypte, lorsqu'Abraham y descendit, puisque le roi fut très fâché de lui avoir enlevé sa femme, qu'il n'avoit cependant regardée que comme étant sa sœur, et par conséquent sans avoir eté coupable volontairement, ce qui suppose une alliance et une manifestation divine, antérieure à celle de Sinaï.

## ( 196 )

L'Egypte pouvoit donc être réellement un lieu d'epreuve et d'instruction pour Abraham, puisque cette Égypte n'étoit probablement pas alors aussi altérée dans ses lois spirituelles, qu'elle l'est devenue par la suite, et sur-tout pendant qu'elle a gardé les Hêbreux en captivité ; or, la famine temporelle, qui régnoit en Chanaan, fut le moyen naturel qui devoit servir à préparer ainsi la tige destinée à fonder la race des élus.
'Aussi, après ce séjour en Égypte, Abrahan poursuit son œuvre; il est béni par Melchisédech; il reçoit la circoncision; il reçoit l'institution des sacrifices; il reçoit la confirmation effective des promesses qui lui avoient été faites; il reçoit l'annonce d'un fils, et ce fils lui est donné, mais seulement après sa circoncision, tandis qu'il étoit incirconcis lorsqu'il donna la naissance à Ismaël.
On ne peut se dissimuler qu'Abraham montra de la foiblesse, de la fausseté, et trop de soin de lui-même, lorsqu'il laissa croire en Égypte que Sara éloit sa sa̛ur, de peur d'étre maltraité à cause d'elle; on est étonné ́galement de le voir répéter cette conduite chez Abimélech, roi de ןGérare, après l'avoir tenue chez Pharaon; mais ces imperfections humaines entrent au nombre des moyens temporels, dont la sagesse se sert pour laisser développer ce qui est caché. Elle prend les hommes tels qu'ils sont, et fait tourner leurs vices même à laccomplissement de ses desseins.
En Égypte cette foiblesse d'Abraham fit connoître la sévère vertu de Pharaon, qui le combla de diens ea le renvoyant; chez le roi de Gérare,

## ( 197 )

elle fit connoître l'élection d'Abraham même; puisque Dieu l'annonce lui-méme comme un pruphête à Abimélech, et comme un homme puissant dans la prière ; car c'est par la prière qu'Abraham rendit la fécondité à la maison d'Abimélech, quì étoit devenue stérile par l'enlèvement de Sara.
A ce sujet il est bon de remarquer combien les suites de l'adultère étoient terribles, quand ce crime touchoit aux élus et à ceux qui étoient unis et mariés par l'esprit de Dieu; et cela nous amènera à parler des mariages des patriarclies, ce qui sera le sujet du paragraphe suivant.
La jalousie de Sara envers Agar, éloit encore une foiblesse naturelle dont Dicu se servit pour l'accomplissement de ses desseins sur Isınaël. Cet Ismaël devoit être chef d'un grand peuple, et prince de douze tribus. Or, d'après plusieurs faits rapportés dans l'écriture, il semble que cette élection d'Ismaël ne pouvoit lui étre annoricée que hors de la maison de son père: observation dont on trouvera mille preuves depuis l'installation d'Adam dans ses puissances, après son émanation, jusqu'à ces paroles de Jésus-Christ : nuln'est prophète en son pays.

Aussi, c'est dans le déseit que le fils d'Agar, qui étoit Egyptienne, et quì devoit recueillir, rassembler, reçoit la visite de l'ange, et qu'il est nommé chef d'un grand peuple : lequel peuplè existant encore sous le nom d'Arabes, remplit en. sens inverse, par ses rapines et ses brigandages, l'esprit dụ nom de sa mère.

Quelques-úns ont présumé que ce peuple remplira

## (198)

un jour cet esprit dans son vrai sens, et qu'il servira à ramener ses frères cadets à la lumière, après avoir levé la main contre eux; c'est-ḋ-dire, qu'il pourra servir un jour de médiateur entre les Juifs et les chretiens.

Ce qui a pu aider à appuyer cette conjecture, c'est d'observer que ce chef des Arabes a reçu le premier la promesse d'être le père de douze princes, et que cette élection est antérieure à celle des douze tribus sous Jacob, comme celle des douze tribus juives est antérieure à celle des douze apôtres; car, dans ces trois diverses élections, nous remarquons la progression parfaite des trois régions naturelle, spirituelle et divine, par où l'homme doit passer pour accomplir son cours de renaissance. Ainsi, les Arabes pourroient précéder les Juifs dans leur conversion comme ils les ont précédés danś leur élection.

Mais quoique aujourd'hui, par le retour des Juifs, nous devions entendre les justes de toute nation et de toute langue, cela n'empêche pas que par ce!ni d'Ismaël, nous n'entendions vraiment cette nation Arabe qui est encore enclavée dans les figures et les puissances naturelles, dans lesquelles ils pourront trouver des voies qui les mènent à l'esprit, et qui, non-seulement, les $y$ mènent, mais qui y mènent aussi les Juifs Ismaëlites des autres nations, et même los Juifs esclaves; et .c'est ainsi que les Ismaëlites pourront ramener les Juifs leurs cadets, comme les chrétiens ont ramené et ramenèront encore des peuples dont ils sont les ainés par l'election.

## (799)

Et c'est la.jalousie de Sara qui fut l'occasion des paroles de l'ange à Agar , par lesquelles il exposa d'avance les plans divius relativament à cette collection spirituelle, dont oe peuple expulsé seroit charge.
Il faut remarquer aussi que ce pauple ismaélita; quoique l'aîné dans l'ordre de la progéniture, est le second dans l'ardre do la légitimité; et qu’ainsi Isaac comme secand-né, devient dépositaire naturel de l'alliance qui devoitse propager dans sa ligue ; ce qui fait que sous tous les rapports possibles, la loi secondaire s'accomplit.
C'est par des voies egalement naturelles, qu'Isaas est conduit à transposer sur Jacob l'hóritage at la bénédiction de son premiar ná Esaii.
Jacob étoit sédentaire, et rendoit ì sa mère Rebecca des soins qui lui attiroient son affection. Esaï étoit chasseur, sauvage, ot sa manière d'êtse ne pouvoit être aussi agréable à Bebecca que celle de Jacob. Ce fut par cos motifs quoiqu'kumains que s'accomplit lo dessein do Diou. Mais indépenda, ment de ce moyen moral, le moyen matériel se trouveaussi dans cette couvre; or ce moyen matériel est le goût d'Isaac pour la wenaison, et ce goût suggéra à Rhebecoa et à Jacob, le subterfuge dont ils ayoient besein pour remplir leurs vues.

Quant à ce subterfuge lui-même, que Von ne peut se dispenser do roconnộtre pour un mensonge, il faut observer doux ohoses a la première qu'Esaï avoit dejì vendu san droit d'aînesse, ( laquelle vente se fit aussi selon la lettre par un mayen naturel ); la seconde, que Rebecca prit sur ella- Ja

## ( 200 )

malédiction que Jacob craignoit d'attirer sur lui, s'il trompoit son père; circonstance qui s'appuie encore naturellement sur l'inclination de Rebecca pour Jacob. Sous ces deux rapports, Jacob ne paroît qu'à moitié coupable, en ce qu'il a acquis légitimement le droit d'aînesse de son frère, et que pour en obtenir la propriété par la bénédiction, le subterfuge qu'il emploie est tout à la charge de sa :mère, èt non point à la sienne.
: Tout est également naturel dans les voies que la sagesse emploie pour faire aller Joseph en Egypte, où il devoit servir de précurseur à ses frères; et il devoit leur servir de précurseur en Egypte; pour leur préparer les voies à cette purification dont nous avons vu qu'Abraham lui-même n'avoit point eté dispensé.
J'ose dire que l'homme de bonne volonté reconnoîtra cette marche combinée de la ságesse divine avec nos affections naturelles, dans presque toutes les écritures saintes et dans tous ceux qui y jouent des rôles importans, depuis Adam jusqu'auxapôtres; parce qu'en effet, si c'est en se laissant imprégner de ces affections de la nature seconde, que la tige de la race humaine a entraîné toute sa postérité sous l'empire de ces affections; ce n'est donc que sous cet empire étranger et comme universel où nous rampons, que la sagesse divine peut nous rencontrer ; et c'est en employant utilement et industrieusement cette complication hétérogêne où nous nous trouvons, qu'elle nous fait servir à ses desseins.
Je ne fais qu'indiquer cette profonde vérité au

## (201)

lecteur; ce seràà lui, dans sa sagesse, à l'appliquer soit à ses lectures, soit à tous les événemens qui. se présenterontà ses observations; car les hommes sont menés journellement par ces sortes de voies, dans lesquelles l'industrie divine tire parti de nos foiblesses même, pour accomplir. les vues qu'elle a sur nous.
Si, pour le persuader et l'encourager, il faut lui présenter un léger exemple de la manière dont, en ce genre, nous payons quelquefois notre tribut. à l'humanité, je lui dirai que je connois quelqu'un qui, dans sa jeunesse, fut entraîné, contre son. gré, par ses parens, à entrer dans la magistrature; que quelques tems après, il apprit qu'un régiment devoit venir en garnison dans la ville où il résidoit; et qu'il doit en partie les développemens spirituels. qu'il a reçus, et les satisfactions qui en sont les suites, à sa puérile crainte d'être obligé de paroître en cheveux longs' devant ce régiment ; car ce ridicule enfantillage, joint à son dégoût pour sa profession, et à l'opposition de ses parens pour ses goûts d'étude et de sciences, le fit changer d'état et de lieu; et c'est dans cette nouvelle situation que l'attendoit son heureuse destinée.

Mariages des patriarches.
ON n'en voit pas un seul qui ait été rompu, parce que tous avoient été faits par l'esprit de Dieu. C'est sûrement sur ces mariages-là que tombe la loi ou la tradition qui interdit le divorce, et qui

## (202)

défend de rompre ce que Dieu a uni. Dans les mariages qui ne se font pas par cette voie divine, le divorce n'a pas à beaucoup près la même importance; ou peut-être même pourroit-on dire qu'il n'y a plus de divorce qui soit possible, puisqu'on peut dire à la rigueur qu'il n'y a plus de mariage.
Par la même raison, il n'y avoit réellement de possibilité à l'adultère que dans ces sortes de mariages fotmés par l'esprit; voilà pourquoi la loi étoit si sévère sur l'adultere, parce que tout Israël auroit dû être dirigé dans tous ses pas par l'esprit, et ses mariages auroient dû être faits par l'esprit, comme ceux des patriarches.
Il faut ajouter aussi que ces sortes de mariages faits par l'esprit, etant rompus par le fait seul de l'adultère, devenoient, seulement dans ce cas-là, susceptibles de divorce; ce qui justifie la loi qui l'autorisoit chez les Juifs, et qui leur fut rapportée par Jésus-Christ, en leur ajoutant cependant que ce n'étoit qu'à cause de la dureté de leur coeur que Moïse leur avoit donné cette loi, leur faisant entendre par-là qu'il leur auroit resté d'autres moyens moins violens et plus salutaires, s'ils avoient su. descendre 'plus avant dans les profondeurs de leur ame et dans les trésors de la prière.
Les mariages ont etté défendus entre parens aux premiers degrés, parce que, dans la nature bien ordonnée, la vie ne rétrograde point, et que l'herreur de leur origine terrestre et animale leur btant commune, seroit préjudiciable, même à leurs fruits. Cette loi n'étoit cependant pas on vigueur dans les

## (203)

tems originels qui ont suivi immédiatement la préva: rication premiète de l'homme, parce qu'alors, les secours de la mère de famille n'avoient pas encore pasś́ la surface, et que les hommes n'étoient encore que sous le régime de la matière brute et matérielle, qui ne connoît ni ne peut suivre ces principes.
Elle a commencé à se montrer, lors de l'époque du régime de l'esprit, mais elle a conservé alors la pluralité des femmes et des concubines, parce qu'elle avoit en vue la fécondité.
Enfin, elle n'est devenue complète, et n'a permis qu'une seule femme que quand l'espèce humaine est parvenue à l'époque divine dans laquelle les hommes ont pu réellement se marier en Dieu, tandis qu'avant, ils ne se marioient que dans l'esprit, et auparavant l'esprit, ils ne se marioient que dans la matière.
On voit combien le monde est loin d'avoir suivi cette progression; car, au lieu de se marier dans le divin, il ne se marie ni dans l'esprit, ni même dans la matière, puisque ce n'est que dans des spéculations d'argent et de convenances factices que se font les alliances. Et c'est ici que nous découvrons la marche peu exacte des ministres de la nouvelle loi ; car, ces ministres de la loi nouvelle auroient dû porter encore plus haut l'idée du mariage que dans la loi ancienne, puisque, dans cette loi ancienne, le mariage avoit pour objet la multiplication temporelle, au lieu que, dans la seconde loi, il devroit s'etendre jusqu'd la mul. tiplication divine, dans l'ame des époux qui pourroient redevenir un, s'ils se marioient en Dieu,

## (204)

comme la porte leur en est ouverte aujourd'hui, tandis qu'auparavant, ils ne poupient prétendre qu'à être mariés par Dieu.
Mais les ministres de la nouvelle loi ont confondu la forme avec le fonds dans le mariage. Ils supposent l'homme assez éclairé et assez pur pour faire lui-même, sans danger et sans inconvénient, le choix de son alliance, tandis que, pour qu'elle füt véritablement conforme aux principes, il ne devoit la tenir que de Dieu; et puis, quand l'homme a ainsi fait choix de son alliance, quelque ténébreux, grossiers et blâmables qu'en soient les moṭifs, les ministres de la nouvelle loi donnent à ces motifs et à l'alliance qui en résulte, une sanction qu'ils appellent divine, et qui, si elle l'est, doit, dans le fait, assujétir et subordonner la volonté de Dieuà la volonté inférieure et souillée de l'homme, c'est-à-dire qu'elle consacre la cupidité, la luxure, l'orgueil et tous les autres vices qui entrent communément dans les alliances humaines.

Voilà ce que ces ministres ont fait ; ils ont rendu sacramentelle et sacrée la cérémonie du mariage humain, sans faire attention qu'un sacrement ne doit être qu'une manifestation et une sanction de la volonté divine, qui seroit censée avoir désigné elle-même l'union des époux, et qui auroit donné au prêtre le droit de déclarer cette volonté divine, et d'attacher en son nom, sur les époux, tous les secours et les daus qui leur seroient nécessaires pour répondre dignement, pendant toute leur existence, à la sainteté de leur élection.
Au lieu de cela, ils forcent, pour ainsi dire,
( 203 )
par leur forme sacramentelle, la volonté divine à déclarer, par ce même prêtre, qu'elle sanctifie l'iniquite ; ainsi, ils rendent l'homme dominateur de Dieu. Or, on voit, dans ce renversement des véritables lois, quels sont les fruits qu'ils sèment, tant pour eux et pour les autres hommes, que pour le regne de la vérité. Leur premier tort est de supposer comme divin un choix qui ne sort pas de la ligne humaine; le second est d'annoncer sur ce choix une sanction divine que Dieu n'y peut pas donner. Ils feroient bien mieux de réduire leur sacrement à une simple prière, car, les alliances humaines en ont grand besoin.

Je ne veux point quitter ce sujet, sans dire quel étoit l'objet véritable des mariages, parmi les hommes, et sur quoi devroit se fonder l'union des familles qui proviennent de ces alliauces. L'objet du mariage, qu'on nous y peint comme devant être de propager les enfans de Dieu, étoit, en effet, de manifester sur la terre les trésors divins, qui n'y peuvent passer que par la voie de l'homme.

Ces trésors ou ces dons se diversifient à l'infini, et se seroient subdivisés entre les différentes familles, ce qui eût réellement formé pour chacune d'elles, un caractère distinctif, et dont on peut aisément concevoir l'importance. Or, ce don particulier qui leur enit appartenu, auroit demandé une vigilance solidaire, et le concours des efforts de tous les membres, et c'est là ce qui eùt rendu leur harmonie si nécessaire, puisque leur division auroit pu arrêter le cours de l'ocuvre divine, qui leur étoit confiée.

## (206)

C'est de là aussi que cette union des familles paroit encore si recommandable au monde, quoiqu'il n'en connoisse plus la vraie base. Enfin, cet objet de l'union des familles, et cette destination primitive par laquelle elles auroient été dépositaires d'un don divin, se retrouvent à la fois retracees, quoique figurativement parmi les hommes où nous voyons les soins qu'ils se donnent pour étendre le nom et la célébrité de leurs familles, et en se regardant tous comme solidaires de l'honneur humain, dont elles s'environnent.

On voit aussi par là sur quoi est fondé l'esprit du deuil que nous portons pour la mort de nos proches. S'ils étoient censés concourir avec nous au développement des dons confiés à la famille, leur mort nous laisse comme dans l'abandon à cet égard. Ces dons semblent se séparer de nous par ce triste événement, et nous engager d'autant plus à redoubler de soins et de zèle pour que l'œuvre confiee à la famille ne souffre point de cette séparation, tant nous ne devons exister, vivre et agir que par notre maître, et pour notre maitre.

Il en est de même pour la mort des souverains et des chefs des diverses associations humaines, et pour celle des grands hommes, qui, les uns et les autres, sont censés être aussi des organes de ces dons en question.

Mais cela ne détruit pas l'esprit des deuils que nous pouvons porter pour les individus eux-mêmes, tant par rapport à l'amitié qui nous lie à eux, que pour les actions fausses dont elles auroient pu devenir les instrumens pendant leur vie, et qui,

## (207)

après leur mort, peuvent les retenir dans de penibles privations, ce qui nous oblige à suspendre jusqu'à nos jouissances spirituelles meme, pour pouvoir les seconder dans leur travail, et parvenir peut-être à les ramener à l'état de liberté. Aussi, sans que les hommes sachent pourquoi, ils prescrivent des limites à la durée de leurs deuils. Au reste, ce sujet est si vaste que je ne sais qui est-co qui seroit en état de le parcourir dans toute son étendue.

Esprit du traitement des différentes classes des élus de Dieu.

Dans tous les tems, Dieu a veillé sur ses ministres et sur leurs besoins. Les patriarches, au moyen des bénédictions que recevoient leurs terres, acquéroient de grands biens, de nombreux troupeaux, etc. Les lévites recevoient des dîmes, et avoient des habitations qui leur étoient consacrées; . les prophètes étoient nourris par des voies supérieures, tel qu'on le voit pour Elie et pour Daniel.
$S^{\prime}$ ils avoient quelquefois des rôles bizâres à jouer aux yeur des hommes, et s'ils étoient souvent nourris du pain de l'angoisse et de l'amertume, c'étoit pour servir d'instruction au peuple pour lequel ils étoient des signes et des images, sur qui se rassembloient tous les maux de ce même peuple, et qui ne les auroient pas sentis et n'en auroient pas pu donner avis tant que ces maux seroient restés partiels et subdivisés; vérité qui, à elle seule,

## (208)

pourroit enfanter plus d'écrits que n'en sauroit contenir le monde.
Les apôtres étoient traités avec encore plus de soin que les prophètes et les patriarches, parce qu'ils étoient traités directement par l'esprit; aussi leur recommandoit-on de ne point s'embarrasser de leur nourriture ni de leur vêtement, parce que celui qui sert l'autel doit vivre de l'autel ; et qu'ainsi, la dîme lévitique se payoit réellement et non point figurativement pour eux, en ce que ceux qu'ils instruisoient et qu'ils éclairoient des lumières de l'esprit étoient les premiers à leur offrir tous leurs biens, non point comme un tribut légal, mais comme la dîme de leur reconnoissance et le prix de ce qu'ils avoient déjà reçu.
En outre, on recommandoit aux apôtres de ne se point mettre en peine de ce qu'ils devroient dire lorsqu'on les mèneroit devant les rois et les gouverneurs, parce que l'esprit mettroit lui-même les paroles dans leurs bouches; et ici, nous voyons

- les progressions de cette marche spirituelle de la parole envers les ministres de Dieu, comme nous venons de voir les progressions de leur traitement corporel.
Dieu parloit aux patriarches, mais ce n'etoit encore que la semence de la parole, qui étoit comme jetée dans la terre, puisque les patriarches n'avoient point de peuple à qui transmettre ce qu'ils appreaoient de Dieu.
Les élus postérieurs aux patriarches, savoir : Moïse, Aaron, Josué et tous les prophètes, recevoient leurs instructions de la part de Dieu; ils


## (209)

les recevoient par la parole, mais c'étoit comme une espèce de leçon qu'on leur apprenoit, et qu'ils d́toient chargés ensuite de répéter devant les peuples auxquels on les envoyoit.
Avec les apôtres, cette parole reprend son activité; car, il n'est point question pour eux, $d^{3}$ ins ${ }^{2}$ truction preliminaire, ni de leçon à retenir et à répéter; mais à tous les momens où il sera nécessaire à la gloire de leur maître, la parole sera prête et se placera elle-même dans leur bouche. Elle ne leur demande d'autre préparation que la foi, l'amour et la charité, la prière, la fidélit́́ aux écritures et le zèle de la maison du seigneur.
Abraham devint le chef élu de la postérité des justes, par l'addition d'un rayon de la grande parole, qui fut joint à son nom, et qui s'étoit détaché du grand nom pour opérer cette élection.
Isaac et Jacob avoient aussi un rayon de ce grand nom, parce qu'ils étoịent préposés pour la filiation patriarchale.
Moïse en eut un, comme étant destiné au combat et à la délivrance du peuple.
Josué en eut plusieurs, parce qu'il devoit falre l'introduction du peuple dans la terre promise.

Saül n'eut que le rayon ténébreux, sa ns correctif, et il fut rejeté.

David eut à la fois, et le rayon ténébréux, et le rayon correctif; aussi, combien de contrastes dans le, tableau de sa vie!

Jésus-Christ a eu tous les rayons qui forment la grande parole, et en outre, le rayon collectif, II

## (210)

par lequel il a offert, dans cette grande parole mểme; l'harmonie parfaite et visible de la force et de la résistance. Aussi, après lui, on ne spécule plus sur la diversité de ces rayons, parce qu'ilsn'opèrent plus par leur forme subdivise, mais par l'efficacité de leur union. Je n'emploie point ici les lettres hébraïques, qui justifieroient ce que j’avance, parce que ce seroit une chose superflue pour ceux qui ne savent pas l'hébreu; et ceux qui le savent me comprendront aisément.
Au reste, il ne faut pas que les esprits prompts à juger se livrent à des idées de fatalisme, en comparant les noms dont je parle avec les faits quí leur correspandent ; ce ne sont point ces noms qui sont la cause radicale de la marche de ceux qui les portent; ils ne sont que l'expansion indicative de ce qui est semé dans ces êtres, ou par leur nature, ou par leur volonte, ou par les plans de la suprệme sagesse ; et ces êtres demeurent toujours libres dans leur action, ce qui fait aussi que nous voyons souvent changer leurs noms. Enfin, ce ne sont pas les noms qui font les choses, ce sont les choses qui font les noms.
Tout ce qu'on vient de voir nous a suffisament préparés à reparler un moment des langues, et à les considérer rapidement dans leurs rapports actifs, soit avec les écritures saintes', soit avec l'histoire, la conduite et les devoirs de l'homme. Ainsi, nous allons nous occuper maintenant de l'esprit et de l'histoire des langues, et ensuite, nous tâcherons de tirer quelques nouvelles clartés dẹ oes écritures saintes, en considérant divers points
(211)
de vue importants, qu'elles nous présentent, teld que les différentes servitudes du peuple juif, le regne prophétique, etc.

## Toutes les langues sont primitivement infusées.

$\mathbf{L}_{\text {rs }}$ nourices et les bopnes infuyent pux enfans, dès le berceau, les mots et les noms de toutes sortes d'objets liés aux langues qu'ils parleront un jour. Ces enfans ne comprennent encore rien à ces mots et à ces noms, parce que leur intelligence n'a encore aucun développement; mais ce sont des germes semés en eux , et qui doivent produire lequre fruits daps leur tems.

Aussi, lorsque l'âge de ces enfans les amène à ces époques de l'intelligence, ils aperçoiyent et distinguent tous les objets, dont leurs institutrices avoient semé les noms en eux ; ils font un rapprochement juste et exact des uns aux autres, et ils donnent à tous cos objets les noms qui leur conviennent.

D'après cet exemple simple et naturel, on a un aperçu de la manière dont nous devrions donner aux choses universelles et particulières de da naGure, les noms qui leur seroient propres, et par conséquent aussi de la manière dont on peut éntendre ce que les traditions juives rapportent du premier hamme, qui donna aux animaux leurs véritables noms.

Les noms de ces choses naturelles et universelles
(212)
devroient nous être infusés par notre source nourricière, comme je ne fais aucun doute qu'ils ne nous le soient continuellement; et lorsque nous les appliquerions avec la justesse requise, nous ne ferions que répéter ce qu'on nous apprend journellement à notre insçu.
Il en est de même du premier homme. Les noms de toutes les choses quil'environnoient alors, durent lui être infüsés par son principe simultanément, comme ceux des objets d'aujourd'hiui lo sont progressivement aüx enfans, et l'usage qu'il en' fit ensuite dût'etre plus' juste er plus subit que cefui que nous faisons des langues de notre enfance;'mais il ne doit pas paroître plus etonnant ni plus difficile à comprendre.
Nos langues ne sont que l'expression réduite de fa langue vive : plus nous montons dans la langue vive, mieux nous parlons.


Langues-mères.
Cetrelangue, dont nốus avons reconnu que tous les mots ont été infusés simultanément dans 1 homme primitif; comme nous voyons que le mots de nos langues informes sont infusés dans les enfans par leurs instituteurs, est sans doute ce que nous pouvons appeler 'une tangue'-mère, puisqu'elle s'offre à notre esprit avec tous les caractères de la fécondité.
$\therefore$ Par la chute, ceite langue a souffert beaucoup,
(213)
ainsi que tous les autres dons de l'homme primitif; mais par les soins de l'amour ou de son principe, qui s'est empressé de voler après lui, elle lui a été rendue en partie, et c'est cette portion de la première langue-mère qui aurait dû le guider, luí et toute sa postérité, pendant le cours de ce monde terrestre; mais cette portion même s'est encore diminuée à différentes époques, et cependant par une suite de ce même amour, elfe a reçu aussi à diverses époques, différentes restaurations.

C'est .par ce moyen que plinsieurs langues de. l'univers, tout à fait inconnues pour nous, et qui étoient devenues veuves, sil l'on peut se permettre cette figure, sont redevenues épouses et mères ', quoiqu'elles soient retombees dans le veuvage, pour ne pas dire dans des alliances déshonorantes et funestes, comme cela s'annonce à la seule ins-' pection des premiers tems des nations.

Une des principales époques où nous ayons historiquement des traces sensibles de cetle restauration, est la vocation d'Abraham, où nous voyons que dans le sein dela langue chaldéenne., qui étoit dans la viduité et dans la stêrilité, comme tant d'autres langues, l'esprit de véritê se choisit une épouse qui devint la langue hébraïque ou juive, et qui, par sa fécondité, dans la manifestation des trésors suprêmes, est la première langue-mère à nous connue : car ce seroit en vain qu'on voudroit donner ce nom-là̀ à plusieurs autres langues, d'après les opinions reçues; ces ląngues n'ónt ét'̛ que les mères de l'ignorance, dés ténèbres et de toutes les illusions qui dévarent la terre; et aus

GGoogle

## (214)

lieu du nom de langues-mères, elles mériteroient plutôt celui de jargons-mères.
Le vrai caractère de la maternité pour unc langue, est d'enfanter les merveilles divines: or, à l'époque de l'élection de cette langue hébraïque, nous n'en trouvons aucunes qui puissent le lui disputer sur ce point.

Pour ceux qui sont préparés à ces notions, nous dirons que le signe caractéristique de la maternité de la langue hébraïque, se trouve dans la lettre qui fut ajoutée au nom d'Abram, ainsi que nous l'ávons déjà exposé, et qui le transforma en celui d'Abraham. C'est là ce qui l'a rendue féconde, tandis que la langue chaldéenne est restée dans la stérilité, pour ne pas dire plus, ainsí qu'on en pourroit juger par les impiétés des rois de Babilone.

Cette épouse choisie dans la Chaldée, cette lan-gue-mère s'est malheureusement livrée à la prostitution dans les diverses contrées de la terre qu'elle a parcourues; mais elle a fait aussi quelques alliances legitimes; c'est pour cela qu'elle a eu plusieurs héritieres qui, sans être de véritables langues, ont cependant servi d'organe à l'extension de la vérité, et, dans ce nombre, on peut compter la langue grecque et la langue latine ; c'étoit là le fruit de la dot qu'elle avoit reçue dans la promesse qui lui avoit été faite lors de ses fiançailles: que sa postérité deviendroit nombreuse comme les étoiles du ciel. (Je prie qu'on me pardonne si je traite des langues d'une manière un peu extraordinaire ; c'est le sujet qui en est la cause.)

## (215)

## Les hyérogliphes sont antérieurs aux lettres alphabétiques.

Comme nous avons assez établi que la nature áctuelle étoit inséparablement unie à là nature antérieure, dont elle est le signe visible ou la corporisation, il ne faudroit pas être étonné qu'il y eút deux espèces d'hyérogliphes. L'une, qui ne seroit composée que de la représentation des objets qui forment la nature actuelle; l'autre, qui seroit composée de la représentation des objets et actions qui forment la nature antérieure.
Ainsi quand les savans font commencer les langues, par les hyérogliphes naturels̀, ilş ne nous instruisent point assez, et courrent risque de nous égarer, puisque sûrement les hyérogliphes de la nature antérieure, ont dû jouer dans ces importantes époques, un aussi grand rôle que les hyérogliphes de la nature actuelle.

Il n'en est pas moins vrai que ces diverses espèces d'hyérogliphes, dans lesquelles ceux de la nature antérieure ont joué le priucipal rồle, ne soient le vrai.fondement dés langues, et que les lettres alphabétiques qui leur ont succédé, n'ont fait que simplifier l'opération en apparence, mais n'y ont rien changé en réalité.
On pourroit même dire que les lettres alphabétiques sont aux langues ce que les chiffres arabes sont au calcul, si toutefois on n'alloit tpas jusqu'à comparer ces lettres à l'algè̀ riété de leurs signes établie d'après la convention.
des hommes, tandis que les signes des langues doivent être au-dessus de tout l'arbitraire de la pensée humaine.
Les signes doivent servir à manifester le sens des choses, comme les mots de nos langues doivent servir à manifester nos idées, c'est-d̀-dire, que les signes devoient descendre, pour faire monter le sens des choses, comme nos mots descendent pour faire monter les idées; mais l'abusive multiplication des signes a dispersé le sens des choses, comme l'abusive multiplication des mots a dispersé les idées. De là vient que le sens des choses est comme perdu pour nous; de là vient aussi que nous nous entendons si peu. les uns les autres, à cause de la multiplicité de nos mots.

Ce n'est pas non plus parce que nos langues modernes sont plus aisées à apprendre, (vu la proximité des moyens; ) qu'elles sont plus aisées à traduire que les langues anciennes, et sur-tout que les langues primittves et mères; c'est qu'elles se sont beaucoup plus jetées dans l'extérieur, que ces langues primitives et mères qui étoient toutes internes; mais aussi elles sont devenues par là bien moins fécondes et bien moins instructives.

## Activité des langues. Les monumens.

SI ce sont les choses qui font les noms, comme nous en voyons la preuve dans les usages les plus communs, il faut que tous les mots de nos langues

## (217)

finissent par laisser transpirer le sens primitif: ce sens primitif des langues n'est pas la vie, mais il la renferme; ce n'est que par là que les langues peuvent trouver place dans la tête et l'esprit des hommes ; de même qu'ils ne feroient pointd'alliance avec elles, s'ils n'avoient aussi en eux un rayon de la vie.

Ainsi, les langues-mères, et par suite, les langues conventionnelles, ont assez de vie en elles pour que l'homme pût, à la longue, en recevoir le sens, quand même on ne le lui auroit jamais expliqué.

On n'en peut faire aucun doute quant aux langues: mères, puisque c'est la vie même qui est en elles, ; et quela viese donne des enveloppes.par les langues, mais qu'elle ne peut jamais se donner de barrière, et qu'elle veut toujours procéder.

On n'en peut pas douter non plus, quant aux langues conventionnelles, puisque l'esprit de l'homme a donné le sens et la vie à leurs mots, comme ayant eu primitivement lui-même le sens et la vie des langues mères; et même, ce n'est que pour me conformer au langage reçu, que j'emploie le mot de langues conventionnelles; car je prétends qu'il n'y en a aucune qui mérite ce nom, puisque dans celles que nous nommons ainsi, il n'y a pas un mot qui, primitivement, ne naisse de l'imitation et du grand foyer des applications allégoriques, nominales ou autres. Je s'en donnerai aucun exemple, parce que la société humaine en est remplie.

Mais je dirai que le sens et la vie que aes mots renferment, doivent, avec les tems, filtrer aussi

## (218)

au travers de ces pretendues langues conventionnelles, de manière que les mots les plus opposés en apparence, pourroient rendre à la longue le même sens, et les mots les plus analogues pourroient rendre un sens opposé, tant les langues humaines sont suaceptibles de prendre des directions inverses.
On en peut dire autant des monumens, et il $\mathbf{y}$ en a que l'on peut appeler des monumens fixes, et qui ne sont point dans notre dépendance, telles que les lois eternelles des choses, et l'usage qu'il plaît à la sagesse suprême d'en faire pour l'accomplissement de ses desseins.

Il y a aussi des monumens conventionnels, érigés par la simple volonté de l'homme ou par son caprice; et ceux-ci sont innombrables, car ils renferment toutes les institutions de l'homme, tous ses usages, tourt ce qu'il enfante journellement dáns l'exercice de sa vie sociale, intelligente et morale, bonne ou mauvaise, et tous ces monumens deviennent dépositaires de l'esprit qu'il leur attache pour ainsi dire en les érigeant.
Pourquoi un coeur sensible pléure-t-ila la vue du monument où se trouvent les restes commémoratifs d'un objet chéri ? Pourquoi ces braves militaires tirent-ils leur sabre à la vue du tombeau d'un grand général, et l'aiguisent-ils sur le marbre de cette tombe, s'il n'y a pas dans ces monumens un germe ou un signe caché, susceptible d'occasionner de semblables impressions?

Les institutions politiques des hommes deviennent aussi, à la longue, des monumens par où transpire l'esprit selon lequel elles ont été fondées.
(219)

Il faut comprendre même, au nombre des monumens, nos habitudes qui deviennent pour nous des organes de l'action spirituelle, et qui, par' celte raison, obtiennent tant d'empire sur ñous,' et captivent tant notre attache et tous nos penchans.
Oh ! combien ces observations devroient nous porter à la confiance et à la tranquillité, puisque tout étant organe, l'homme peut obtenir par-tout les monumens ou les indices qui lui sont nécessaires!

Oui, les monumens fixes, les monumens conventionnels, naturels ou autres, sont tous autant de vases qui, comme les langues de toute espèce, renferment en eux le sens et la vie de l'esprit quil les a fondés; aussi l'homme n'auroit besoin que de constance pour découvrir le sens des choses, comme il n'auroit besoin que de réflexion pour découvrir le sens des langues.

Mais il y a sur-tout une classe de monumens qui peut entrer au nombre des langues, ce sont les hommes morts dans la vie et le peuple juif. Les premiers, du seín de leurs sépulchres, laissent exhaler l'esprit et l'action des vertus qui les ont animés; et l'homme d'intelligence, en fixant ces monumen's invisibles, y puisera des leçons plus instructives et plus sûres que lorsqu'ils faisoient leur demeure sur la terre. Que penseroit-il donc de ceux qui sortirent de leurs tombeaux, et se promenèrent dans les rues de Jérusalem lors du grand sacrifice? Ils étoient une langue d'un degré aun dessus de cette simple langue des morts, parce qu'ils étoient cette langue même en action.

## (220)

Quant aux Juifs, ils sont le monument vivant le plus substantiel de tous ccux que nous pouvons envisager. L'esprit de ce monument transpire sans cesse, et est une langue toujours enseignante, et qui ne se repose point. Toutefois il faut percer l'écorce de cette langue pour y apercevoir l'esprit qui l'anime. Si l'on s'en tenoit à cette écorce, on n'y verroit rien, puisque les noms des Juifs ne procèdent et ne se crént plus; aussi ces Juifs ne portent plus que leurs anciens noms, ou bien les noms conventionnels des peuples chez qui ils habitent.
Les autres peuples sont aussi des langues qui, chacune, laisse transpirer le sens et l'esprit qui la dirige ; et c'est sous ce rapport que l'histoire des peuples devient un sujet inépuisable de lumières et de satisfactions.
Mais il est impossible de percer dans l'histoire des Juifs sans la connoissance de la langue hébraïque, parce que leur histoire, et par conséquent leur langue, est liée et gouvernée par la grande parole; témoins tous les rayons de cette grande parole que nous avons vu combinés avec les opérations de ceux qui se trouvoient avoir de ces rayons-là dans leurs noms. C'est pour cette raison fondamentale, qu'il est si utile de s'entretenir des écritures saintes, parce qu'on ne peut en employer les noms et les mots, dans la conversation, sans ouvrir toutes les sources de vie et de lumières qu'ils renferment, et par conséquent, sans s'en abreuver.

## (221)

## Langues parlées.

Indefendament de la langue des monumens, les langues parlées sont à leur tour une grande source de clartés et d'instructions pour l'histoire des peuples; car ils ont reçu et ils reçoivent tous les jours, par ces langues parlées, un nombre innombrable de modifications qui influant sur leurs mœurs et sur leurs caractères, influent aussi sur leurs destinées, et sont comme l'esprit de leurs annales.

D'ailleurs, il est clair qu'il y a plusieurs circons-千tances où les peuples agissent pour l'esprit, quoiqu'ils n'èn sachent rien, lors même qu'ils accomplissent ses plans; mais il est clair aussi qu'il y a mille exemples, qu'après avoir agi pour l'esprit, ils agissent pour l'homme, et deviennent les instrumens du faux esprit; c'est ce qui fait qu'il y a dans 1'histoire des nations, deux sorfes de monumens qu'ils ne faut pas confondre; 'et ces deux langues ${ }^{\text {r }}$ sont très instructives dans l'ordre de l'esprit encore plus que dans l'ordre de la politique.

Les différentes langues des peuples sont venues primftivement des diverses corporations que l'esprit a faites sur la terre après les stagnations et les différens dépots du grand fleuve. Cet esprit de vie s'unissoit aux diverses altérations que ces peuples avoient subies; il s'y incorporoit' pour les rectifier et les ramener avec lui à la vie, ce qui seroit déja arrivé depuis long-tems, si l'esprit de mort ne s'y étoit pas incorporé aussi de son côté, et n'eut

## (222)

enfanté les ténèbres dans toutes les langues de la terre.
Si les langues sont des monumens, rien de plus important pour nous que d'établir en nous de semblables monumens, et nous le pouvons, puisque routes les vertus de l'esprit et toutes les lumières de l'ésprit, ne nous sont vraiment utiles qu'autant qu'elles en sont venues par leur activité persévérante à se transformer en nous en de veritables langues, qui nous accompagnent et conversentjournellement avec nous. Or, nous ne pouvons douter quede semblables priviléges ne nous appartiennent, c'est-à-dire, que nous ne soyous destinés à les parler, ces langues vives, soit dans ce monde, soit dans le monde à venir, puisque nous voyons que nous parlons ici bas quand nous sommes nés matériellement, quoique nous ne papliọs alors que des langues conventionnelles.
Oh ! homme! combien tu t'instruirois si tu avois seulement l'attention de prêter l'orẹille et de te taire pour mieux entendre, sur-tout, si tu avois le bonheur de te taire assez, et de prêter l'oreille assez attentivement pour entendre se prononcer en toi ta propre langue!
Par cela même, nous voyons qu'ị nous faut * cortir de nous ou de nos régions pécheresses et tépébreuses, si nous voulons avancer dans la carrière et la connoissance de nos vrais langues, puisque non-seulement on les parle hors de nous, ces vraics dangues, mạis que même ce n'est que hors de notre rous corrompu que l'on les parle.

Mais aussi, si nous avons le courage de sortir de

## (223)

nous pour parler ces vraies langues; ne mettons plus de craintes dans notre marche, ni de limites à l'espoir glorieux qui nous attend. Car, il est écrit:
, La parole de Dieu ne sera paint lancée en vain; elle ira et reviendra chargée de fruits. Homme, prends donc courage, puisque cette parole peut t'appartenir.
En même tems, ne te donne paint de reposque tu ne l'aie obtenue cette parole, qui peut t'appartenir; car, non-seulement tu peux la posséder, mais tu le dois, et la preuve que je t'en offre, c'est que tu sens qu'il faut qu'il y ait une autre , parole que la tienne, yne parole vraie, une parole sûre, une parole simple, au lieu de cette parole mensongère, incertaine et double, qui part journellement de ta bouche, et qui te démontre que quoique tu parles, tu n'as cependant pas la parole.

Car c'est un sujet de lamentation pour l'homme de desir, de voirqu'il y ait en nqus un orgape aussi sacré que la parole, et que cette parole qui ne nous avoit été donnée que pour être le missionnaire de la vérité, soit obligée de se transformer à notre grá en un organe et un fabricateur de mensonge, et à se rendre le ministre et l'envoyé de toutes nos iniquités et de toutes nos illusions.

Non, parole sainte, ce n'est pas toí qui peux te soumettre à cet wage vil et déshonorant, et les prostitutions que tu as éprouvées dapuis lo commencement des choses, par ta liaison avec notre parole, celles que tu éprouves, et que tu éprouveras, font chaque jour le vrai objet de l'amertume et de la douleur de tes prophètes.

## (224)

La parole éternelle-divine parle sans doute cont tinuellement à tous les êtres qu'elle a produits, mais elle leur parle diversement ; pour que les plantes végètent, il faut qu'elle leur dise de végéter; pour que le feu brûle et que la lumière éclaire, il faut qu'elle dise au feu de brûler, et à la lumière d'éclairer; et ainsi de toutes les productions de la nature sur lesquelles elle opère impórieusement, et de l'action desquelles elle se charge, pour ainsi dire.
Mais l'homme, elle le considère assez pour ne vouloir rien lui commander ; elle n'ose pas, en quelque sorte, lui dire : faites cela; et encore moins le faire pour lui ; elle se contente de lui dire : vous avez le pouvoir de faire le bien, que pouvois-je vous donner de plus? je me borne à me reposer sur votre action, et je me plais à en attendre d'heureux fruits.

Mais l'homme, au lieu de se porter vers cette voie d'amour et de confiance, qui l'excite par sa sublime et honorable générosité, se porte vers la voie de ténèbres et d'angoisses, et alors une seconde langue s'introduit en lui, et rend sa parole alternativement propre au mensonge et à la vérité.

C'est ce qui fait que par sa parole, l'homme est presque toujours suicide ou en guerre civile, et qu'il forme à tous ses pores contme autant de cau--tères; sans compter toutes ces illusions et toutes ces terrestréités, où l'homme insensé consomme journellement sa parole dans les entretiens puêriles de ses cupidités et de ses intempérances.

En effet, si la parole avoit été dounée à l'homme

## (225)

pour l'user à ces vils objets, n'aurbit-elle pas été donnée également aux animaux, puisqu'ils sont sujets aux mêmes besoins inférieurs et aux mêmes passions? L'homme prostitue donc cette parole, lorsqu'il ne se contente pas, comme les animaux, de pourvoir silencieusement à ces besoins de la nature; et que, par exemple, au milieu de ses repas, il ne sait entretenir ses convives que de ses mets et que de son appétit. C'étoit bien assez qu'il fût soumis, comme les animaux, à ce besoin avilissant ; c'étoit assez que cette matière qu'il doit manger, entrât dans l'intérieur de ses substances par les organes digestifs et nutritifs, sans que la parole vînt encore en souiller son esprit, en en étourdissant ses oreilles.

Ils ne veulent pas croire à la liberté de l'homme. Ils veulent que l'homme n'ait pas le pouvoir de se rapprocher de son principe, et ils ne peuvent nier qu'il n'ait celui de s'en séparer. Ils veulent que l'homme, qui, primitivement, étoit uni au bien, n'ait pas le pouvoir de se réunir au bien, qui est, et qui l'attire vers sa vraie nature; et ils ne peuvent lui refuser le pouvoir de s'être uni au mal qui n'étoit pas, et dont sa vraie nature est essentiellement l'ennemie.

La source de toutes les langues se modifie selon les œuvres qu'elle veut opérer. Elle a agi en lois actives dans le tabernacle de l'alliance; en lois allégoriques dans la transposition des vases de Jérusalem à Babilone; en langue de multiplication sur les apôtres, quand elle voulut opérer en eux l'œuvre de la parole: elle a agi par le silence de la loi, et II

## (226)

.par les fruits de la vie, lorsque le réparateur n'eutt plus besoin du grand nom. Elle a agi par des immolations terrestres, lorsqu'elle voulutquela langue montât ses degrés; il falloit que Jean fût décapité pour préparer la transfiguration; il falloit que le réparateur fût immolé pour préparer son ascension. Et la preuve que c'étoit pour que la langue montât ses degrés, c'est que Jean étoit plus petit que ceux nés dans les cieux. Ainsi, comme il y a plusieurs lieux pour n'aitre, il y a plusieurs degrés à monter, et la parole veut les parcourir tous.

## L'homme devroit etre toutes les langues.

Novis sommes aussi une langue ou un monument, qui monte ses degrés, et qui, à chaque point de la progression, doit subir un départ, si nous voulons, après cette courte vie, ne pas rester comme les os du roi Josias, sur la surface de la terre : car nous ne serons vraiment enterrés, après notre mort, qu'autant que nous nous serons enterres journellement pendant notre vie.

Non-seulement nous sommes une langue; mais nous sommes à la fois'toutes les langues, puisque nous devons lire, parler et converser dans l'anitt.
Aussi ceux des instituteurs qui ont si mal réussi d prouver ane autre vie, pouvoient trouver dans ce besoin d'unité qui nous presse, dans cette énorme multiplicité de langues et de phénomènes qui nous menironnent, enfin dans l'impossibilité que nous,

## (227)

qui sommes nés pour l'unité, nous puissions, avec nos facultés réduites comme eltes le sönt, suffire à un tableau si compliqué et si subdivisé; ils euroient pu; dis-je, trouver là une nécessíté qu'il $y$ ait un aulre ordre de choses, od notre pensée trouve à la fois à s'assouvir et à remplir sa destination.

Car, nous sommes faits pour contempler tout, comme Dieu, dans un grand ensemble; aussi ceux qui enseignent ét repandent des principés jústes dans le simple commerce du monde, sont-ils plus utiles que ceux qui se bornent à y fairrẻ des récits : car les premiers nous reportent vers la source des principes, ou vers cette région de l'únité, dans laquellé nous voyons tout, nóus sentons tout, sans succession, et d'une mánière à la fois universelle at permanente, tandis que les autrés nous abaissent dans les locialités et dans les choses passagères. Comme ils nè pensent qu'aux choses du tems, toutés ces choses du tems les poursuivent et se préssent auprès d'eux, pour se faire peindre et se faire raconter ; 'c'est pourquoi leurs langues et leurs discours les retiennent si fort dans le tems, et $y$ retiennent aussi ceux qui les écoutent.

On ne péut ignorer qu'il $y$ ait des lângues pour chaque reggion, et que leś langues s'abrégent à mesure que l'on s'elè̀ve dans les régions. Lès langues que les hommes parlent dans lé tems, sont, par leur longueur, la preuve de notre privation; non-seulement elles soht plus longues que celles que nous parlons dans noptre intérieur ; mais elles sont plus tongues même que les langues de la

## (228)

hature matérielle, où un geste de notre part et l'objet lui-même font connoître dans l'instant notre pensée.

Quel plus grand témoignage de notre dégradation, que la longueur de nos langues et de nos phrases ! ainsi, parmi les langues humaines, celles dont les mots sont les moins multipliés, et où ils sont en raison inverse des idées, sont celles qui se rapprochent plus de la langue primitive, ou de cette langue qui doit exister dans la région où nous sommes nés.

On voit là combien les hommes s'abusent avec la pompe et la multiplicité de leurs langues conventionnelles. Les langues ne devoient point être assujéties au tems, c'étoit le tems qui devoit leur être assujéti, puisque ce sont elles qui devoient le modifier et le gouverner.

Aussi, quand on s'elève un peu dans la région de l'esprit, on ne tarde pasà sentir que tous les livres disent la même chose, et ne tiennent qu'à une seule et même idée; qu'à un seul et même mot, que les écrivains délaient dans les longueurs de leurs langues de tems; qu'ils tourmentent dans tous les sens, et qu'ils présentent sous des faces mortes et importunes à la vivacité de l'esprit, dont ils s'eloignent par les innombrables abus de leur plume.

Il y a si peu de langues vives! Celles que nous parlons journellement ne le sont pas, puisqu'elles n'engendrent rien; aussi ne sont - elles que des làngues de mémoire, que des langues transmises et traditionelles, que, des langues qui ne font leur

## (229)

demeure que dans les régions externes et astrales ; on peut dire que ces langues se transmettent et s'apprennent parmi les hommes, comme ils apprennent des métiers, qu'ils se passent de père en fils, sans qu'ils sortent des bornes de leur apprentissage.

Les langues senties et vives prennent source dans des' régions plus profondes. Pourquoi done nos langues journalières ne sont-elles qu'externes et de mémoire! Pourquai les enfans les parlent-il's avant même que leurs centres intérieurs' soient ouverts !Pourquoi en faisons-hous prononcer des mots jusqu'à des êtres sans raison, 'tels que les animaux!
Car les langues tives suivent, comme tout ce qui est vif, un cours progressif de végétation, et elles naissent tautes de l'exclusive et éternelte af fection qui engendre tout, qui est la racine de tout.

## De l'universelle 'affection.

Cette unique, éternetle et primitive affection, engendre continuellement son expression vive; et toutes les affections devroient agir à son image et produire aussi leur expression vive, ou ce qui est la même chose, l'affection' devroit toujours être intimement liée à son expression, et l'expression à son affection génératrice. Je ne crains pas de dire que les hommes justifient journellement cette vérité, particulièrement les écrivains et les orateurs qui, dans leur style figuré et dans leurs comparaisōns, cherchent san's cesse à rallier l'objet avec.

## (230)

1o principe, et le principe avec l'objet, ou, comme nous venons de le dire, l'affection avec l'expression, et l'expression avec l'affection ; c'est ce qui a fait dire autrefois, que. Diẹ ne faisoit riep qu'il ne communiquat son secret aux prophêtes, sess serviteurs. (Amos, $3: 7$.) De là nous pouvons conclure que si Diẹu ne faịt rien, sans communiquer son secret aux prophêtes, ses serviteurs, l'homme qui veut être serviteur de. Dieu, ne dọit rien faire sans qu'il sache si c'est la volonté de Dieu., puisque l'expression ne doit pạs être détachée de l'affection:
Nous voyons en même tems là combier il seroit heureux pour nous de parvenir jusqu'à sentir cette unique affection, parcequ'alors nous parviendxions aussi jusqu'à la seule expression qui lui est unie, et qu'ainsi nous verrions tout, nous comprendrions tout, puisque cette expression contient. et représente tout. Il n'y a même que dans cetto unit́́ d'expression, que la fixité et la constance de l'affection peuvent se trouver.

On sait que tous les êtres ont leur miroir, parce que chaque desir ou chąque affection, portant avec soi son industrie, parvient, par ce moyen, à produire sa propre image. Aussi Dieu, est fixe, parce qu'il n'a qu'un seul miroir, qui est Y'unixersalitéc L'homme n'est pas fixe, parce qu'il a des miroirs variables comme ses desirs. Le prince de mensonge n'est pas méme variable: car. il n'agit que dans les ténèbres et. n'a point de miroirs, attendu qu'ik n'a qu'un desir inverse des desirs lumineux, producteurs et générateurs.

Or, il y a trois classes de. langues qui se font
(231)
entendre journellement aux hommes. La languer du pervers qui ne leur donne que de l'angoisse: et de l'infection; les langues humaines qui, on supposant qu'elles soient bonnes, ne donnent aux: hommes, que du calme et du honheur pessager et secondaire ; enfin, les langues divines et spirim. tuelles, qui seules peruvent nous donner la vie, parce que. c'est dans; ces seulas: langues où ses trouve le véritable esprit monumental, dont nous avons trouvé des traces; daps toutos ies langubs ins férieures, et dans tous les moṇumens do la térre..

Aussi, de même que les, langues, impies, nous, transmettent l'angoisse, et que les langues huro maines, nous transmettent le calmes ou les notionor inférieures, qu'elles, reqferment ; der même les lana gues spirituelles: et divings nous. transmptroient naturellement le sens et la vie qu'elles possèdent, si, par notro, gonstance, par. lo, jeûge salutaine et genérateur-spirituel;, qui est le doulouroux sentin' ment de la prixation, de ces languos, nous amiona le bophour, de, lén, attipen et de les fixer surf nous.; de. manière qu'elles devinssent pour nousi d'une
 à notre: égand, lef auiras: languest.

Et woilà pourquai il nouß est: tant recommandén que le nom du seigneun soit sany aesse prononcén рап виия, аt ne sprte jamais de notre bouchaiz vérités profondes que npus livnomseà ceuxiqui, au $\rightarrow$ ront l'intelligence; car ils apprendront comment le sentiment de notre privation, de, la languer sainte; lequed eat la viaie dièter curatives, hous vend la faim de la parole; ;omment las faim ou le desir

## (232)

de la parole, produit cette parole elle -même; puisqu'elle tient au desir créateur universel ; comment cette parole produit les sübsistances nécessaires au soution de notre vie, et comment ces subsistances nous rendent universellement notre santé et nos forces.

- Ne voyons-mous pas que par l'habitude où nous sommes de parler et d'entendre parler nos langues humaines, nous finissons par penser aussi habituellement dans ces mêmes langues, et dans l'esprit qui leur est propre? ce qu'on peut dire également de tous les arts, sciences, études, affections et autres objets d'occupation quelconque, qui nous' remplissent journellement, de manière que notre pensée est perpétuellement dirigée, électrisée, éclairée par l'espèce de lumière qui se trouve dans toutes ces choses.

Pourquoi n'en seroit-il pas de même de toutes Les langues vraies et dès noms vivans qui les composent? Si nous avions la force et la persévérance nécessaires pour attacher sur nous, à demeure, ces langues, ces mots, ces opérations-là, nous penserions habituellement dans ces mêmes langues, dans ces mêmes mots, dans ces mêmes opérations, sans effort et comme sans nous en apercevoir ; nous en serions attirés, dominés, poursuivis, comme nous le sommes par toutes les autres langues, et opérations secondaires, c'est-à-dire, que nous serions toujours pensans dans la vie, au lieu de l'être dans la mort.

Et c'est là le sens du précepte de Moîse : que la loi soit écrite sur vatre front, sur les poteaux

## (233)

de vos maisons; méditez la dans le chemin, ete.' Si nous étions toujours pensans dans la vie, ou unis à la divine et unique affection, nous serions comme une lampe qui, lorsqu'elle est allumée, se pose en place pour qu'elle y brûle en paix et comme séparée des chocs et des agitations, où sont livrés tous les objets qui demeurent encore dans: les ténèbres.
La vraie renaissance de l'homme' est d'être ainsí' toujours pensant dans la vie, et opérant à la fois, par la parole, toutes les couvres vives que les patriarches, les prophêtes et les apôtres, ont commencées sur la terre. Voilà le terme qui attend le juste au sortir de ce monde, puisque l'homme est une parole, qui est liée à la parole univer' selle.

Aussi, quand nous voyons que c'est dans les douleurs et dans les cris qui en sont les suites, que nous rendons l'ame, nous trouvons la un'e double explication, savoir, celle de la vraie nature de notre être, et celle des conditions rigoureuser auxquelles tient notre régénération, ou le recouvrement de notre parole.

Imperfections des langués humaines.
Dans la main des hommes, les langues ont suivi la marche des choses créées et celle de l'esprit du monde, par lequel elles sont gouvernees. 重 $\delta$ monde n'a pris naissance qu'à l'occasion d'un nơm faux et d'une pretantion illusoire, aussi peut-on
(234)
dire qu'universellement dans ce monde, on n'a que les noms des choses et jamais leur réalité: vérité qui se confirme journellement dans la conduite de l'homme; c'est à son oxemple que les, orateurs et les, poètes humains, $y$, vous promettent sans cesse dec verites, et ne, vous, transmettent presque jamais que des illusions et des mensonges:

D'ailleurs l'homme nous prouve segsiblement con ignorance et son, incertitude $\dot{y}$ car on voit, en effet, qu'il: nen sait seulement pas comment se nommer luj-même, à en juger pancette multiplicité et cette diversité: de, dénominations, de titrees honorifiquas, distinctifs, qualificatifs, qu'il se donne et qu'il; vazie continuellement sun toute la terre, en attendant qu'il jouisse; de son. véritable nom, ou de son nom nouveau.
Les animazux nẹ, sont pas expeséf à cette-bizâre inquiétude. Laur nature opère leur nom en qux, et ils n'ont pasi le besoin d'en avgir d'autra is en celar leux maniève d'être, quoiqu'inférieure à la bôtre, est cependant une leçon poun nouc; car, sile n'ont que la langue de leurs : affections. sensibles et s'ils n'ont point la laggue de la penséa, au moins cette langue de leurs affections sensibles, est-elle universellement uniforme, tandis que chez nous la langue de nos affections. sensibles et la langue de notre pensée sont universellement vatiables et confuses,
Gette variéty ; et cette imperfeotion du. langage humain viennenti de ce que les hompes. ne s'oc. oupent: pointide, savoir à combien de differens.centroe: leur langue. peut être attachée. Lueur langue

## . 235 )

fient à tous les centres qui constituent la nature dá l'homme, et elle peut leur servir d'organe à tous. Aussi il ne faut qu'observer les mortels, pour voir, de quel centre ils reçoivent leur parole; de mêmẹ que nous devons examiner nos propres paroles, pour juger de quel centre elles sortent.

On s'y trompe peu quand on, y keut faire attention, et cette attention peut faire faire des dén couvertes instructives et douces, quoiqu'elle en puisse faire faire aussi, de très affligeanter.

Comme nous avons eq nous le centre des affections, nous avons aussi le centre des idées, et nous avons des langues analogues à tous ces, centres, et ces langues se diversifient qutant que les objets de nos affections et de. nos idées.

Il y a des affections sensibles - matérielles, et des affections sensibles -- spiritupllas et divipes. Hes affections sensibless-matériellege tiennent à l'être blén mentaire; les affections: sensibles-spirituelles tient nent à l'être, spirituel de, l'homme, ot forment les liens de ses aftachemens et de son amitió.

Les affections divipes tienneat $\mathbf{a}_{1}$ nos rapports avec notre principe.

I'animal ne voit que lui dans, liobjet ds son affection : voila pourquoi l'animat n'a point do langue, proprement dite; car, s'il no vait que lui, $x_{i}$ if n'a besoin que de s'assouvir daps: cet, objot des son affection, et il ne. faut point de langue poun cela;

E'homme partage avec, lihomme, ot ayec: touh autre être spinituel; sopp, affection d'attachement: et, d'amitié; aussi ils se: koient séciproqueneqt l'up

## (236)

dans l'autre, ce qui fait la base de leur délicieuse anion; aussi avons-nous tous une langue pour ce commerce, et pour tout ce qui nous lie à ce qui est esprit.

L'homme, dans son affection divine, ne voit en soi que Dieu, que l'universel foyer de l'universelle admiration, et il est tellement dans l'attrait de cet objet de son affection, qu'il ne s'aperçoit plus luimême et se compte pour rien.

Aussi il n'a plus besoin de langue quand il est parvenu à cette jouissance, parce que le principe divin lui en tient lieu, attendu qu'il lui tient lieu de tout. C'est pourquoi nous ne contemplons rien hors de ce suprême principe, qui ne soit un objet extraligné, et qui ne retarde notre véritable admiration.

Quant da la langue des idées, elle n'est que secondaire à ces langues d'affection; et elle y est tellement subordonnée, que si les langues de nos sublimes affections étoient ce qu'elies doivent être, les langués des idées qui y correspondent, seroient d'une expression pure, puissante, et s'ongendrant naturellement comme nous l'avons dit ci-dessus.

Quoique nous ayons' dit que les animaux n'avoient point de langues; cependant nous devons peu nous étonner de voir qu'ils aient parlé quelque fois, comme nous l'apprenons du serpent, qui trompa Bue', et de l'ânesse de Balaam.

Car, quoique les animaux n'aient point de langue, ils ont tous les organes matériels de la parole; et nous devrions être étonnés'de voir parler l'homme, ii nous devons l'être d'entendre parler lés bêtes :
( 237 )
car c'est la bête ou l'animal de l'homme, qui prononce et transmet la parole; son esprit s'entend et converse en soi sans cette transmission de parole; et lorsqu'il veut transmettre cette parole, il ne fait qu'employer l'organe de la bête ou de l'animal qu'il a sous la main.

On peut donc conclure, $r^{n}$. comme nous l'avons déjà dit, que nous ne devrions pas nous étonner de voir parler les bêtes, puisque c'est la bête quí parle dans l'homme ; $\mathbf{2}^{\circ}$. que s'il y a des bêtes qui parlent, puisque nous le voyons dans l'exemple de la bête de l'homme, c'est une preuve qu'il $\dot{y}$ a de l'esprit, puisque la bête remise à elle-même ne parle point.

## Langues des différens mondes.

On reconnoît genéralement trois mondes: le naturel, le spirituel et le divin.
La langue interne du monde naturel, c'est la fermentation; sa langue externe est la génération et l'apparence.
La langue interne de l'esprit, c'est le desir ou l'amour; sa langue externe, ce sont les vertus $\propto$ la lumierre.
La langue de Dieu, c'est le monde spirituel ${ }_{2}$ extérieurement; car, intérieurement, c'est le stlence.
Le monde naturel prouve l'esprit, l'esprit prouve Dieu. Si les hommes vouloient creuser ces bases; ils $\mathbf{y}$ trouveroient des abîmes de verités : car rien
(238)
n'est instructif comme de ramerié ces hautes langues à leur racine, et de s'occuper de ces profondes étitióologies.
Ils trouveroient que les langues directes sont les seules naturelles, 'et le moindre brin d'herbe leur serviroit de sintaxe, à cause de la place de son mercure ; aussi l'œuvre de la restauration étoit-elle une langue de violence et une langue non-directe, puisque le mercure ou l'action y est transposée.
Ils trouveroient en eux les trois sortes de lañgues: leur langue interne et spirituelle, qui est le silence ; leür langue externe - spirituelle, qui est leur langage ; enfin, teưrs languès nátürelles, qui sont les opurres de leurs mains.
Leurs langues naturelles ou les œurres de leurs mains sont innombrables, et représentent l'infinité des propriétés d'opératión de l'esprit.
Leurs langages ou leur langue spirituelle externe, est la représentation extérieure de l'explosion spi-rituelle-supérieure, où chaque mot fait uné langue, et où chaque phrase est une circonférence, dont l'idée est le centre, et où la langúe procède continuellement.
Leur langué interne-spirituelle, est l'imäge de négion divine ou de l'unité.
Ils verroient que toutes ces choses se trouvent consignées dans la grammaire, où les noms sont innombrables, en comparaison des verbes; où les parties principales du discours se réduisentà trois; où enfin les verbes se réduisent à un, qui est le verbe être, dont tous les autres verbes ne sont que des modifications.

## (239)

Ils verroient pourquai les litres sont si insuffisans pour l'homme ; c'est qu'ils n'ont point de parole; aussi la parole gémit telle 'd'etre 'employée ainsi à des éuvres qui ne parlent point.
Hls verroient, eh un mot, que les ceuvres vives de l'esprit sont les seules choses qưi puissent se compter, puisqu'il n'y a qu'elles qui opèrent constament, lumineusement, victorieusement, le complément des choses, t'appaiserient de la véritable faim de :rotre être, parce qu'il n'y a qu'elles qui unissent vraiment en nous les prođuits à leur principe; aussi nos couvres ne sont ríen tant qu'elles ne sont pas imprégnees de la ćrrculatión du fleuve éternel qui doìt tout pénétrer, et dans lequel la fin se réunit tóujours au commencement.
Aussi, dussé-je parłer conntre moi-mềme, je n'en dirai pas moins qu'on ne devroit jamais' ecrire qu'après avoir fait une 'oedure de l'esprit, dans l'esprit, et par l'esprit. Ne voyons-nous pas qu'il n'y a point d'ceavres sans paroles, qu'il n'y a point de paroles sans infusion; ainsi puisque nous joyons universelletrrent des ceuvres et des paroles, nous devons être sûrs qu'il y'a constament une infusion universelle, et noas devrions ne nou's otcuper qu'a tablir en nous et dans 'tous nos mouvemens, cette universelle infusion.

C'est aussild ce qui nous apprend que les hommes ne créent pas plus leurs langues, 'qu'ils ne créent leurs gouvernemens; les circonstances diverses, bonnes et mauvaises, de la roue du tems, sont les moyens qui font procéder les langues et les gouvernemens, par des progressions successives;

## (240)

des affections et les passions des hommes, ne sont que les organes opératifs, et les réceptacles de ces langues et de ces gouvernemens; tout ce 'qu'ils peuvent, quand ils sont sages, c'est d'employer les unes et les autres à leur avantage, et d'en tirer tous les fruits, dont ces deux institutions infusées so nt susceptibles.

Dans tous les genres, les hommes ont répété ce qui s'est passé et ce qui se passe universellement dans toutes les régions, savoir : que, par la réunion de leurs facultés, de leurs desirs et de leurs paroles, ils ont formé l'cuf; or, l'œuf attire celle dont il vient, afin qu'elle le féconde; aussi le ferment de la parole, dont ils avoient le germe, a attiré sur eux la grande parole, qui ne demande pas mieux que de les rendre vivans et féconds comme elle.

Aussi les langues vraies sont-elles toujours vives comme la végétation : c'est la pensée froide et nulle de l'homme qui les coagule. La mémoire, les livres, tout cela devroit être étranger à ces langues. Les hommes, avec tous leurs moyens factices, fixent et arrêtent sans cesse, en eux, la circulation du grand fleuve; et il se forme par là en eux différens dépôts et différentes stagnations. C'est là une des douleurs de l'homme de desir, quand il voit l'impossibilité de rien opérer sur les hommes qui sont parvenus à laisser faire ainsi des langues en eux ; or, combien $y$ en a-t-il qui n'en soient pas là ? Combien y en a-t-il qui ne se soient pas oubliés jusqu'à laisser éclore en eux l'œuf du basilic ? et alors il faut bien qu'ils parlent,

## (241)

puisqu'ils sont entraînés par une 'puissance, qui a pris sa vigueur et qui ne peut s'empêcher de produire.

## Les comparaisons et les images.

$\mathbf{L}_{\text {rs }}$ comparaisons sont une des principales voies de retour, puisqu'elles tendent toutes à nous élever à des degrés où nous ne sommes pas.
En effet, le modèle est censé entrer dans l'image afin de la développer et de l'étendre; mais il faut craindre, en employant trop fréquemment ou imprudemment les images, qu'elles ne resserrent le modèle et qu'elles ne le retrécissent. Car alors, au lieu de vous élever dans la région supérieure, elles vous font descendre dans l'inférieure; et au lieu de vous porter dans la région fixe et qui ne passe point, elles vous identifient avec la région mobile, et qui passe, ou avec le tems.

C'est aussi le danger des récits contre lesquels je me suis élevé, parce qu'en effet ils ne sont que des images; et quand ils sont trop prolongés ou trop frequemment répétés, ils engloutissent J'homme au lieu de l'aider à sortir du tombeau.

Aussi, comme l'homme ne soupçoune seulement pas qu'il aità marcher dans la ligne qui ne passe point, il s'empresse universellement de so clouer dans le tems par les récits de ce qui est passé et de ce qui passe, parce que ce n'est que dans cette région-là que son ignorance et ses frivolités l'ont, pour ainsi dire, naturalisé.

II
16

## (242)

Les maîtres en littérature, disent bien que les fictions et le merveilleux doivent être employés avec sagesse, et sur-tout en consultant les mœurs et les croyances locales des peuples pour qui on écrit; mais il faudroit donc aussi consulter les mœurs et les croyances de l'homme-général ; et dans ce genre-là, on verroit s'il ne faudroit pas ouvrir alors une carrière bien plus vaste au merveilleux, que nos poésies vulgaires ne le permettent.

Car cet homme-général est fait pour le merveilleux de la vérité toute entière; au lieu que les nations ne sont ouvertes qu'au merveilleux partiel, et même on peut dire que généralement elles ne sont ouvertes qu'au merveilleux de la fable. Aussi, plus elles ont l'air de croire, plus on peut dire qu'elles ne croient rien.

Après l'excursion que nous venons de faire dans le domaine des langues, nous allons retourner aux écritures saintes, et considérer l'esprit des principaux moyens par lesquels la sagesse suprême a cherché à peindre à l'homme sa propre histoire.

Des différentes servitudes du peuple hébreu.
$\mathbf{J}_{\mathrm{E}}$ crois avoir offert, précédemment, assez de moyens de calmer l'esprit du lecteur sur les principales difficultés et les préventions qu'il pourroit avoir euesjusqu'à présent contre les écritures saintes, pour me dispenser de prendre à ce sujet de noui-
velles précautions; en conséquence, je traiterai maintenant avec lui de ces écritures saintes, comme si nous étions d'accord sur nos bases.

Les diverses captivités que les Israëlites ont subies, portent un caractère particulier, dont les effets ont dû et doivent opérer sur ce peuple, d'une manière différente.
La captivité d'Égypte présente une sorte d'injustice de la part des Égyptiens, qui, après avoir offert et donné l'hospitalité au peuple hébreu, finissent par le faire esclave et l'accabler des traitemens les plus cruels. La délivrance de ce peuple étoit donc une sorte de justice, quẹ la sagesse suprême exerçoit envers lui ; et, sous ce rapport, ce n'etoit encore alors que le premier degré des faveurs qu'elle lui destinoit.

Mais il en dût résulter pour les Israëlites, un zèle marqué pour le vrai Dieu, en comparant les merveilles dont ils étoient témoins, avec les œuvres cruelles et tyranniques des Dieux de l'Égypte; et c'est là ce qui préparoit le peuple à recevoir la loi sur Sinaï.

La captivité de Babylone étoit une captivité de punition, pour les prévarications que les rois et les prêtres avoient commises, en se livrant aux abominations des peuples de la Palestine, et en attirant par là de funestes correspondances sur le peuple qu'ils devoient gouverner; mais cette: punition devoit avoir un terme, parce que le peuple avoit été moins coupable que ses chefs, et que les prévarications de ces chefs eux-mêmes, n'avoient

## (244)

pu violer que des ordonnances temporelles-spirituelles, ou celles qui leur avoient etté prescrites par la loi lévitique, attendu que l'ame humaine n'avoit pu encore étre portée plus loin qu'aux régions de cet ordre.

Et ici on peut remarquer pourquoi cette loi lévitique étoit si sévère, qu'elle ordonnoit même la mort corporelle pour de légères fautes: sévérité à laquelle Asa, enflammé par les paroles du prophête Azarias, ajouta encore, en disant : si quelqu'un ne cherche pas le seigneur, le Dieu d'Israël, qu'il soit puni de mort, gravds ou petits, hommes ou femmes sans exception. (Deuxième des paralipomènes 15 : 13 .)

Cette rigueur de la loi lévitique venoit de ce que le peuple juif n'étoit encore que dans l'enfance de la vie spirituelle, et de ce que la sagesse veilloit sur lui comme sur les enfans à qui l'on défend tout, et à qui on ne passe rien, moins encore pour les plier au joug, que pour les garantir des accidens où leur âge et leur inconsidération peuvent les exposer.

Mais les punitions ne tomboient que sur les coupables et non point sur le peuple, excepté lorsque c'étoient ses chefs qui le faisoient prévariquer, et même lorsque la loi agissoit si sévèrement, soit sur les individus coupables, soit sur la portion du \}peuple qui tenoit à eux, c'étoit pour préserver le peuple entier de l'infection générale, comme nous le pratiquons dans l'amputation des membres gangrénés, pour la conservation de nos corps naturels. :

## ( 245 )

La captivité de Babylone qui tomboilt sur tout le peuple, à cause des prévarications des chefs, devoit n'être qu'une correction, et ne devoit pas le disperser et le détruire, pàrce qu'il n'étoit pas coupable au premier degré, comme nous l'avons dit; aussi le peupble-enfant devoit rentrer en grace dans la maison paternelle (lisez Jtrémie, 29 : 11. Je sais les pensées que j'ai sur vous; des pensées de paix et non d'afliction).

En rentrant dans cette maison paternelle, ce peuple-enfant devoit être rempli de remords sur ses fautes, et d'amour pour cette main bienfaisante qui vouloit bien les oublier, après avoir manifesté les merveilles de sa puissance.

Aussi voyons-nous avec quelle ardeur les prêtres et le peuple se portent à rétablir leur temple et à reprendre leurs cérémies, quoique l'homme, étant toujours ici bas au-dessous de sa mesure, les prophêtes vinssent encore réprimander ces prêtres et ce peuple sur leur lenteur et sur leur négligence à relever les murs de Jérusalem.

Nous connoissons peu les différentes. servitudes. qui eurent lieu sous les juges; elles furent moins longues que les grandes captivités dont nous nous occupons; soit que les prévarications qui les occasionnèrent, eussent été plus considérables de la part du peuple que de la part des chefs, ou plus de la part des chefs que de la part du peuple, il est probable qu'elles se réduisoient a des fautes légères. et qui ne demandoient que de courtes corrections.

Ces courtes corrections furent exercées en outre. par des puismances médiocres; elles furent exercées.

## (246)

sur ce peuple dans son propre pays, et sans qu'il y eut de transplantation : cela indique suffisament qu'elles n'ont pas aux yeux de l'observateur, un caractère assez tranchant pour entrer en ligne.

Quant à la troisième servitude, ou celle de la dispersion, où se trouvent les juifs actuellement, elle porte un caractère différent de la captivité d'Égypte, qu'on peut appeler la captivite d'epreuve, et différent aussi de la captivité de Babylone, qu'on peut appeler véritablement la captivité de correction.

Car cette servitude actuelle, qui ressemble plus à un délaissement qu'à une captivité, peut se regarder comme l'acte de l'anéantissement même; et l'on ne peut guère se dispenser de lui donner un pareil nom, si l'on réfléchit non-seulement à quel point d'altération et de Pullité, ce peuple avoit laissé tomber sa loi; mais encore à quel point il a concouru avec ses chefs, en ajoutant à leurs prévarications ses propres crimes. Dès -lors l'on voit ce que l'on doit attendre pour résultat de cette servitude, et si le peuple juif peut espérer de la voir finir en ce monde.

Sens radical des trois grandes servitudes des Juifs.
$\mathbf{I}_{\text {cr je préviendrai le lecteur quill me seroit aussi }}$ impossible de lui exposer le sens radical des trois servitudes des Juifs, sans le secours des nombres,

## (247)

qu'il lui seroit impossible de comprendre l'histoire spirituelle de ce peuple, sans la connoissance de la langue hébraïque; mais il verra combien je le ménagerai sur ce point, dans la persuasion où jo suis du petit nombre des personnes qui sont au fait de ce langage.

Les trois servitudes dont nous venons de parler, ont donc aussi des caractères remarquables, selon les nombres. La première représentoit notre émigration ou notre incorporation dans la région ténébreuses où nous sommes, et devoit par conséquent finir par répandre au-dehors les prodiges, les merveilles et les puissances que l'être incorporé apportoit avec lui pour les cultiver et en opérer le développement.

Voilà pourquoi elle devoit se terminer par toutes sortes de manifestations glorieuses, et elle se termina, en effet, par là , comme on le voit en détail dans l'exode; et voilà ce qui est à la portée de tous les lecteurs.

Quant au rapport puisé dans les nombres, j'observerai seulement à ceux qui en connoissent le langage, que cette servitude dura 430 ans, selon l'exode 12: 40. Car, quoiqu'elle soit annoncée dans la genêse, $15: 13$. pour ne devoir durer que 400 ans; ils ne verront pas moins dans ces deux nombres, un rapport positif avec notre emprisonnement terrestre et avec la délivrance qui nous est promise, quand notre esprit aura rempli son tems d'épreuves. Ainsi, je n'ai pas besoin d'endire davantage à ce sujet,

La seconde servitude, tombant sur une correction

## (248)

spirituelle, devoit aussi se terminer selon un nombre spirituel, et ici, quelque desir que j’aie de ménager les forces du lecteur, je ne puis m'empêcher de lui dire que ce nombre spirituel est septenaire; je ne puis lui en donner d'autres preuves que la musique, qui porte constament ce nombre, puisqu'on n'a pas ouvert d'autres portes à son intelligence. S'il pénètre plus avant un jour, dans la connoissance de son être et daris celle de toutes les lois de la nature, il verra qu'il ne peut pas y avoir de mouvement spirituel, qui ne soit septenaire, puisque c'est là le nombre des ressorts de l'esprit, et que la force et la résistance que nous avons montrées comme étant le pivot universel de toute action, sont elles-mêmes les deux bases constitutives, auxquelles ce nombre septenaire doit son existence.

Voilà pourquoi dans Jérémie, 29 : 10. Dieu dit : Quand soixante-dix ans se seront passés à Babylone, je vous visiterai et je vérifierai les paroles favorables, que je vous ai données, en vous faisant revenir en cette terre.

Mais la troisième servitude, étant un anéantissement et une dispersion, porte le caractère d'une véritable dissolution; or, pour la dissolution il n'y a point de nombre, quant à sa durée, quoiqu'il y en ait, quant aux lois par lesquelles elle s'opère. Ainsi je serai heureusement dispensé de parler de nombres, au lecteur, au sujet de cette troisième servitude.
Néanmoins, ce troisième exemple est un nouveau motif pour être peu confiant aux prédictions du

## (249)

retour des Juifs en corps de peuple, et une nouvelle observation à joindre à celles que nous avons semées dans plusieurs endroits de nos écrits sur cet objet.

Ne craignons pas même de dire que cette preuve est irrésistible pour ceux qui ont l'oreille ouverte au langage des nombres; et comme ce langage embrasse autant les plans de l'amour divin que les lois temporelles du cours de la justice, nous pouvons apercevoir dans ce nombre de la dissolution, la nécessité que cette dissolution ait lieu, pour que l'amour divin parvienne à son terme.
En un mot, nous pouvons nous avancer jusqu'd assurer que si les juifs étoient ramenés en corps de peuple dans ce monde, il n'y auroit de salut éternel à espérer pour personne, parce que le cercle divin des opérations suprêmes, seroit rempli et fermé par là dans le tems, et qu'il n'y auroit plus de moyen de jonction de cette région terrestre et temporelle avec la région divine, où il faut que nous allions pour être entièrement régénérés dans notre vie primitive, laquelle vie primitive ne peut jamais être complète pour nous, dans le cercle borné et passager qui nous emprisonne.
Or, c'est ce nombre de dissolution écrit dans la troisième servitude des Juifs, qui ouvre la voie à cette jonction, parce que nulle dissolution qui n'engendre une réintégration de ce qui étoit transposé.

La corporation temporelle des Juifs avoit fixé sur eux un esprit central et de ralliement, par le moyen duquel ils formoient entr'eux comme un

## (250)

noyau représentatif de l'ame humaine, qui se trouvoit alors, pour ainsi dire, rassemblée et concentrée dans cette espèce d'enceinte et dans cette espèce de localité.
La dissolution de cette corporation devoit rompre cette espèce d'enceinte et de localité pour l'ame humaine, et par conséquent lui rendre la liberté de monter vers la région supérieure au tems, et où la vraie alliance se doit consommer.

Voilà où l'on découvre que le salut vient des Juifs; voilà où l'on aperçoit que cette profonde et merveilleuse opération n'auroit jamais eu lieu si, premièrement, les Juifs n'avoient pas été réunis en corps de peuple, pour rassembler et concentrer les débris épars de l'ame humaine; secondement, si la dissolution de ce même corps n'avoit été faite, parce que, sans cela, cette ame humaine, ainsi rassemblée, n'auroit pas eu de voie ouverte à sa vraie vie.

Voilà pourquoi les Juifs, dispersés aujourd'hui sur le globe, 'ont beau être plus malheureux temporellement, et plus éloignés peut-être du terme que les Juifs ne l'étoient avant la dispersion, il n'en est pas moins vrai que l'ame humaine qu'ils ont rassemblée et tirée hors de l'abime, par leur corporation, est beaucoup plus avancée, et s'avance davantage chaque jour invisiblement par leur dispersion, qu'elle ne l'eût fait sans leur crime, et qu'elle ne le feroit si ils étoient rappelés terrestrement en corps de peuple.
Or, la porte étant ouverte à cette jonction divine, qui est tout esprit et toute invisible, il est

## (251)

bien clair que nulle puissance aujourd'hui ne peut la fermer.

Ainsi, les Juifs nous sont encore plus chers dans leur dispersion, qu'ils ne nous l'ont té́ dans leur rassemblement.

Ainsi, leur crime nous a été d'une utilité inappréciable, et c'est là où l'on peut dire de nouveau: felix culpa.

Quant au sort malheureux des individus juifs dans cette dispersion, il doit peu nous inquiéter, parce que, comme il a été dit dans l'homme de desir, le sang qu'ils ont conjuré sur eux étoit esprit et vie; qu'ainsi, il leur reste toujours le moyen de se faire inscrire dans le livre de vie, s'ils le veulent, et qu'en outre, la miséricorde divine leur prépare journellement, dans la région invisible, de nombreux dédommagemens, et des trésors, bien consolans par ceux de leurs frères qui les y attendent, et par les puissans secours de cette même ame humaine, qu'lls ont rachetée par leur rassemblement, et dont ils ont aidé et procuré la réintégration par leur dispersion.
O! sagesse divine, combien tu es profonde, et combien l'homme qui se presse et qui s'arrête à de ténébreux aperçus, est loin de lire tos voies, et de pouvoir en admirer la sainte et universelle économie!
Si l'on médite attentivement le douzième chapitre de Daniel, on y verra des preuves de ce qui vient d'être exposé; on y verra le dernier tems auquel doit s'elever Michel, le prince du peuple; on $y$ verra que ceux qui dorment dans la poussière,

## (252)

se réveilleront ; on y verra que ceux qui auront été doctes, et qui en auront instruits plusieurs dans la voie de la justice, brilleront dans le ciel comme des étoiles (et c'est sur ceux-là que tombe ce qu'on a dit ci-dessus relativement aux secours que le peuple juif reçoit invisiblement, malgré sa dispersion ), on y verra que c'est lorsque la dispersion de l'assemblée du peuple juif sera achevée, que toutes ces choses s'accompliront ( verset 7 ), et c'est ce passage qui peut venir à l'appui de cette idée hardie exposée ci-dessus, que, si les Juifs étoient ramenés en ce monde en corps de peuple, il n'y auroit de salut éternel à espérer pour personne.

## Remarques sur les manifestations divines parmi le peuplo juif.

$\mathbf{U}_{\text {Ne a }}$ autre observation que l'on peut joindre aux précédentes, est la comparaison de la servitude actuelle du peuple juif, avec les differentes époques où il a été l'objet des faveurs divines, et le témoin des mouvemens de l'esprit de Dieu. Je laisse au lecteur à calculer les différents intervalles de tems qui se trouvent entre ces diverses époques, ne voulant point me jeter dans des discussions chronologiques qui sont étrangères à mon objet ; seulement, je le prierai de remarquer qu'il ne trouvera aucun de ces intervalles qui, jusqu'au moment de la dispersion ou de la dissolution totale de cette corporation choisie, n'ait été signalé et comme rempli
(253)
de merveilles et de prodiges; c'est-à̀dire, où ce peuple ait été sans communications et sans manifestations divines.
Or, ici, je demande comment il se fait que, depuis que ce peuple est en dispersion absolue, il s'est écoulé un intervalle de près de dix-huit centsans, sans aucune des manifestations quiavoient précédé cette époque? Comment, cet intervalle étant le plus long de tous ceux qui se sont passés antérieurement, se trouve cependant vide des prodiges divins caractérisés, comme l'ont été ceux de l'ancien tems? Comment cet intervalle n'est rempli que des convulsions politiques des peuples, que de la persécution des souverains, que des fureurs religieuses et des massacres qui en sont les suites, ou enfin, que des merveilles partielles, cachées, ténébreuses et suspectes qui se sont manifestées dans presque tous les siècles de l'ère chrétienne, et qui n'ont point le cachet divin? Enfin, comment Dieu et sa parole étant dans le monde depuis que la loi a atteint son complément, ont cependant laissé le monde comme sans mouvement pendant un si long espace, tandis qu'ils l'ont agité autrefois d'une manière si marquee, dans des espaces beaucoup plus courts; et lorsque leur action ne s'étoit point encore donnée dáns sa plénitude?

Certes, si les Juifs se sont si peu aperçus, pour leur. avantage, de la presence de ce Dieu et de cette parole dans le monde, depuis dix-huit cents ans, je laisse à penser ce qu'ils ont à en attendre; et si l'abandon où on les laisse d'une manière si constante, et pendant un tems plus long de

## (254)

beaucoupque celuioù ils ont été favorisés, n'indique pas qu'ils sont en dissolution, et que leur reintégration ne peut avoir lieu que dans l'ordre des principes, et non point dans les circonscriptions terrestres?
La révolution française nous offre, dans le sacerdoce chrétien, une servitude d'un genre différent de toutes les servitudes des Juifs; car, par leur dernière servitude, les Juifs se trouvent bien sans prêtres, sans sacrifices, sans autel, mais au moins, ils ont conservé la filiation de leurs lévites, et leur hyérarchie sacerdotale, dans leurs rabins et les chefs de leurs synagogues. Enfin, les Juifs ont encore une prière, quoiqu'ils n'aient plus de corps de peuple ni d'association politique.
Les Français, au contraire, soat à l'extremité opposée, puisqu'ils sont un corps civil ou une association politique sans prière qui soit liee au gouvernement; phénomène absolument neuf dans l'histoire des peuples, et cela, parce que nos prêtres ont laissé affoiblir leur prière, ainsi que les prêtres juifs avoient laissé affoiblir la leur, et que la prière du prêtre chrétien devant être infiniment au-dessus de la prière du prêtre juif, les abus en sont aussi plus importans.

Toutefois, on peut croire aussi qu'en nous offrant dans les Juifs une prière sans patrie, et dans les Français, une patrie sans prière, la sagesse suprême veut nous montrer dans l'un et l'autre exemple, que la chose sainte doit être étrangère à la terre; et si le judaïsme et le christianisme sont les deux seules religions qui manifestont par

## (255)

le fait cette loi sublime à l'univers, et qui nous apprennent que le royaume de l'homme-esprit n'est pas de ce monde, elles paroissent liées dans leur objet, comme elles le sont dans leur origine, et elles n'offrent plus à l'œeil réfléchi, un rôle nul et indifférent, puisque, dans leur servitude même et dans l'humiliation qu'elles éprouvent, elles nous ramènent, chacune de leur côté, à la connoissance de notre patrie réelle, et nous éclairent sensiblement sur notre véritable destination.

Au reste, cette servitude óu ce dénuement absolu où nos prêtres ont laissé arriver la prière, fait entrevoir à l'observateur quelle en doit être la compensation, et annonce, de la part de la sagesse suprême, un plan positif de renouvellement. Cette compensation arrivera en ce monde, parce qu'elle tient au progrès de l'œuvre, et non pas à l'œuvre même, qui est la rupture du noyau; œuvre dont les Juifs ont été les seuls organes, et qui est consommée relativement au tems. Elle arrivera en ce monde, afin que les hommes de tous les pays et de toutes les nations puissent lifrement y participer, ce qui ne pourroit pas avoir lieu, si elle étoit remise après l'entière ouverture des sceaux, où la direction des canaux sera entièrement déterminée.

Or, l'esprit de cette servitude est de ramener l'homme au sentiment pénible de l'âpre et rude nature, remise à sa propre direction. De là , l'homme s'elancera vers des sources plus pures que celles où il aura puisé en vain si long-tems, et elles lui rendront des eaux plus vives et plus vivifiantes,

## (256)

parce que ce ne sera pas l'homme qui les fera jaillir.

- Mais on s'abuseroit si l'on se persuadoit que les hommes en profiteront mieux qu'ils n'ont profité de toutes les manifestations antérieures. Par sa nature dépravée, l'homme ne fait qu'abuser, et il abusera ainsi, jusqu'a la fin des tems; cela n'empêchera pas que ces sources vives qui s'ouvriront ne soient consolantes et douces pour le petit nombre qui les connoîtra, et leur donnera dans son cœur, dans son ame et dans son esprit un libre cours, et que, par ce petit ruisseau du grand fleuve, le feu rongeur ne soit contenu pour un instant.


## L'arche d'alliance.

Comme? le peuple juif étoit un tableau réduit de toute la famille humaine, il falloit qu'il eût près de lui un tableau réduit de l'univers ou de cet ancien apanage qui nous fut destiné par notre origine. Ce tableau réduit lui fut donné lorsqu'il entra dans les voies de la manifestation qu'il avoit à opérer. Ce fut cette arche d'alliance dont le modèle fut montré à Moïse.

Cette arche d'alliance devoit donc être la représentation parfaite de l'ordre et des lois qui servent de base à la constitution universelle de la nature; elle devoit offrir en même tems le tableau des correspondances vives et règulières que l'univers a nécessairement avec le principe des choses; et cela pour que le peuple eût devant

## (257)

les yeux le tableau de la vérité, après avoir eu celui de l'erreur.
Mais l'objet n'eût pas été rempli, si cela se fût borné à une simple théorie et à la figure exacte de l'ensemble des choses. Aussi ce tableau représentatif offroit-il un autre avantage, et le voici : les correspondances de Dieu ne peuvent pas être inactives et mortes comme le sont nos foibles productions; elles ne peuvent se ptiadre qu'elles n'agissent efficacement, pour nous apprendre que Dieu est un être vif, et que ses œuvres sont vives comme leur principe.
C'est pourquoi, dans cette arche et par cette arche, il s'opéroit tant de prodiges et de merveilles aux yeux de ceux qui même n'en approchoient que de loin ; c'est pourquoi aussi les élus et les ministres qui en approchoient de plus près, et qui pénétroient jusque dans son intérieur, recevoient à toute heure, et selon leur besoin, les réponses et les éclaircissemens qui leur étoient nécessaires pour l'administration du peuple.
D'après ces bases, il est aisé de se rendre raison de tout ce qui se passoit de mystérieux, soit dans les cérémonies religieuses, soit dans le gouvernement moral et politique du peuple, par le moyen de cette arche; il est aisé aussi de se rendre raison de toutes les choses extraordinaires qui se sone montrées chez tous les peuples et dans toutes les religions, et qui ont semblé rivaliser avec ce type universel, quoiqu'elles en soient restées si loin; c'est que les correspondances fausses et criminelles ont étendu leur empire par-tout, et ont essayd II
par-tout de se substituer à la vérité, en imitant de leur mieux la manifestation de ses merveilles, et la virtualité de ses puissances, le tout, afin de s'emparer de l'esprit de l'homme, dont ces correspondances criminelles et fausses connoissent le besoin qu'il a d'admirer, comme on le verra lorsque nous parlerons des oracles.

## Du regne prophétique.

LE copmencement, le milieu et la fin de toutes choses sont clairement caractérisés dans les écritures şaiptes, et l’on y vait distinctement le tems passé, le tems présent et le temṣ futur. Le premier, indiqué par Moïse; le second, par les prophètes; et le troisième, par l'évangile. Mais comme Moise nous parle d'un tems oụ nous pe sommes plus, et que l'évangile nous parle d'un tems où nous ne sommes pas encore, il résulte que le langage des prophètes est celui qui est le plus approprié à notre situation douloureuse et en épreuve ici bas, et par conséquent, qu'il est le yéritable langage de notre tems terrestre, et celui par lequel nous devons commencer notre instruction active, quị n'est autre chose que notre regenération.

Cela n'empêche pas que, comme toutes les écritures saintes tendent au même but, elles ne présentent, dans leurs trois époques, les mêmes vérités fondamentales et le même tableau de nos besoins; maisil est certain que c'est avec des nuances très reconnoissables, et l'on pourroit dire que Moïse
(259)
nous peint d'abord l'homme sous la loi pure, puis; sous la loi du péché ; que les prophètes le peignent sous la loi du travail et de la pénitence; et que l'évangile le peint sous la loi de la remaissance et de la réhabilitation.

Ainsi, la terre sur laquelle nous passons, étant le thêâtre de notre éxpiation et de notre pénitence, il est sûr que l'état représent́́ par les prophètes est celui qui nous convient le plus pendant notre vie terrestre, parce que ce n'est plus le tems de nous regarder comme dans les chaînes de l'iniquité, qui nous ont garottés au moment du crime, attendu qu'on nous a donné un corps qui nous sépare de l'empire de l'abomination ; mais ce n'est pas non plus le tems de jouir de l'entière liberté qui nous attend un jour, puisque ce même corps nous en empêche encore aujourd'hui.

- Ce qui nous reste done à faire est de gémir sur les épormes privations où les suites de ce crime nous retiennent ; c'est d'empêcher que ces privetions ne s'augmentent par nos négligences et notre insouciance sur notre avancement réel dans l'œuvre; c'est d'avertir nos frères par notre exemple; d'e les étonner même par nos lumières, si nous en. recevons, afin qu'ils se réveillent de leur assaupissement, et que l'armée spirituelle du seigneur marche courageusement et sans relâche contre les ennemis invisibles de sa gloire et de notre bonheur.

Or, tel est le véritable caractère du regne prophétique, où tous ceux qui $y$ ont été employés - n'ont cessé de remplir le monde de leurs larmes et de leurs sanglots; ils étoient choisis paur

## (260)

représenter l'homme dans ce séjour si lamentable et si périlleux, où doit passer toute la postérité du premier homme.
On les avoit placés sur le bord du précipice, afin qu'ayant la connoissance et la vue des maux qu'on y souffre, ils avertissent tous ceux qui etoient prêts à y tomber; maris on les avoit placés aussi sur les frontières du grand et du magnifique royaume qui est notre première patrie, afin que, comme les envoyés de Moise dans la terre de Chanaan, ils pussent nous parler des merveilles qu'on y rencontre, et nous encourager à redoubler d'efforts pour rentrer dans cette terre de promission.
C'est cette double position qui rend la marche des prophêtes si variée, et exposée à des secousses si violentes, comme étant portés alternativement des abîmes jusqu'aux cieux, et des cieux jusque dans les abîmes; et c'est aussi pour cela qu'ils sont les véritables types de l'homme, qui, pendant son voyage terrestre, est perpétuellement agité de pareilles secousses, et lancé à ces deux extrêmes.

Quand les'prophêtes descendent dans les profandeurs des iniquités, ils parlent un langage rude, et prennent des images dégoûtantes, parce que l'esprit les mène par les horribles correspondances que ces iniquités et les jugemens qui les accompagnent ont dans notre monde terrestre. Quand ces prophêtes montent dans les régions d'election, leur langage s'elève et devient aussi attrayant que sublime, parce qu'ils rencontrent là des correspondances vives, délicieuses et abondantes.

## (26r)

## Les deux cercles:

L'номme, par le crime , s'étoit écarté de la ligne droite de l'infini, et s'etoit jeté dans le cercle de lillusion; le cercle de la sagesse se détacha à son tour pour voler à son secours : ces deux cercles se meuvent dans un sens oppose l'un audessus de l'autre, et ont chacun leurs. divisions. particulières; le moment où les prophêtes ont paru, étoit celui où l'homme-général se trouvoit sous le degré du cercle de la sagesse, qui étoit le plus propre à le frapper dans le vif, parce que c'etoit. le moment où l'esprit faisoit les plus grands efforts pour le faire rentrer dans la voie d'où il s'etoit, écarté, et c'est là ce qui rendit cet âge prophétique, si douloureux et si pénible, parce qu'alors l'homme-général eprouvoit plus fortement le choc de la verité contre son illusion et son désordre.
Aussi, avant l'époque de la loi, et même pendant la vigueur de la loi, nous voyons peu da prophéties dans les ecritures, qui sont le vrai cercle temporel de la sagesse, parce que l'action ne frappoit alors que partiellement, et ne faisoit que préparer les épreuves par où elle devoit exercer nos forces et notre resignation; de même qu'après l'époque de la restauration, nous ne voyons presque plus de prophéties, parce que nous en voyons commencer l'accomplissement dès la venue du Christ, qui doit entraîner avec lui ceux qui ont passé l'extrémité de cette ligne ou subi l'épreuve, et qui doit laisser tomber dans leurs ténèbres ceux qui n'ont pas su la mettre à profit.

## (262)

Car les prophéties de l'évangile sont• presque toutes dans Zacharie, dans Isaïe, et dans les pseaumes, et les prophéties de l'apocalypse sont presque toutes dans Ezéckiel. Ces dernières prophéties, dont l'effet ést réservé pour la 'fin dés tems, seront sans doute plus rigoureuses que celles qui auront eu lieu à P'époque des écritures, qui est appelee l'époque prophétique, parce qu'elles agiront entre la mort du tems et la naissance de l'éternité ; parce qu'alors, tout se passera de principes à principes, et que Dieu, l'homme, la nature et l'ange rebelle développeront à la fois toutes léurs puissances, c'est-à-dire, que le mal et le bien se livreront librement à toute leur énergie.
Nous avons dit qu'àant l'époque prophétique, on voyoit peu de prophéties dans les écritures; en effet, celles que Moïse nous offre après le péché de l'homme, et dans lielection d'Abraham, ne sont que les germes de l'oeurre, et nous ne pouvions les entendre que par leur développement.

Celles de Jacob renferment aussi une partie de ces germes généraux, particulièrement celles qu'il adresse à son quatrième fils; mais elles renferment sur-tout des détails qui ne tombent que sut les individus de sa famille, et qui, par conséquent, se rédutisent à des prophéties particulières, dont le sens s'est accompli dan's l'historique des diverses tribus, quoiqu'elles viennent se joindre néantroins par des ramifications différentes, au grand fletue des prophéties qui ont rapport à l'homme-général.

Les prophéties de Balaam renferment aussi des germes généraux et des gernes particuliers qui se

## (263)

sont développés, chacun à leur tems; mais, quoique ces prophéties soient magnifiques, elles sont en petit nombre, et semblent simplement annoncer les lumineux rayons qui ont été répandus pour nous à l'époque du regre prophétique.
Si , depuis le Christ, il avoit paru des prophêtes, ils auroient fait des promesses plus consolantes encore que celles de leurs prédécesseurs, parce que la porte de la paix et de la jabilation se trouve ouverte par l'opération du redempteur ; ainsi, ils. nous auroient peint les merveilles de la renaissance de l'homme, et nous auroient instraits des superbes clartés que nous pouvons voir a présent, et qu'il nous etoit implossible de connoitre antérieurement.

Des prophéties, depuis Dépoque de la restauration.
$L_{\text {Es }}$ prophétiés quí seroient venues après le Christ ne nous auroient offert tant de lumières et de jubilations que parce qu'elles auroient parlé du royaume céleste que le Christ avoit ouvert ; mais avant que les nations entrent dans ce royaume, il y a une grande épóque à passer, celle de la fin des tems. (Isaïe 24: 18, etc.) Aussi, ces prophéties n'auroient pu se dispenser de nous peindre l'horrible excès des prévarications à venir, et l'effroyable tableau des punitions analogues, et de ce jugement final, g qui doit terminer le cercle des choses.
Jusqu’à cette époquie du Christ, ces tableaux

## ( 364 )

ont été peints partiellement, et sous des couleurs et des traits qui se bornoient à des peuples particuliers; bien plus, les maux dont les peuples sont menacés dans ces tems antérieurs, leur sont montrés comee devant leur être occasionnés par. d'autres hommes et par la simple rigueur des élémens qui rendront la terre stérile et le ciel sans eau.

Mais depuis le Christ, le peu de prophéties qui ont paru s'étendent plus loin; elles montrent les fondemens du monde eux-mêmes dans l'ébranlement, les astres perdant leur lumière et se détachant de leur cercle, pour venir abîmer la terre; elles montrent l'iniquité de l'homme de péché, venant infecter l'univers de ses souillures, et ne laissant plus aucun asyle à ceux qui s'en seront laissé entacher; vérités dont chacun peut aisément se convaincre, en confrontant les menaces de Moïse aux Hébreux, et celles de tous les prophètes de Juda et d'Tsraël, avec celles de Mathieu 24: de Luc 21 : et de l'apocalypse.

Et c'est ce qui nous enseigne aussi combien les choses tendent vers leur terme, puisque, si cela n'étoit pas, on ne nous auroit pas peint aussi vivement tous ces tableaux qui ne peuvent provenir que du choc mème des principes spirituels, élémentaires et infernaux, tandis que tous les maux qui auront précédé cette époque, ne proviennent que du choc des circonférences ou des facultés et puissances secondaires, ternaires, quinaires, etc.

Moise ne nous a peint que comme par extrait le choc des préparications et des pupitions pri-
(265)
mitives, parce que, n'en ayant pas été le témoin, il n'a fait que recueillir ce que les traditions en avoient conserve; or, ces traditions elles-mêmes étoient grandement atténuées et réduites par les dispersions des peuples et par les ténèbres où ces peuples se sont enfoncés depuis le déluge.
Cependant, le peu qu'il nous a dit sur ce sujet est suffisant pour nous offrir au moins le germe de tout ce qui s'est manifesté depuis; et il y a tels mots, dans les premiers chapitres de la genèse, qui renferment toute une apocalypse; tels que la malédiction de la terre, les ronces qu'elle doit produire, la femme qui doit écrâser la tête du serpent, etc:
Lorsque Moïse nous parle des événemens dont il a été l'instrument et le co-opérateur, ses prophéties se développent et paroissént embrasser un plus grand espace, soit pour les choses, soit pour le tems, parce qu'en effet, étant alors l'organe de l'esprit, et cet esprit desirant faire avancer vers le' terme de la lumière le peuple choisi qui devoit servir de précurseur au reste du genre humain; les clartés devoient étre plus considérables, et la voix de la parole plus forte et plus imposante.
Sous les prophêtes, ces clartés s'étendent encore davantage, et la voix de la parole y prend le véritable ton lamentable qui convient à la malheureuse humanite ; et il est bien clair que cette mesure que les prophêtes avoient atteinte, est la seule qui soit en juste proportion avec notre passage terrestre, et que les événemens que ces prophêtes annonçoient avoient rapport au tems terrestre, puisqu'ils se sont accomplis sur la terre.

## (266)

Aussi, les prophéties qui viennent après eux nous laissent dans l'obscurité sur les faits et sur les terribles menaces de la fin des tems, que nous lisons sans les comprëndre; car tous les interprètes de. l'apocalypse, tels que Newton, Pastorini, Swedenborg, madame de Guyon, les uns à force de couleurs physiques et scientifiques, les autres à force de couleurs mystiques, n'ont fait que gâter le métier ďatplicateur des merveilles divines, spiri-, tuelles et maturelles cachées sous cette grande prophétie, êt qui ne se révéleront qu'aux approches de la consommation, et après cette consommation.

## Triple caractère des prophéties.

$\overline{\mathbf{O}}_{\mathrm{N}}$ peut désigner ainsi les trois caractères quo nous présentent les écritures en correspondance avec les trois états par où nous devons passer. Sous Moise, l'homme est une terre en friche; sous les prophêtes, l'homme est une terre en calture; sous le.regne do l'évangile, l'homme est une terre en production.

Tous cenz qui entrent dans la carrière sainte par de simples vellétés, et non point par les profondeups des grands principes et de l'intelligence, sé jètent de préférence sur les évangiles et les livres sepientiaux, parce qu'ils y trouvent des fruits tout venus, et qu'ils n'ont pas la peine de les cultiver pour les faire naitre; mais aussi, il est rare que la nourriture qu'ils prennent les pénètre bien

## (267)

avant, tant qu'ils ne cherchent pas à percer jusque dans le suc de l'arbre.
Ils sont dans ce genre comme les gens du monde qui sont accoutumés à s'embaumer du parfum des fleurs, et à flatter leur goût pour toutes les productions de la terre, sans connoître aucuns des procédés qui les ont fait croître, et sans verser la moindre sueur pour en diriger la culture. Mais aussi, ils ne peuvent pas être comptés au rang des cultivateurs; leur nourriture est precaire, et ils peuvent très aisénent se trouver au dépourvu pour leur subsistance. Enfin, ils sortent du véritable éat de l'homme, ou de l'etat prophétique qui est la seule époque de l'écriture où l'homme soit ung terre en culture.

Dans cette époque si bien caractérisée par les écrits des prophêtes, il y a une remarque instruc* tive à faire: c'est que toutes leurs menaces tombent sur les prêtres et les chefs d'Israël, aussi fortement que sur les faux prophetes, et qu'ils imputent, a ces prêtres prévaricateurs, tous les égaremens de leur peuple et tous les fléaux qui 'sout prêts à tomber sur lui. ( Il faut observer que ces menaces tombent sur les prêtres du peuple de Dieu, parce qu'il n'y a que le peuple de Dieu quiait des prêtres. Aussi c'est une preuve que les peaples ne sont point abandonnés lorsque les prêtres sont punis ).

Cela nous montre une vérité que. l'esprit de l'homme peut aisément aperćevoir; c'est que lorsque le prêtre est bon, il me peut $y$ avoir rien de meilteur sur la terre ; mais aussi que quand il est mauvais, il ne peut y avoir rien de pire, parto

## (268)

qu'il a une puissance, et que cette puissance, lors même qu'elle vient à cesser d'ètre réelle par les abus et les négligences, et qu'elle ne repose plus que dans l'opinion, trouve encore, dans cette opinion même, de quoi ravager toutes les régions où l'homme auroit dụ̂ recueillir la paix.

On ne dit plus à ce prêtre mauvais ce qui fut dit à Adam après son crime : éloignons-le de l'arbre de vie, de peur qu'il ne mange de son fruit, et qu'il ne vive eternellement, parce que ce mauvais prêtre a déjà mangé de cet arbre de vie, et qu'il trouve autour de lui des pensées ou des ames prétes à être subjuguées par l'empire que cet arbre de vie lui donne, et par conséquent, à être précipitées dans tous les abìmes où il voudra les conduire, par cet empire même qu'il associe astucieusement à la fourbe, à l'ignorance et à toutes les cupidités.
D'après ces énormes abus, rien ne seroit plus essentiel, sans doute, que de pouvoir reconnoître le bon prêtre d'avec le mauvais, et le vrai prophéte, de celui qui n'est qu'un prophète de mensonge. Mais n'oublions pas que le royaume du ciel n'est pas de ce monde, et que, par conséquent, son esprit n'en est pas non plus. Aussi, combien dans tous les tems, les vrais prophêtes n'ont-ils pas été méconnus ! combien n'ont-ils pas été maltraités !

- Les hommes n'ont su remédier à cet inconvénient qu'en donnant au prêtre et au successeur des prophêtes et des apôtres, un costume et des titres érrits, ou des attestations temporelles de


## ( 269 )

son autorité et de sa succession légitime; mais en se réduisant ainsi à des titres matériels et à des costumes, les hommes se sont exposés à nous faire deux torts, au lieu de réparer ceux que nous souffrions déjà ; ils ont couru le risque de nous donner pour prophêtes, des hommes qui ne l'etoient pas, et ils nous ont empêché par là de chercher ceux qui le sont. Le royaume de Dieu n'est point de ce monde, les prophêtes n’ont point d'uniforme, quoique l'uniforme ne pût pas les empécher de l'être, quand ils le sont.
Le vrai prophête est encore plus souffrant dans son esprit, par les résistances des fausses volontés des hommes, qu'il ne l'est dans son corps par les mauvais traitemens et les supplices. Le vrai prophête est, continuellement, dans la privation du bien-être spirituel, qui ne peut se rencontrer que dans le progrès et l'établissement du regne du seigneur ; il est sans cesse spirituellement, ce que Marie n'a eté qu'une fois corporellement, c'est-à-dire, que vu les dispositions corrompues de la terre, le prophête ne trouve presque jamais à accoucher que dans une étable; et il faut cependant que le prophête accouche, sans quoi il n'y auroit point de progression dans la lumière, et à la fin des tems, elle nous éblouiroit tellement, que nous ne pourrions plus en supporter le bienfaisant éclat.

Mais il y a une différence darts l'accouchement du prophête avant le Christ, et dans l'accouchement du prophête après le Christ. Le premier annonçoit le royaume de la gloire, le second le

## (270)

dépeint et le montre; le premier avertissoit des piéges de l'ennemi, le second les décèle et les met à découvert; le premier menaçait l'impiété, le second la combat, la provoque et la terrasse; le premier étoit plus abondant en lamentations et en discours, le second est plus abondant en œuvres, il entre jusque dans les régions du lion, il le saisit corps à corps, et n'a point de repos qu'il ne l'ait etouffe.
Néanmoins ce lion se défendra jusqu'à la fin; il se défendra de la même manière dont il est attaqué, c'est-à-dire, par les œuvres : voilà pourquoi la fin des tems sera si terrible, et voilà pourquoi le prophête, depuis le Christ, a et aura tant à souffrir. Le Christ en a donné l'exemple, comme il a donné l'exemple des souffrances qu'ont supportées les prophêtes, qui sont venus avant lui, parce que, dans lui, devoient se trouver réunies toutes les épreuves, de même que toutes les puissances et toutes les vertus, afin que nous eussions en lui tous les modèles de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être.

Quant à la raison par laquelle le prophête, depuis le Christ, peut peindre le royaume de la gloire, bien mieux qu'auparavant, c'est qu'il peut entrer dans ce temple, puisqu'il a été ouvert; mais aussi il n'y a que celui quiy entre, qui peut en parler : car on en parle mal si l'on est réduit à n'en parler que par des récits et par des intermèdes: voilà pourquoi il ne peut $y$ avoir aujourd'hui d'homme vraiment prophête, qu'autant qu'il est régénéré jusqu'au centre, ce qui n'étoit pas

## (271)

si nécessaire auparavant, comme on peut en juger par différentes actions répréhensibles de plusieurs prophêtes de l'ancien testament, et c'est peut-étre cette ouverture qui a été faite du centre de l'homme général, par le Christ, qui donne lieu à toutes les merveilles, et en même tems à toutes les illusions, dont les prophêtes et les prophétesses modernes sont environnés; car, s'ịls ne sont pas dirigés par un vrai flambeau, en descendant dans leur propre centre, ils doivent en retirer à la fois et de grandes vérités et de grands mensonges.
$\uparrow$

## Trois classes de praphéties.

Les s prophéties peuvent se distinguer en prophéties de punition, en prophéties de réhabilitation, et en prophéties de jugement et de condamnation.
Les prophéties de punition se sont accomplies sur les Juifs par leurs différentes servitudes, antérieures au Christ; et une preuve que ces prophéties n'étoient que de punition, c'est que le peuple a été délivré de toutes ces servitudes, même le peuple de Samarie emmené en captivité par Salmanazar, et dont une grande partie est rentrée dans la $\mathbf{P a -}$ lestine avec le peuple du royaume de Juda après la captivité de Babylone.
Les prophéties de réhabilitation se sont accomplies parjla venue du réparateur, et c'est là le vrai rappel des Juifs, même selon la filiation d'Abraham, puisque c'est chez eux que s'est faite l'eleotion apostolique.

## (272)

Les prophéties de jugement et de condamnation s'accompliront à la fin des tems, où le cercle des choses terrestres sera fermé.

Quant aux Juifs, comme ils sont en petit l'image de la grande famille humaine, comme ils sont les prémices des fruits du seigneur, ils nous représentent clairement ces trois classes de prophéties.
Nous avons vu qu'ils ont accompli les prophéties de punition par leurs différentes servitudes.
Les prophéties de réhabilitation se sont aussi accomplies sur eux à l'époque du Christ, puisque indépendament de ce que l'election apostolique s'est faite chez eux, il nous est dit clairement que le Christ est venu pour tous les hommes.
Leur état de dispersion depuis le Christ, peut se regarder comme étant l'accomplissement des prophéties de jugement et de condamnation; et puisque les types doivent être complets pour diriger sûrement l'intelligence, il est à présumer de nouveau, d'après cet indice de plus, que les Juifs ne doivent plus étre rappelés en ce monde en corps de peuple, puisque lé jugement final qu'ils représentent par leur dispersion, doit être sans retour.
Les Juifs en Egypte n'étoient que dans leur état de formation et d'accroissement. Dans le désert, ils furent dans l'état d'adolescence. Par leur établissement dans la Judée, ils furent dans leur état de virilité. Par leur captivité de Babylone, ils furent dans l'état de maladie et de souffrance. A leur retour, ils furent dans l'état de vieillesse et de caducite. Par leur dispersion actuelle, ils sont dans l'état de mort.

## ( 273 )

Dans l'état actuel des Juifs, nous ne voyons plus que les os et le squélette d'Israël ; et ce n'est plus le cas de nous rappeler la résurrection des os à la voix d'Ezechiel. Cette manifestation et ce signe, représentoient le retour de Babylone; et comme ce retour a eu lieu, cette manifestation et ce signe ont eu tout l'accomplissement qu'ils pouvoient avoir en ce monde.

Cette prophétie de jugement et de condampation, qui paroît si évidemment s'accomplir sur les Juifs, est la suite de cette ténébreuse ignorance, pas laquelle ils ont méconnu le réparateur, et ont donné la mort à celui qui venoit leur donner la vie. Cependant, sans cette ignorance et sans ce crime, l'œuvre de la réhabilitation n'eût point reçu son accomplissement qui devoit être de répandre la lumière sur les nations, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Car les Juifs étant le peuple choisi pour répresenter l'homme, et ce peuple choisi, devant, selon ses lois, se tenir séparé de tous les peuples, s'il eût reçu dans son sein le salut des nations, il l'auroit concentré en lui comme nous l'avons dit cidessus, et en auroit privé les nations, tandis que la mère de famille n'en vouloit excepter aucunes. Aussi, dans ce phénomène, c'est l'amour qui brille et qui agit, et non pas la fatalité; voila pourquoi, en contemplant ce grand acte, on voit que la victime a contenu ses propres puissances, pour que ces mêmes Juifs agissent dans leurs ténèbres et leuf ignorance, afin qu'en déposant, par leur moyen, cette enveloppe terrestre qui étoit la véritable

II

## ( 274 )

infirmité de l'homme depuis sa chute, elle pût cependant prier pourses bourreaux, et n'oublier ainsi aucuns de ses enfans.

C'est aussi dáns ce grand événement que l'on 4rouve une raison pour ne plus attendre terrrestrement le rappel des Juifs en corps de peuple ; car les promesses faites par Isaie dans les ch. 53, 54 et 55 , sont accomplies, et ont mis les Juifs ainsi que tous les peuples, daus le cas de puiser la paix dans la source méme, et de se procurer les fruits de l'alliance éternelle, puisque cette alliance est faite du côté de Dieu, et qu'elle ne passera pas plus que celle qui fut faite avec Noé après le déluge.

Or, si Dieu a rempli Pengagement qu'il avoit pris, les hommes auroient tort d'attendre qu'ille remplit de nouveau; et c'est à eux à s'engager de Zeur côté dans ce contrat qui leur est ouvert et que Dieu a sigué le premier.

## Univorsalite du prophétisme.

LEprophétismes'étend depuis l'origine de l'homme jusqu'au dernier degré du cercle des choses qui doit tout réintégrer. Le prophétisme ne consiste pas seulement à prédire des événemens; il consiste aussi à manifester les dons et les vertus de Dieu, parce que de méme que le prophétisme d'événemens ne peut avoir lieu qu'autant que le prophète a vu, soit intellectuellement, soit visiblement, les

## ( 2750 )

faits qu'il annonce, de même le prophétisme de manifestation n'a lieu qu'autant que le prophete a vu , par une jonction intérieure et par la lumière de l'esprit, les dons, les vertus, les verités et intelligences qu'il manifeste. C'est dans ce sens que j'aí été poussé à dire, dans le tableau naturel, que tous les hommes sont des prophètes, puisque tous les hommes sont faits pour manifester la divinité.

Marie est le complément des prophéties de consolation relativement à la mamifestation du rép̆a-, rateur, mais elle n'est pas la seule mère de ce réparateur. Tous les prophètes antérieurs à elle ont commencé cette génération : tous ont conçu eet engendré quelques-uns des membres de ce réparateur ; c'est-à-dire, tous ont conçu et opéré un de ses membres spirituellement ; et après qu'ils l'onit eu conçu et engendré spirituellement, et qu'ills' l'ont mis dans le monde de l'esprit, par toutes les douleurs que chacun d'eux a éprouvées, alors Marie Ya conçu et engendré corporellement, afin què les nations, qui ne sont que dans l'ordre sensible et corporel, pussent profiter de cette consolante manifestation, parce que les remèdes puissans dè la mère de famille devoient pénétrer dans touté la circonscription de sa progéniture.

Mais si ce grand accomplissement du prophètisme est universel, toutes les prophêties ne' sont pas universelles pour cela.
Sans doute qu'une prophétie de menace ou- de recompense, porte toujours un caractère d'universalité pour tous ceux qui se mettent dans le cas de recevoir les effets de ces menaces ou' de ces. ! ". "...

## ( 276 )

promesses. Cependant, il n'en est pas moins vrai que chacune de ces prophéties tomboit primitivement sur un peuple, sur un pays, sur une ville, et quelquefois même sur un seul homme.
Lorsque dans le cours des siècles il se trouve des peuples, des pays', des villes, ou des individus qui se placent dans les mêmes mesures, et qu'il en résulte les mêmes suites, on auroit tort de dire que la prophétie avoit été faite directement pour ces peuples, ce pays, etc., parce que cette prophétio elle-même dépose le contraire. Ce seroit trop prouver, et par conséquent ne rien prouver, que de dire que les prophéties sont toutes l'expression de la prophétie universelle et éternelle qui, de tout tems, a menacé les coupables, et promis des ré. compenses aux justes.

Tout ce que l'on peut dire, c'est que dans la suite des siècles ce sont les peuples, les pays, les villes, les individus qui sont venus se placer sous telle ou telle prophétie, et non point que la prod phétie soit venue se placer sur eux ; ce seroit, en outre, abuser de l'interprétation de la prophétie, que de vouloir choisir, dans le cours des événemens qui suivent l'accomplissement de la prophétie, un peuple, un pays, une ville, uñ individu, pour le montrer comme ayant été aussi l'objet de cette prophétie, puisque tous les autres peuples, pays, qui auront eu la même conduite, sont également l'objet de cette prophétie.
Et l'on peut citer pour exemple la ville dé Rome, şur laquelle tous les interprètes s'efforcent de ramener les prophéties pour nous annoncer sa ruine

## (277)

comme indiquée dans ces prophéties. On peut demander à ces interprètes de laquelle de ces ruines ils prétendent parler; car, depuis l'époque des prophéties, et depuis l'époque du Christ, Rome a été prise, ravagée, et brûlée vingt fois. Or, si $c^{2}$ est abuser de l'interprétation des prophéties que de les appliquer si légèrement à des événemens déjà passés, n'est-ce pas en abuser bien davạntage que de les appliquer d'avance à des événemens $\mathfrak{a}$ venir, dont le rapport avec la prophétie est de le dernière incertitude?

L'application des prophéties à un tems positif et déterminé, est encore plus embarrassante. Les prophètes n'étoient qu'obscurs sur les tems, parce qu'ils n'en connoissoient pas l'issue at le terme; ils n'etoient pas faux et inexacts, parce que ordinairement ilsn' en parloient pas. Les apótres ne savoient pas davantage l'issue des tems, et ils. étoient plus obscurs que les prophètes pour ceux qui ne s'ourroient point à l'esprit, parce qu'ils ne parloient du tems qu'en esprit.
Les prophètes disoient : en oe tems-ld; cela vouloit dire que quand ce tems qu'ils ne connoissoient pas seroit arrivé, on jouiroit de telle ou telle faveur.
Les apôtres disoient : lo royaume est proche, et ils n'entendoient parler que d'une proximité d'espace. Ceux qui ont cru voir de l'inexactitude dans les tems prophétiques, se sont trompés ; s'ils avoient su se pourvoir du fanal de l'espritg ils auroient taut concilié.

## (278)

## Caractère moral des prophètes.'

O N est souvent étonné de voir de grands dé-' fauts dans les prophètes, tels que la perversité de Balaam; la distraction de l'homme de Dieu, qui fut trompé par un faux prophète, ce qui lui coûta la vie; les crimes de David; la désobéissance de Jonas, et tant d'autres choses semblables qui ne nous ont point été transmises.

On ne voit pas les mêmes crimes dans les apôtres, à cela près du traitre Judas, qui fut choisi pour recevoir la part de justice que méritoit la ligne perverse dout il faisoit le type, et dont même il étoit une ramification. Aussi l'esprit de vérité le laissa marcher à son jugement avant de. se répandre.

Parmi les autres apôtres, on voit des foiblesses, et encore la plus grande de toutés celles qu'on peut remarquer parmi eux, est celle de Saint-Pierre, et même il ne faut pas oublier que c'étoit avant que son élection fût parfaitement accomplie, ce qui ne pouvoit être qu'après la consommation du sacrifice et la jonction de l'esprit, cinquante jours après ce sacrifice. (Profondeurs qui ne peuvent se comprendre qu'autant que nous connoîtrions l'historique exact et détaillé de la prévarication de l'homme, puisque le remède en dût suivre la marche inverse, mais similaire et expressive, quant au mode, et quant aux époques ).

Pour se tranquilliser sur toutes ces difficultés, il faut sans cesse se rappeler ce que nous avons dit

## (279)

au sujet des patriaches ; savoir: que depuis la dégradation de l'espèce humaine, Dieu prend les hommes comme il les trouve; que par sa natura il a la plus grande ardeur de communiquer ses merveilles, et ses faveurs au monde; que s'il attendoit pour remplir cet objet, qu'il trouvât des anges sans tache parmi les hommes, son œuvre ne pourroit pas avoir son effet; qu'il ne peut accomplir. cette œuvre que par l'organe des hommes, puisque la loi constitutive de l'homme l'a établi l'image et le représentant de la divinité ; qu'il en est de la famille humaine comme des sociétés particulières, civiles et politiques, où, malgré les défauts, pour. ne pas dire la corruption de tous ses membres, cependant on se sert d'eux pour le maintien de la chose publique, sans quoi la chose publique périroit, en restant sans action.

Quant à la différence du moral des prophếes, plus imparfait que celui des apôtres, il faut faire. attention à la diversité de l'œuvre que les uns et les autres avoient à faire.

Les prophêtes n'étoient que des commissionnaires chargés de porter des dépêches et des avertissemens aux nations ; or, pour cet espèce d'emploi, on sent que la perfection morale est moins exi-: gible.

Les apôtres étoient chargés d'apporter l'action đivine elte-même, et toutes les vertus de l'esprit saint en acte. Or, oela ne pouvoit avoir fieu de leur part, sans une union avec cette action radicale divine, et avec les vértus de l'esprit ; il falloit. donc qu'ils fussent purs eux-mêmes, pour ques:

## (280)

cette union s'opérât, puisque telle est la loi des unions qui ne peut avoir lieu sans affinité.

Enfin, s'il y avoit encore en eux, avant cette union, quelques vestiges de la corruption humaine, cette union avoit sûrement le pouvoir de les effacer, et voilà pourquoi les apôtres ont été plus parfaits que les prophêtes, et pourquoi ils l'ont été plus encore, après qu'ils eurent reçu l'esprit saint, qu'ils ne l'étoient auparavant.

Cette observation peut être utile à ceux qui ne peuvent comprendre qu'il se trouve journellement sous leurs 'yeux, des hommes favorisés des dons de l'esprit et de la vérité, dans quelque genre que ce soit, pendant que ces hommes ainsi favorisés, sont cependant remplis de foiblesses, d'imperfections, et quelque fois même de défauts blamables.

Mais il ne faut pas néanmoins qu'ils portent trop loin, sur cela, la condescendance : car il n'y a que trop d'exemples que quand ces inconvénienslà sejournent trop long-tems dans les hommes, ou qu'ils s'y accumulent dans une mesure qui excède celle de leurs faveurs, ils ne finissent par en être privés et ne voient ainsi s'effacer leur élection.

Si ces maux-là n'étoient pas comme universels śur la terre, l'espèce humaine seroit dans un paradis habituel ici bas, tant elle reçoit journellement des secours jet des communications divines; mais son insouciance, ses ignorances, et les vices dont elle se remplit constament, et qui deviennent comme son essence, étouffent sans cesse ce flambeau qui la poursuit par-tout de sa llumière; et elle semble מ'avoir d'autre tâche et d'autre soin que de plonger

## (281)

ce flambeau dans la vase, et cela avec une constance qui déchire l'ame de l'homme de desir.

On ne peut s'empêcher, néanmoins, d'admirer l'amour divin, pénétrant au travers de toutes les menaces prophétiques, et les absorbant, pour ainsi dire, au moment où elles se montrent, de peur qu'elles ne nous effarouchent trop. Dans mille endroits des prophêtes, on voit à côté d'une menace terrible, une douce promesse et une universelle consolation. Il semble que Dieu craigne do nous paroître sévère; et son naturel aimant, sensible, et comme miséricordieux par essence, se montre en quelque sorte malgré lui. Oui, on peut dire que Dieu se décèle comme involontairement; on pourroit même, sans l'offenser, aller jusqu'd dire que c'est une chose étrangère pour lui, que la science de se mettre en colère.

C'est ce qui fait que nous sommes de si grands monstres, quand nous abusons de sa bonté ; nous aurions bien plus de plaisir, de profit et de gloire à la ménager et à nous implanter dans ses fertiles régions qui nous sont toujours ouvertes, d'autant que lui-même ne soupire qu'après le moment où il puisse nous voir nous naturaliser avec cette grande intelligence de ses inépuisables bienfaits; et ce seroit le combler de joie que de saisir sur cela tous ses secrets, et d'en faire l'usage qui leur seroit propre.

Une différence saillante à remarquer aussi entro le prophétisme et l'apostolisme, c'est que les'prophêtes pouvoient être rois, ninistres, et posséder de grands emplois, qui les fioient aux affaires de ce monde, tandis que les apôtres ne pouvoient pap

## 282)

.seulement êtrecommis de bureau, ni même. pêcheurs de puissons; entin la divinité fait rarement manifester sa parole par les savans, attendu qu'ils l’altéreroient en voulant lui donner les couleurs de la mondaine enluminure. Elle la fait manifester encore plus rarement, par des hommes tout-aे-fait tarrés et dont l'ame ait laissé attaquer ses racines, parce qu'ils n'auroient plus de quoi recevoir cette parule de vérité, et ils la laisservient tomber dans le néant. Judas ne reçut point le Saint-Esprit et ne répandit point la parole; les prophétes n'étoient point des doctes, la nation juive n'ayant de doctes que dans la loi; Saint-Paul n'étoit docte que dans ce genre; les apôtres u'étuient pas des savans, mais leur ane étoit nourrie dans la croyance, comme celle de tous les juifs.

## Esprit de la justice.

LA justice divine se manifestoit toujours d'une manière claire et frappante dans tous les événemens et dans toutes les guerres du peuple choisi. Jamais il n'stoit puni et ne succomboit qu'il ne fût coupable; il triomphoit toujours quand il étoit innocent. Mille exemples pris dans les faits historiques de l'écriture sainte, justifiervient ce principe ; et l'on voit qu'il en devoit étre ainsi, puisque Dieu même combattot pour les Iraëlites, et que sa puissance étoit si active par leur organe, que leurs armes même leur étoient inutiles et ne ser;

## (283)

voient que de figure, pour voiler l'action divine et spirituelle à leurs prophanes ennemis.
Nous voyons au contraire les livres sapientiaux et prophétiques, gémir sans cesse sur la prospérité des méchans, et notament Jérémie se lamenter sur les abominations des impies, et sur les afflictions qu'il éprouve lui-même, jusque-là qu'il se plaint à Dieu de l'avoir séduit, d'avoir prévalu contre lui ( $20: 7$.)
Cette différence s'explique au flambeau de l'intelligence. Lorsque le peuple choisi suivoit ses lois et ses ordonnances, il ne pouvoit manquer de prospérer ; lorsqu'il ne les suivoit pas, les impies prospéroient à leur tour : alors c'étoient les afflictions et les tourmens envoyés aux prophêtes, qui servoient de contre-poids. Ils souffroient injustement pour contrebalancer les triomphes injustes de l'impie, pour empêcher que les effets trop désastreux de ces triomphes, ne tombassent avec trop de force sur le peuple choisi, et ne le détruisissent, tandis que la bonté divine ne vouloit que le punir.
Et c'est dans cette merveilleuse économie divine, que l'on apprend à distinguer la profonde sagesse et l'extrême miséricorde de Dieu. Il falloit que quelqu'un souffrît pour les désordres et les crimes du peuple; il n'y avoit que des justes qui pussent mettre à profit ces souflrances, et le peuple n'en auroit pas été capable.

Toutefois nous ne parlons ici que des souffrances de l'esprit, les seules qui soient vraiment expiatoires. Le peuple a eu souvent des punitions et des

## (284)

sonffrances corporelles ; mais son intelligence n'y étant presque jamais pour rien, il n'en retiroit pas tout le fruit qu'il auroit dû, et c'étoient alors les justes et les prophêtes qui tenoient sa place. Aussi le passage d'Isaïe, chapitre premier : il n'y a pas un endroit vif sur lequel jo puisse frapper, a-t-il un grand sens et annonce la disette de prophêtes, propres à souffrir les douleurs divines.
Ce travail spirituel du prophête est tellement la voie de Dieu, que souvent les prophêtes ont opéré et reçu des signes qui n'étoient que pour eux, et dont le peuple n'avoit pas seulement connoissance; enfin, plus la douleur que le prophête éprouve est vive, plus le peuple est soulagé et garanti des fléaux que ses crimes auroient attirés sur lui.

## Tribulations des prophetes.

Lorsque Jésus-Christ, dans Şaint-Mathieu, chap. 23 , présente aux prêtres juifs le tableau des tourmens qu'ont éprouvés dans tous les tems les prophêtes et autres élus qu'il a envoyés, il semble ne parler que de ceux qui ont été connus, et dont' les traditions avoient conservé la mémoire parmi les Hébreux ; mais indépendament de ces prophêtes connus, il $y$ en a sans doute beaucoup d'autres qui ne le sont pas (en en jugeant par ceux dont l'écriture ne nous conserve quelquefois que le nom seul ), et qui sans doute n'ont pas été mieux traités que les autres.

## (285)

Je pourrois même aller plus loin, et ayant tant fait que de dire que tous les hommes étoient des prophêtes, je ne me tromperois pas en affirmant que l'espèce humaine toute entière est le tableau du prophétisme, en but à toutes les sortes de tribulations et de vexations. Pour concevoir cette idée, il faut sentir que ce n'est pas seulement de la part des hommes, que les prophêtes ont pu et peuvent être encore tourmentés.

Car, premièrement, ils le peuvent être de leur propre part, savoir : par leurs infidélités, leur résistance à leur vocation, et par toutes les oppositions vicieuses que l'ame de l'homme peut éprouver dans tous les tems et dans tous les lieux ; et l'histoire des prophêtes connus, pourroit quelquefois nous servir sur cela de témoignage.

Secondement, ils le peuvent être, et ils le sont bien plus constament et plus efficacement par l'epnemi de la vérité, qui n'oublie rien pour les empêcher d'annoncer et d'étendre le regne de Dieu. On peut dire que ce genre de tourment est sans relâche, qu'il est universel, qu'il prend l'homme avant même l'âge du berceau, puisqu'il le prend au moment de la conception, et enfin qu'il l'accompagne jusqu'au tombeau, et souvent par-delà.

Ainsi, indépendament de la mort corporelle que l'homme subit à toutes sortes d'äges, on peut voir que la presque totalité des hommes sont comme autant de prophêtes morts - nés spirituellement, quand méme ils passeroient de longs jours corporels sur cette surface terrestre ; et s'ils ne sont pas pas tous mors-nés spirituellement, il est bien rare

## (286)

qu'ils arrivent à leur terme de vie corporelle, sans que l'ennemi de la vérité n'ait exercé sur eux son empire avec avantage, et ne les ait mutilés, vexés, opprimés et même tués, ${ }_{2}$ comme nous voyons que les hommes ont fait subir tous ces traitemens corporellement aux prophêtes, en pied et en exercice; et l'on ne veut pas que cette terre soit la vallée de larmes!

## Le temple de Jérusalem.

IL eut lieu pour garantir les opérations du culte lévitique, des communications astrales. Ce culte n'étoit que spirituel - temporel : voilà pourquoi il avoit besoin de cette précaution. D'ailleurs il devoit s'exercer au milieu de la terre de Chanaan, c'est-à-dire, au milieu des nations, qui toutes étoient livrées à l'idolâtrie du sabéisme ; mais, quand l'époque du culte simple et divin fut arrivée, le temple ne fut plus nécessaire, et c'étoit prophétiquement et par un coup de jour anticipé, que l'ecriture avoit dit que Dieu n'habite point dans les temples bâtis de la maín des hommes.

Car, lors méme que Dieu recommandoit aux juifs de ne point adorer ailleurs qu'à Jérusalem, il nè parloit alors que dans l'esprit du culte lévitique; il falloit une nouvelle époque pour qu'il rendît la liberté universelle à la prière.
Les apôtres, il est vrai, suivirent les cérémonies du temple, après que leur maître eut déposé sa vie terrestre; mais ce n'étoit pas l'objet principal

## (287)

du réparateur, quoiqu'il les eut suivies lui-même, pendant sa mission visible, puisque ce temple a été détruit ; et que lui-même, depuis sa mort, on ne voit pas qu'il ait reparu une seule fois dans le temple, quoiqu'il. se soit remontré dans plusieurs autres endroits; et une preuve que la nation juive ne devoit pas renfermer en elle seule les dons de l'esprit, à l'exclusion de tous les autres peuples, c'est que la loi divine qui est née de lui, est donnée à toute la terre.

## Aggée.

Cestr le premier des trois petits prophêtes qui ont prophétisé depuis le retour de la captivité de Babylone; les deux autres sont Zacharie et Malachie. Le principal but de la prophétie d'Aggée, est la réédification du temple, qui est recommandée par Pesprit à Zorobabel et à Jésus, fils de Josedech, avec une ardeur extraordinaire.

Cette ardeur de la part de l'esprit, pour un temple matériel, étonne, tandis que ce même esprit dit que Dieu n'habite point dans des temples bâtis par la main des hommes; mais on aperçoit là combien les voies de Dieu sont liées par des progressions douces, et toujours préparées dans la sagesse sa sainteté.

Devoit-il abolir la loi? ne devoit-il pas plutôt l'accomplir ? Or, la loi avoit décrété, dès le tems de Moïse, la bátisse du temple, puisqu'il en vit $1^{e}$ modèle sur la montagne, et qu'il le réalisa en abrégé dans l'arche portative.

La loi décréta la bâtisse d'un temple stable dus tems de David, par la bouche du prophête Nathan, qui, de la part de Dieu, en remit l'exécution à Salomon.
La loi avoit décrété qu'on n'adoreroit qu'à Jérusalem, dans ce temple que Dieu s'y étoit choisi.

Ainsi, quoique le temple eût etté détruit par les 'Assyriens, en punition des iniquités des Juifs, le décret divin ne pouvoit pas manquer pour cela d'avoir son accomplisucyent, et l'esprit n'appuyoit si fortement sur cette réedification, qu'afin que le réparateur, comme fidèle à la loi, vint luimême adorer dans ce temple; et que, par le moyen de cette fidélité à la loi, il pût manifester ensuite dans le grand temple ou dans le temple universel, les merveilles et les graces divines dont il étoit à la fois et l'organe et la source; et c'est par la même loi de ces progressions douces, qu'il 'a été revêtu de la forme élémentaire, afin qu'en accomplissant, dans notre temple humain, l'œuvre de notre naissance, il nous élevất avec lui dans le temple incorruptible, que notre nature nous a destiné pour demeure et pour véritable lieu d'adoration.

Aussi l'esprit de la promesse fait-il dire à Aggée, qui croyoit cependant alors ne parler que du temple bàti par la main des hommes: La gloire de cette dernière máison sera encore plus grande que celle de la première, et je donnerai la paix en ce lieu (ch. 2: 10). Aussi le temple futur est-il invisible, ${ }^{\prime}$ aussi Jérémie a-t-il dit ( $3: 16$ et 17 ) : Lorsque vous vous serez mullipliés et qué vous serez accrus
(289)
dans la terre, on ne dira plus : voici l'arche de l'alliance du seigneur ; elle ne reviendra plus dans l'esprit, on ne s'en souviendra plus, on ne la vis sitera plus, et il ne se fera plus rien. En ce tems-là Jérusalem sera appelée le trône de Dieu, toute les nations $s^{\prime} y$ viendront assemblet an notir $d u$ seigneur, etc.

## Zacharie.

L'espirit a été plus en travail danis ce prophête que dans la plapart de ses collegues; car ila éư continuellemert deux mouvemens très remarquables; celai du réfablissement de Jérusalèm, après le rềtour de la captivité de Babylone, et celui de la verrue du Messie. Ces deux mouvemens se pressoient tellement en lui, qu'il est porté alternatiz ${ }^{2}$ vement de l'un à l'autre, et sans aucunte transition; et c'est là ce qui prouve l'état laborieat t'uǹ homme prophếte qui n'est plus à lai, mary a tous lés mouvemens divers qu'il plaît à l'esprit de lui imprimer.

Zacharie a eté vivement pressé aussi dư mori vement de la fin des tems, dans les chap. 5 et 6; où la prophétie de jugement paroît visiblement s'accomplir, tellé que Saint-Jean la présente dans l'apocalypse; il ne faut que considérer la femantre; le vase od on l'enferme, la masse de plomb, les chevaux de diverses couleurs, fe livre de malédiction selon lequef tout voleur doit être juge, pout se convaincre de cette vérité.

II

## (290)

La prophétie de salut, ou la venue du réparȧ teur est si clairement peinte dans les chap. 10, ir, $12,13,14$, que c'est un véritable évangile. ,
Les partisans de la doctrine d'une future régénération terrestre, universelle et en permanence, s'appuient en vain sur le passage onzième du chap. 14: Jérusalen sera habitée, et elle ne sera plus frappée d'anathéme, mais elle se reposera dans une entière sécurité.

Ce passage montre seulement la grandeur du present qui seroit fait à Jérusalem dans le réparateur; et il est confirmé par les pas:ages suivans qui annoucent la vengeance que la justice exercera contre les eı ne uis des Juifs, et particulièrement contre Antich sp; et en méme tems les maux que souffrira Jérusalem, par la division de ses 'eufans', ce qui s'est vérifié par la ruine méne de la cité sainte.

De là, le. prophête reprend l'enthousiasme de l'avènement du sauveur, et en trace toutes les merveilles sous des couleurs empruntées de la loi lévitique, parce que ce sont celles de son tems, et que l'esprit ne pouvoit en employer d'autres. Mais il ne faut appliquer aucune de ces couleurs claires et vives à la fin des tems; car le prophête, quand il parle de cette époque, ne l'a peinte qu'avec des couleurs sombres, parce que, dans le vrai, il n'y en a pas d'autre qui convienne à cette partie du tableau de l'bistoire de l'homme, où les obscurités ne s'éclairciront que par l'accomplissement, attendu que les choses duivent faire elles-mêmes leur propre révélation.

## (29x)

Malachie.
IL est le dernier de ceux qui ont prophétisé depuis la captivité. Ses deux premiers chapitres contiennert des reproches à Juda, à Israël, à leurs prêtres, et des défenses contre le divorce. Les deux suivans annoncent le réparateur et le jugement final, ou ce jour horrible dans lequel Dieu agira luimême ( $4: 3$ ).

Ce propêhte appuie beaucoup sur l'ange qui, aux différentes époques, prépare les voies. Il annonce Saint-Jean le précurseur ; il rappelle la loi donnée à Moïse, pour faire connoître au peuple les lois et les ordonnances du seigneur. Il annónce Elie avant le grand jour.

Mais, malgré le double avènement qu'il annonce clairement, je ne vois autre chose dans cette double époque que la prophétie de grace ou de salut, et la prophétie de jugement, comme je l'ai exposé à l'article du regne prophétique et suivans.

Les passages les plus fameux de ce prophête sont le dernier et l'avant-dernier : je vous enverrai le prophête Elie avant que le grand et l'epouvantable jour du seigneur arrive, et il réunira le cœur des pères avec lqurs enfans, et le coour des enfans avec leurs pères, de peur qu'en venant, je ne frappe la terre d'anathême.

C'est sur ces fameux passages que s'appuient tous les partisans de l'opinion de la régénération terrestre, et du rappel fatur des Juifs. Par ce rappel des Juifs, qui, en effet, paroit plus marqué dans

## (292)

ces passages que dans aucun autre, il est impossible de voir leur retour dans la Jérusalem terrestre, d'après les raisons exposées sur ce point, dans les différentés réflexions que j'ai écrites. Mais on peut wroire à un rapprochement et à une réunion de croyanee avec les Gentils, dont ils sout les pères apirituellemeat., puisque le salut vient des Juifs.

C'est ainsi que Saint-Jean Baptiste a réuni les Juifs, de son tems aver les lois de l'alliance qu'ils avoient abandonnees, et qui étoient comme leurs pères, puísque crest sur ces lois qu'étoit fondée leur election, eft cosest par ta baptême de l'ean otdè là pémitence qu'id a xéani ses Juife à lecurs lois creatricea ot gemératrices.
Edie ferta même alors un double rapprochement des enfans à leurs pères, et des peres à leurs enb Cans; carr; vi les Juifa sont spirituellement les pères des Gentits, les Gentils qui ont reȩu le reparateur, seront divinemear les pères des Juifs; et de même que, lors ide la wemue da Messie, son enge devoit lui préparer les voies, pour qus sa miséricorde at son atrour pussent avoir lear courrs, de metme cet ange les prépasera encore avant la fin des tems, pour que la majesté et la glaire divine puissemt ee manifester, et no soient pas retenues par. le désordré spiritued aved lequel olles gont incene: patibles.

Mais cette réunion des Juifs aur Geafils ne sera qu'une pofparation à ce gwand jour do ła majesté divine, coname le baptêne de Jéa y n'ftoit qu'unt preparation aux̀ opérations temporelles et mistrieordieuses du Messie. Cette rémian méme n'en

## (293)

brassera qu'une partie de ce peuple, comme le. baptême de Jean a été bien loin d'embrasser toute la nation.
Ainsi, malgrf l'annones de la wenue d'Tlie, comme précurseur et comme devant réunir le cceur des pères avec les enfans, ot le oosur des onfans avec leurs pères, sans quoi l'anathème soroit lano6 nécessairement sur la tey:a, il n'en est pas moins vrai que le cumplément des récompenses promisee à ces êtres ainsi réunis, sevonł rbserves pour une autre région, et il est tgalement urai que les iniquités des hommes ne pouvant aller qu'en s'aceroissant, la seoonde apparition complète du reparateur sera une apparition de jugemont, ce qui ne détruit point cependant les adoucissemens et les mervailles que nous avans lieu d'attendre de ee réparateur luirméme, dans les epoques importantes vers losquelles nous asarchons.
Coux qui s'appuient sur les prophétiea pour attendre dans ce monde, et lo regme glorieux, et te retour des Juife, ne font point awsea d'altention à ces mêmes prophéties. Exoept́́ les trois prophètes Aggée, Zacharie of Malachie, thus les autres ont prophétisé avant ou pendant la daptivité ; ainsi, leurs prophéties qui promettoient un rappel à co peuple juif, ont én accomplies par sa délivrance el son reíown à Jérugalem, compe on Ya pu précét demment.
Aggee at Zacharie ont prophétisé depuris la captivité, mais avant la réédification de la ville et du temple; ainsi, tout ee qu'ils promettoient do gavorable aux Juife tomboit sur eette petdification

## (294)

mềme; car, le rétablissement du culte, des sacrifices et de l'autel fut fait par Zorobabel et Jésué, avant même cette bátisse ( rer. d'Esdras. 3 : 2. etc.)

Malachie est le seul qui ait prophétisé pendant et après cette bâtisse, qui ne dura que 52 jours, puisqu'il prophétisa sous Néhémie; aussi, les promesses qu'il fait au peuple sont très courtes, puisque l'œuvre étoit finie, et celles qu'il fait pour la fin des tems sont bien loin d'être assez vasies et assez glorieuses pour ressembler à ce superbe regne que tant de gens attendent.

Saint-Paul, dans son fameux chapitre in de l'épitre aux Romains, paroît favoriser cette opimion duretour des Juifs. Mais voici ce qu'on éprouve en lisant ce chapitre :
$\mathbf{x}^{\text {º }}$. Saint-Paul brûloit d'amour pour sa nation; il étoit rongé de douleur, et peut-être accablé d'humiliation de voir ceux de cette nation si éloignés de cette lumière dont il étoit éclairé; éloignement qui les tenoit dans l'opprobre, au lieu de la gloire et du bonheur dont ils auroient joui s'ils ne fussent pas restés dans leur aveuglement.
$2^{\circ}$. Il brúloit également d’amour pour les Gentils qui avoient reçu cette lumière, et il les engageoit à la conserver précieusement, en leur montrant l'exemple même de ce peuple juif, et en leur disant que , s'ils n'étoient pas fidèles au don qui leur étoit fait, et qu'ils s'élevassent de présomption contre les branches naturelles retranchées, its pourroient bien aussi étre retranchés à leur tour, eux qui n'étoient que les branches sauvages.
$3^{\circ}$. Il ne présente point le retour des Juifs camme
(295) :
une chase positive, mais conditionnelle, en disant; verset 23 , que, si eux-mêmes ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront entés, puisque Dieu est tout puissant pour les enter encore.
Ce passage montie toujuurs l'extrême ardeur de Saint-Paul pour les Iuifs, mais n'assure point leur retour. On voit le mème caractère dans ce qu'il avoit dit, verset 12, que, si leur chute a été la richesse du monde, et leur diminution la richesse des Gentils, combien leur plénitude encore davantage?
$\mathbf{C}^{2}$ étoit son zèle qui dictoit ces expressions; les versets 13 , 14 et 15 sont tout entiers la peinture de ce zèle : tant que je serai l'apôtre des Gentils, je travaillerai à rendre illustre mon ministère, pour tâcherd'exciter de l'émulation dans l'esprit des Juifs qui me sont unis selon la chair, et d'en sauver quelques-uns; car, si leur perte est devenue la réconciliation du monde, que sera leur rappel, sinon un retour de la mort à la vie?
Tous ces passages peignent le desir de l'apôtre, et ne sont point une prophétie; ou, si l'on y veut voir une prophétie, eile rentre dans l'opinion que zous avons présentée, et quis ne place le retour des Juifs que dans l'a:atre monde, c'est-à-dire au tems du passage de la mort à la vie, ou du jugement final, quo:qu'ici das, il puisse y avoir des conversions partielles parmi les Juifs.
$4^{\circ}$. Saint-Paul, dans tous ces passages, parloit des Juifs qui lui étoient contemporains. Or, tous ceux qui, depuis lui, ont quitté la terre, ne pourroient plus être compris dans.le rappel terrestre,

## (296)

et si ce rappel terrestre avoit lieu, il ne pourroit tomber que sur une petite partie de la nation, comparée à la masse totale.

Mais Saint-Paul lui-méme nous empoche de croire an retour des Juifs, comme peuple et comme corporation. En hous disant , (chap. 9:6,7), que tous ceux qui desoendent d'Esrä̈l ne sont pas pour cela israélites, et que tous ceux qui sont de la race d'Abraham, ne sont pas pour cela ses enfans $;$ en nous disant (chap. 10: II, 12, 13), que tous ceux qui croient au réparateur ne seront point con: fondus; qu'il n'y a point en cela de distinction entre les Juifs et les Gentils, parce qu'ils n'ont tous qu'un même seigneur, qui répand ses richesses sur tous ceux qui l'invoquent; que tous ceux qui invoqueront le nom du seigneur, seront sauvés. Enfin, en nous disant, dans d'autres endroits, qu'il n'y a plus ni Grecs, ni barbares, et en nous peigrant, avec tant d'énergie, l'alliance de Melchisédec, qui est la véritable alliance que Dieu a faite avec tous les hommes, et dont l'alliance avec Abraham n'étoit que la figure, et n'agissoit aussí que sur une figure ou sur un peuple particulier.

D'après toutes ces observations, nous devons penser que le rappel des Juifs n'est autre que ce que nous avons cru pouvoir le présenter, dans divers endroits de nos écrits; que Saint-Paul ne l'a point annoncé prophétiquement, mais par le feu de soa zèle et de sa charité, et par conséquent conditionellement; qu'il ne l'a point annoncé par corpor ration, mais par individu, et par la voie de la foi, ce qui met le Juif au zang de tous les autrex

## (297)

hommes de la terre; enfin, que le royaume réd et vrai ayant été ouvert pour qous, toutes les figureg doivent étre passées pour ne laisser la place qu'au feel et au positif divin dont notre souverain maitre est la seule source et le scul foyer.
Cela n'empêche pas que, comme les Juift sont amis, à cause do l'élection, les iandividus qui convertiroient ne pussent jouir de quelquẹs arana tages au-dessus des autres hammes, selqn la chap. 2i 9, ị. des Romains : l'ạtictiction et le désespoig accablera l'ame de tout homme qui fait le mal; du Juif premièrement, et puis, du Gentil. Mais la gloire, l'houneur et la paix saront le partage de tout homme qui fait le bien ; du Juif premièrer rement, et puis dy Gentil,
Car, quoique dane le passage suizant, il dise que Dieu ne fait acception de porsonne, il montre assez, dans plusieurs qutres epdroits, que Diau regardera toujours ce peuple avec complaisance, et comme étant les branches naturellep; le pfar mier né, le peuple choisi.

Progressione de l'iniquite ; progressions des prodiges divins.
Apà̀s la chute, le mal au le désardre a été dans la matière ou dans le primpipe animal. Par la in a été plus concentre, plus actif et plus saillant, pendant cotte première époqua, qui a daré jusqu'an délage, que dans celle qui l'a anivi, et à nous sommes encore.
Pendant cette seconde ́ppoque, le zalla pris wa

## (298)

essort et a monté dans la pensée de l'homme, ce qui a fait que ce mal, sans être aussi saillant que dans la première époque, a cependant été beaucoup plus répandu, puisqu'il a infecté deux regnes dans l'homme, au lieu d'un.

A la fin des tems, il sera non-seulement plus répandu encore; mais même plus énorme et plus saillant, parce qu'il infectera l'action méme spirituelle de l'homme, et qu'ainsi les trois regnes qui nous constituent, seront dans la dépravation.

On peut donc dire que le mal n'a fait qu'aller on croissant depuis le commencement du monde, el qu'il ne fera pas autre chose jusqu'à la consommation.

Mais il faut dire aussi pour la consolation des ames, que le bien a suivi et suivra, jusqu'à la fin, la même progression, è que, par conséquent, ceux qui placeront leur contiance dans cette ligne de vérité, pourront toujours' se soutenir contre le mal et éviler d'en étre vaincus.
Après le páché de l'iomine, les prodiges divins furent partiels, parce que l'homme étoit seul, et que le mal n'avoit pas encore pu s'étendre.

Dans sa posterité anti-diluvienne, les prodiges furent universels, témoins le déluge, parce que lo mal avoit pénétré parmi tous les hommes, à un petit nombre près.
Dans sa postérité post-diluvienne, le mal s'est subdivisé par natiuns, et il y a eu des nations entières qui sont devenues les organes de l'iniquite : voilà pourquoi les prodiges sous Moïse et sous Josué étoient généraux et visibles à tout le

## ( 299 )

peuple choisi, ainsi qu'aux peuples criminels que celui-ci venoit combatre.
Sous les rois, sous les prophêtes, et lors de la captivite, les prodiges, sur-tout ceux de justice et de punition, eurent ce'caractère général, parce qu'ils étoient nationaux.
Sous le réparateur, les prodiges furent plus concentrés et plus partiels en apparence, quoique plus universels en réalité, parce qu'ils avoient pour objet de revivifier la racine de l'homme, au lieu que tous les prodiges qui avoient précédé cette époque, avoient encore plus frappé les yeux et la matière de l'homme, que son esprit.

En un mot, les opérations du réparateur étoient l'union même du regne divin avec l'homme, et le nombre de ceux à qui cette connoissance vive pouvoit se transmettre, étoit très petit, parce que le mal est répandu sur toute la terre; au contraire les opérations antérieures à lui, n'étoient que pour chasser le mal des régions et des peuples' où il avoit étendu son empire, particulièrement dans pordre des sens et de la matière : voilà pourquoi les prodiges d'alors s'adressèrent plus particulièrement aux sens et à la matière.
Dans les époques vers lesquelles nous marchons, les prodiges seront plus généraux que' sous le Christ, et en même tems ils seront d'un autre ordre que dans l'époque antérieure à lui, parce qu'ils auront pour objet de ramener les hommes à la croyance de l'éternel principe, dont l'idée s'est comme effacée pour eux.

Aussi; ces prodiges s'opéreront peu par la

## (300)

puissance de l'liomme, de peur que ceux qui ex seroient témoins ne portassent pas leur esprit plus loin que l'homme, et ne lo prissent pour la divinité suprême ; mais ilés s'opéreront beaucoup dans l'ordre des puissances de la nature, afin que les nations ne puissent former do doutes sur les pouvoirs de l'esprit et sur ceux de la main supérieure, qui les fait agir.
Au jugement final, les prodiges seront à la foia universels, spirituels, naturels, infornaux et din viņ, parce que ce sęra le moment de révéler les fondemens des chose bonnes et mauvaises, et de faire entrer chacun dans les racinea qu'll aura puvertes ot dans les voies qu'il se sera préparées.
Après ce jugement final, les prodiges seront permanens et ils ne seront plus que divins dans l'ordre supérieur ; ils seront spirituels, purs, vifs et réguliers, dans l'ordre de l'ancienne ou première nature, et ils seront la mort ot l'abomination mêma days l'ordre inférieur ou infernal.

## Différence de l'ancien testament au nouveau.

## L

 zation de l'ame humaine, c'est-indire, l'couvre de l'homme. Le nouveau a pour objet l'ceuvre de Dieu, quaique cette ceuvre de Dieu n'y suit elle-même présentée que sous de très graudes profondeurs. Aussi le cantique de Zacharie, les instructions, et les opératious du Christ avant sa mission, celles.
## (301)

mêmes qu'après sa résurrection il donne à Saint Pierre, en lui disant trois fois: paissez mes brebis, tiennent encore de l'esprit de l'ancien testament; et ne tombent que sur l'courre de l'homme:

Aussi, le nouveau testament ne s'est réellement ouvert qu'à la pentecoste, ou à la venue de l'esprit saint, qui devoit tout apprendre aur apôtres; encore, à celte époque, ne leur a-t-il donné la clef de ce nouveau testament, pour ainsi dire, qu'en germe et en puissance ; c'est aux siècles qui suivent cette époque à montrer les fruits de cette racine précieuse, et il en doit paroître de très ancellaps dans l'âge où nous entrons?

Différencede la mission du reparnteur acolle d. Adam:
L'objet dela mission du reperatetry totoit do nous réunir à l'acle vif du priacipe divin, parct que cette union auroit été l'objet des travaux d'Adam, s'il n'eu eût fait que de réguliers.
L'émanation d'Adam avoit été prise dans le mordèle éternel qui est sans cosse présont à la peasée divine. La génération de sa race ne pouvoit qu'téte souillée, puisqu'il s'ftoit souille par son crime, si le Christ étoit né de lui, il auroit eté somille:comme olle; c'est-à-dire, si be grand nom, si Jésus, onfin; n'étoit pas devenu Jésws-Ghrist ; fôt restr dans le degré de sublimité et de gloireg où il só trouva lorsque la divinité se rendit Chrieth, dam

## (302)

cette même image éternelle d'où Adam avoit été cré, la restauration n'auroit pas eu lieu, puisque le remède auroit été trop séparé de la plaie. Or, voici la marche différente des deux Adams.

Le Christ, à l'instant où il fut engendré de l'image éternelle de l'homme par le grand nom, se trouva rempli de la toute puissance et de la vivante essence éternelle, ou de ce grand nom divin, qui est à la fois lé principe et le soutien de toutes choses.

Adam n'auroit pu atteindre ce glorieux terme qu'après avoir accompli ses immenses travaux, et c'est cette faveur qui en eût été la récompense. Adam auroit tendu sans cesse vers ce sublime but, et à chaque progrès que ses travaux auroient fait, il auroit acquis une portion ou un degré de cette rayonnante lumière, dont ce grand nom est à la fois l'organe et le foyer.

Le Christ possédant en lui tous ces trésors, les a suspendus lorsqu'il s'est venu ensevelir dans notre matière; il les a seulement développés à nos yeux graduellement, et il continueraà les manifester par progression jušqu'à ce qu'il nous remette au point d'union complète avec le principe, loıs de la fin des tems.

- Adam eùt reçu ce qu'il n'avoit pas, jusqu’à ce que tout lui eút été donné sans restriction, lorsque Le cours de son œuvre auroit été rempli.

La raison de l'kommification divine, tant spirituelle que corporelle, tant céleste que terrestre, rient donc à ce que Dieu avoit remis à l'homme la tâche de soumettre la derre, et à ce que, malgré motre chute, il respecte tellement sos decrets, qu'il

## (303)

s'est fait homme pour les accomplir sous notra nom, comme pour nous en laisser la gloire, après que lui, il en auroit eu toute la fatigue et toute l'amertume.

En outre, l'homme étoit mort spirituellement avant d'avoir accompli sa mission. Ainsi, il falloit que le réparateur mourût corporellement avant d'avoir rempli le cours ordinaire de la vie de Phomme, et cela à une époque qui symbolisât dans tous ses points avec les divers degrés progressifs de la maladie de l'homme, et ceux de sa guérison. Rapports dont je ne parle point, parce qu'indépendament de ce que mon objet n'est point d'instruire ici de ces hautes vérités, il me seroit impossible d'en traiter sans exprimer ces rapports-là par des nombres.
Mais si l'homme a conservé quelques notions des proportions qui doivent se trouver entre les remèdes et les maux, et qu'il ne sente pas son cœur se brisèr en concevant combien doit être grand et effroyable l'abîme où il est tombé, pour que le grand nom divin, ou la parole éternelle qui soutient tout, soit venue s'y plonger après lui, il n'est pas digne de respirer, et encore moins de jeter les yeux sur les vérités que nous lui avons présentées. Car, quelle douleur peut se comparer à la douleur de sentir combien, ici bas, cette parole se trouve expatriée.

Il ne s'étonnera pas moins en apercevant pour quel objet cette parole est ainsi venue se donner a lui, quand il confrontera ce présent avec l'emploi qu'il en fait, et quand il verra combien il l'empéche lui-même par ses imprudentes paroles, d'opérer lé

## (304)

Sien quelle trous feroit naturellement si nôus lui laissiotis Uévelopper librement ses vues bienfaitantes.

## Des differentes ceptcies de baptemed.

L A chaîné des baptêmes stétend depuis là délit̀rance de l'abìme où l'homme étoit tombé, et depuis son incorporisation dans sa forme terrestre jusqu'au baptême du żèle divìn, qui est le còmplément de tous les baptémes. Voicì leur progression :

Après là délivrance de l'abîme où l'hommé étoit fombé, vient le baptéme de la forme terrestre que nous portons et qui nous séparé de la région de Piniquite ;

Après le baptême de notrè corps terrestre, vient Ie baptême des êlémens qui, par leur action constante sur notre forme ferrestre, tendent sans cesse \& la maintenir dans ses lois régulières, et à nous tenir d'autant plus à part de l'épouvanfable difformité par laquelle le crime auroit marqué notre être zans le corps terrestre qu'on nous a donné.

A ce baptềme des êtémens, à succédé le baptêmé de simple ablution matérielle que nous pratiquons journellement pour nos simples besoins corporels, ot par lequel, sans que nous y pensions, nous devenons actifs dans le baptême des elémens, puisque l'eau les renferme tous, tandis que sans Eela, nous ne sommes que passifs, par rapport à će baptêmè dès êlémens.

## (305)

Après les simples ablutions qui, meme, y com pris les Juifs, ont été, pour ainsi dire, le seul baptême des diverses nations de la terre, vient le baptême de purification ou de restauration, et qui,; sous diverses formes, a été employé par Moïse, par Josú, par Elizée, et par Saint-Jeani:

A ce baptême de restauration, qui est recommandé pour tous les hommes, puisqu'ils sont tous dans le péché, succède le baptême d'élection, qui fut donné matériellement au Christ au moment ou il devoit commencer sa mission terrestre.
Ensuite vient le baptême de ratification qui lui fut donné sur le Thabor; puis le baptême de couronnement qu'il reçut après sa résurrection.

Enfin le baptême du zèle divin qui est compris seorètement dans le baptême d'election', daús le baptême de ratification et le baptême de couronnèment; et qui ne peut se développer complètement qu'après que ceux-ci ont été accomplis; parce qu'il suppose la plénitủde de réunion entre l'agent qui lé reçit, et la source qui emploie cet agent.
Tous' ces baptêmes sont une immersion, chacun dans son genre, puisque cen ${ }^{\text {e }}$ est qu'en étant plong danis ces diverses proprietes, puissances, ou infruences, que l'on devient en état d'en recevoir los vertus, et de les manifester.
Toutes ces diverses proprietés du baptême sont fondées sur pétat d'altêration ou nous a plongés la chate, ${ }^{\text {' }}$ et qui fait que' non-seubernent le malade à besoin deces différens degrés de traitement, mais que lérethe dé méthe doit en marquer lés gradations sensibles pour les vivifier toutes, et nori pas poirs

II
( 306 )
er purifier, et puisqu'il ne seroit pas remède, s'il n'etoit paşui-môme sanf péché.
Le haptême du zèlle divin est celui par lequel nopus appreqons ce que g'est que de servir à Dieu : tous las autres baptếnes ng neys appremnent qu'à servir Diqu 2 chacuи daps leurs meøuzes.

Tu engendreras apec doul»ur.
I I faut arriver jusgy'au sentiment de la génénation divine en nous, pour comprendre tounte la hauteur et toute la juște sévérité dee cette sentence,
I'enfantement douloureux de la femme p'est que le type de cet autra enfantement, ou de l'enfan, tement spirituel-divin, qui ast, le sẹul gui puissf réellement rétablir la vię en nous; et même cettẹ espèce d'enfantement, quoiqu'il concerue à la foif la femme et l'homme, regarde cependant encope plus l'homme que la femme, puisque c'est l'homme qui est la première cause de la mort djvine ien nous; de même que l'enfantement corporel regarde plus la femme que l'homme, puisque c'est enle qui est le premier moyen de notre coxparisation man térielle.
Voilà pourquugi il falloit upe femme gour donqer a4 réparateur la vie corporélla, par l'epfantegnenh matériel, et pququoi il falloit que te réparateun
 rieure par l'en fantement diyjin o dont l'hompeg, peyth senl être le principal prgane.
f abieno
II

## (3a7.)

Aussi, dans les électiọns divines, il y a eu dop femmes prophêtes et saintes, participant aux commupications sensibles de la gloire divine devap㫙 l'arche, comme Mérian , đouées mêṇ̣ du don des pouyres, ot des priviléges de l'intelligence, comm il y en a su plusieurs sur-tout depuis le Christ; mais il n'y en a aucune qui ait été chargée de la mission apostolique, ou de transmettre l'esprit divin pux hommes, à qui seuls cette destination paroît féservép commé étapt spécialement propreṣ à l'epor fantement divin.

Il n'y en a ou aucune non-plus qui ait été chargée des grandes restauraitions, soit naturelles, soig spirituelles, qui tiennent particulièrementà la puiss pance, telles que celles qui ont été opérées par Abel, Nós, Moise, le Christ p et çelles qui sef mat pifesteront jusqu'à la fin des tems.

Si les femmes juives étoient si honteuses de leux stérilite, non-seulement parce qu'elles esperoient donner la naissance corporelle au Messie ; mais aussi parce qu'il avoit été promis à Abraham que sa postérité seroit ausci nopmbyeuse aque les écoiles du ciel, combien l'homme ne doit-il pas rougir de sa propre Mérilité, lorsqu'il pe concourt pas it cet enfaptement divin auquel il est appelé, ef suy Aons def qrajs Israëlites doivent opárer !

Cot enfantement est doulqurentry of c'ast à d'dhomme \#eritablement Isrä̈lite que s'applique ta sentence; ; Tu enfantefas avec doulgur; iet cette dpuleur ent jo ruptyre minverselle de toys lep ligampaf qui par



Glivin cherche à pénétrer jusque dans nous, au travers de ces barrières accumulées; mais aussi c'est à l'homme, dans cet état, que convient le passage de l'évangile : la femme est triste lorsque I'heure de son enfantement approche ; mais lorsqu'il est accompli, elle oublie tous ses maux, dans la joie d'avoir mis un homme au monde.

Réfléchis, homme, à la dignité que tu acquiers par ce sublime enfantement divin, puisqu'elle ne s'élève à rien moins que de te rendre le père de Dieu dans ce bas-monde.

Mais à plus forte raison, et préalablement à toute autre opération, Dieu veut-il étre son propre père en toi, et pouvoir s'engendrer, quoique laborieusement, dans tous les points de ton être; enfin, il n'y a point de souffrances qu'il ne supporte dans l'espérance qu'il goûtera la joie inexprimable davoir mis par-tout, en toi, des hommes au monde.

> Des aruspices et des oracles.
H.A science des aruspices étoit un débris des sacrifices établis dès l'origine des choses, et réhabilités lors de l'élection du peuple juif. I'homme, et encore plus l'eánemi de l'homme, connut que par-là les sacrificateurs avoient obtenu des gràces et des secours; il soupçonna que c'étoit une science, et il entraina aisément l'esprit de l'homme à chercher dans quelles parties de la victime cette science residgit, afin que par le moyen de l'homme, cet

## (309)

ennemi de l'homme pût s'emparer de la science divine elle-même.

De là toutes ces conjectures que les aruspices de tous les pays ont formées, d'après le mouvement des intestins, d'après l'éruption du sang ou d'autres signes semblables; bientôt ils jugèrent que ces signes avoient des rapports avec des faits analogues dans l'ordre politique, et leurs jugemens prirent sans peine la forme de prédictions. Si , en suite, un seul événement y devenoit conforme, la prédiction une autre fois devenoit. un oracle, et ils en faisoient une loi, qui devenoit une règle dans la science des augures.
Les oracles parlés, et ces réponses mystérieuses et divinisées que l'on a vu pratiquer dans les cultes religieux parmi toutes les nations, dérivent aussi origi• nairement de cesdroits primitifs, quifurentaccordés à l'homme après sa chute, et qui furent remis en vigueur, tors de l'établissement de l'arche d'alliance.
Nous avons parlé assez à découvert sur les langues, pour montrer que ces sortes de réponses ne doivent pas s'attribuer toutes à la supercherie, et que le pouvoir de l'ennemi de l'homme a pu s'etendre jusqu'à rivaliser par des paroles sensibles avec la vérité même, lorsque l'homme n'a pas employé tous ses soins à prendre cette vérité seułe pour son guide. De là ensuite les hommes astucieux auront pu aisément employer les subterfuges, pour régner sur l'ignorance et la crédulité des peuples.
Quant aux immolations des victimes humaines, i’ai desiré de savoir aussi quelle pourroit en avoir

## (310)

té Yotiginé. L"hiftotré des Céltes fn"apprend bien que ces sacrifices humains et les autres barbares

 tétte régión que sont dènues les liois, par lésquellés lés péưples ińmoloiêint aux̆ Dièux lếs priśonniêrs,
 q̆quêllēs loiś sè sont subldivisiséés èt modifiées ensuite chèz lès différens peuples où elles ont été apportées:

C'jest de là aussi que sont venues les épreuves đ̛̉u feu, dè l'eau, et les duels én ćhamp clos, pour lè̀s ăccustationš, èt nếme toutès cēs décisions remises si inconsidérément à la loi dúusort. (Toutes choses que l'ennemi de l'hommé a pu délourner de lēur vraie ligne, et qui pouvoient parvenir à lêar but đ̛ans la lol lévitique, lors̃que l’esprit ỳ présidoit, commé nous le voyons dans les eaux de jalousie, dans l'avenfure d'Achan, èt dans čellê đ̄e Jonathas.)

Mais.sil'histoire des Celtes m'apprend quel ëśt Ie pays qui a offert le plus abondament l'affreuse süperstition des immolations humaines, elle nè m'apprend pas la raison de la différence qui s'observe en ce genre, du Midi au Nord, et elle ne m'en apprend pas non plus la véritable source. Quant à la différence locale, la voici :
C'est que les peuples du Nord n'ont pas eu, autant que les autres peuples, l'idolâtrie souverainement criminelle, et quils ont eu principalement 1’idolâttie insensée. Aussi out-ils conservé dans leurs cruelles dévotions mème, une trace de respect pour le premier étre, qua'ils croyoient honorer
(3ii)
par de pareilles extravagances; at lietu que les peuples du Midi attaquoient co promier ette, et loinr de lui offrir des victimes humaities; s'ils en immoloient quelquefois, c'étoit plutiot a soñ ennemi.

Le Atexique avoit l'usage des sactifices humains, autal l'Amérique septentrionale fut-elle peuplée par le Nord de l'ancien continent, soit par l'Orient de l'Asié, soit par l'Occident de l'Europe.

L'Amérique méridionale n'avoit point de ces sacrifices ; o'est probablement paito que d'un coté, elle fut peuplée par les iles ef le Midi de l'Asie, et de l'autre, par les Antilles, et l'Afrique occidentale.
Quant à la véritable source de ces sacrifices humains, des écrivains fort estimables ont dit avec raison, que c'est par méprise que les hommes en sont venus à immoler d'autres hommes dans leurs sactifices ; qu'ils ont cru que les puissanoes physiques de la nature avoient utie volonté, une moralite susceptible de ressentiment, d'amour et de haine, et que comme les hommes, elles s'appaisoient par des presens, par des prières ef dé bassesses.

Mais après ce que hous avons dit ci - dessus, on $\forall$ oit que ces cérémonies ceruelles et absuides, ont pu être dictées aux hommes, par une voix plus imposante, et qu'ils ont prise 'pour l'organe de la verite, tandis qu'elle étoit celle de l'erreur et de l'abomination, comme nous avons via ces méprises se répéter si souvent pàrrrii les oracles et les devirts de toutes les religions.

Le sacrifice d'Abraham lui-même, tornbion dar

## (312)

fois n'a-t-fl pas pu donner lieu à des prestiges, et servir de moyen au prince des ténèbres, pour égarer les mortels! tandis que dans ce modele des sacrifices, la sagesse suprême ne cherchoit que la foi du sacrificateur, et que dans les sacrifices qui auront été copiés sur ce modèle, l'esprit de mensonge ne cherchoit que le sang des victimes et l'entière ruine des facultés de ceux qui les immoloient : raison puissante pour apprendre à l'homme à se tenir en garde contre les insinuations de cet ennemi du genre humain et de toute vérité.

## De la marche du prince des ténèbres.

$\mathrm{S}_{\text {on }}$ grand objet, depuis qu'll ne demeure plus dans l'intérieur des formes supérieures; mais à côté des formes inférieures, est de tâcher de se loger dans l'intérieur de ces formes inférieures, pour se mettre à couvert de l'air vif qui le travaille; c'est, en outre, pour pouvoir poursuivre l'homme de plus près; et c'est pour cela qu'après s'être logé dans l'intérieur de ces formes inférieures, il ne cherche qu'à les ruiner et à les dissoudre, en en mettant à découvert tous les principes.
C'est là son but dans les obscénités et dans la luxure; en découvrant les organes des formes, et les principes de leur substance, il cherche à s'emparer de ces organes et de ces principes, pour annuller les générations; aussi la stérilité est-elle une suite

## (3ı3)

naturelle de la luxure; comme c'est à cause de lui que les formes matérielles ont pris naissance, il n'est pas étonnant qu'il cherche à en opérer la destruction.
Sa méchanceté paroît bien plus à découvert dans les carnages et dans les meurtres qu'il occasionne sur la terre, parce qu'il ne peut se servir là que de notre fureur, au lieu que dans l'autre exemple il se sert de moyens doux et séducteurs.
L'esprit qu'il porte dans ces fureurs est tel que, pour peu que nous eussions l'usage de notre raison, l'effet qu'il opéreroit, devroit être de nous faire retourner promptement vers la vérité à laquelle nous n'aurions pas songé sans cela.
Dans les guerres et dans toutes les querelles des hommes, cet ennemi exaspère la colère, et il s'exaspère lui-même par là , jusqu'à ce qu'il sente le besoin de sang pour se rafraîchir, à cause de la teinture qui est dans ce sang : voilà d'où vient la joie et la satisfaction des vainqueurs et des meurtriers, quand ils ont versé le sang de leurs adversaires.
Mais comme cette teinture ne se trouve pas la dans sa vraie place, elle finit par revendiquer ses droits et par laisser dans une grande souffrance ceux qui ont versé ce sang, et, par conséquent, le prince des ténèbres dont ils ont été les organes. Aussi, quelles horribles justices se feront sentir au dernier jour!
Tirons de l'exemple inverse une leçon utile. Exaspérons notre amour jusqu'à ce que nous sentions le besoin du sang divin pour nous rafraîchir;

## (3r4)

il coulera bientôt sur nous, et il y coulera avec sa teinture ; et comme tout sera alors à sa place, il n'y aura paint de consolations que nous ne puissions attendre.

Quoiqu'il y ait des puisssánces dé l’air qui soient redoutables, ôn péut dire cependant que l'ennemi n'aime paś l'air, patce qu'il n'aime qu'à détruire, et que l'ait, maintenu dans ses mesures, est conservateur. Cet ennemi ne se connoít pas à luimême, cette tendance à la destruction, il y est poussé en aveugle, et par la terrible angoisse de son éfat de ténèbres.

Ce qui fait qu'il n'aime pás l'air , c'est que l'air est rempli aussi de puissances salutaires et redoutables qui le molestent. Aussi toutes les grandes opérations̊ des deux alliances se sont faites à l'air. Il ri'y à que les remèdes qui se sont préparés à Huls clos, de peur qu'ils ne fussent infectés en les préparant ailleurs. On sait en outre qu'il n'aime pas l'harmonie, et que l'harmonie ne peut avoir lieu que par le secours de l'air ; et, en effet, il ne ©cherche continuellement qu'à établir et propager le désordre dans l'harmonie universelle de la hature astrale, aërienne, et terrestre.
Cet ennemi a grand soin aussi de hous occuper d'œưres nulles, afin de nous obliger par là à les recommencer et à les répéter sans cesse jusqu'à l'épuisement de nos forces et de nos moyens, ce qui arriveroit si l'action vraie ne se mêloit pas de son côté à nos œurres, et ne régénéroit pas nos moyens et nos forces.

Les ceuvres personnelles et habituelles de cet
(3i5)
ennemi, sont donc encore plus nulles que les nôtres, puisqu'il n'y a poitt d'action vraie qui les soutientie; aussi ne pourons-nous pas hous fair6 l'idée de son néant, de sa péturie, ét de ce qué l'on peut appeler sa varite ou son vide.

Dleu est l'opposé, et par la même raison da hoire mélange actuel, nous the pouvoris pas hous faire lidée do la plénitude de ses cevirres divines; qu'autant qué nous aurons tétabli là pléniftude de notre être, qui est te seul qual, parmi tơutes set creatures; en puisse faire lici bas la vivanto epreuve.

Si les effets positifs de l'iniquité ne se faisoient pás sentir à l'hortritie, à celui méme qui seroit au rang des plus profonds spectulateurs, il la regarderoit comme n'étant qu'ume histoire, et il faut que nous sachionts par expétience que c'est urit puissance.

Or ; l'horraur de la situation de l'eñneriii, c'est que c'est dams is propre volonte que réside dette puissance-là g èt que sa volonté est soumise ellemêture à cette puissance qu'elle s'èst crete et eñgendrée, ce qui fait que nous ne dévorts pas être plus tranquilles auprès de lui, que nouts ne le serions áu milieu d'une troupe de chiens enragés, qui, par leut état de tage, ne pourtoient s'empécher de chercher a mordre.

Mais plus nous sommes contraineus que l'iniquite est utie puissance, plas nous devons comprendre que ce n'est autsi que par une puissance que nous pouvons la vaincte et la southetre, et non pas par de simples discours et par des liveres.

## (316)

Toutefois, pour ceux qui, quoiqu'étrangers peutEtre aux vérités que nous exposons, ne leur sont cependant point assez opposés pour les nier, nous dirons que l'ennemi ne prend point la forme des animaux purs, dans les œuvres matérielles qu'il fait ou qu'il projète de faise en nous, et qui se manifestent soit à notre mort, soit par les tableaux qui nous sont quelquefois présentés de notre état pendant notre vie; il ne peut, dans ces cas-là, agir que dans la mesure de son action fausse, et n'employer, par conséquent, que les formes des animaux qui sont en correspondance avec cette action.
Mais il peut prendre la forme de ces animaux purs, dans les epreuves spirituelles et les corporisations extérieures, par lesquelles il essaie de tromper et de séduire ceux qui ne se tiennent pas sur leurs gardes. Un des moyens de le juger et de le connoitre dans ces circonstances, c'est le peu de permanence de ces mêmes formes, et la variation à laquelle elles sont assujéties, attendu que cet ennemi n'a pas le droit de s'emparer à poste fixe, des actions pures et régulières, sans quoi la convention éternelle seroit renversée.

Or, elle n'a été qu'un peu couverte de nuages par le péché primitif et par les péchés secondaires; et le régulateur suprême la maintient dans son exactitude, avec une constance assez remarquable, pour que l'œeil attentif puisse la reconnoître partout et dans tous les cas.

Nous livrons ceci à l'intelligence humaine, qui en tirera le profit qu'elle pourra. Comme nous

## ( 317 )

parcourons le cercle des choses, nous ne pouvons nous dispenser d'offrir un extrait de tout ce qui est renfermé dans leur enceinte.

La clef de la science.
$\mathbf{E}_{\text {lee consiste dans une secrète alliance entre le }}$ grand pasteur et nous, par laquelle il s'etablisse entre nous deux une convention, un mot d'ordre et de reconnoissance, au moyen duquel nous puissions nous rapprocher au milieu des multiplicités et des divisions de la région passagère, et nous unir dans tous les instans, pour ne faire société qu'avec nous, et nous retrouver toujours ensemble, au milieu de cette multitude de nations ttrangères, qui ne peuvent entendre notre langage.
Nous pouvons même faire plus par cette convention, que l'on ne fait par son image dans les guerres politiques; nous pouvons passer sains et saufs au milieu de nos ennemis, et nous dérober à leurs yeux sans qu'ils le sachent, comme fit Élizée envers les troupes de Bénadad, roi de Syrie.
Ainsi, toute notre occupation doit consister à nous appeler l'un et l'autre continuellement par cette secrète alliance et par notre mot de convention. Notre pensée ne doit porter que sur ce seul point, parce que nous sommes sûrs que si nous y sommes reellement fidèles, tous les mouvemeris qui en résúlferont et que nous aurons à suivre, erent dans.l'ordre et dans une juste mesure.: -

A ce sujet il est bon d'observer quelle a ete universellement la marche de l'esprit de vérité, envers les hommes; c'est sanp doute de compen, cer auprès d'eux par être plutót œuvres que parole, comme nous l'avons remarqué précédemment; mais c'est aussi de ne les appliquer eux-mêmes à l'ouuvre qu'après les avoir préparés par l'instruction, par les principes et par la loi.

C'est pour cela que le premiar homme refut sa loi et tous les secrets de son olliance divine, avant de marcher à l'œuwre, pour lequelle il avoit reģu la naissance divine et spiriduelde-temporede.

C'est pour cela que Nö reçut toute son jostruction, avant d'opérer de la part de Dieu, sur la terre coupable, de jugement pay l'ean, en raison du crime quin avoit été commis contre I'clément eap, ou le pripcipe de toute corporisation.

C'est pour, cela qu'Abrahan, Jaend, Moise, reçurent chacup des instructions divines, avant de procéder à l'gurre de leur etlection.

C'est paur cela que de pequle bébren regut la loi sur Sinaz̈, pyapt g'ollar conquérir la terra promise.
C'est pour celo quye oe même peuple a été inst truit par las prophâtef, avant de voir s'accomplir dans son sein. l'eeyvre de la ráparation univer. selle.
C'eat ppur cela quele Christ a próparéses apộtres par ses instructions, cenvers at son exemple, pyant de lour dire, d'allor prôcher.
C'est pour cela que ly gepre duнmaía: пе cesse


## (319)

combat final, qui sera la plus grande des œuivres que la famille humaine ait à opérer dans le tems. Enfin, c'est pour cela que les sages de tous les pays et de toutes les élections, soit directes, soit indirectes, doivent être préparés par de vastes et longs enseignemens, avant d'entrer en exercice.

Ces observations peuyent tenir en garde contre les nombreux inspirés et prophêtes, qui se sont élevés en différens tems, et particulièrement de nos jours. Je les vois entrer tout de sujte en couvres, avant d'avoir fait leur séminaire; jo les vois enseigner, avant d'ạoir reçu la tradition des prin ${ }_{-}$ cipes et avant de les ayoir sondés; je les vois puiser ces principes dans les faits et dans les communications, tandis que ces faits et ces communications doivent être soumis an jugement deq principes.
.)
Il n'est donc pas étonanant que leurs édifices no soient pas solides, et qu'on les voie si fréquems. ment s'écrouler, puisque ce n'est pas une instructipn bien ordonnée, qui en est la basen

La mádenine univgrsallp:
Com me l'amour de da sagesse éternelle, pour sa production, est infinip, elle p's pu , manquer à prír senter a l'homme, dans sont état de miserre, ; н remède universel, qui pût lui qider à s'ep delil-a vrer ip et cependant comme elle n'a pu suivre gne les lois du tems, en lui offrant un semblable fart mède, il faut qu'en le lui présqpant, elle se soit conformé a la loi qui süit tous tes remèdes, st

## (320)

qui fait qu'ils sont toujours, ou doivent être plus actifs que le mal ; qui fait enfin que ces moyens curatifs, soit les vomitifs, soit les caustiques, soit les opérations chirurgicales, nous causent pour lé moment des douleurs plus graves que celles de nos maux.
C'est donc à dire qu'elle a dû nous proposer de supporter une douleur plus forte que celle de notre propre situation malheureuse, ou une affection plus pénible encore que celle que nous cause notre triste existence spirituelle-humaine, au milieu de l'abîme terrestre que nous traversons.

Or, ce remède plus déchirant, cette douleur plus forte, cête affection plus pénible, est précisément la tâché qui attend l'homme quand il est employé à l'œuvre : c'est à la fois la chose qu'il doit faire et qui doit le guérir, et lui faire éprouver on mal assez grand pour lui faire oublier tous tes maux.
Voild comment la sagesse sait concilier son propre intérêt avec la guěrison de l'homme; voilà la véritable médecine universelle.
Je n'expose pas ici en quoi consiste cette espèce de douleur, parce que les hommes en sont si loin qu'ils ne me croiroient pas. Je l'ai exposée rapidement et presque imperceptiblement dans d'autres endroits dé més écrits: les yeux perçans m’auront saisi; cequeje dirois de plus seroit inutile aux autres; mais autant je puis assurér que ce remède est infaillible pour noứs guérir de toús nos maux spirituels, autant j'affirmé qu'il n'y a que lui qui ait cette propritet.:... : © e

## (321)

Ill y a en outre un secret sûr pour que ce remède ne tarisse jamais, et pour qu'il puisse universellement encourager ceux qui se désespèrent, ou qui sont paresseux.
Ce secret est de se dire qu'après avoir fait usage du remède dans une circonstance, une autre circonstance nous attend pour le mettre en pratique de nouveau, parce que iles besoins de notre maître ne cessent point, et que c'est là principalement que doit s'appliquer le passage d'un de nos écrivains, qui veut empêcher un homme de se tuer, tant qu'il lui reste une bonne œuvre à faire.

Car, ces besoins de notre maître ne cesseront pas même après que le tems sera entièrement effact, quoiqu'alors nos douleurs le soient aussi, attendu que ce maître aura éternellement le besoin de l'amour.
Les douleurs et conırariétés spirituelles que nous recevons partiellement et journellement sur la terre, soit de la part de l'ennemi, soit de la part de nos lois astrales -particulières, soit de la part des hommes, sont l'école et l'apprentissage qu'on nous fait faire, pour parvenir au sentiment des douleurs de notre souverain et divin maître, qui ne sont autre chose que celles de l'universelle charité divine.

C'est par là que nous pouvons nous faire une idée de ses souffrances, et obtenir la. faveur d'y participer : car ce n'est que par là que nous poa ${ }_{4}$ vons nous nommer ses frères; jusque là nous ne sommes que ses enfans ou ses pupilles: bien heu, reux quand nous ne sommes pas ses ennemis et ses bourreaux!

## II

## (322)

## Véritables droits de l'homme.

J'ar dit, dans l'un de mes écrits, que l'homme étoit la prière de la terre. On peut découvrir dans ces paroles les véritables droits de l'homme, qui, d'après le modèle éternel, n'est rien moins que le mercure spirituel de ce monde, et peut reactionner le souffre divin, et le rapprocher et le réunir ici bas à toutes les substances spirituelles-désordonnées'dont ce souffre divin est séparé.

Oui, l'homme régénéréa le droit de faire motrter jusqu'à :Dieu les cris: des malheureux mortels, at l'expression des misères et des calamités de la terre, comme il a le droit d'obtenir du ciel une réponse satisfalsante et des promesses consolatrices, et de les rapporter à ses tristes concitoyens.
. Il a le droit, comme cela fut.accordé à Jérémie $1: 10.3$ de citer spirituellement à son tribu-: nal les mauvais rois ou les mauvais génies des nations, de les lier dans la privation, comme les souverains politiques le font dans leurs guerres humaines, qui ne tombent, les trois quarts du tems, que sar des déplacemensi, changemens, replacemens d'autres individus à la tête des gouvernemens.
¡Il a le droitide faire descendre d'en haut do neilleurs rais pu demẹilleurs génies sur les peuples ${ }_{z}$ pour les administrer selon la justice, et leur prod curer la paix de la sagesse et de la vérité; privilege dont les pontifes chrétions ont outrageusement abusé, en se prévalant de leurs titres; et en n'exer-

## (323)

çant qu'un simple pouvoir humain et figuratif, et encore, sur l'ordre purement terrestre et politique, au lieu d'exercer un pouvoir vif sur l'ordre vif des choses de l'esprit, comme c'étoit l'intention de la loi originelle de l'homme.

Il a le droit de combattre par l'esprit toutes les puissances visibles ou invisibles, humaines ou surhumaines, qui peuvent attaquer les peuples.

Il a le droit d'être le ministre et le représentant du Dieu suprême sur la terre; comme tel, il a le droit d'être admis à la confiance la plus intime de ce suprême Dieu, et de pénétrer à toute heure et à tout moment dans ses demeures les plus secrètes; vérité dont certains officiers des rois terrestres répètent sensiblement la figure, par les priviléges qu'ils possèdent d'entrer à leur gré dans l'intérieur du palais de leur maître, et même par les marques ostensibles qu'ils portent de ces priviléges.

L'hromme a le droit d'aborder ainsi le souverain suprême, pour appeler ses regards sur les désordres et les maux spirituels des êtres.

Car Dieu est tellement épris de sa.propre beauté; et de ses délicieuses qualités et vertus, que tout ce qui n'est pas lié à leur ravissante harmonie', lui est comme étranger ; et l'homme de l'esprit, en se ramenant à sa sublime simplicité naturelle et divine, a le droit de réveiller Dieu, pour ainsí dire, de cet enivrement divin, pour l'avertir des préjudices que souffre son image extralignée, et de le déterminer à venir promptement la secourir et la tirer de l'angoisse où elle se trouve, soit

## ( 324 )

: individuellement, soit comme peuple, soit en général, et comme famille universelle.
Les personnes intelligentes concerront ici que cette loi a lieu principalement pour les régions coagulées, comme est ce monde terrestre, tandis qu'elle est moins nécessaire dans les régions limpides, telles qu'étoit la circonscription des anges rebelles. Aussi Dieu fut-il averti dicectement de leur rebellion, au lieu que, depuis leur chute, il établit l'homme auprès d'eux comme son misistre, et que, depuis la prévarication de l'homneẹ, il a daigné conserver oncore ce mème minislère à l'homme auprès des hommes.
Il ne faut pas confondre non plus ce privilége de l'homme, avec le sublime pouvoir des ministres purs et sans péché, qui ont servi de voie de comm inication à Dieu, entre le regne intérieur et le regne extérieur, antérieurement à toute prévarication, soit spirituelle, so thumaine.

L'homme étant placé dans la région altérée, ne peut transmettre au maitre divin que la connoissance des maux et des dssordres, afin d'en obtenir le soulagement et le pardon; au lieu que les ministres purs et sans péché dont nous parlons, habitent les $r \notin$ gions de l'ordre et de la lumière; ainsi, ils transmettent au suprême souverain la connoissance de ce qu'il y a de bien dans les créatures, pour leur en obtenir la récompense, et ils lui transmettront, à la fin des tems, la connoissance de tout ce qu'elles auront opéré 'de salutaire dans cette région terrestre, et dans les autres ré gions que nous ne voyons point.

## ( 325 )

Cependant, l'homme ne peut étre admis à la jouissance de ses véritables droits, qu'autant qu'il est rentré dans la ligne de vie dont la chute l'a fait sortir, et il ne peut rentrer dans cette ligne de vie qu'autant que l'éternelle parole a fait en lui sa résurrection; et pou• que cette parole fasse en lui sa résurrection, il faut qu'il exerce soigneusement et journellement sa parole à son véritable usage, s'il veut qu'elle $\left.\right|_{\text {a }}$ vienne en lui à un état d'activité permanent et eficace, sans lequel il est loin de sa destination, et ne fait à tout instant que _des curres de mort.

Car le droit réel de l'homme est enfin de devenir, dans sa mesure, un véritable Christ, et d'être ordonné comme lui par la consécration éternelle du Dieu suprême, pour ét.e un médiateur et un restaurateur des désordres dans l'espèce humaine et dans la nature; $c$ 'est de se remplir, comme le Christ, de l'ardente soif de la justice; c'est de desirer, comme lui, que le douloureux baptême s'accomplisse, comme étant le seul qui puisse avancer le regne divin, et nous faire rentrer dans la maison de notre père. Sans cela, on peut bien se donner le nom de chrétien, mais on ne peut pas prétendre à celui de frère du Christ.

Or, il n'y a rien de plus difficile que de devenir le frère du Christ; car, avant d'arriver $\dot{\text { a }}$ ce haut terme, il faudroit commencer par recouvrer notre vrai titre d'homme, et tout nous apprend qu'il n'y a eu réellement, jusqu'à présent, qu'un seul homme dans le monde, et quecet homme a été Jésus-Christ lui-même, parce

## (326)

qu'il est le seul qui ait eté l'homme de la volonté.
Les autres ne sont hommes que par la chair, le sang, les ténèbres, l'amour propre et individuel; ou bien, quand ils sont hommes selon l'esprit, ils ne le sont que temporellement et partiellement. Jésus-Christ est le seul qui l'ait été universellement; aussi, il est le seul qui puisse nous rendre hommes, soit partiellement, soit universellement, comme lui.

C'est même de là que dérive une merveille inconnue dans le christianisme, et qui consiste à ceque, par la virtualité de celui qui, jusqu’à présent, a été reellement le seul homme sur la terre, nous pouvons être, même pendant notre vie, ce que le Christ n'a pu être complètement qu'après sa mort, c'est-à-dire que nous pouvons être, dès ce monde, des hommes divinisés et unis, pour l'éternité, avec le principe.

Il y a une intelligence bien profonde à retirer de ces réflexions, c'est qu'il seroit possible aux hommes, par les rapports qui peuvent se trouver entre le Christ et nous, de se démontrer la réalité de la venue de Jésus-Christ, et voici comment on y parviendroit :

Il n'y a que les puissantes affections du Christ qui puissent nous remplir complètement, et contrebalancer en nous toutes les affections dépravées qui nous abusent pendant la vie, et même toutes les vertus fausses qui servent de base et d'aliment universel au monde; enfin, tous les maux physiques, moraux, naturels, civils et politiques, aux-

## , ( 327 )

quels nous sommes exposés pendant notre séjour sur la terre.
Si , par l'expérience que le véritable homme de desir en peut faire, il est convaincu que tel est le privilége du Christ envers l'homme, et qu'il sente, par le fait, que nulle autre puissance n'a le pouvoir de lui rendre ce service, et que cependant, ce soit un service qui lui soit réellement rendu, quand il a le bonheur de persévérer avec constance dans la poursuite de sa renaissance, ce sera sans doute alors une démonstration positive que le remède est venu, puisqu'il obtient sa guérison.
Homme réféchi, pàse ce que je te présente ici; et toi, homme encore novice dans la sagesse, songe que ce ne sera point par des voies particulières que tu deviendras frère du Cbrịst, quelque spirituelles qu'elles soient ; ce ne sera qu'en te renouvellant perpétuellement et en détail, tant extérieurement qu'intérieurement, que ce torrent immense et sanctificateur viendra t'iponder et t'abṣorber en lui.

## Erreurs des ministres de la nouvelle loi.

$\mathbf{L}_{\text {es }}$ pasteurs de la nouvelle loi disent que les miracles ne sont plus nécessaires, puisque l'église est établie. Ceci, au fond, est une idée vraie, mais mal appliquée. Il est sùr que toutes les merveilles de l'ancien et du nouveau testament n'avoient pour but que de nous amener au royaume

## (328)

Ce la liberté divine, ou à l'entier exercice de nós droits; ordre de choses dans lequel, en effet, nous n'aurions plus eu besoin de miracles, puisque nous aurions joui naturellement et pleinement de la v\&rité, de la lumière et dè l'intelligence qui sont les trésors de la véritable église.

Mais nos pasteurs ont pris leur regne pour celui auquel nous aurions dû parvenir. Hls ont fait rér trograder le troupeau avec le même aiguillon avec lequel ils auroient dû le faire avancer; et c'est avec les armes de la lumière qu'ils nous ont retenus dans l'obscurité.

Toutefois, je veux eroire que c'est avec bonnefoi qu'ils se sont conduits ainsi. Néanmoins, ils devoient voir que la clef de la science, que le Christ avoit apportée, étoit une clef lumineuse, et qui ouvroit toutes les barrières; et avec cette seule idee, ils auroient pu s'apercevoir de toutes les erreurs subséquentes qui ont résulté de leur erreur première.

Car, il seroit contraire à la raison de prétendre que se passer de miracles, cela veuille dire qu'il faille se tenir au-dessous, et non pas s'élever audessus de ces merveilleux moyens.

L'évangile avoit bien dit: heureux ceux qui croient sans avoir vu! c'est-à-dire : heureux ceux qui, par l'esprit de l'ame, ont senti, connu et goûté le don ineffable que l'amour divin avoit fait au monde! mais il avoit si peu annulle les miracles, qu'il les annonce comme les signes des dons qui seront accordés à ceux qui croiront à l'envoyé divin, ou à l'attendu des nations.

## (329)

Il disoit done par là que celui qui croyoit sans les miracles, étoit plus avancé que celui qui avoit besoin des miracles; mais le plus renferme le moins; et Jésus-Christ n'a engagé à croire sans les miracles, que parce qu'il avoit aussi le pouvoir de faire croire par des miracles, ceux qui n'auroient pas pu croire sans cela; et c'est par ce double pouvoir qu'il étoit l'accomplissement de la loi, mais qu'il ne détruisoit point la loi.

C'est pour cela qu'il rappeloit sans cesse les , courres de l'ancien testament, et qu'il a scellé publiquement sur le Thabor son indissoluble alliance avec Moïse, en montrant par là que, s'il donnoit plus que Moïse n'avoit donné, il étoit bien loin de suspendre ce grand ministre de la loi des œuvres miraculeuses.
Lors donc que nos pasteurs prétendent que les miracles sont inutiles, ils devroient d'abord ne tenir un pareil langage qu'après nous avoir portés plus loin que la loi de Moïse, et ils nous ont fait reculer beaucoup en-deçà, excepté que, pour ce qui tient au temporel, aux dìmes et aux biens terrestres, ils se sont cramponnés plus que Moïse même à la loi lévitique qu'ils nous donnoient comme étant passée.

Secondement, ils auroient dû au moins se réserver quelques rayons de cette loi vive des miracles, pour éclairer dans l'occasion ceux dont la foi auroit eu encore besoin de ce soutien.

Ils n'auroient pas dû exposer le troupeau à croire que toute l'œuvre du réparateur se bornoit à la pratique de quelques institutions, et à l'établissement
des pasteurs, dans des possessions mondaines et territoriales, qui sont elles-mémes si contraires à l'esprit de l'instituteur qu'ils nous prếchoient.
Ils n'auroient pas dû l'exposer à croire que l'établissement des bénéfices étoit tout l'objet que la puissance divine s'étoit proposée en se manifestant sur la terre; que dès que ces choses étoient établies, elle n'avoit plus rien à faire de visible en ce monde, et qu'ainsi les miracles n'étoient plus nécessaires.
Il est bien vrai que les miracles n'étoient pas nécessaires pour cela, car, ce ne sont pas les miracles qui les ont établies; il nefaut pas non plus de miracles pour les conserver, il ne faut que le même esprit d'astuce et de cupidité qui les a fondées; car, c'est une loi que, dans toutes choses, l'origine, le cours et la loi de conservation sont du même genre.

D'après ces courtes reflexions, on ne peut s'empêcher de dire que les prêtres chrétiens ont fraudé la loi de Moïse, en ce qu'ils s'en sont arrogé les avantages temporels, sans mettre en jeu la moindre ,de ses virtualités; et qu'ils ont fraudé aussi la loi du Christ, en ce qu'ils ont voulu la faire croire en n'en prenant ni n'en montrant point l'esprit, et en disant que, puisque l'église étoit établie, les miracles étoient inutiles, tandis que ces pasteurs nous avoient ramenés, par leur marche rétrograde, à la loi de Moise, qui n'étoit que la loi des.miracles. C'est par ces contradictions qu'ils se sont perdus. Tout royaume, divisé d'avec luimême, doit se détruire.
Ils se sont perdus aussi en transposant l'esprit

## (33r)

des principales institutions mêmes sur lesquefles repose tout l'edifice du christianisme.

L'eucharistie, par exemple, étoit une voie ouverte par le réparateur, pour monter de l'ordre sensible à l'ordre vif de la parole qui s'étoit établie sur toutes les régions purifiées par l'œuvre de la restauration, comme elle s'établissoit sur le pain azime, par la cérémonie en question; aussi, le réparateur disoit-il, à ce sujet, que la chair et le sang ne servoient de rien, et que ses paroles étoient esprit et vie.

Nos pasteurs ont transposé et réduit l'esprit de cette divine institution, en concentrant son sens général dans la formule cérémonielle qui n'en est que l'extrait; en concentrant son esprit universel et vaste comme l'infini, dans ce qui ne devoit lui servir que de support, et sur-tout dans le mode externe et réglementaire, c'est-à-dire, dans une limite si étroite que cet esprit de l'institution même ne peut s'y étendre ni s'y procurer tous les développemens qu'il desire; enfin, en faisant d'une institution de bienfaisance, et d'une lói gratuite, remise à la libre disposition de l'homme, une institution de rigueur.

Ils se sont perdus en faisant eux-mêmes, de cette institution, un usage si multiplié, mais si monotone dans ses variétés, que cet esprit qu'elle devoit faire croître et s'élever dans les éternelles progressions, n'a cessé d'aller en rétrogradant, par une suite de cette monotone intempérance même, et a fini souvent par laisser et le pasteur et le troupeau dans l'aridité des déserts.

## (332)

C'étoit un talent que la sagesse divine avoit livré à l'intelligent et industrieux amour de l'homme, et qui, comme tous les talens, ne pouvoit produire que par une libre culture; mais ce talent, ils ont eu peur de le perdre, et au lieu de le mettre à la banque, ils l'ont enveloppé, ils l'ont serre, ils l'ont enfoui, et cependant, ils ont fait en méme tems tous leurs efforts pour composer avec cette institution-là, ainsi réduite, toute la foi des nations.
Ils devoient v ,ir que cette institution-là pouvoit en effet venir de la foi, conduire à la foi, servir même de siége à la foi, comme étant un des germes de la foi, mais qu'elle n'étoit pas la foi, puisque l'evangile et toute l'écriture étoient remplis des œuvres miraculeuses et des prodiges de la foi, avant que cette institution eucharistique fit établie.
Ils se sont perdus, en réduisant également le pouvoir de lier et de délier les péchés. C'Etoit dans le spirituel, c'étuit dans les correspondances supérieures et de tout genre, qu'il étoit réellement important d'apprendre à discerner, et de lier ou délier les pécheurs, pour manifester la gloire du principe, pour inspirer aux nations le respect qu'elles lui doivent, et pour opérer la détention ou l'élargissement du coupable.
Mais les pasteurs qui perdvient chaque jour ce discernement spirituel, l'out remplacé par le discer̀nement matériel; par le discernement des viandes, des tems, des jours, des heures, et de cent mille autres points de détail et d'upinion, qui n'ons

## (333)

fait qu'absorber le fond de plus en plus; et c'est sur les contraventions à ces sortes de discernemens que les pasteurs ont établi l'exercice de leur pqua voir de lier et de délier.
Après avoir ainsi réduit le discernement de ce qui. devoit être du ressort de cette puissance, ils ont reduit grandement aussi l'exercice de cette puissance elle-même, et l'ont elloignée d'autait de l'esprit et de la source dont elle dérivoit, c'est-à-dire qu'ils n'ont gardé qu'tpe moitié de cet esprit, savoir : celle qui renferme le pouvoir de retenir et de remettre les péchés, et qu'ils ont laissé l'autre moitié, savoir : celle qui renferme le pouvoir de les connoître, ainsi que l'ont possédée ceux dont ils sont les successeurs.

Cependant, l'une eût été aussi importante que l'autre à conserver, et elles pouvoient entrer au nombre de leurs droits, après avoir fondé et consacré cette institution, comme elles y entroient avant qu'elle fût établie et transformée en réglement; ce qui a fait penser quelquefois que, dans la main des hommes, ce sont les institutions qui sont le plus contraires à l'esprit primitif des institutions même.'
En effet, avant que l'institution de retenir et de remettre les péchés fût établie publiquement en régime obligatoire, Saint-Pierre confessa fort bien Saphire et Ananie, et il montra qu'il possédoit les deux moitiés de la puissance, qui devroient faire la base de l'institution; car, par l'une, il connut successivement le mensonge dea deux époux, et par l'autre; il leur infligea successivement leur pénitence, en leur déclarant qu'iلß
(334)
alloient mourir, pour avoir menti à l'esprit; et à l'instant, ils moururent, et on les porta en terre.
'Le prophête Elizée, long-tems avant Saint-Pierre, avoit fort bien confessé son serviteur Giézi; car, par la première moitié de sa puissance, il connut l'avarice et la fausseté de ce serviteur, qui, sous le nom de son maitre, avoit été escroquer de l'or et des habits à Naaman, que le prophête avoit guéri de la lèpre, et par la seconde de ces puissances, il fit tomber sur le coupable la lèpre dont il avoit guéri Naaman.

Enfin, bien plus anciennement encore, Dieu exerça le vrai modèle de la confession envers Adam et Eve, dans le paradis terrestre, en disant à Adam : d'où avez-vous su que vous étiez nu, sinon de ce que vous avez mangé du fruit de l'arbre dont je vous avois défendu de manger ? et en infligeant sur l'homme et la femme, une pénitence qui dure encore, et qui durera jusqu'à ce que ce monde figuratif soit effacé.

Je ne parle point d'une autre distraction qu'ont eue nos pasteurs, quand ils ont infligé aux pécheurs la prière pour pénitence, tandis que, dans son vrai sens, la prière ne peut réellement être qu'une récompense; je n'en parle point, dis - je, parce gu'avant d'arriver à la prière qui est une récompense, il faut passer par la prière de la servitudé et de la douleur., et que c'est probablement de celle-là qu'ils ont voulu parler à leurs pénitens.

Je suis bien loin aussi de vouloir atténuer en rien l'usage de ces deux institutions, dont je viens
(335)
de parler, quoiqu'ils les aient réduites à d'étroites mesures. Elles peuvent encore être trop utiles dans cette limite même resserrée, pour que je veuille arrêter le bien qu'elles peuvent faire; car, les sagesses restauratrices ont l'attention de se graduer selon toutes les proportions des besoins et de la foi des hommes.

## Resumé.

IL faut se rappeler sans cesse que si l'homme n'avoit pas en lui un miroir vivant, qui lui réfléchît tous les objets, de quelques classes qu'ils soient, il ne seroit pas porté, comme il l'est, à tout sonder, à tout connoître, à tout embrasser.

Il faut s'assurer de la différence saillante que l'homme trouve en lui-même, entre ce miroir vivant qui lui apprend tout, et son être purement sensible et matériel qui ne lui apprend rien, qui ne connoît rien, qui ne retient rien.
Il faut reconnoître que le pouvoir de cet étro vivant sur mon étre purement sensible, est un pouvoir actif, par lequel j'imprime et fais naître dans cet être sensible, des propriétés, des dons, des talens pratiques, qu'il n'auroit pas par sq nature.
Il faut observer que le pouvoir de cet être sensible sur mon être pensant, est un pouvoir passif; qui peut bien en obstruer les facultés, comme cela lui arrive souvent dans les maladies et autres dét sordres; mais qui ne crée jamais ces facultés dans
cet être pensant et vivant, et par conséquent lui est très inferieur ; puisque, par ce moyen, l'un a des droits qui sont absolument inconnus à l'autre.

Il faut enfin rejeter, comme une erreur principale, l'opinion qui veut que nos sens soient le principe de nos idées, tandis qu'ils n'en sont que les organes et le moule, comme la terre est le matras des fleurs et de tous les végétaux; mais ne pourroit pas les produire, et encore moins les créer si on n'en semoit pas les germes en elle.

Ces principes posés et adoptés d'une manière imperturbable, il faut se souvenir que l'être qui pense en nous, est le seul miroir qui nous réfléchisse complétement, les diverses qualités de la source universelle d'où nous sortons, et de laquelle provient également tout ce qui existe.

C'est ce qui m'a fait dire si souvent qu'il est impossible de prouver Dieu d'une manière solide, qu'autant qu'on a d'abord prouvé irrévocablement l'ame de l'homme.
Car, il n'y a qu'elle qui 'en réfléchisse toutes les plus importantes qualités, et qui nous apprenne par le contact qui s'en fait en nous, qu'il $\mathbf{y}$ a hors de nous et au-dessus un être doux, juste, intelligent, vivifiant et vivant, dont le caractère dominant est l'amour et la sainteté, attendu que l'impression que ce mot et ce sublime sentiment opèrent en nous, est la plus imposante des affections que nous puissions éprouver, quand nous apons le bonheur de parvenir jusqu'à elle, et de ne pas la laisser s'éteindre, lorsque nous avons dté assez heureux pour la sentir.

## ( 337 )

C'est pourquoi il faut constament s'attacher à regarder simplement la nature comme un agent circonscrit dans son œuvre, et comme le témoin - d'une grande puissance, qui l'a créée et qui la dirige; mais non; ${ }_{i}$ comme le témoin d'une puissance libre et sainte : car cette nature n'a rien en elle, qui réfléchisse et qui sente la sublime affection de la liberté et de la sainteté de Dieu, et ce privilége est réservé à l'ame humaine.
Voilà pourquoi il est si nécessaire d'appuyer, avec une constance opiniâtre, sur l'existence de cette ame humaine.

Voilà pourquoi aussi ceux qui ne veulent ou ne savent prouver le Dieu saint et complet, que par le témoigṇage des choses physiques, remplissent si mal leur objet, et manquent si souvent leur but ; d'autant que ce n'est point la gloire de.Dieu que les cieux racontent, comme le dit la traduction des pseaumes, mais seulement la gloire de l'esprit ou de la puissance, comme le dit le texte.
Enfin, on peut dire à la rigueur que l'intelligence humaine se peut démontrer à elle-même la nécessité de l'existence de 'Dieu, puisque s'il n'y avoit pas eu éternellement la substance do l'être éternel, et le facteur nécessaire pour la modifier, il n'y auroit rien. On peut dire aussi que fa nature peint la qualite puissante de ce Dieu suprême; mais que l'ame en peint toutes les autres qualités : car, elle est née dans le sein de leur immensité et de leur universalite.

Après ces premiers pas, il faut pénétrer attentivement dans Pame humaine, et voir que si son II

## (338)

privilége est de réfléchir complètement les diverses qualités de la source universelle de tous les êtres et de toutes les alfections, notre vraie nature seroit 'd'être continuellement et universellement stimulés, vivifiés, dirigés, activés par la divinité même qui devroit étre noire perpétuel moteur dans toutes nos pensées et dans tous les actes de notre existence, comme nous voyons que le suc de la terre n'abandonne pas un instant les canaux des plantes, et qu'il dirige sans cesse tous leurs progres et tous leurs mouvemens.
Enfin tout nous engage, d'après les principes cidessus, à croire que nous devrions, par les droits de notre ètre, faire un avec la divinité, et participer à toutes ses ceuvres, et cela sans interruption, sans fatigue, sans subir les ennuyeuses progressions du teins', 'et sans nous traîner dans les humiliantes lenteurs de Pespace.
Quoique le fait réponde si peu à la sublimité de ces priviléges, il n'en sera pas moins vrai que Phomme qui s'observera de bonne foi, conviendra que l'espèce humaine a une tendańce continuelle à les atteindre et à paroitre en jouir; et il lui suffira de jeter un coup-d'œil sur toutes les œuvres et sur tous les desirs de l'homme, pour voir qu'il sefforce par-tout de vaincre ou de paroître avoir vaincu les óbstacles qui le retiennent đans la privation sur ce point, et que c'est sur cela que se fondent toutes les induśtríes humaines, toutes les dissimulations de l'hypocrisie, et tout le mécànisme social, soît général, soit particulier. Lorsque ces principes seront sentis et avoués,
(339)
il faudra donc reconnoître qu'autant il sont solide's et incontestables, autant il est incontestable ausssi que nous sommes dans une situation qui fait avec eux un parfait contraste.
En effet, au lieu de ces lumières certaines dont nous devrions jouir, notre carrière scientifique est comme un gouffre où nous entassons continuellement des axiômes, des méthodes industrieuses, et de spécieux systêmes, sans jamais le combler, et où nous ne semblons occupés qu'à composer de longues listes de nomenclatures, avec lesquelles nous essayons de remplir le vide de notre esprit, et que nous multiplions à mesure que ce vide augmente, de façon que nous pouvons dire que nous tendons sans cesse au terme, mais que nous n'y arrivons jamais.

Nos actes et nos mouvemens spirituels, au lieu' d'être l'effet rapide et subit de nos pouvoirs, ne cont que le résultat d'un échaffaudage de ressorts, qui décèle hautement notre impuissance.

Nos desirs, au lieu davoir en eux un moyen analogue à leur vivacit́, languissent dans une privation habituelle, qui leur prouve que ce n'est pas dans l'état où nous sommes, que se troure l'exercice des droits qui devroient nous appartenir : car, le vrai caractère de l'espritt, et d'un esprit qui est heureux et libre, est que ses desirs (au moyen de ce qu'ils sont vrais et purs) aient une vertu efficace, qui leur donne le droit d'être satisfaits à l'instant où ils sont formés.

- Enfing. on reconnoîtra que si nous apercevons bien catte fameuse loi, par laquelle il est certain


## ( 340 )

que l'ame humaine est le seul être sur la terre, qui ne puisse vivre que d'admiration et d'adoration, nous voyons bien aussi combien nous sommes loin ici bas de remplir constament cette loi, puisque nous ne sommes environnés que d'objets nuls ou ténébreux pour nous, qui ne parlent point, et qui ne peuvent en effet satisfaire natre besoin d'admirer et d'adorer, puisque nous ne leps comprenons pas, et qu'ils. ne descendent point jusque daus les profondeurs de notre être; de façon qu'au lieu de nous trouver dans une situation conforme à tous les principes posés ci-dessus, nous pouvons dire que nous sommes au.contraire dans une torture universelle, puisque nous sommes dénorés de besoins dans tout notre être, et que nous n'avons aucun moyen de les satisfaire.
" Quand, par une infimite d'autres observations qui sont également à la portée de tout le monde, on ne doutera plus de l'aliération de l'espèce humaine;

Quand on sera bien sâr que nous sommes tous des prisonniers ici bas, puisque notre corps matériel est pour nous une barrière ot un obstacle continuel qux développeraens de notre esprit;
Quand on se sera convaincu que toutes les pro,priétés des substances physiques, sont égadement emprisonaées dans la nature, etcomme dans un désordre universel.;
$\therefore$ Quand on reflechira que des prisoms naturelle ne peuvent pas être étabdies par lai caprice et la amechancete, comme le sont souvent les prisons uartificielles, hâties par la main des hommes;
( 341 )
Quand on observera en conséquence qu'il faut qu'il y ait une cause légitime, qui nous ait attiré cette tribulation, soit à nous, soit à cette nature, qui devoit nous servir d'apanage, tapdis que parmi les tribulations humaines, il y en a beaucoup qui ne sont dictées que par la fureur et par lizinjustice;

Quand on se verra forcé de tirer de la la conclusion qu'il faut que notre espece ait đóé dévoyéo de sa ligne par elle même, ot qu'alnsi on ne peut imputer qu'z̀ elle sa punition, paisqu'on ge'peut imputer la cause du mal au principe suprême, qui est exclusivement le bien par essence, ni d la nature matérielle qui n'est pas libre ;

Quand, enfin, on sentira que ce principe suprême doit être incomparablement plus attaché de $^{2}$ sa production ou à l'aine, que la mère la plas tendre tre peut l'être à sés enfans, on me pourra guère se dispenser de tirer les induetions suivantes, savoir :

Que le principe suprênce a étendu Ie mode do son affection, pourr sa progéniture égarée, comme noüs voyons qu'une mére tendre êtend son amour sur son jeune enfant, qui s'est Kalissé aller à des fautes de son âge;
Que cette extension a dû produire un puissant remède, composé, $\mathrm{I}^{\text {R }}$. de cette affection divinie, pour sa production ; $\mathbf{2}^{\mathbf{D}}$. de dette image originelte de l'homme, font P'empreinte' s'éloit altérée et que l'affection divine cherchoit, avec transport, à reparer; et $3^{\circ}$. d'une efiveloppe qui pût servir de support à ce remède ; qui fût formée d’abord de

## (342)

bases' élémentaires, analogues à cettes substance dans laquelle nous sommes emprisonnés, et qui parvint successivement jusqu'à être ce qu'est notre prison même, afin que le remède pût pénétrer par-tout;

- Que ce n'est là que ce que nous voyons se repéter tous les jours, où une mère tendre, ayant à guérir son enfant malade, met en ceuvre son affection vive pour cet enfant; unit dans sa pensée cette affection avec l'harmonie ou la santé, dont il est privé et qu'elle voudroit lui rendre; et, enfin, attache tous ces mouvemens secrets sur des substances matérielles, analogues à la plaie de son fils;

Que ce mode de restauration renfermoit ainsi à la fois, et le monde divin, ou Dieu lui-même, mons le nom de Jésus, qui est le grand nom des Hébreux, surmonté de sa couronne; et le monde spirituel ou l'homme-esprit, sous le nom de Christ; et le monde naturel, ou l'homme-corporel, sous de nom de fils de Marie, ce qui n'est que le véritable modèle de l'homme bien ordonné, puisque mous ne sommes tous qu'un monde spirituel renfermé dans un corps, et que ce monde spirituel, qui est nous, devroit perpétuellement et \{universellement être rempli et vivifié par le monde divin;

Qu'au moment même où la chute a eu lieu, ce mode de restauration dût commencer à se former, comme l'amour de la mère éclate au moment oir son enfant tombe;
Que le principe suprême a chargé son amour de toute sa puissance, et lui a dit d’aller portar le

## ( 343 )

mode de restauration, dont l'univers è l'espèca humaine avoient besoin;
Que nous devons, d’après cela, nous regarder comme aniversellement et perpétuellement environnés de ce puissant agent de restauration, qui nous est offert et qui nous accompagne par-tout
Que, dès-Iors, il n'y a point de bornes à noa espérances, puisque celui que nous pouvons approcher, est dépositaire de la plénitude de la puissance du souverain être, et de la plénitude de son amour;

Qu'ainsi c'est Ta faute des hommes, s'ils ne se réintégrent pas dans leur universalité origiselle, puisque cette universalité s'est donnée toute entièra à eux, et ne cherche qu'à opérer en eux, et à faire un avec eux, si, ces malheureux hommes na répétoient journellement la faute première en en dédaignant de leur propre mouvement cette universalité, comme leur chef ou la tige de lear race , l’a dédaignée dans l'origine.

Ceux qui, d'après tout ce quí précède, so trouveront disposés à admettre et à goûter ces vérités, ne courront dono aucun risque d'y ouvrir leur ame toute entière; ils ne courront ancun risque à regarder cette organe suprême de restauration, comme étant le desir de Dieu ou la parole universelle, et par conséquent la racine de toates les langues.
Ils sentiront que, par cette raison, Dieu a consacré et posé dans ce desir et sur ce desir, toute la puissanse divine quị étpit nécessaire à l'homme, pour recourrer ses droits, qui étoient divine at.

## (344)

universels, puisque Dieu nous avoit établis sur tous les ouvrages de ses mains.
Ils sentiront qu'en s'unissant à ce desir suprême; ils deviennent desir universel, eux-mẹmes, et peuvent, par le souverain pouvoir de ce souverain agent, remplir la souveraine tâche quii a été destinée à l'homme, dès son origine.

Ils sentiront que s'ils ont la constance et le bonheur de s'unir intérieurement à ce souverain desir, ils s'uniront aussí à cette racine de toutes les langues, et pourront ainsi converser avec tout ce qui existe, puisque tout est langue, et avoir à la fois, par ce moyen, et la clef de toutes les sciences, et l'intelligence de l'objet de l'existence de tous les êtres, tant dans le monde primitif, quo dans le monde secondaire où nous sommes.
Ils sentiront que ce qui faít que les savans dans les sciences humaines, n'arrivent point a ce but sublime qui seroit de connoître, c'est qu'ils né desirent point, ou autrement dit, qu'ills n'aiment point; et que, réciproquement, ils n'aiment point, parce qu'ils ne connoissent point, attendu que ne pas aimer, est la plus grande preuve de lignorance.

Ils sentiront que Dieu ne se donne ainsi aux hommes bien disposés et amis du vraí, que pour faire parvenir son desir dans toutes les régions, parce que la distance, ou plutôt la disproportion entre Dieu et ces régions, seroit trop grande, ce qui se vérifie dans un sens inverse, entre l'ange tébelle et la nature : car cette ange rebelle est séparé de la nature, et il se sert des hommes
(345)
passionnés et égarés pour faire parvenir ses mauvais desseins dans l'univers.
Ils sentiront qu'en devenant ainsi eux - mêmes le desir de Dieu, et ce desir de Dieu ne pouvant manquer d'avoir son accomplissement, leur destination doit être de faire parvenir par-tout à leur tour, dans leur cercle, ce desir de Dieu, ou de revivifier tout ce qui les entoure spirituellement comme corporellement, ce qui ne signifie autre chose, sinon que nous sommes appelés par ce mode de restauration, à remplir toute notre atmosphère, des wirtualités du royaume même.
Ils sentiront que toute leur existence étant dévouée à cet emploi, il n'y a pas un moment de leur vie qui ne dût être occupé à cette œuvre restauratrice, et que c'est sur cette œuvre restau ratrice, soit pour eux personnellement, soit pour ce qui est hors d'eux, que tous les instans de leur séjour sur la terre, seront jugés au grand tribunal.
Ils sentiront, enfin, qu'il leur sera impossible d'avoir rien à opposer à ce jugement, puisque, d'après tout ce qu'on a vu dans cet écrit, nous ne cessons de nous promener au milieu des clartés universelles et des révélations naturelles de tout genre, soit en bien, soit en mal, et que l'homme lui-même dans ses maux, dans ses plaisirs, dans ses lumières, dans ses ténèbres, est, pour sa propre intelligence une révélation continuelle.
Et c'est par là que je terminerai ce que j'avois à dire sur le véritable esprit des choses.

## fin du deuxiène et dernikr yolume.




## $\mathbf{T A} \quad \mathbf{B} \quad \mathbf{L} \quad \mathbf{E}]$

## DES MATIERES

Contenues dans le second volume.
$\boldsymbol{L}_{\boldsymbol{E} \text { tems. }}$ PageLo tems est aveugle : raison pour qu'il puissenous stre utile.6
Du bien et du mal considérés par rapport austems.12
Des trois ages. ..... 17.Tout est monde. Conséquence facheuse qui enrésulte.19
Le tems on action. ..... 21
Classification des hommes dans le teme. ..... 26
Sentiers du tems. ..... 32
Dans ce bas-monde, les biens l'amportent infi-niment sur les mauss.34
Coup-d'ail sur la mort ..... 38
L'esprit de la mort. ..... 39
Toute affection de l'ame, de l'esprit, ou duscaur, soit bonne, soit mauvaise, nous aldiveau-dessus de la mort.$40^{\circ}$
Le moment et le mode de notre mort pourroiontet devroiont nout lite connus.44

- $\quad \mathrm{ij}$ TABLEComment serons-nous? oì serons-nous quandnous ne serons plus dans ce bas-monde?50
Comınent peut-il $y$ avoir des sons parlés et ar.ticulés, sans le moyen de nos organes physiqueset matériels?55
Nous ne venons ici bas que pour nous y faire habiller. ..... 57
Titre d'admission dans les régions futures. ..... 61
Il faut que chaque ckose prononce elle - même, son propre nom.62
Le caractère essentiel du nom de Dieu. ..... 65
Le caractère de la nature ou de l'univers. ..... 71
La nature n'est qu'une borne et une limite, out vient expirtr la voix de Dieu. ..... 73
'Action substituée à la parole. ..... 75
Degrés ét rapports de la parole. ..... 77
Droits de la parole.
Balance et compensation nécessaires de la coa-gulation universelte - natūrelle, par une sub-stance en fluidité.8I
Nom de l'homme $\dot{d}$ lui inconnu. ..... 84
De l'homme-miracle, et des miracles en perma- netuce. ..... 86
I'homme un desir de.Dieu. ..... 89
Clef de la tête ; clef de l'ame. ..... 92
L'homme est l'économe de Dieu. ..... 96
De l'origine des langues. ..... 103
Les ressorts de chaque ètre lui sont caches ..... 106
Tout ce qui est àction, est une sorte de magisme. 110Chaque production regoit de son principe lesmoyens nécessaires pour manifester les pro-priétés qui la constituent.113

Foible objection opposée contre la nécessité dẹ la parole, pour linstitution de le parọle. 120
Apologue. $\$ 28$
But de la parols. Troisième pbjection. x31
Difficulté prévue. $\quad 138$
De l'esprit dé traditions en général, et des écritures saintes en particulier. 144
Doctrine universelle de toutes les traditions. 149
Des traditions juives et chrétiennes. 153
Raison pour laquellẹ tous les faits de Pécriture doivent se répéter dans l'homme. 158
Caractère des écritures saintes, $\quad 159$
Avantages qui résultent pour l'homme, de ce
que le principe s'est fait organe.
De l'objet des écritures saintes; de leurs mp-
sures appropriées do l'homme. .
I66
M!urmures contre l'éléction du peuple juif: $\quad 169$
Faux apercus d'un grand nombre de gens sur les écritures saintes.

172
Moïse, accusé de maṭérialisme. IXt
Sur les massacres et les actes sanguinaires doat sont remplies les écritures saịhtes. . In 8
Des sacrifices lévitiques. I84
De l'interprétation des écritures saintes. $\quad 189$
Moyens naturels par lesquels la sagesse divine accomplit ses plans.

123
Maringes des patriarches. $20!$
Espric du traitemenf das diffirentes classes des élus de Dieu. 207
Toutes les langues sont primitivemont infusées. 21 I

## -

iv 
Langues-mères. ..... 212
Les hyérogliphes sont antériours aux lettres al- phabetiques.215
'Letivité des langues. Les monumens. ..... 216
Langues purlées. ..... 221
L'homme devroit etre toutes les langues. ..... 226
De l'universelle affection. ..... 229
Imperfections des langues humaines. ..... 233
Iangues des différens Mondes. ..... 237
Les comparaisons et les images. ..... 241
Des différentes servitudes du peuple Hébreu. ..... 242
Sens radical des trois grandes servitudes des Juifs. 246
Remarques sur les manifestations divines parmile peuple Juif.252
I'arche d'alliance. ..... 256
Du règne prophétique. ..... 258
Les deux cercles. ..... 261
Des prophéties, depuis pépoque de la restau-ration.263
Triple caractère des prophéties. ..... 266
Trois classes de prophéties. ..... 271
Universalité du prophétism@. ..... 274
Caractère moral des prophétos. ..... 278
Esprit de la justice. ..... 282
Tribulations des prophetes. ..... 284
Le temple de Jérusalem. ..... 286
Aggée. ..... 287
Zacharie. ..... 289
Malachie. ..... 291
Progressions de Viniquite; progressions des pro-diges dirins.297
Différence de l'ancien testáment au noureau. ..... 300

## desmatrìmes.'

Difference de la mission du réparateur à colle d'Adam. 30X
Des différentes espèces de baptemes. . 304
$T u$ engendreras avec doulour. 306
Des aruspices et des oracles. 308
$\boldsymbol{D}_{e}$ la marche du prince des ténèbres. 312
La clef de la science. $\quad 317$
La médecine universelle. 319
Véritables droits de l'homme. 322
Erreurs des ministres de la nouvolle loi. $\quad 327$
Resumb.
335


Google
$1+2=500$.
$\tan 84$


Googlë

$$
\begin{gathered}
1+2=500 . \\
\tan 9 i
\end{gathered}
$$

