Encyclopedie lamo (maxing) $2 x \geqslant 7 e 2$
$A$

- Teflescions dun Citoyen.
- Lur la Narine

$$
\text { NCB } 408001
$$

$$
\frac{000}{30^{2}}
$$

Reflexions D'un Giloyen
Prof ace
La mavine fut presque oublice en Granse apro's La mort de Chartemagne: Depouis ce regne, les see--gneurs particuliers avoient luess amiraux, nommés patrimoniaus. Olle commenca a' rencitre sous el. Douis, le promier de nos rois qui aut eu un officier pincipal avec le titre J'aminal Ix quer̃e avec liln gleterre rendit la marine, plus considirables sous Char les V. par les soins de son amiral, Sean de Vienne. Qes regnes suivans laisserent la marine dans l'ou= Bli, ainsi que le commonce, dont it n'etoit seulement upas question, mais L'un el l'autre reparurent sous le ministere du cantinal de Richelicu, ctont été portés bexucoup plus Loin pör. N6. Colbert sous lè regne de Powis XIV
$\mathrm{CIf}^{\prime \prime}$ y aurail beaucoup de choses à faire. pour la perfoction de notre mavine; 'iobjel at important's e nous avons penséqu'an livoit ici avec plaisir un esotrait $\partial$ 'un potit ourrage for - olide c fort vare, intitulé Réflécions D'un citoyen

Preface
sur la marine. Cet ourrage est $\partial$ 'un habitant de Dieppe, fils J'un libraire. Cel enfant, dégouté du me= - tier de son pere,, 'est fait corsaire, a senvir sur des vais--secues de roi, a commandé des bálimens qui lui appar. - tenoient eparle ia d'une chose quid sait ou qu'd doil savoir. Condamni au repas par les pertes quid a fai= tes dáns cette dornier queme, ¿l ieut mis á ćcrive ses ré= flexions cà les imprimer. Tt a présenté san ouvna--ge ad ministre qui a apprrouve'ses vices: l'adition en a dée supprimée, e cek cootrait ent fait sur un des trois. exomplaires qui eos istant.
refleasions d'un Oitoyen

- Il ny a point a mmprement parter de querre marilime defensive.

Cot ans les lums de queme, il pruet que les bax" timens soient tous curmis offensivement.

- lue les mess, on se chenche sans se trower, onse trowe sains se chercher: S'xudace, La ruce, e Le hasard decicident des succés.
de contenter de courrirves pofoesions, en'are: merqu'á cet tffed, c'at pricisément, jouer avec le hasand de perdine sains avoiry amaws celui de gaquer. De la cause des maladies nur les vaisseaus, edes moyens $\partial$ y remedier. On attritue awos lige= rement les maladies des équipages, au dimat e aur mouvais syives.

I'xi serss, dit l'cuteur, sous Il. Le due D'troville, dams son exopédition sur les côtes D'. teadie, notre equipage, eloit compose' de vios cens hommes.

Aprés un syour d'un mois dasns la baie de Chibouctoru, ayourdं hui HGallifow, à peine restrit-il assez de monde pour manoeurres, nous r'etions plus que devo cens en arrivant a forient. ce ne fut point l'influence du dimat quicousa
sur la Narine
ce ravage, car it n'y cut aucune proportion entre te nom. bre des Oficiers malades ecelui des matelots. Les vivres n'y contribuerent point; car il ne mourcit presque persone a bord des vaincaua marchands, approvisionés defle nême maniere que les vaiscaus de loi.
D'ó nait la différence?
Q Du peu de soin qui on a des iguipages a bord des vainseaus de querre.
2. Du pu ' 'aisance forcé par la quantite' des do= mestiques, provisions, e bestiauso embarqué pour la commodite' de l'etat major.
3. De la malpropete' J'entre les ponts dont on $n$ ' ouvro proaque jarnais les sabords malorre' l'air infe= cté par les bestiaum, e Respiré par ceux que luir tris= he sort y renferme./ dans les soins de l'fficier, Le soldat perivoit de misere. Sans ces soins, le matelot est enco $=$ =re plus mathureuso: il recoit dans ly ports ses avai= =ces qu'il dinipe. Il s'embarque pres'que nud, la puni tion suit deprés la faute; mais il n'y a pas de Re: mede.

Reflexions Dun Qitoyen
Point de facilite' de pourvoir aua besoins, on n' enlu-- peas sans wite fâcheuse, le froid, e la misore. Le scorbul nait, ere lipand dans tout l'equipage.

Il faut donc embarquesdes har刀s, pouren fournir aw matelot. Lérrivain, personage oisif, fe= rou note de ae qui lui sera delivré, pour être retenue sur if quges au desarmement.

Il faut au matelot la pelite perruquerdes peau D'ayneau, la veste un peu ample, le potit bu= fle en soubre-vente, le mantrouu d̀ la turque dvec te capuchon.

Uln mateld bien équipé négliqe de chan " oer de Linge at $\partial$ 'habil, se couche, moville au sortir du quart, at qagne paria parave le scorbul, conime un autre par manque de vêternent.

Dans la mavine francoise, le mate= Lol appoartient uniquement a' l'itat. S'il me urt, il est 2emplacésans qu'il en coute a lof. ficier; pourquoi celui-i veillena-t-il a'sa con: servation?
sur la Narine
Fciites des réglemens, tant qu'il vous plairoo; lo seal bon, c'ent alui que liera l'Officier parson inte'net, faites donc des soldats mateats. 2u'un matelot ne puive perir sans qu'il en coute un homme à l'fficier de marine.
on a trois cens mille hommes de troupes Detorre. He fout trent mille matelots; mais il les faut enrégimentés. Lu'ils soiens repandus dans la Ametagne, la Provence ele pays D' hunis, equ'en un dein D'sil ils puissent dre rafoernblés. Que les compagnies soient recrutiés, ou de matelot ou de novices Sur une compagnic de cent hommes, if fou $=$ droit en oromner vingt-ang qui n'assent navique.

Comme ils travailleront dans les ports auso armomens, desarmemens e entratiens des na= vives, il leur fout une forte paye.
¿Qu'ily ait des sergens, gens eso perimen= tes dans la manouvre.

Cue ces vergens représentent $\dot{a}$ bord les of -ficiers-mariniers.

Quils ayent inspection at ser le devoir C vur l'entretion, comme il se pratigue dans

Reflections d'un Aitoyen
Les troupes de terre.
©/ue les capitaines gandont leurs compougni es tant qiuils ne seront que lieutenans de vaincaus. Le soldat de marines ent un pue mieus que Le matelot, on I apppercoit qui il ent protege'; mais il at encore mal. Pouncuai? C'ent que I'officier convainau qu'on lui retiverx' sa compagnie, pour pou qu'il avance, il i's legand conme tranger. Il n'y. voil qu'un moyen d'augmenter sa paye, il sait brien qu'en quelque maurais état qu'elle voit, son confrier la lecevras sans discuter.

Qu'on debule par créer cing ou siso regimens, comme pe les propose, e l'on verva léfel Q'lintéret persomel.

I' is dificile de changer á ce point les. usages, ie demande sustement que les commisnaines des claves ctawent des escouades de huit hommes.

Que ces homones voient conmandés par un officier marivier.
©uecet officier visite les hards surant le depore.
(c) u'en campayne sette troupe ait ses hamacs tendus l'un á còte' de L'autre.
sur la Marine'

Qu'elle soit tenue proprrement; qu'on rase ceuso qui auront de la vermine; qu' on fafse changer les harbes, quand dles suont mouillies; qu' on les oblige a les mettre au sec; qu'on luer donne due linge une foisla somaine; que le ling sale soit tave' qu on fofse des re vies; qu'on purise les nonchalans; qu'au retour les crouades soient visités par le comminaine des clas. ses; que le commisaire rende compte au secretaine b' $e$ '= tod. Br

Iprres l'expeidiente de l'incorporation, point de plussur moyen de prévenir les maladies.
tutre inconvénient dans les vaisseaso de querre; Le qaillard $\partial^{\prime}$ want est ocupe' par les cuisines;' le gail: lard J'arriere par les gardes marine, ksdomestiques e ''office; l'entrepont par les canonniers les Soldals; entre les ponts, des canoniers sont a luer aise, les Officiers-mariniers enfernes avec de la toile; au mi= lieu deces entreponto et un grans pare dus mou= fons; Ce rente ent pour be matelot, c'ent-a-dire, que les trois quiarls de l'équipage, la clawe la pluw ne= ufoaine, est entancé dans la partie la plus ctroite - la moins conmode de Pentrepont. Cét de ce

Reflexions d'un Citoyen
liue aumi dangereux que degoutant, de cet te chure qu'il vo á la pluie, au vent e à la grêle, verrer une vaile su haut D'un, mât. Duel Dempérament puet resister a' ces alternatives su= bites de chaleur de froid?

Toigner à cela les viandes salés, quelquefors le manque d'exu.
li l'on se proposoil $\partial$ 'engendrerles scorbut, s'y prendroil on miesico?

Le porte qui convient au matelot ut sous tegaillard J'arriere; il est à porté de sons Sorvice; il est en plein air; plus de vi-- ifoitudes cos trémes; 'Office senó aumi-bien entre pont que sous le quallawd.

Que les matelols malades soient descenaes er entre pont dans un licu destinie a' cet effet; qu'on écarte de-la les valétudinaires; que dary ce post les sabords puissent rester ouvents plius Cong-temps: que si cela ne ce peut, on y ouvre Leux fenêbry plus élevées, que les sains, e les maLades ne restent plus confondus; que rien ne
sur la loarine.
sorve depriteste au chirurgien, que ver visites voient easactes; qu'il soit á porté de reconneoitre bes faineans was

Qu'on evcite les matelots á l'amusement dans le beau tems; qu'il y ait toujours ábord T'un vaissaue quelque instrument; celui quiri= ree de cette attention, n'a pas d'humanile'; la vie de la mer ent melancolique, la musiquo et - La danse sont les principoxus moyens dans les voyages de la côte de Guincé, a entratenir la sante' des negres.

Somquion será dans le cas de retran= = cher D'eau les équipages qu'on ordonne'aus ca= = pilaines de se defaine des trois quarls deleurs moutons, volailles, sous les peines les plus grienss; L'aisance' de sept a huit personnes contisuent, decomdamner à mort ou à la maladic. cing á vios cens hommes non moins utiles.

2u'on tienne la main a Lexccution de I'ordonnance de balayer tous les jours D'ourrir les sabords, lonsque le tems te permet; de laver duas sfois lejour les pares aux moutons, les cages à

Refleacions $\partial$ 'un ortrien
valailles, Sx. De jeter de l'eau dt de froter entre les ponts K.C.

Mais encore une fois comment expener ces attentions, sans l'intérêt persannel de lofficier?

Il faut retiver de lintre pont leparc aus moutons, loger le beitail en haul, ou s'en priver. Le li= eu sert 's 'asile suggrand nombre de l'equipage, et it ne recoit de jour que part les icontilles.

Gailes faire branle bas deues tois par remai= ne, pou laver, e troter plus aisément entre les ponts.

Mais sans un arrangement tendant $\alpha$ in= tereser l'fficier au salut du matulot, n'attender paz queces choses se fawent.

Du moyen D'avoirdes matelots. Hesaisce que je dis: un matelot $n$ 'est pas aussi difficile a fai: re quion pense. Zornque le couer est quér du mal de mer. it ne faut plus que quelque tems de pratique; deuso mois pour le tout.

Une gatere echoue sur les cotes de l'Sta= = lie; les Romains construisent des bâtimens surce moide: en trois mois des matelots sont Iremé; une plotent équipúe, e la Carthaginois battues sur mer. L'art du matclot est autreichose a présent,
sur la llarine

I'accord; mais lepis, c'ent que nous ne sommes pas des Momains.

Nous avons perdu beaucoup de matelols; cependant if ne Revte plus qu'il n'en faut pour en former. Eu'on esayje ce que feront cent hommes de mer, dans un vaineau de querre, ou' le Reste de l'qui= - page n'auna jamais naviqué en dusx mois de croi= siere, je ne demande que ce tems.

Les hommes les moins robustes sont queri en huit ou quinze jours du mal de mer.

Atimés ce lepos, qu'on fasse montersans cene Les novices dans les haubans e sur les vergues, avee $D^{\prime}$ autres qui luer montront à mañre un ris, e à ver: rer une voile.

Daus un autre tems, qu'on teurappren= ne' a' faire des amarrages.

Cala fait, il ne 'agit polus que de les bien commander; mais oú mandre ces novices? dam le tirage $\partial$ 'une milice de jiunes honmes depwis 16 jus'= qu'á 90 ans, sany cigard à la taille.

Pour ne pas dévarter les cotes, faites ce tirages sur to utes les provinces.

Meflections D'un Oiloyen
Une cinquantaine de conrettes repandues depuis Bayon= - ne jusqu'a Duntierque pourrient commencer ce novi= es pendant l'hiver.

Coseraer cusoquéon n'embarquera pas dans vos ports, qu'ils amarrent, gréent, dégréent, e taf fent Le vervice du canon edu musquet.

Donnez-leur pour vergens des matelols instruits, pouroffeciers des pilotes marchands.

Cout le métier consiste a'savoirve soutenir sur e avee des cordages.

Th nest poss rare que des gens qui n'assient point navique, voient devenus sur les cossaires D'asser bons matelots, aprés une course de deuso mois; quoique Les capitaines qui ne les avoient pris que poursota a= ts, ne les eument par instruits.

Dans laplipart des vaiweawo anglois, combien de gens qui n'ont jamais vul la mer. liser la'-denus les fuilles de l'état politique de l'Anqleterre.

Bien deplus étrange, que l'usage de renvoyer les équip ages aprés la campoagne. .

Cest ou économie ou jutice.
Mauvaise economie de renvoyer, des matalots pour en faire revenir autant deus mois apmés.

Surtice cruelle que de le forcer an ne lie pa=
surla Marine?
payant au desarmernent qu'un mois ou deuxs de la campagne qu'il vient de faire, J'aller en courve, de mon= ter sur d'autres bàtimens, e de gragner de quoi soutenir sa fernme, eves en fans.

Fousse polilique $\partial$ 'annoncer touyours à l'en nomy par les levées la quaritite de vaisseauss quíon vuit armer. Ot pues l'attente des équipouges traines les ar: memens en longueur: les uns restent malades surles routes; les autres esocidés de la fatigue du voyage, ne puvent's'embarguer, ou Canquinent sur le, vais= seaw. Cuwo qui profitent du cangé pour wivre les corsaires, sont pis. It y en a qui de desespoir se ven= Dent à l'ennemy pour dewso ou trois cens livres,e sant pordus pour la patrie.

Les flotes evpagnoles sont plines de ma= telots francois.

Tusqu'a ce jour, les clawes ant ue une peine infinie a satisfaire aus levées ondonées, quarigue moiques. Qu'a-ton fait. 2 on a renvoye' au service les matetols qui in revenoient.

Abanoonner la marine, ou retenir pon= dant I'hiver disa mille matchots: point de milica

Reflexions Diun Aytoren.
Dia mille, indépendamnent de ceux qui sont employes enetmerique e aus Indes.
tovec ces dix mille hommes prêts, on équipe enquin ze jous trante vaincauso de quene.

Acupez cus homentes à terne, partic a' l'entretien des. navires, partie à l'esoercice du canon e du mousquet dans les ports de Arretagne, eD'Aunis.

Du'ils apmrennent la charpent le le valfatage; les poird apmrandre cés métiens les attirena au servico.

Ces metions appris ils subs isteronl, eles falaires coor= bitans de ceus qui y vaquent diminueront.

De la nésenité de croiser contry le commence anglois.
Til taut croiser, thiver ent la saison la plus avantas= yeuse pour la puinonce la plus foible: autre nxison d'entratenir des matelots dans celle saison.

Tous encouragerxi la course, cela ne suffit pas; il faut des vaincaus de querre pour soutenior l'asmatuer.

Defindre la course on lasoutenir point de milicu.
Que font tout l hiver des vaiscaua de querre dans des ports. End risque pour nux vur la mer? Les nuits sont Iongues, lesescadres veu d' craindre, les coups de vent les disponent.

Dowre vaincouss de querre croisont au primier me= ridien depuis 155 juson'a' 5 O degrés de Latitude, feront plus de mal a' l'onnemi en hiver, que toutes nor fonces Reienies

Sur la Narine
ne luit en pouvent foire en été.
On ria point armé a'ect sfat, e nos corlaires onl mesque tousćte pris.

Les matedols itant devenus rares, on a interdit ate navigation, e l'ennemy a commercé libroment.

Pourgusi les armatews se sont -ils senternus sous Louis XIV. par les escadres qui arosoient?

Mais les forces de l'onneme n'itoient pas alors ausi considerables: fause riponse. Duquaic Burth itoient a'lex more intercyptoient dés flotes à l'anglois eau hollaniois cmoinés. Dequoi s'agit il? de savoir oú aroisent à-pryyru's les escadros, e de lescritervion n' it pas in force pour les com. bathe. Of nos vaineaux de quene ne vont-ils pas sortis de Brat, er'y sent-ils pas revernus malyré les escadies angloi= ses qui croisoient vur Cuenant?

Combien de vainicause anglois croisent seuls?
Sont-celeurs wcadres qui ont mis. nos corsaires?
l'innemi les a datruils, en envoyant contre cuso ve= parément quelques vaiscaus de ligne, equelque frigates siune artaine force. Comment les flotes de l'anglois sont elles con= vaýes? Employera-t-il a cet effet une dowzaine de vaineau de querre pour chacune? Sloqueratit Brest. 2 orient.? Roche fort? tere toutes ces depenses il ne nous empicheroit pas J' appparailler, quaì nous en aurions le demein.

Reflexions'd'un Cilozfen
S'it au commerce anglois sul quid faut faire la quer re: point de paix solide avee ae pupie, sans catte politigue. Il ne fout pas songer à devenir puinanst, mais dan= qereus. © ue l'ide' D'iene querre avee nous fasse treanbler le comoneree de l'ennemi; voilá le point important.

Lènnemi a fait dans la querre de $17 H 11$, des amuñ:. ces conciderables sur nosvaissequx. marchands; dans celle--i pue, éa des primes trés-onércuses. Pourquoi cela? ' 'est qu'. = ils ont pense que la querre de torre forvit neigliger la marine, e ils ont u raison.
e Centens sans cene parler de la dotte natio= nale angloise, qualle soltise!' ©ui ent-uquient criancier de l'etal. 2 est cele nentier:? non, non, cest le commercant; e le commerçant pretera, je vsus en répons, tant qu'il ne sena pas trouble'. 'ous vouler que le credit de l'ennemi casn; e au lieu depoursuiure le créancier vous le lainez en nepos.

Prener a l'arglois une colonie, il menacera; rusnez son commerce, il se revoltiona..

L'ennemi s'applique a nuiner notre marine marchande; c'est q'uil jugs de nous poar lui.

- ans commerse maritime nous en verions enco--re puisans; lui rien. Ses escadres empricheront-elles dede--virer,' 'exoporter nos denrées, nos vins, nos eauso-de-vie, nos soieries.' Lui-meme les prendrau malyré toute la vévéri= Lé de ses réglomens.
surla ellarine

La marine de l'ennerni n'eviste que par sa finance; e sa finance $n$ 'a d'autre fonds que son commerce. Faisons donc la querre à von commerce, cà son commerce seul; employons-lá 'hiver enos vaineaux; royons instruits du depart de ses flo tes, ayons quelque convelies en tmerique Kc.

Tousvoila done pirates, dirat-on? sans doute: c'est le seul vôle qui nous convienne.

Font que vous vous borneriz au soution de vos colo= nies, vous sever dupez; evos matelots paweront àune now= tion quiest toijours en croisiere, $\partial$ 'une nation quin'yad jamais.

Qroiser, envoyer vos vainseaux de ligne en course, e vous aures de grames marins; vous reserverez dans son condroit sensible, evous le contraindres a' la paix.

Des officiers de marine. Tic'eit la noblesne scile qui commanae la marine; en Angleterre, quiconque a du tatent.

Tci, aprés trente ans de paix, des qens qui $n$ 'ont $\dot{a}=$ mais navique osent se presenter: c'est un grand mal qu'. ils ssent. On Ingleterre, ce sont torijours des homenes qui ont ete' employés sur des batimens marchands.

Le gentilhomone marin ne 1 'honore point de la connaissance de son metier: vrila le pis.

Pcut-itre saurxt-il Le pilotage: pour l'art dw matelot, il le didaigne; vaforturie n'y est pas attaché, e son ancienneté eves protections parleront pour lui.

Il se propose ou de ne combaltre quiavec des for ces superieurcs, ou rejparer l'ignorance par la binvoure. Suel-- Le erreur.' " brave ne sait pas que son ignorana lui lie les

Reflexions d'un Oytoren
mains. I en ai nu, jernaive de ces braves mains-lá lices, e fen pluerois.
D'ignonance ent le tombeau de l'ínulation.
1 ans la mavine marchade, un armateur ne se choisera qu'un capitaine experimente'; dans la marine vojale, an suppose tous les officiers eqalement habiles.

Nos équip aques sont torijours les plus nombraua, il foall done aborder, depuis Duquai, on ne sait plus ce que c'at.

Duquai avec son rancois de 40 canons, aborxa eprit des villes ambulantes.

Le graind nombre nuit dans une combat au caron.
Cest manquer a' l'tat que de ne pas combattre verque a verque un ennemi d'un tiers moins fort en nombre; mais pour eneculer une abordage, it ne suffit pas D'ctre brawe, il - fout oncore ètre ungrand marin: Le niera-ton?

Nais cest-ce dans le combat sulement que la scien= ce de toutes les parties du metier de la mer est necessaire à l'officier? et l'cionomie des armemens, e la consommation e la qualité des matieres, e la connoissance des vades, the. She. Tout acqui est des aqrés, des accidens, SCC. n'est-il pas De sa compeitence?

Poir ceus qui savrent, les piloles n'ont - qu'une autorile précaire: que l'fficier puinc' done ve pawer de ses conscils, ou les recevoir sans humeur.

Qes cosaires sont sortis de nos ports avee 300 hom= mes D'equipage, parmi lesquels il n'y avoit pas So honies
turla Marine
de mer: Oui, mais l'habilite' de ceux-ci supplísit à tout. Neipriser la connoissance du vervice du matalot, cost dire, fe vis fait pour commander, moi; mais que $m^{\prime}$ 'm= port le bien, ou mal cosecute'?

Q'ordonnance dit, les gardes embarqués serviront comme soldals, if falloit dire comme matelots: Sarth a ite' matclot.

En tngleterre, le gande-marine fait le sevice de matelot; il indique le travail a l'eoccule: Le notre a toutes sorls de maitres àtorr, en mer il ne fait rien.

Ce junne homme ignorena toules sa vie les côtes: c'est le commandement qui le vreut en donnant le comman= dement des frigátes e corveltes a convoyer ou a croiser, à des Ifficiers de fortunc. Un lui donne un pilote cotier, ene vaus= droit il pas mieuse qu'il puit s'en passer?

An comple 1200 officiers de mavine; C'rdonnan= we en met sios sur les vaiseaux du promier e du second mam; quatre sur les tregales, e trois vur les corveltes Doili de quoi armer en officiers 201 b ationents que nous n' avons pas. Pourquoi done ne les donne-t-on pas aux marchands? cát qu'ds sont maurais. Ce'st ainsi que la Cour aide le mémis des officiers, e clle ne sauroit faire autrement. Diun outre cote', tle avilit les officiers marchands, en leur refusant des Dignites edes grades qu'ils meritent. Suel deshonncur

Byflexions D'un Citoyen
puut faire $x$ un gentilhome ia confraternite d'un homme de mérite?

Tue loffecier de manisu sove le marchand, s'il le juge) ì propos; au moins le ministre ne doit pas plus lelui defendre que lui imposeo.

Du'on pawe sans obstade de l'un à l'autre ver= vico. Il faut réformer le corps des pilotes hauturiers, ele remplacer par un certain nombre D'ingeiqnes de vaiweaux de la marine marchande. Il en vera combarqui deus vur chaque vaiseau, I'un pour inspectuer de la partic du maitro, l'autre du pilotage.

Sue les gardes-marine servent de pilotins à Pord des vaisseacios sous ces inspecteus.

Les officiers de tortune sont maque tous sur les "mêmes batimens, il faut les disperser.

He ne porte point des encouraqemens il en faut partout, c'est la mème chose pour les chatimens. Co la motection du commerce des colonies. © Cu' on ne craigne vien: La noblefoo dédaignera towiountle commerce, ele negociant dimerd toujound la fortune, ne tut-u que pour obtinir un jour ledroit de mépriser le principe de son élévation. Oyer une marine marchaide, maís que votre prenier foin soit de la couvir

Quaño on diclave qu'on nedonneral aucun' convoi aus batimens marchand, cést esactament les
envojer à l'innemi.
Pinnemi on prend tant qu'ils veut epuis l'état á la paiso lai porte le reste de ses. fonds pour les racheter. Voila cequi nous arrivera.

Ce ne vont point vos vocisseaus marchands qui ont entre: ternu de vivres vos colonies. Qaisen-Done ce preteate, e retonez ces vaisseauc dans vosports, ou les protéges i'ils en sortent.

Ce sont les neutres e les comaines '' tonérique qui ont pourvu a vos colonies.

Que si vous naver point de convoia donrwer, sacher - Le du-moins de lonque-main, afin que vor négotians avi des bâturent des Ohq ates propres a' bien courir, e à se defen Ore. fi vous accorder aux neutres Le trafic dans vos colo= nies, on y portera pue de vivres, e beaucoup de Mar: chandises reches; evous acheveren de les ruiner, $\alpha$-moins que l'ennemi ne vous secoure en.se jottont sur les neutres, comme if a fait mal-asroitement.

Nouler-vous rendre aa commerce quelqu' activite,' retener les baitimens non construits pour se defondree bien courir, e etablissez une ohambre? amurance, de sobrabilite non-suspecte, à 25 pour cent l'allor aus colonies, e autant le retour.

Soules-vous foir le mieus?? donnex seules ment a'doure prégates un vairreau de convoi.

Geylexionsiuncytion
Comploz les frégates parties sules a seules, arrivées e revenues, juger de lavrontage decette mime queje propose.

Mais dira-t-on, nos corsaines faits pour la marche, ont bien pris? 'ent qu'il y a bien de la difference entre celui qui va à la rencontre, ecelui qui l'órite.

Les depenses considerables pour les équipages en th merique, vufficont pour nupendre les armateurs; e pois à peine nos marchanos sont-ils aorvive's aux colonies, que les mateloIs desertent: Lis uns vont en course; les autris ve font acheter adeymiac esoorbitans. Un capitaine au momant de sonde poart, est obrigé decompter a'un matelot jusjü'a mille $i=$ vres pour ta simple traverse.

Republiex les ordonnances sur la disertion, agynaver les poines pour la desention Du service marchand, punisves Les corraires qui dibauchoront ies equipagy Bfe.

Les vaismaux du roi enlevent en Amerique tou les matelots du commerce, sils en ont besoin. Il n'y a point De legle la'-desus, eil arrive sowvent quun manchan ainsi dépoville, ne peut plues apparciller.

On ne put trop affoiblir l'autorite' confice, a'-mesure qu'elle 'eloigne du centre. C'est une Loi de La nature phisique foyjours enfreinte dans la nature monale.

Suention difficile à décider: les escalres envoyéé
sur la Narine
auo colonies depuis la yuerre, yont dle cuté dijêchiés pour pro= tiger le commerce, ou pourlitaire? Sai on dit pour proteg', la--6ds on démontre pour commercer.

Plus la dejensuest doignée, e l'ennomi proche plus la securite' doit tre grande. Si on out foit au cap Breton ae quo les tnglois ont fait a' Gibraltar ke cap Brreton seroit a' mendre; il n'y falloit que trois mille hommes, mais pouvoir ace quion neput les riduine que par famine.

Iil fout substituer sans cesse des uscadres a des fortifi= cations, tont ent perdu.

Z'innemi pouploit ses colonies septentrionales, ilfalloit puapler la Aिcusiane e lefonado, ele Canada serost encore à nous.

Quand je pence à lunion de nos colons, e auso disvensions continuelles des colons ennemis, je me demande, comment nous avons usté vubjugués, e ceat due ministere à se rejpondre, je l'ai mis sur la vore.

Cncore une fois, nos colonies bien fortifiés e soutenues par un commerce protégé, e vaisoante vaiweaux de ligne dirigés contre le commerce de notre ennemi, el on vemo 1 sa vile de cette politique.

Devinvasions. 300 lieues de côtes a garder esoigent une marine rejpectable.

Depuise. Sean de-Lur jusqua Dunkerque sans maxine, tout est ouvert.

Quil est-ce qui défendra des iotes? Des saisremar?

Meflections D'un Ditoyen
abus, abus:ce sont des troupes de terre; on armenu cent cinquan -
mille hommes pour epargener
Qependant les vivroains seront ravages, en ne songens point à les didommager.

An armenx cent cinquante mille hommes, if ast clair que vingt-cing raiseaus de ligne dans Brrest, its mille hom. mes, sous cette place nuffis ant pour arveter tout ascep té la pridilection pour les soldats de terre.

A mes concitoyens, masque toutes vos coles sont de'= fendues par des rochers; l'approche en ent difficile e dangereuse; votre ennemi a contre lui tous te swantages de La natura destieup, evous ne vouler pas vous en appercevoir.

Lesopidition de vos ercadres concerties e nendues mes. quén mème tems a Lowistourg en 1757, Les suites que por: vit avoir cette expedition, ne vous apprrendront-elles point «e que vous forz au loin, quand vous arez dusens dela raison?

Ct eroyez-vous que si vous menacer vans cess les cotes de l'onnemi (e vous les liendriez en échec a' peulde trais), il persistera àkesqarder? Le pourroit-i quañ il te voudroit?

Menacer ses còtes, $n^{\prime}$ attaques que son com= morce, entretenez dans Brest une eseadre to yours ar: mée, montrez des hommes armés eprets à mettre à la voile, cela suffit: on eoccute quelque fois ce qui n'étoit qu'une menace. La menace dans les grandes chosef se
confond toujours doec le propet et la lonque, ou l'on 'inort sur lepéril ou las deveiller on se resoud a tout pourle foire z.ner.

Di des navives de transport ajoulent a linquistude; une bone yös pour toutes ayez en, e ta moindre ax pelition contro Les pinques de Kull è'Yormouth vous en procureront plas qu'it ne vous en faut; e vous vous passerer de ces affetimeny faits avec des particaliers, qui ont die vous coiter des des ionmes imanenses. Voyes en 1756 la terreur répandue sur toutes les côtes de l'ennemi; cependant qu'átivz-vous alors?

Condusion. Aa suite n'ent qu'une recapitulation abré= gié de l'ourrage, à laquelle nows-nous en ierions tenus, ii les vies de l'auteur avoient été publicés, e ii nous n'avions inaint que restreintes à un petit nombre d'esoemplaing qui peusent aivement se perdre, it n'en fiet plus ques = tion dans diso ans. Ruoi qu'il en arrive, ellesise trou= veront dumoins déposées dans ces feuilles.

L'idée de l'incorporation des matelots par ba = taillens nést pas nowelle. Le voi de Danemank en tretient 10000 matelots a'son service.

Ih est certain que dans les voyages aus payis cha@s la mortalité est moindre que sur les vaincaus de roi dans les campagnes de Lovisbourg èu Canaoa, moindre encore sur les vaissaup marchands quelques trajets qu'ils fawent.

Te crois avec l'cutuer que des mi=

Reflexions I'un Cytrien
miviciens de 20 a' 30 ans serviront miux que des gens clafsesqu'on comple pour des matelots.

Cuant aux officiers de plume, l'autur remar que sulement qu'il faut ou payjer compsant les fournineurs, ou itre exsads auso termes des payemens. Sans quei werachat nicenaire.

Pourquoi un capitaine dans un armement ne veroit-il pas maitre tout-a' fait de son navire?

Purquoi au desarmement Le soin enest-il abonoonne aux officiers deplume oude port?

Sounguvi in tout tems un vainseau n'a-t-il pas von eapitaine, on tat major, e une vingtaine de mateloter ne = ponsables de son depiriffement?

Pourquoi des navines desarmés sont ils gardes par ceux que luer intration interglse le mains?

Aupi-tot que la quille d'un vaissau is in ploace, pourquai le capitaine ne feroit-il par nommé chargé de l'emploi des munitions, $\partial e l$ l'inypection dans le de = farmement virle gruemint eves depandwnces, Lhc . Pourquai le magasin gínéral ne dilivreroit-il passur ses recaes?

Pourquoinepas encourager l'conomie par des grati= fications?

C'est alors qu'on verra nesservir des voiles è des corrages rebutés.

Jur la Mlarine
Sans une autre Odministration que cellequient, ifisisie que la dimpation, le dépérisement, ele pillage ayy.rat lies. In croit quele disarmoment frequent produit une grande iconomie, owi on le croit: mais cula at ill Sín neis lidemesplus queje $n$ ien dis.

Axis vile retablifiement de notre marine senx toyiours a liennumi un preteste de querrie, je demnanve fratil ou nefaut id par la ribablin? S: if faut la re= tablie est ce dans lapacix qui serd enfriente oue prramier simptoime de vie? Clt a dans le tams meme de la guerre, oú lon art aue pis-aller?
2) u contenu en ces reflexions

De la caxcese des matadies sur les. saineaux, el dermoyous d'y remidier..\}3
Dumayen Davair der matelots. . 10
De la necefuité de croiser contre le com:? 14 mence anglois.
Des officiers de mavine. ...... 18 qe
Le la molection ducommerce des $\} 22$ colonics.
Desinvasions. $\therefore .25$ Conclusion..............2Y

$$
1
$$

2

