## 360085

s'H O M M E

## G ENEREUX,

## D $R A M E$

ENCINQ ACTES
Eten Prose.
Par Madame De Gouge,
Auteur du mariage de Cherubin.


A PARIS,
Chez $\left\{\begin{array}{l}\text { l’Auteur, rue de Condé, No. 5. } \\ \text { Knapen\& Fils, Imprimeurs-Libraires, rue } \\ \text { S. André des Arts, au bas du Pont S. Michel. }\end{array}\right.$
M. DCC. LXXXVI.

SAvec Approbation E Permigfons:

## PREFACE.

§ E prie mon lecteur de me pardónner, fi ja encore la témérité de lui préfenter une Préface de ma façon ; mais enfin le fort en eft jetté. Il eft dans ma deftinée de faire des Comédies remplies de défauts $\&$ de mauvaifes Préfaces qui nuifent aux médiocres fuccès qu'elles peuvent obtenir à la lecture. Les hommes en général ne font-ils phas aveugles fur leur compte? Les uns, trop prévenus en leur faveur, les autres en portant un jugement trop fevere fur leurs défauts \& fans pouvoir s'abufer, ne cédent-ils pas prefque tou $\rightarrow$ jours au penchant qui les entraine? On m'obfervera fans doute que quand on fe connoît fi bien, il faut auff favoir fe corriger, \& renoncer à l'art d'écrire, lorfqu'on n'eft doué que d'une imagimation naturelle, qui ne peut plaire aux prétendus connoifleurs, aux pédans \& aux plagiaires. Je dirai à cette efpece d'hommes que tout eft forti du fein de l'ignorance, \& que le feul génie de la nature a porté les arts \& les talens au point où ils font parvenus. Les monumens que nous ont laiffé les Anciens, en font une preuve inconteftable. Eft-il donc étonnant que les Modernes en étudiant cés premiers modeles, aient produit
iv $\quad P R E F A C E$.
dềs ouvrages où le génie naturel eft fecondé par toutes les reffources de P'art? Cela doit-il diminuer la reconnoiffance \& la vénération que nous devors à ces premiers Ecrivains qui nous ont tracé par des fentiers raboteux la grande \& vafte, carrière que nous parcourons? Partant du même point d'où ils font partis, je m'arrête dans un de ces fentiers, où fans doute ma place eft fixée; \& je me garderai bien de faire de nouvelles obfervations, de crainte dêtre entraînée dans des réflexions. philofophiques, d'où mes foibles moyens ne me permettroient pas de me tirer avec gloire. Ce feroit donner nouvelle matiere à quelques-uns de nos pédans \& puriftes de me traiter avec une rigueur barbare, qui décourage. les talens naiffans, \& qui fait trembler une' femme. Il eft cependant des fages, des hommes juftes \& éclairés faits pour connoître le mérite qu'il y a dé produire même un foible ouvrage, \& dont la cenfure moderée eft plus propre à inftruire quàà effrayer. Voilà les hommes équitables dont le jugement ne fe démęnt jamais ; ils m'en ont donné les preuves les plus fenfibles ( $\mathbf{1}$ ). C'eft à
( 1 ) Voyez les perites Affichés du 12 janvier par M. ${ }^{1}$ 'Abbé Aubert ; le Mercure du famedi 4 mars; le Courier Lyrique du is février; le Journal de Nanci du même mois.

$$
P R E F A C E .
$$

eux que j'en appelle, à qui je demande une indulgence que je fuis sûre d'obtenir, lorfquils feront perfuadés que j'ài reçu une éducation comme on l'auroit donnée du tems du grand Bayard; \& le hafard me place privée de lumieres dáns le fiecle le plus éclairé. Je fais donc peu de chofes'; je n'ai que quelques notions qui ne fe font pas confondues dans ma mémoire, \& un grand ufage de la feène, fans connoître nos Auteurs. M. de Belloy nous dit que Gàfton étoit né Général, comme Homere étoit né Poëte. Certainement je n'ai pas lorgueil de me placer au rang de ces deux grands hommes; mais, d'après la lecture de mes foibles productions, $j e$ laiffe aux vrais connoiffeurs à juger fi en effet j’ai reçu de la nature le germe inné du talent dramatique, qui, developpé \& fecondé par l'inftruction, m'auroit ${ }^{\prime}$ pu faire diftinguer dans cette carriere. Il m'eft donc permis., d'après l'aveu que je fais, de tirer vanité de mon ignorance, \& de défier même ceu qui voudront me critiquer, malgré la fupériorité quills pourroient avoir fur moi par leurs connoiflắces générales, dont fouvent ils font un très-mauvais ufage.
Tous ceux qui connoiffent mes foibles talens, me perfuadent qu'un homme de lettres confommé dans l'art d'écirire tireroit un parti très - avantageux de mes productions. Je ne
demanderois pas mieux que de rencontrer cet homme quí né dédaigneroit pas de 'áffocier à mon travail ; mais cet homme, dis-je, il le faudroit de bonne foi; il faudroit quill ne cherchât point à ufurper mes fujets, \& que fatisfait de partager la gloire \& le profit, il prit feulement la peine d'en épurer le ftyle. Je crois, fans mabufer fur mon compte, que le plus grand reproche que l'on peut me faire, eft de ne favoir pas l'art d'écrire avec élégance qu'on exige aujourdhui. Elevée dans un pays où l'on parle fort mal fa langue, \& ne l'ayant jamais apprife par principes, il eft étonnant que ma dietion ne foit pas encore plus défectueufe. Si je croyois cependant qu'en adoptant la maniere des autres, je pufle gâter le naturel qui m’infpire des fujets neufs, je renoncerois à ce qui pourroit m'être le plus indifpenfable. Peut-être me pardonnera-t-on, en faveur de la nouveauté, ces fautes de fyle, ces phrafes plus fenfibles qu'élégantes, \& enfin tout ce qui refpire la vérité.

On m'a reproché trop de précipitatios dans ma piece de Chérubin. Je repréfenterai modeftement que tous ceux qui commencent font toujours preffés \& emportés par une ardeur qui nq peut fe dompter quà forcè de travail. Je commence moi-même à éprouver cẹ ralentiflement d'une imagination jadis trop prompte, $\&$ à de-

$$
P R E F A C E .
$$

venir plus difficile fur le choix de mes fujets, \& fur la maniere de les traiter. Lorque j’ai fait mention dans la Préface du mariage de Chérubin de mon extrême facilité, je n'ai prétendu qu'excufer les fautes qui accompagnent prefque toujours un premier efflai. Jé ne promets pas même de me corriger parfaitement, \& l'on n'exigera point fans doute de moi des chefs-d’œuvres,
La Piece que je préfente aujourd'hui au Public êt fans doute plus réfléchie; à la vérité f'y ai mis plus de 24 heures. J'aurai l'orgueil de dire encore que des connoiffeurs parmi des gens de lettres m’ont vivement follicitée de la préfenter aux François, en lui pronoftiquant un fort des plus heureux. O bonheur, ne feras-tu donc jamais fait pour moi, \& irai-je encore détruire, en me livrant à un fol efpoir, le calme \& la paix dont je jouis avec la Comédie Françoife ! Elle voulut bien accueillir mon premier Ouvrage. Un fecond rompit les liens qu'elle avoit contractés avec moi. Un paifible raccommodement a remis les chofes dans leur premier état, \& je craindrois trop la rechûte d'une troifieme lecture. Ce n'eft point un refus que je redoute; fans doutè j 'en éprouverai plus d'un; mais ce font les entraves, les défigrémens, l'incertitude d'ètre reçue, l'attente cruelle dêtre - jouée, \& la trop jufte frayeur d'écheoir à la repréfentation. L'on me dira que fi tous les Auteurs en agifloient de même, il n'y

$$
P R E F A C E .
$$

auroit plus de nouveautés fur nos thêâtres; mais comme il y en a de plus patients \& de plùs courageux que moi, mes prétentions ne diminueront point les chûtes \& les rares fuccès fur la fcène dramatique, où nos bons Auteurs n'ont prefque rien laiffé à défirer, \& où l'òn maltraite quelquefois injuftement ceux qui font de nouveaux efforts. Qu'on m'imprime..... qu'on mimprime donc!..... Voilà du moins le plaifir qu'on ne m'ôtera pas. Et le Cenfeur, dira-t-on, \& la critique, des Journaliftes, \& le petit manege des Libraires.... Tout cela eft peu de chofe, fi un ouvrage de thêitre mérite quelques fuffrages, à la lecture. Hé, comptez vous pour rien nos thêâtres de Provinces? plufieurs de nos meilleures pieces n'y ont-elles pas d'abord été jouées? C'eft encore un efpoir qui me refte, $\&$ fi le bonheur vouloit un jour me fourire, ne verrois-je pas profpérer mon homme généreux au Théâtre François ou au Thêâtre Italien?
En attendant de voir réalifer cet agréable fonge, - je dois indiquer aux direteurs qui feront jouer cette piece les coupures néceffaires. Je crains que Madame de Valmont ne sarrête trop longtems fur une matiere qui nintéreffe qu'elle, \& qu'on trouvera peut-être nuifible à l'action. On pourroit aufli òter ce que dit Laurette, ainfi que la Fontaine, \& dépouiller l'Ouvrage de tout ce qui n'a pas rapport à lintrigue de la piece, C e

$$
\text { 戠 } R E F A C E . \quad \text { ix }
$$

font encore de nouvelles difficultés qu'on va m'objecter. Pourquoi, dira-t-on, inférer des motifs étrangers au fujet?
Autre obfervation de ma part qui peut donner un plus vif intérêt à ce Drame. Je puis affurer que la plupart des caracteres que j’ai tracés, exiftent dans la fociété actuelle, comme Madame de Valmont, le cruel la Fontaine, lle Marquis de Flaucourt. Quant à la fage Marianne, au généreux Comte deS. Clair \& au brave la Fleur, on lespourra peut-être fuppofer tirés de mon imagination ; car en effet il eft bien rare de trouver dans la fociété des ames fi pures; mais une mere pourra mener fa fille à cette Piece, les jeunes gens pourront y recevoir des préceptes qui les rapprocheront de cet amour filial , qui eft fir rare aujourd'hui.
Les Mémoires \& les Lettres que je fais imprimer en même tems, m'ont donné lidée de ce Drame. Ces Mémoires , dis-je, prouvent les malheurs de Madame de Valmont, linjuftice \& la cruauté d'une famille riche \& diftinguée, à qui eile eft liée par le fang, \& qui n'a jamais rien fait pour elle. Voilà lẹ moyen de la rendre intéreffante dans ma Piece, \& c'eft à jufte titre que je lui fais dire ce qui eft relatif à elle-même; fans doute elle ne touchera pas moins les perfonnes peu infruites deces faits, \& encore plus celles qui connoiffent fes malheurs \& fon fort, Voilà ce dont je devois prévenir les lecteurs.

Pour Mons la Fleur qu'on me permette de lui donner une petite place dans cette Préface, perfuadée que le Public en général applaudira à l'enthoufiafme que m'infpire un de nos plus cé* lebres Acteurs à qui je dois la création de ce caratere. Tous ceux qui ont lu mon Ouvrage, en ont été furpris, \& n'ont pu concevoir qu'il fe fût préfenté à limagination d'une femme. Je conviens que je n'en aurois pas eu l'idée, fi je ne l'avois deffiné d'après l'Atteur étonnant qui m'en a fourni le modele.
C'eft au moment de perdre cet homme unique, qui ne nous laiffe aucun efpoir dêtre remplacé, que je voudrois que le Public, qui admire tous les jours fes talèns, fe réunît pour le retenir; malgré lui, encore quelques années fur la Scène. Cette perte irréparableva augmenter les regrets des connoiffeurs, en diminuant le nombre de quelques talens précieux qui nous reftent. Je ne connois ce grand Comédien que par P'impreffion quil m'a faite dans les différens rôles que je lui ai vu remplir avec tant de fuccès. Mon fuffrage eft donc défintéreffé, n'ayant pas même l'efpoir de le voir dans une de mes Pieces. Pourroit-on le méconnoître au portrait que j'en fais? Mais pour ma propre fatisfaction, je me plais à retracer ici ces formes variées fous lefquelles fon talent fe produit \& femble fe multiplier tous les jours. Voyez-le lorfquil s'agit de peindre les effets de liverfe,

$$
\ddot{P} R E F A \mathcal{A} E
$$

genre bien commun; mais bien difficile à rendre de fang-froid. Cet Atteur ne varie-t-il pas ce même genre, en confervant la tenue des caracteres, \& en répondant parfaitement à l'intention de l'Auteur ? par exemple, dans le Mercute Galant, dans le Roi de Cocagne $\&$ dans les vacances, n'offret-il pas des nuances \& des couleurs différentes? Pourrat-ton jamais oublier ce qual éroit dans le Rourgeois Gentilhomine, dans Turcaret, dans Figaro ox dans le Legs? Dans chaque rôle ce n'elt plus le même homme. Obfervez-le enfuite dans la grande livrée, que d'efprit, de fineffe \& de vérité!
Bruque \& fenfible dans le Bourru bienfaifant, bon ferviteur dans le Philofophe fans le favoir, \& unique Michau dans la partie de Chaffe d'Henri IV. Je ne puis voir cet homme fans un nouvel intérêt ; \& lorlq̧ue je me repréfente que dans peu de mois nous en ferons privés, l'admiration qui me tranfporte pour le vrai talent me fait verfer des larmes fur fa retraite qu'on devroit encore eloigner.
Ah $!$ fije pouvois efpérer qué pour égayer fes momens, il voulût s'occuper du vertueux la Fleur, en jouant cette Piece avec fes amis, avec quel tranfport jirois dans fa folitude pourjouir doublement du doux plaifir de le voir dans un genre où fon talent naturel, aidé par la magie de l'art, $P_{a}$ rendu inimitable,

## ACTEURS.

Le Comte de SAINT-CLAIR.

## MARIANNE.

Le jeune MONTALAIS, frere de Marianne, \& Secrétaire du Comte.
Le vieux MONTALAIS, pere de Marianne.
Madame de VALMONT, jeune veuve', grande amie du Comte, \& proteärice de Marianne.

LA FONTAINE, vil agent du Marquis de Flaucourt.

LA FLEUR, Sergent Recruteur.
GERMEUIL, valet du Comte.
LAURETTE , apprentie de Marianne.
La Sciene Je paffe à Paris, chę le Conte \& chez Marianne.


## L'HOMME GÉNEREUX

## $D R A M E$.

## ACTE PREMIER.

Le théâtre repréfente un cabinet richement décoré, orné de portraits \& d'eftampes.

## SCENE

LE COMTE feul, en robe de chambre galante, occupé à écrire.

IE Marquis de Flaucourt eft parti pour fa terre, fans me donner ancune fatisfaction fur le compre de fa four ... que pourrois-je lui dire a je brôle cependant de la voir.

C'eft chez elle que $j$ 'ai vu cette aimable perfonne. . . . . Ah, Marianne, votre imaga me fuit paf-tout: Quel eft

## L'H OMME

donc le pouvoir invincible de la beauré? Je bravois depuis long-tems ce fexe frivole; j’avois fait vou de ne pas me laiffer fubjuguer par fes charmes. Faut-il qu'une feule entrevue me faffe oublier ainfi toutes mes réfolutions? Ah! que la raifon reprente fon empire; cherchons le bonheur dans les charmes de l'amitié ; occupons-nous du foin de rendre heureux tout ce qui nous environne ....; baniffons le fouvenir de l’adorable-Marianne : mais puis-je effacer de mon efprit fes graces touchantes, fes traits enchanteurs, fon maintien noble \& fimple: Non, jamais je n'ai vu d'objet plus digne de plaire ; tout ce que l'on voit d’admirable $\&$ d'intéreffant fe trouve réuni dans elle . . . . Je crains que Madame de Valmont, ' cette jeune veuve, ne fe foit apperçue de mín trouble. Vertueufe autant qu'aimable, inftruite par le malheur dans le cours de fa premiere jeuneffe, elle $\mathfrak{n}$ 'en eft que plus fenfible au fort des infortunés: devenue philofophe pour elle-même, \& fans ceffe oc̀cupée à foulager les maux d'autrui, elle a renoncé au tourbillon du monde, pour fe livier aux charmes de la litrérature ; \& badinant avec grace fur les erreurs de lâge, elle fe croit affez vieille, dit-elle, pour devenir Auteur; elle protege Marianne, qui fans doute a mérité fon eftime. Cette jeune perfonue femble annoncer, par la fimplicité de fes vêtemens, qu'elle eft dans l'indigence: fie pouvois adoucir fon fort ....! Mais je crains que mes intentions ne paroiffent fufpectes, je n'ofe pas même faire des queftions à Marlame de Valmont - . N'importe, duffai-je lui avouer Pimpreffion que Marianne a produit fur moi, je veux connoître fon état ... . Je luị demandé un rendezvous par cette lettre; faifons-la lui remettre dans le moment. . . . Gerıneuil, holà. ... ; il n'arrive pas. . . . ; ce maraud fe fait toujours attendre. ... Germeuil ! Germeuil!

## SCENEII.

## LECOMTE, GERMEUIL.

## GERMEUIL accourant.

Mde Flaucouit vient de partir.
LE COMTE.

Je l'ai vu de mon cabinet monter en voiture; fans doute ce n'eft pas pour long-tems : mais je fuis bien furpris qu'habitant la même maifon, il foit parti fans me rien dire. Germeuil, vas porter cette lettre à Madame de Valmont, \& dis-lui que j’attends fa réponfe.

GERMEUIL.
J'y cours.
LE COMTE.
Avant de fortir, dis à mon Secrétaire que je veux lui parler.

> GERMEUIL.

Votre Secrétaire., Monfieur ! Ah, ma foi, il eft déjà bien loin. Il fait que vous ne vous lever pas matin, $\&$ il eft fans doute allé à fes petites affaires.

## LE COMTE.

Jufquáa préfent je n'ai pas à me plaindre de fon zelle, de fon affiduité : mais ce quii m'étonne de fa part, c'eft de A ${ }^{\text {j }}$

## L'H O M ME

le voir mal vềtu', malgré tous les avantages quili'a chez moi. La Fontaine fon protecteur, celui qui me l'a procure, m'a affuré que c'étoit un orphelin, mệme fans connoiffances; je n'ai pas fait d'autres informations; fon air de candeur \& d'honnếteté a toujours affez parlé en fa faveur pour m'infpirer la plus grande confiance en lui.

## GERMEUIL.

Je n'ai rien à vous dire de ce jeune homme, je le crois, comme vous; un honnête garçon: mais, Monfieur, per-mettez-moi de vous oblerver . . . Comment avez-vous pu vous en rapporter à la bonne foi de celui qui vous la donné ? je le connois, c'eft bien le plus grand fourbe.....:

## LE:COMTE.

Je ne le connoiffois pas alors fous ce point de vâe, \& n'ayant rien remarqué dans le jeune Montalais qui pût m'infpirer de la défiance, je n'ai dû former für lui aucun foupçon défavantageux.

## GERMEUIL.

Le Marquis de Flaucouirt , frere de Madame' de Valmont, fuiten tour les confeils du perfide la Fontaine, en dépit de toute fa famille. Cet aventurier fe dit defcendant d'un Grand d'Efpagne, tandis que des gens bien inftruits favent qu'il eft le fruit d'un, commerce illégitime entre des perfonnes de baffe extraction. Ne voilà-t-il pas, Monfieur, une belle origine, pour fe dire l'ami du Marquis de Flaucourt! Je ne critiquerois pas cependant fa naiffance, parce que ce n'eft pasà moi, fimple valet, ì dénigrer la généalogie de mes égaux : mais je ne mets point de ce nombre un

Genered x.
fctelérat de cette efpece; \& dans le plus bas étage, lhomme peut fe diftinguer par fes fentimens.

## LECOMTE.

Je fuis de ton avis, Germ edil. Un ferviteur qui penfe comune toi , \& raifonne avec autan: de jufteffe, eft toujours sûr d'être eftimé de fon maître : mais dis-moi, que penfestu de mon Secrétaire ?

## GERMEU1L.

Ma foi, Monfieur, à vous parler franchement, malgré la bonne idée que jai de cé jeune homme, je crains quil ne s'entende avec ce dangereux la Fontaine.

## LE COMTE.

Je veux les examiner de plus près, \& je te charge même d'épier leur conduite.' Ne perds pas de tems, vas porter cette letrre, \& à ton retour, je t'expliquerai mes intentions.

GERMEUIL.
Je pars. , Ilfort.

## SCENEIII.

## LE COMTE feul.

DE Marquis de Flaucourt avoit fes raifons pour me cacher ce voyage; il fent bien que je n'approuverai pas $l_{2}$ sonduite quill tient avec fa focur : mais voici la FonA iij breufe.

## SCENE IV.

## LE COMTE, LA FONTAINE.

## LAFONTAINE.

Vooict, M. le Comte, une lettre que le Marquis m'a chargé de vous remettre à fon départ.
LE COMTE preniant la lettre, \& le'regardant avec mépris, en la décachetant.
Sans doute vous favez ce qu'elle contient, M. de la Fontaine ?

> LA FONTAINE.

Je ne fuis pas le Secrétaire du-Marquis de Flaucourt, je fuis fon ami,
LE COMTE,

On ne cache rien à un ami auffi fidele: mais à propos de Secrétaire, j’en tiens un de vous en qui jai la plus grande confiance.
LA FONTAINE[ápart].

- Ce n'eft pas là ce que je veux.
LE COMTE.

Je vous avoue que jen fais le plus grand cas; je vais
vous communiquer un plan qu'il a conçu, bien fait pour intéreffer l'humanité.
[á part ].

Il faut que j’amene de loin ce que je veux favoir de lui.

> [ Il entre dans une bibliotheque].

$$
S C E N E \quad V .
$$

## LA.FONTAINE Jeul.

Fí mon feul but fut de l'éloignor de la maifon de fon pere, parce qu'il éroit un obftacle aux vâes que jai fur fa four. . . Je le donnai pour un orphelin ; mes intérêts \& les fiéns, quoique différens, exigent' que nous entretenions le Comte dans cette erreur: mais, fil la fortune venoit à le favorifer, il la répandroit fur fa famille; alors je verrois tous més projets dérruits, \& le fruit de mes travaux feroit perdu pour moi . . . . Non, je le forcerois plutôr à renoncer aux bienfaits du Comte, fi Marianive ne répondoit pas à mon attente. Le. Marquis de Flaucourt en eft fort épris; fille féconduit bien avec moi, je pourrois en faire une Marquife - . . . Ce jeune étourdi n'écoute que fa fougue, \& fuit aveuglement limpulfion quéje lui. donne . . . . C'eft par mes confeils quizl eft parti pour fa terre, où il reftera quelques jours; je fuis maitre chez lui, je profiterai de fon abfence $\&$ do fon or, \& à fón retour il trouvera les chofes affez bien difpofées. Il ne me Aiv refte plus quàà imaginer un expédient pour me procurél un rendez-vous avec Marianne.
[Réfléchifant ].
Dans l'appartement même du Marquis. Ouì, fes yeux innocens feront éblouis par l'éclat du luxe; fes parens ne feront aucune difficulté de la laiffer venir avec moi, jai gagné leur confiance . . . . Que mimporte le projet du Comte?

## SCENE VI.

## LA FONTAINE, le jeune MONTALAIS.

Le jeune MONTALAIS.
 perdu, fi vous mabandonnez!

## LAFONTAINE.

Qu'avez-vous donc, mon cher Montalais? vous paroiffez bien agicé.

Le jeune MONTALAIS.

Hélas ! vous me voyez tout troublé; je fuis au défefpoir. Vous connoiffez les malheurs de ma famille; je me trouvois trop heureux dans la place où je fuis; mes honoraires fuffifoient pour adoucir le fort auquel les auteurs de mes,jours étoient réduits depuis long-tems ; vous favez que ma paurre focur contribue avec moi, par le travail de

## GENEREUX.

fes mains, à les mettre à Pabri des horreurs de l'indigence: mon malheureux pere s'étoit dépouillé de tout fon bien en faveur de fes créanciers: mais, hélas ! le plus impitoyable de tous n'a jamais voulu confentir à aucun arrangement; il a la barbarie, au bout de dix ans, de menacer ce refpectable vieillaad d’une horrible prifon.

## LAFONTAINE, à part.

Bon ! ceci fervira bien mes projets.
[ Haut].
Et comment nommez-vous ce ctéancier ?

## Le jeune MON'T ALAIS.

Son nom eft Durand Banquier.

## LAFONTAINE.

C'en eft affez.

## Le jeune MONTALAIS.

Hélas ! j’étois tenté d'aller me jetter aux genoux de M. de Comte de Saint-Clair, \& de lui avouer mes malheurs.

## LA FONTAINE, avec hypocrifie.

Jeune homme, gardez-vous en bien ; voús vous perdriez dans l'efprit'du Comte. C'eft un homme qui, fous une apparence de bonté, cache une ame dure. Songez que je vons ai fait entrer chez lui comme orphelin; s'il décourroit aujourd'hui que vous avez une famille, vous lui deviendriez furpect, \& je ferois compromis . . . . Le voici ; obfervez-vous.

## 2

## SCENEVII.

## LA FONTAINE, le jeune MONTALAIS, LE COMTE.

## LE COMTE dans le fond du théâtre tenant un papier.

. E $S$ voilà tous les deux. Fort bien ! [s'avançant $\mathcal{E}$ parlant au jeune Montalais ]. Je viens de faire part à Monfieur de votre projet ; je le trouve affezz bien conçu , \& vous annoncez datıs votre travail autant d'efprit que de vertu; l'humanité s'y montre dans tout fon jour. Si le Gouvernement \& le Public ne peuvent adopter votre plan, du moins ils applaudiront au zele patriotique qui vous anime.

Le jeune MONTALAIS foupirant.
Hélas! un plus vif intérêt m'animoit quand je l'ai conçu; il n'y a qu'un homme infortuné qui puiffe peindre les dangers auxquels la mifere expofe.

LE COMTE pofant le papier fur un fecrétaire.
Vos parens ont/dû éprouver bien des revers pour vous avoir laiffé fi jeune dans l'embarras. Vous paroiffez bien élevé, \& pour être né de gens pauvres, votre éducation n'a pas été négligée.

## LA FONTAINE.

Je vous ai dit , M. le Comte, que c'étoit un orphelin,
\& que des perfonnes compatiffantes avoient pris foin de fon enfance.

## LE COMTE.

Heureux ceux qui ont fí bien placé leurs bienfaits ! . . . Mais c'eft à lui que je parle. Répondez-moi, Montalais; je vous ai pris chez moi avec la plus grande confiance; depuis deux mois que vous y êtes, je ne vous ai fait aucune queftion : mais lorfque j’ai pourvu à vos befoins, pourquoi paroiffez-vous dans ee même érat dindigence ? vous me forcez à foupçonner vorre conduite . . . . . . vous vous troublez, avouezrinioi tour, \& votre jage fera votre ami.

Le jeune MONTALAIS.
Ah ! M. le Comte, je ferois indignè de vos bontés, fi ma conduite étoit irréguliere. Vivre heureux auprès de yous fans connoître la vertu, ce そeroit pour moi' un effort impoffible.

## LE COMTE,ić part.

Je ne puis m'en défendre; fa candeur eft naturelle.

## Lé jeune MONTALAIS.

Mon bonheur fè̀oit parfait, s'il n'étoit empoifonné par limage de linfortune de ceux qui me touchent de près.

## LE COMTE furpris.

Vous m'avez dit que vous ćriez fans parens ?

## LA FONTAINE avec rufe.

Il veut parler de fes amis. Quelqu'un d'eux fans doute
dans ce moment eft malheureux. Il a l'ame fenfible, $\&$ ne pouvant porter remede à leurs maux : . . . .

Le jeune MONTALAIS l'interrompant.
Hélas ! vous dites ce que j'éprouve; ce font les peines des autres qui font le malheur de ma vie.
[ En pleurant ].
J'en ai lame déchirée.

## LE COMTE.

Il eft beau d'avoir le cocur fenfible : mais lorfqu'on ne peut foulager les maux d'autrui, il faut favoir mettre des bornes à fa fenfibilité. Si c'étoit pour un pere ou pour une mere, je ne pourrois blâmer vorre affliction.

Le jeune M ONTALAIS attendri.
Ah, Monfieur', fi vous faviez • . . . -

## LA FONTAINE $\boldsymbol{l}$ interrompant $\&$ bas.

Que faites-vous, vous allez vous perdre?
Le jeune MONTALAIS, à part, en regardant, la Fontaine.

Quelle contrainte affreufe:
[ Haut au Comte].

- O le meilleur des hommes : Monfieur, mon protefteur; que ne puis-je vous reveler tous mes chagrins? Je me retire, \& vous laiffe avec mon prèmier bienfaiteur ; il connoit ma pofition, \& mieux que moi il pourra vous inftruire de ce qui m'aflige.
[ Ilfort, le Comte le regarde en aller].


## SCENEVIII.

## LAFONTAINE, LECOMTE.

LAFONTAINE, $\dot{a}$ part.

I$L_{\text {va fans doute me queftionner au fujet de Montalais: }}$ fuppofons-lui des torts qui le perdent dans l'efprit du Comte.

## LE COMTE.

11 faut, Monfiear, vous expliquer plus clairement que vous ne l'avez fait jufqu’à préfent: Je tiens de vous mon Secrétaire, \& à vous parler fans feinte, jai de la confiance en lui ; elle feroit plus étendue encore, fi vous n'en arrêtiez le cours; en un mot, je vous fúfpecte en tout.

## LA FONTAINE.

Je fuis étonné, M. le Comte, que vous me teniez un tel langage, vous qui m'avez toujours honoré de votre eftime.

## LE COMTE.

Je l'avoue, vous m'en aviez infpiré : mais tout ce qui fe répand fur votre compte, me donne la plus grande deffiance de votre caraftere. On dit que vous avez perdu Madame de Valmont dans l'efprit de fon freere; que dans la famille du Marquis de Flaucourt vous avez noirci cette jeune veuve.

LA FONTAINE avec audace.
C'eft Madame de Valmont. qui mịmpure toutes cos noirceurs. Si fa conduite eît été plus réguliere, elle n'auroit pas donné prife fur fa réputation

## LE COMTE.

Cette odieufe juftification eft digne de vous; mais celui qui ne fe plaît qu'au mal, eft incapable de rendre juftice' à qui elle eft due.

LA FONTAINE méchamment.
Eh, quel tort lui fais-je: quels font fes droits? Vous les connoiflez, M. le Comte ; ils font bien peu de chofe.

LE COMTE avec émotion.
C'eft ce que vous dites qui a peu de valeur. Quels fons fes droits! en eft-il de plus forts que ceux de la nature? Mais un méchant ne la fentit jamais.

## LAFONTAINE.

M. le Comte ?

> LE COMTE.
M. la Fontaine ?

## LAFONTAINE.

Je fuis defcendant d'un Grand d'Efpagne.

> LE COMTE.

- Pour defcendre d'un Grand d'Efpagne, vous avez l'ame Bien petite.


## Genereux.

15

## LA FONTAINE, dpart.

Payons d'effronterie.

- [ Haut ].
'Male Marquis de Flaucourt me connoít fous un autre afpect.


## LECOMTE

Il vous connoîtra mieur par la fuite, $\&$ fi fon ame n'ett pas tout-à-fait corrompue par vos odieux principes, il faura vouss rendre un jour la juftice que vous méritez: mais finiffons cette altercation, \& répondez-moi bref fur le compte de Montalais; vous connoiffez le fujet de fa douleur. Quel eft-il ?

## LAFONTAINE, àpart.

Prévenons, lindifcrétion du jeure homme, \& qu'elle tourne à fon défavantage.
[ Haut avec hypocrifie ].
Eh bien, Monfieur, il eft tems que je me faffe connoitre. Vous ne m'avez jugé que fur de faux rapports; je faurai vous forcer ì mieux m'apprécier. Un excès d'humanité m'a fait garder le filence ; mais je fuis compiomis, il eft inutile de vous cacher plus long-tems la conduite deffordonnée de votre-Secrétaire. Ce jeune Montalais, que javois cru fi vertueux moi-même, n'eft qu'un libertin, qui a fait connoiffance avec des gens fufpects dont il entretient la fille.

$$
\left[\dot{a}_{\text {part }}\right] .
$$

Il faut tout hafarder pour feconder mes projets, \& pour me metre à couvert.

## L'H OM M

## LE COMTE.

Que me dites voous 1h? [avec bonhommie ].
Mais vous me faites plaifir de ne me rien taire ; je vear ramener, fi je puis, ce jenne homme à fon devoir.

LA FONTAINE furpris \& àpart.
Pourfiuvons \& portons le dernier coup.
[ haut].
Il eft incapable de changer; vous voyez comme il eft mis; tous les bienfaits quail reçoit de vous, il les porte fans réferve à cette fille.

## LECOMTE.

C'eft donc une fille de mauvaife yie?

## LA FONTAINE.

Ce ne peut être autre chofé.

> LECOMTE.

Son nom'?

## LA FONTAINE.

J'ai entendu dire quill la nommoit Marianne.

> LECOMTE, à part.

Marianne :

## LAFONTAINE.

Il la fait paffer pour fa four; fon projet étoit mème de vous dire quill avoit fait un myitere de fa famille ; il vouloit auffi m'engager à feconder fes vues, pour vous rendre la dupe de fon hypocrifie. Vous avez de l'efprit, M.
GENEREUX.
M. le Comée ; réféchiffez fur ce quaiil v embatras, \& vous jugerez, Monfieur, fì vaus aveż lieu de me fufpeter.

LE COMTE révant $\mathcal{E}$ diffrait. -
Marianne, dites-vous :
LA FONTAINE furpris.
Eft-ce que vous connoîtriez cetré fille?

## LE COMTE.

Sans doute, je connois une perfonne qui porte ce même nom, \& tout anaonce fa vertu \& fa candeur; je l'affurerois auffi fage que belle. Cette Marianne n'eft sûrement pas celle dont vous me parlez. I

LAFONTAINE, $\dot{d}$ part.
Qu'ai-je dit? Si c'étoit la four de Montalais
feignons \& tâchons de le favoir.
[ haut].
Od l'avez-vous connue, M. le Comte ? Je vous dirai bientot:

## LE COMTE.

C'eft mon fecret, \& fi c'eft la mềme . . - . .

## LA FONTAINE empreffé.

Eh bien?
LE COMTE avec tendreff.
Eh bien, je ferois le bonheur de Marianne \& de Montulais.

## - LAFONTAINE.

Et vous pourrięz fonger $\grave{2}$ les unir ?

$$
\mathbf{B}
$$

[ i part].
Je ne qrains F $^{\text {as celui-là }: \text { mais je tremble que tout ne }}$ fe décourre.
[ haut].
Voulez-vous, M. le Comte, me charger d'examiner leur conduite, \& je vous promers, avant la fin du jour, de vous inftuire affez pour vous faire connoître fi vous devez vous intéreffer à eux.

> LE COMTE.

Vous m’obligerez en m'apprenant s'ils font dignes de mes bienfaits. Je veux voir cette fille \& fes parens; la mifere quelquefois donne de fauffes apparences.

## LA FONTAINE avec hypocrifie.

Ah, Monficur, ce que vous dites n'eft que trop vrai.

## LECOMTE.

Vous croiriez véritablement à la vertu ? vorre air de compaffion m'en impoferoit, fif je vous connoiffois moins.

## LAFONTAINE avec hypocrifie.

M. le Comte, jofe me flater que vous me connoitrez mieux à l'avenir. Celui qui ne craint rien laiffe aut tems le fojn de jufifier fa conduite.
LECOMTE.

Allez, je verrai fi en effet on s'eft mépris à votre égard; je ferai le premier à revenir d'une injüfte prévention; fai-tes-moi un récit fidele de la pofition de ces gens-là.

## LA FONTAINE.

Sur-tout, M. le Comte, que le jeune homme ignore notre projet; car ce feroit lui rendre un fort mauvais fer-
vics, \& fi nous découvrons quil eft dans l'erreur, nous tácherons de l'en tirer', fans qu'il fe doute de rien.

## LECOMTE.

C'eft/agir prudemment, \& iapprouve cette conduite.

## LA FONTAINE, d part.

Les chofes tournent au gré de mes defirs. [haut].
Je vais, de ce pas, mettre tout en ufage.
Il fort.

## SCENEIX.

## LE COMTE Seul.

Madame de Valmont n'auroit-elle pas conçu de lui une trop mauvaife opinion? Une femme fenfible n'approfondit pas toujpurs les chofes, \& s'en rapporte quelquefois trop facilement aux premieres impreffions qu'on lui donne... Germeuil ne revient point . . . . qui peut le retenir ? Lifons encore le plan de Montalais.
[ Il s'afjed, Es parcourt l'ecrit ].

Cet article eft bien conçu . . . . lifons encore . . . . roilà qui me paroît bien vụ.


B ij

## $S C E N E \cdot X$.

## LE COMTE, MADAME DE VALMONT.

Madame de V ALMONT dans le fond du théâtre, en riant.

- E
nfin le voilà, ¡ai parcouru affez d’appartemens pour le trouver.


## LE COMTE furpris.

Comment, c'eft vous, Madame de Valmont !
Madame de VALMONT.
Oui, Monfieur le Comte ; c'eft moi-mêmé.

## LECOMTE.

'Aucun de mes gens n'a pu vous éviter la peine de venir me chercher dans le fond de mon cabinet? . . . sous me trouvez en robe de chambre . - a.e.

Madame de V'ALMONT.
Eh , oui ; j’ai voulu vous furprendre; vos domeftiques vouloient bien m'empêcher d'entrer; mais je f(uis comme les gens du Roi, j'entre par-tout.

## LECOMTE.

On vous voit avec plus de plaifir que ces Meffieurs; mais je ne vous pardonne pas de venir me donner chez moi le rendez-vous que je vous demandois.


## [àpart].

Parlons-lui d'abord de fon frere, pour l'entretenir enfuite fur le compte de Marianne.

## Madame de VALMONT.

Je fuis fortie de bonne-heure ce matin ; mais dites-moi de quoi il s'agit; je viens d'appreadre que mon frere eft parti pour fa terre.

## LECOMTE, $\dot{a}$ part.

Il m'en a fait un miftere, \& après fon dépàrt, j’ai reçu de lui un billet, dont les expreffions font auffi froides' que vagues.
[haut].
Mais croyez-vous, Madame, que ce la Fontaine foit un homme autfi abominable qu'on vous l'a peint?

## Madame de VALMONT.

Ah! je fuis bien sûre qu'il eft encore plus odieux que tout ce qu'on en peut dire. Mon frere eft un ingrat, \& je ne puis, malgré fes torts à mon egard, m'empêcher de l'aimer. Je vois avec douleur, ou plutôr je l'apprends, quill fe conduit de la maniere la plus indécente avec fa famille, \& notammént avec fa mere, qu'il a cependant le plus fort intérêt à ménager, fa plus grande fortune venant de fon côté. Cette ame dévote pourroit fort bien fe croire obligée en confcience de déshériter un fils qui femble prentre plaifir à fe jouer de fes fages remontrances. Il n'y auroit qu'un feul moyen pour ramener mon frere à lui-même; ce feroit de lui trouver une compagne aimable qui fçût le fixer, une digne époufe qui le forçat à renoncer à fon vil agent.

B iij

## L'H O M ME

## LE COMTE.

Je fuis de votre avis.
Madame de VALMONT.
J'aime mon frere, quoiqu'un fort cruel, comme vous le favez, empoifonne en moi le charme de Pamour fraternel. Victime du prejuge, mon pere moublia au berceau, \& le tems acheva d'affoiblir fa tendreffe pateraelle. Mon frere poffede fa fortune, fon nom; il ne me refte de ce grand homme, qui nous donna l'être ì tous les deux, que l'élévation de fon ame \& quelques étincelles de fon génie.

## LE COMTE.

Vous êtes fa vivante image, vous avez fon efprit, la nobleffe de fes fentimens; mais il a terni fa gloire, ent couvrant fes yeux du voile de l'erreur.

## Madane de VALMONT.

C'eft le voile du fanatifine. Son époufe a tout fait. Il oublia qu'il avoit été fepfible, \& qu'il avoit entraîné dans. l'erreur ma malheureufe mere ; il eft mort fans fe rappeller qu'il laiffoit au monde une fille qui le chériffoit avec idolâtrie.

## LE COMTE.

Wotre frere doit réparer tous fes torts envers vous.

## Madame de VALMONT.

Il parat avoir les fentimens d'un bon frere', avant qu'il fitt fon maitre. Je reçus de lui la premiere \& trifte nouvelle de la perte de l'auteur de nos jours. a Ma four, m't$\nu$ crivoit-il, la mott vient de nous enlever notre pere; ${ }^{2}$ mais je lui furvis pour roparer les torts quill eut trop
w long-temps à votre égard; vous connoiffez mes fenn'timens envers vous, ils ne changeront jamais n. Mais quelle fut ma furprife, quand j'appris qu'il étoit depuis quelque tems à Paris, \& quill évitoit ma préfence, d'après lés confeils de ce manftre odieux! Vous voulez que je doute encore de fes trames infidieufes ; je prétends le démafquer ; c'eft un fourbe trop dangereux pour la fociééé. Il fembloit que Moliere par fon Tartuffe eût érouffé le germe de ces êtres pernicieux que l'on voit encore naitre parmi nous. Sans doute un fi horrible caractere ne fortit pas de fon génie créateur, il le trouva dans le monde; \& , fi jofe imiter ce grand homme, c'eft que, comme lui, j ’ai le même caractere à peindre.

## LE COMTE.

Votre intention eft admirable. Ce qui pourroit faire contrafte avec cet homme horrible, c'eft cette aimable fille que j’ai vue l'autre jour chez vous; vous la nommez Marianne. Qui eft-elle ? elle eft bien intéreffante.

## Madane de VALMONT, gaiement.

Comment donc, ma chere Marianne a fixé votre attention : Ah! je n'en fuis pas furprife, elle eft fijolie, fin douce, fiflage :

> LE COMTE.

Que de vertus réunies!

## Madame de VALMONT.

Oui fans doute, \& ma Marianne en poffede encore d'auties plus eftimables. Elle vit au, fein de lindigence, \& confacre le fruit de fes travaux à la fubfiftance de fon pere \& de fa mere.

Biv

Voilà bien des rapports avec cette Marianne dont me parle la Fontaine.

Madame de VALMONT.
Que dites-vous : Seroit-il polfible qu'une fille auffi vertueufe connût cerhomme vicieux ? Expliquez-vous de grace. Que vous en a-t-il dit ? Je crains bien que mon frere ne foit pour quelque chofe dans tout ceci.

## LE COMTE.

Péut-être n'eft-ce pas la mềme perfonne; car il m’a affuré que c'étoit une fille fufpecte, \& dont mon Secréiaire eft fortement épris; tout me porte à le croire : car ce jeune homme manque de tout, quand je le comble de bienfaits.

## Madame de VALMONT.

Ah! je refpire; je ne reconnois pas là Marianne.

## LE COMTE:

J'en fúis perfuadé: mais croyez-vous qu'une fille .jeune, belle-\& pauvre? . . .

## Madame de VALMONT.

Oui, Monfieur, je vous entends. Eh ! voilà comme notre paurre fexe eft expofé. Les hommes ont tous les avantages; on en a vu qui fortis de la plus baffe origine, font parvenas à la plus grande fortune, \& quelquefois aux digniitb: \& les femmes, fans induftrie, c'eft-ì-dire, filles font vertueufes, reftent dans la mifére. On nous a exclnes de tout pouvoir, de tout favoir; on ne s'eft pas encore avifé de nous ôter celui d'écrire ; cela eft fort heurreux.

## $G E X E \quad \mathbf{N} \mathbf{E} \mathbf{U}, \mathbf{X}$

## LE COMTE.

Non , \& je ne crois pas que jamais on y penfe.
Madame de VALMONT.
Que fait-on ? Nous devenons conféquentes dans ce fiècle frivole, \& la cabale de ce genre eft formidable. Le petit nombre pourroit bien fuccomber.

## LE COMTE.

De tous les temps, les femmes ont écrit, \& nous en avons qui fe font immortalifées par les graces du file \& les charmes du fentiment qu'elles répandoient dans leurs! Ou vragès.

## Madame de VALMONT.

Mon cher Comte, vos mocurs \& vos principes tiennent encore au bon temps paffe; je n'en vois gueres comme vous qui confervent ce véritable caractere Français. Aujourd'hui cetre noble occupation eft tournée en ridicule, \& l’on va même jufquàà nous refufer le mérite de créer nos foibles productions : mais il fe fait tard, des affaires preflantes m'obligent à vous quitter.

## LE COMTE.

Permettez-moi, Madame, auparavant, de vous demander quelques détails fur le fort de cette fille vertueufe.
[a part ].

Si'je pouvois charger Madame de Valmont d'une fomme..... Madame de VALMONT.
Elle eft retirée dans un fauxbourg avec fon pere \& fa mere ; une petite ouvriere va chercher \& rapporte fon ouvrage. Cette aimable-fille eft fans ceffe occupée à des de la candeur, de la fageffe \& de la piété filiale, \& je vous avoue que fa rare vertu m'edifie autant qu'elle m'enchante. Cetre fille refpectable femble vouloir fe dérober aux avantages qu'elle trouveroit dans le monde; voilà tout ce que je fais de cet aimable enfant . . , . Mais vous m'y faites penfer ; je lui ai promis de l'aller voir ; comme j’ai aftaire dans ce quartier là, i'y vais de ce pas.

## LE COMTE fe regardant.

Si j’étois en état de vous donner la main, je vous accompagnerois.

> Madame de VALMONT.

Mais je le croirois fans peine ; je fuis loin cependant de foupçonner votré façon de penfer.

## LE C, OMTE.

Je ne m'en défends pas. Cette adorable fille m'occupe fans ceffe, \& le tableau touchant que vous en faives acheve de m'intéreffer à fon fort : non que j’éprouve des defirs qui puiffent allarmer fa vertu ; vous ne m'en croyez pas capable: mais fi , fans ctrre connu, je puis adoucir fon infortune, c'eft wous que je chargerai de mes bienfaits; ce font là mes vûes, \& je n'en ai pas d'autres.

## Madame de V AL M O N T.

Ah, j’en fuis bien perfuadée. Je vous reconnois à ces nobles procédés. Que nos gens de bien font loin de cette générofité! Encourager la vertu, c'eft le foin le plus digne d'un honnête homme. Adieu, je vais m'acquitter du refpectable devoir que vous mimpofer.
[Le Comte donne la main à Madame de Valmont, qui va pour fortir; ils s'arrêtent en voyant entrer Germeuil.]

## SCENEXI.

LE COMTE, Madame de VALMONT, GERMEUIL.

## GERMEUIL d Madame de Valnont.

NSont fi polis.. . . . . . .
[ Ici Germeuil donne ì entendre qu'il s'eft amufe ì boire.]
Qu'on ne trouve pas le tems long.

## Madame de V AL M O NT.

Je fais bon gréà mes Gens', Germeuil, de vous avoir bien traité.

> GERMEUIL.

Je vous en répons; \& c'eft, Madame, avec plaifir que vorre ferviteur vous en fait fes remercimens.

Madame de VALMONT aliant pour fortir.
Il eft plaifant votre Germeuil, M. le Comte,
LE COMTE.

Oui, il feroi: un affez bon Valet de Comédie de Province.

> GERMEUIL.

Et 'de Paris auffi, je m'en vante.
[ Madame de Valmont fort avec le Comte en riant.]

## $S C E N E X I I$. <br> GERMEUIL feul..

 rire, \& fervors tou:ours ficelement mon Maitre. Il faut convenir que la Femme-de-Chambre de Madame de Valmor, ef ti:n gentilie: \& , fi ce n'eût été mon devoir, j’auroi nicore attciadu fa, Maitreffe. Si nous pouvions nous arranger par un bon mariage .... Un bon mariage! Y en at-ill? Depr:is que les Maitres font divorce, les Valets les imitent. Voilà ce que céeft que le mauvais exemple.

$$
S C E N E \quad X I I I .
$$

## GERMEUIL, LE'COMTE.

## LECOMTE.

8
u e l'on prépare tout pour ma toilette; il faut que je forte tout de fuite.

GERMEUIL.
Tout eft prêt.
LECOMTE.
Je ta fuis.
Germeuil fort.

## SCENEXIV.

## LE CÓMTE feul.

$E$$\mathcal{U}_{\text {NFIN }}$ je refpire. J'ai trouvé lé moyen de fecourir cette jeune perfonne. Je n'ai pas à rougir de mes fentimens; ce n'eft point l'amour qui me fait obéir à fes aveugles tranfports; c'eft la vertu qui me guide \& m'éclaire; c'eft le plaifir de faire des heureux qui m'anime. Si Montalais me trompe, il eft perdu dans mon efprit: Je ne faurois cependant rendre mon eftime à fon délateur, \& pour jamais je fermerai ma porte à ces deux mauvais fujets. Si ce n'eft pas cette Marianne, que m'importe l'autre ?
[ Il refléchit.]
Quel abus! Je m'aveugle fur mon propre compte. Je fuis amoureux \& je veux être généreux. L'homme ne fe connoîtra donc jamais lui-même: Toujours, mal̆gré fes efforts, quelque indigne motif ternira la pureté de fes actions. Que n'ai-je connu l'infortune de cette Fille avant de la voir! Ah, peut - être m'y ferois - je moins intéreffé : mais n'importe, je faurai étouffer mes fentimens; je triomplierai de ma paftion, \& ferai le bien fans flatter mon amour. Je ne chercherai pas même Poccafion de revoir cet adorable objet ; content de la favoir heureufe, je ferai fatisfait.

> Il fort.

## $S C E N E X V$.

Le jeune MONTALA1S entrant par la couliffe oppofée \& regardant aller le Comté.

HÉ L a's que faire: Il fort. Le fuivrai-je: Je ne fais quel parti prendre. Monfieur la Fontaine fe trompe, \& le Comte de Saint.Clair eft un parfain honnête homme. Je ne puis définir le preffentiment qui m'agite. Une terreur fecrette s'empare de mon ame. M. le Comte pourroitil m'en vouloir, fi je lui avouois que j’ai un pere, une mere, une forur refpectable? Pourroit-il me blâmer, quand il fauroit l'emploi que je fais de fes nobles bienfaits? Allons, je vais..... Mais, non, je comprometrois M. de la Foutaine. Mon pere cependant eft en danger. Que fais-jé, malheureux ? Je forme mille réfolutions, fans pouvoir me fixer fur aucune. Cependant, il faut prendre un parti, le tems me preffe. Sauyons d'abord mon 'pere des pourfuites de fou créancier. Allons le cacher dans un lieu fûr, hors de Paris, s'il eft néceffaire. Mais comment fubvenir' $̀$ à cette nouvelle dépenfe-? Je fuis abfolument fans reffources. [ Il fe regarde.]
Engager mes effets, m'engager moi-même: Voilà le Seul parti qui me refte, \& j'y vole.

Fin du premier Alte.

## ACTEII.

Le théátre change \& repréfente une ckambre de pauvres gens; dans le fond on voit deux portesvitrées, une corde fur laquelle eft étendu du linge, une table d̀ repaffer. Ma. rianne,.$f u r$ un côté du théâtre, avec un tambour fur fés genoux, raccommode de la dentelle; \& le vieux Montalais de l'autre còté; afis auprès d'une petite table, le coude appuyé defus, \& lifant une brochure.

## SCENE PREMIERE.

## Le vieux MONTALAIS, LAURETTE, MARIANNE.

## LA URETTE chantant.

- Wanettre au bois, tout en fautant,
© Cuèilloit \& caffoit la noifette:
w Un gros loup vint.
- Un gros loup vint . . . . .

Mon Dieu, je ne me fouviens plus de la fuite.

- Elle fuit à linftant.

LAURETTE.
Oh, qu'elle fit bien ! J'en aurois fait autant à fa place. MARIANNE.

Qu'elle eft folle : Elle eft heureufe.
Le vieux MONTALAIS.
Comment, tulas oublié la chanfon, \& le beau Berger qui vint enfuite la confoler?

## LAURETTE.

Ah , c'eft vrai : voyez. J'avois oublié le meilleur.
Le vieux MONTALAIS.
Prends garde, Laurette; \& fouviens-toi qu'un Berger eft plus dangereux pour une jeune fille, qu'un loup: on a peur de l'un \& l'on fe fie à l'autre.

> LAURETTE.

Je fais bien cela, vous me l'avez dit fouvent.
Le vieux MONTALAIS.
On ne fauroit jamais, trop le redire.

## MARIANNE.

Et jamais on ne fauroit trop l'entendre : mais ne chantes pas fi haut, tul fais que ma pauvre mere eft incommodée.

## LAURETTE.

C'eft qu'elle a du chagrin : je fuis bien lîte que je léégaierai.

## GENEREUX. 33

l'tgaierai. Vous êtes triftes depuis quelques jours , \& je ne fais pas pourquoi.

## Le vieux MONTALAIS ápart.

Hellas, tout le monde feroit bientôt inftruit de nos malheurs, fi nous ne les dérobions à l'imprudence de fon 1ge. Puis-je elpérer que mon fils ait obrenu quelque délai de la part de ce cruel Durand? $\mathbf{O}$ mes pauvres enfans, vous ne faites' que prolonger mes peines, fans pouvoir me garantir du coup fatal dont je fuis menacé.

## MARIANNE.

Mon pere, vous m'afligez; ceffez de vous livrer au chagrin : attendons le retour de mon frere.

Le vieux MONTALAIS à part.
Ce n'eft pas pour moi que je m'allarme. Tâchons de ne pas accroitre fa douleur.
[ Haut.]
J'efpere qu'il'nous apportera de bonhes nouvelles. Chante, Laurette. LAURETTE:
Oh, je n'è ai plus denvie : mais je veux vous faconiter ce que jai ru chez cette jolie Dame, qui porte mon nom, \& que vous connoiffez bien.

## MARIANNE.

Ah, j’entends, c'eft cette jeune femme, toujours tourmentée par des vapeurs, \& qui demeure chez fon pere? pour qui nous travaillons depuis pen.

## LAURETTE.

Tout jufte. Oh, qu'elle eft gentille, \& fon pere bien C : /
aimable!' Comme elle aime beaucoup les colifichets, if l'appelle chifon, quoiqu'elle fe nomme Laurette conme moi. Elle ef enfant; oh, mais bien enfant. Elle a une taille comme ane miniature, de grands yeux noirs, \& de beaux fourcils de même; elle eft bonne; elle a une pecite voir douce. Je fuis malade, dit-elle. Son pere lai difoit du tems que j'étois-là: eh, qu'as-tu, ma Lauretre ! J'ai des grouils-là, répondoit-elle, en touchant fur fon eftomac.
[Quittant fon ouvrage.]
Mais voudriez - vous bien, Mademoifelle Marianne, m'apprendre ce que cela veut dire, des grouils. MARIANNE à part.
Malgré mes inquiétudes, je ne peux m'empêcher de rire de fa fimplicité.
[ Haut.]
Demande-le à mon pere, ma bonne amie.

## LAURETTE.

Et vous, Monfeur Montalais, vous le favez fans doute.

Le vieux MONTALAIS.
J $\mathbf{\xi}$ ne connois pas la portée de ce mot. Actuellement la converfation eft comme les miodes: on a introduit des expreflions qui ne font pas dans le Dictionnaire.

## LaURETTE.

Eft-ce qu'on n'y mettra pas celui-ci? In me paroît bien joli. Des grouils!.... Ah, je m'en fouviendrai longtems.

> Le vièux MONTALAIS.
'Apparemment cette Dame eft une petice Maitreffe.

Ah, f les pecites Maitreffes reffemblent' à celle-là , elles font bien aimables, je vous l'affure : elle ne dédaigne-pas le-pauvre monde, ni fon cher papa non plus : car il lui 2 dit fort bien en ma préfence, que fi elle avoit un peu de.peine, comme moi, elle ne feroít plus malade. Cela fe peut bien, a-t-elle dit, avec un fon de voix aigrelet: mais je la plaignois bien de la voir comme ça fouffrante. Enfuite entra cette fameufe Marchande de Modes. Oh, qu'elle lui fit plaifir avec tons fes chapeaux \& fes barrieres de fleurs! Elle effayoit celui-ci, elle effayoit celuilì; aucun ne lui convenoit, \& tous lui plaifoient .... Ah, ie vous répons qu'elle n'eût plas befoin de Médecin.

## Le vieux MONTALAIS.

Quel bon remede pour une malade du grand monde, qu'un beau chapeau ! N'avois-tu pas auffi envie d'en avoir un?

## LAURETTE.

Allons done, vous badinez: Eft-ce que cela me fieroit à mol?

MARIANNE.

Tu as raifon, ma chere Laurette; ces ajuftemens ne font pas faits pour de pauvres fillés comme nous. la vertu feule doit les parer. Tout fied bien aux perfonnc ziches, elles font gagner aux Ouvriers ce qu'elles ont de fuperfu.

## LAURETTE.

Nous ferions bien malheureux, fi la plupart du monde ne faifoit pas de dépenfé : nous n’aurions rien à faire. C ij

Le vieux MONTALAIS.
Dans ce que tu dis-li, mon enfant, il y a plus de philofophie que tu ne penfes.

MARIANNE.
Oai, mon pere ; car fi tous les humains étoient égaur; il $y$ auroit moins de malheureux.

> Le vieux MONTALÁIS.

Qui le fait, \& qui le faura jamais? Les hommes nailfent \& meurent tous de la même maniere : mais ils vivent différemment. L'indigent voit la mort Gans crainte, le riche en frémit à toutes les minutes du jour: au fein des plaifirs, l'un traîne l'ennui; \& l'autre, au milieu de fa famille, porte le plaifir.

## MARIANNE.

Vous avez raifon, mon pere; mais croyez-vous que tous ceux que la fortune a favorifés aient l'ame corrompue? Je penfe quỉl y a des riches qui font bien fenfibles aux maux des malheureux. Par exemple, Madame de Valmont eft la femme la plus eftimable. Comme elle penfe ! Comme elle eft humaine ! Ses amis lui reffemblent. La derniere fois que jai eu l'honneur d'aller chez elle, i'y vis un homme - . . . Ah, mon pere, que fon langage étoit intéreffant! Il ne parloit que de bienfaifance, que du luxe des uns \& de la mifere des autres. Il me pénétra fi fort par fes difcours, que jai fans ceffe cet homme refpetable devant les yeux.

Le vieux MONTALAIS a part. Hélas, que me dit-elle? Si fon cocur . . . . Non

## GENEREUX

non, ma fille eft fans defiance \& se me cachera point la vérité.
[ Haut.]
Cet homme eft $\cdot i l$ jeune ?

## MARIANNE.

Oui, mon pere; il a à peu près trente-fix à quarante ans.

Le vieux MONTALAIS.
Tu ne m'as jamais dit, Marianne, fi tu avois de la repugnance pour le mariage.

MARIANNE.
Beaucoup, mon pere.

## Le vieux MONTALAIS.

Si un partife propofoit, à peu près comme la perfonne que tu me dépeins, le refuferois-tu ?

MARIANNE.
Mais, mon pere, cela n'eft pas poffible. Le vieux MONTALAIS.
'Je ne te dis pas que ce fut quelqu'un d'an état \& d'une condition fupérieurs à nous; mais s'il étoit notre égal; Marianme?

## MARIANNE.

Et qu'il reffemblât en tout à cette, perfonne, mon pere LAURETTE s'approchant.!
Ecoutons ceçi.

Eh bien, Marianne?
MARIANNE baifant les yeux.
Eh bien, mon pere, je crois que je l’accepterois.
Le vieux MONTALAIS* $\dot{d}$ part.
Ma fille ignore fes fentimens \& je ne dois pas l'éclairer davantage.

> LAURETTE.
'Ah, i’entens Monfieur Montalais.
Elle ya au devant.
MARIANNE.
Mon pere ; voici mon frere.

## Le vieux MONTALAIS.

Hélas, j 'éprouve le contraire de ce que ${ }^{\mathrm{j}} \mathrm{e}$ difois tout a lheure. Pour la premiere fois, je tremble en voyant mon fils. Que va-t-il nous apprendre?

$$
S C E N E I I
$$

Le vieux MONTALAIS,LAURETTE, MARIANNE, le jeune MONTALAIS.

Le jeune MON TALAIS à Laurette.
$L$ aisses-mous, Laurette, laifles- मous.

LAURETTE en boudant.
Vous me renvoyez encore ! Il faut que vous ayez de grands fecrets à vous dire. Vous vous défiez toujours de moi, Monfieur Montalais.

Le jeure MONTALAIS.
Non, macherè Laurette, non: mais j’ai à parler à mon pere \& à ma focur. Va t'en auprès de ma mere.

## LAURETTE.

J'y vais.
[ Elle fort doucement, en regardant.]

$$
S C E N E I I I .
$$

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE. Le jeune MONTALAIS regardant fortir Lauretté.

Le vieux MONTALAIS.
魏H bien, mon ami, qu'as - tu fait? Qu'as - tu obtenu?

Le jeune MONTALAIS.
Mon pere, vous me voyez dans le plus grand defefpoir.

> MARIANNE.

Je frémis.
Le vieux MONTALAIS.
Dans quel éat je te vois : Qu'as-tu fait malheureux ${ }^{\prime}$ .C ir

L'H о м м е
[Il le regarde de la têtce aux pieds.]
D'où vient le défordre dans lequel tu parois à ma rue ?

Le jeune MO.NTALAIS.
De grace, mon pere, ne faites point attention à mon état; je n'ai confervé ma raifon que pour vous fauver. Le feul moyen qui nous refte pour vous dérober à la pourfuite de votre créancier, eft de me fuivre. Voilà cent écus: ne vous informez peint à quel prix jai pu obtenir cette fomme; elle fuffira pour vous tranfporter dans un lieu far.

- [Il tire de fa poche un petit fac d'argent.]

Le vieux MONTALAIS.
Mon fils, laiffes-moi 'fuivre mon fort. Je touche à la deruiere époque de ma vie ; j’ai près de foixante-dix ans. J'ai vécu dans l'adverfité : le Ciel m'a donné des enfans vertueux qui m'ont fecouru \& confolé dans ma mifere: © je ne fouffre que pour vous, mes chers enfans. Que me fait ma liberté? Je n'ai point commis de crime; or na me privera pas, fans doute, du plaifir de vous vair quelquefois.

MARIANNE fe jettant à fon col.
O mon pere, cher auteur de nos jours, pouvez-vous penfer que vos enfans permettent jamais qu'on vous arrache d'entre leurs bras? Quoi donc, une affreufe prifon deviendroit votre demeure à la fin de vos jours ! Nous ne ferions pas continuellement auprès de vous, pour vous donner les Soins, que. vous deveż attendre de notre tendreffe $!$ Ah, cette idée me révolte, \& mon ame ne peut la fupporter.

## Genereux. <br> 41

## Le vieax MONTALAIS.

Calné toi, ma chere Marianne. Me crois - tu infenfible à tes douleurs, \& que je, puiffe douter de la tendreffe de mes enfans? Hélas ! C'eft ma feule confolation dans l'état old je me vois réduit.

## Le jeune MONTALAIS.

Je me jetterai aux pieds de M. le Conte ; je lui avouerai qui je-fuis, je lui ferai connoitre nos malheurs; il eft vertueux, généreux, humain, \& ce fera un plaifir pour lui que de lui procurer le bonheur de faire une belle attion.

## Le vieux MONTALAIS.

Ecoutez-moi, mon fils: jai plus d'expérience quà vous ; M. le Comte eft l'homme le plus refpectable \& le plus fage; " inais il peut foupçonner vorre conduite. M. •la Fontaine, notre ami, juyeá à propos de vous y faire entrer comme orphelin; il avoit fans doute fes raifons pour nos intérêts: le dénentir aujourdhui, ce feroit le compromettre. Vous vous perdriez, taut à fait dans lefprit de l'un \& de l'autre. Je connois les Grands. Il n'eft pas fi facile de les faire revenir fur le compte de quelqu'un, lorifqu'une fois ils en ont conçu une mauvaife opipion.

> Le jeune M O N TALAIS.

Mais il m'eftime.

> Le vieux MONTALAIS.

E: bientôt il te méprifera,

## L'H O M M E

MARIANNE.
La vérité pourroit-elle produire un fi cruel changement?

Le vieux MONTALAIS.
Oui, mes enfans, n'en doutez pas. Dans ce pays plas qu'ailleurs, on ne juge, en bien comme en mal, que fur les apparences.

## SCENEIV.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, le jeune MONTALAIS, LA FLEUR.
LA FLEUR à demi-gris, criant dans le fond du thêâtre.
운 fi c'eft ici la maifon de Monfieur Montalais?

Le jeune M ONTALAIS à part.
'Jufte ciel, je fuis perdu! C'eft le fergent à qui je viens de m'engager.

Le vieux MONTALAIS.
Quel eft cet homme? c'eft un foldat qui paroît ivte.

## LA FLEUR fè reculant.

Oh, ivre, c'eft bien-tôt dit ; mais ce n'eft pas auffitôt fait, je vous en réponds. Il en faudroit encore dir pintes pour me mettre à la raifon, quoique j’ed cuffe déjà bu fix pour ma part.

## MARIANNE àpart.

Hélas, l’homme peut-il fe dégrader à ce point ì̀ s'efforcer de perdre la raifon, le don le plus précieux qu'il ait reçu de la nature ?
[ Haut à la Fleur.]
Que demàndez-vous, Monfieur le Militaire ?

## LA.FLEUR.

Ce que je demande, mon ange : Je voudrois bien que ce fût vous à qui j'euffe affaire, ma petite poulette. Comme je la croquerois ! Je ne la menerois pas à mon Capitaine. Je lui dirois, mon Oficier, je vous enrôle des hommes pour le compte du Roi, il m'eft bien permis au moins d'enrôler une femme pour le mien.

Le jeune M ONTALAIS à part. Rien n'êt plas néceffaire.

## Le vieux MONTALAIS.

Abrégez, Monfieur le Sergent, je vous prie; \& ditesmoi à qui vous en voulez.

## LA. FLEUR.

A qui jen veux, bon homme: Ce n'eft pas à vous, fans doute, mon vieux Ami. Vous pouvez être un parfait honnête homme, plas utile dans votre ménage, 'que fur le champ de bataille : mais quel eft ce vifage qué je vois à votre côté ? Il a bien l'air de la figure que je cherche . . . . Je lui ai donné de l’argent fur fa bonne mine; il m'avoit promis de venir me rejoindre au cabaret, où j’ai été obligé de me grifer tout feul en attendant; \& ce n'eft pas honnéte ;par exemple, d'a.

L'Homme
voir manqué à fa parole d'honneur. Le Gaillard a cru peut - être m'échapper: Le rufé la Fleur n'eft pas fi fot . . . . .
[Au jeune Montalais.]
Tu avois donc voulu me faire ta dupe? Je t'avois cru, en confcience, un honnête homme . . . . Comme la fauffe-phifionomie eft fauffe !
[Pendant que la Fleur parle, le vieux Montalais, couvre fes yeux de fes poings, Marianne pleure; le vicux Montalais laife tomber fes bras fur la table, le jeune Montalais court a fon pere.]

## Le jeune MONTALAIS.

$\mathbf{O}$ mon Pere, revenez à vous, ne voust livrez point à la douleur. Que voulez-vous que je vous dife ? Voyant vótre danger inévitable, \& n'ayant pas d'argent pour. vous dépofer dans un lieu furr, je me fuis engagé.

Le vieux MONTALAIS avec fermeté.
Vous avez fait, mon-fils, l'action d'un infenfe. Vous avez une mere; une freur, à qui votre appui eft néceffaire. Voilà comme les enfans ne favent jamais agir que Par exeès. Je ne puis être touché de votre procéde ; if je vous aimois moins, j'en ferois indigné. Songez, mon fils, fongeź qu'il n'y avoit que la liberté de vorre pere en danger, \& vous venez de me ravir celle de mon fils! Ef-ce moi qui pourrai vous fauver? eft-ce vous qui pourrez me fecourir ? éloigné de moì, peut-être à deux mille lieues, de votre pauvre mere \& de votre forur . . . . Montalais, ô mon fils, qu'as-tu fait ?

Le jeune MONTALAIS.
Ah ! mon pere, vous m'arrachez lé coeur ; c'eft le defefpoir qui m'a porté à cette démarche imprudente.

## LAFLEUR fe frotrant le front.

Ah, ah ! qu'eft-ce que j'entends ? Ces gens-ci font d'honnetes gens . . . . . Ce jeune homme eft le foutien de fa pauyre famillé. Je puis lui rendre fon engagement fans que perfonne en fache rien; il n'a pas encore figné chez mon Capitaine.

## MARIANNE.

Ah, Monfieur !
Le vieux MONTALAIS.
Mon bienfaiteur !

## LAFLEUR.

Je nadi rien fait encore \& je ne veux rien faire non plus contre vons autres, pour que vous le fachiez. Je ne fuis pas un Recruteur du Pont-Neuf; je fais des hommes fur le pave de Paris pour faire plaifit à mon Capitaine. La gloire de bien fervir notre bon Roi eft mon élément : mais cela n'empêche pas d'être humain; \&; ventre faint gris, un bon foldat fut toujours généreux. A la guerre je me bats comme cinquante, \& avec les malheureux je fuis humain comme cent. C'eft la devife de notre bon Louis XVI, \& il fe paffera bien d'un homme, pour faire le , bien. Je ne fais combien vous êtes : mais n'inporte . . . . je vois une fille qui eft bien gentille, un pauvre vieillard qui eft bien malheureux
[ Il fouille dans fa poche, \&̧ en fort l'engagement de Montalais ]. (Il le déchire ).
Tenez, voilà votre engagement; je t'ai donné huit louis, tu me les rendras quand tu pourras.

## L'Homme

Le jeune MONTALAIS.
Ciel
Le vieux MONTALAIS.
Quel procédé généreux ! Je ne le fouffrirai poiat. Cet argent peut-être n'elt point à vous, \& votre humanité vous emporte trop loin.

## LAFLEUR.

Qu'appellez-vous, mon vieux ami? Je ne fais que ce que je peux faire \& ce que je dois. C'eft le produit de deux vignes qui me reftoient de mon cher parrimoine, que j’aurois bu fans doute avant de fortir de Paris ; jaime beaucoup mieux on faire une bonne action, puifque jen trouve une fi belle occafion:

## MARIANNE.

O Monfieur, fi la reconnoiffance tenoit lieu de ce génércux procédé, comptez qu'il n'y a rien que nous ne fiffions pour nous acquitter envers vous.

## LAFLEUR.

Là , là , la jeune fille, n'en dites pas tant, crainte de me rendre intéreffé; vous avez des yeux qui ne font pas de paille. Je vous verrai dans tous mes paffages $a$ Paris, à moins qu'un boulet de, canon ne m'en ôte la fantaific; c'eft une grêle qui ne marchande pas les plus honnêtes gens.

## Le vieux MONTALAIS.

Si Dieu récompenfe le bien \& punit le mal, il doit vous exempter de cette cruelle fin.

## LA FLEUR.

Qu'importe à un brave foldat de mourir à l'armée, ou douillettement dans fon lit: Mourir pour la patrie, vaut mieux que mourir pour rien fur fes foyers; je n'ai ni pere ni mere, ni femme ni enfans, ni four ni frere. Eh bien, vive la guerre ; après moi plus perfonne.

## Le vieux MONTALAIS.

Mais vos amis? . . .

## LAFLEUR.

Ah ! ils me font chers, \& je prends ce titre avec vous autres aujourd'hui.

## Le jeune M O N TALAIS.

Mon àmi, fil j'érois feul, je ne demanderois qu'à vous fuivre.

## LAFLEUR.

Non, non, demeures ici ; mais j'exige feulement que tu viennes avec moi pour finir une bouteille que j'ai commencée.

## Le jeune MONTALAIS.

Je le veux bien, mon cher ami : hélas!c'eft la moindre marque de reconnoiffance que je puis lui donner.

## LA FLEUR.

Sile bon papa venoit avec nous?
Le vieux MONTALAIS.
Très-volontiers
[d part].
Puis-je lui refufer ?

L'Homme
MARIANNE.
Mais voici M. la Fontaine.

$$
S C E N E V .
$$

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, le jeune MONTALAIS, LA FLEUR, LA FONTAINE.

LA FONTAINE au vieux Montalais. V ous fortez, M. Montalais? j’ai à vous parler. LA FLEUR prenant le vieux Montalais par le bras.

Vous lui parlerez demain.
Le jeune MONTALAIS montrant La Fleur.
Vous voyez le plus généreux des hommes.

## LA FONTAINE.

Je vous apporte de bonnes nouvelles.
Le jeune M O N TALAI $\delta$ fautant de joie.
Jufte ciel ! eft-il poffible? $\mathbf{O}$ mon pere ! Ah, Monfeur :
LA FLEUR.

Eh bien, laiffe-les s'expliquer tous les deux, puiique ce font de bonnes nouvelles qu'il lui apporte; tu les apprendras toujours, \& allons finir ma bouteille enfemble.

LA FONTAINE.

## LAFONTAINE.

Monfieur a raifon. Ne craignez plus rien , Montalais, Vous pouvez fortir avec ce foldat.

LA FLEUR embraflant le jeune Montalais.
Tu entends, mon ami. Je t'entraíne. Tu voudras bien, à ton tour, me foutenir.

> Le jeune MONTALAIS.

Mais nous reviendrons bientôt ?

## LA FLEUR.

Je ne te quitterai que quand je ne pourrai plus parler: car enfin, quand on ne peut plus boire, ni dire un mot à perfonne, il faut fe coucher: Tu n'as rien à craindre, puifquon vient lui appotter de bonnes nouvelles. Allons, fuis-moi camarade.

## SCENE V 1.

## Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FONTAINE.

LA FONTAINE au vieux Montalais.
CE Sergent paroît ivre. De quelle utilité peut-il yous tetre?

Le vieux MONTALAIS.
Quoiqu’il foit pris de vin," c'eft un parfait honnête D
homme. Mon fils avoit eu l'imprudence de s'engager pour me procurer les moyens d'échapper aux pourfuites de mon créancier. Ce brave foldar, après avoir connu nos malheurs, a déchiré fon engagement fans vouloir reprendre l'argent qu'il lui avoit donné.

## LA FONTAINE à part.

Pefte foit de livrogne \& de fa générofité.
[avec hypocrifie.]
Laiffez-moi, Marianne, un moment avec votre pere.
Le vieux MONTALAIS.
Vas auprès de ta mere, ma fille. Vas, ma chere Marianne, la confoler.

MARIANNE en s'en allant. Helas !

## SCENEVII.

Le vieux MONTALAIS, LA FONTAINE.

## LAFONTAINE $\dot{\boldsymbol{c}}$ part.

苞- IC I linftant de m'affurer ma conquete. Préparons le vieillard au coup que je veux lui porter.
[haut.]
Notre fille eft jeune, belle \& fage ; fi vous voulaz tre

$$
G E N E R E U X_{0} \quad S H
$$ feconder, je la fais époufer par un homme de qualiêé ; fort riche, qui fera le bonheur de toute vorre fanille.

Le vioux ${ }^{\text {an O }}$ O TALAIS.
Quoi, Monfiear : Que me dites-vous là a Ma fille, fans fe déshonorer, pourroit jouir d'un fort plus heureux! N'eft-ce point un fonge, ou uhe flatteufe erreut de votre part?

## LA FONTAINE.

Son bonheur \& le vôtre dépendent en ce moment. de vous feul.

Le vieux MONTALAIS.
De mol feul! Eh que faut-il que je faffe; Monfieur ;

## LA. FONTAINE.

Suivre mes confeils, profiret des offres de cet hompe, muffi puiflant par fa fortune que par fes dignités. Il adore vorre fille \& brûle de l'époufer fecretement, en attendanc quill foit fon maitre.

Lě vieux MONTALAIS.
Moi, confentir à un mariage clandeftin! Y penfezrous, Monfieur ?

> LAFONTAINE.

Nous en voyons tous les jours.

## Le vieux MONTALAIS.

Ils ne font jamais heureux.

## LA FONTAINE

Accuptez au moins fes fervices.

$$
D i j
$$

## 52

L'HOMME
Le vieux MONTALAIS.
Ils compromettroient trop ma fille. .

## LA FONTAINE.

'Je ne vois plus de remede pour vous tirer d'embarras.:

## Le vieux MONTALAIS.

Quoi, Monfieur, ce font-là les bonnes nouvelles que vous aviez à m'apprendre ?

## LA FONTAINE.

Je penßis qu'elles ne pouvoient vous déplaire.
Le vieux MONTALAIS.
Je ne puis ni les accepter, ni vous en favoir maurais gré.

## LA FONTAINE.

Qu'allez - vous faire ?
Le vieux MONTALAIS.
Me livrer à la rigueur de mon fort.

## LA FONTAINE avec hypocrific.

Vicillard que je blâme, \& dont je ne puis m'empếcher d'admirer la vertu, fongez que vorre fille, privé de vous, peut ceder aux foibleffes de for fexe. On ne manquera point de l'atraquer, n'en doutez pas. Soyez moins rigide, \& prevenez un plus grand malheur:

$$
\text { Le vieux } \mathrm{MONTALA} \text { IS. }
$$

Mais je ne connois point cet homme, ni fa famille.

## LAFONTAINE.

C'eft le Marquis de Flaucourt, mon ami, mon éleve; il ne penfe que par moi, \& c'eft un parfait honnête homme. Vous le connoiffez, vous l'avez déjà vû.

Le vieux MONTALAIS.
Quoi, Monfieur, feroit-ce le jeune homme que vous nous avez amené quelquefois? Sa figure refpire la candeur.

> LA FONTAINE.

C'eft lui-même. Je vous cachai fon rang, crainte de voas allarmer. C'eft un fage, un Philofophe, quoique jeune, qui ne veut pas époufer une femme pour fes ancétres, \& qui veut prendre une compagne digne de lui.

Le vieux MONTALAIS.
Mais le préjugé . . . .

> L A FON'TAINE.

Le préjugé eft un fot, \& n'eft point fait pour les perSonnes éclairées.

## Le vieux MONTALAIS.

Comment, Monfieur la Fontaine, c'eft vous qui rai-- fonnez ainfi, \& qui donnez à ce jeune homme de tels ไavis?

## LA FONTAINE.

C'eft parce que je fuis en état de n'en donner que de bons, que je prétends en faire un homme \& non un être fans caractere. Il n'écoute en rien les confeils' de fes parens, $\&$ ne fuit en tont que les miens.

Diij

Le vieux MONTALAIS.
Mais il n'y a pas-là de quoi vous applaudir.
LA FONTAINE avec hypocrific.

Que voulez vous ? Ils voadroient en faire un hermite, Ils font extrêmes, une exceffive dévotion étouffe en eux la nature. Cette piété ne convient quàa lear âge, \& non à un jeune homme de vingt - cinq ans.

Le vieux MONTALAIS.
A tout hge on peut êire pieux : pais $\mathfrak{G}$ les perfonnes Agées veulent exiger des jeunes gens une dévotion forcée, elles leur deviennent odieufes, \& les portent fouvent aux plus grands excès.

## LAFONTAINE.

Voilà précifément ce qu'ils ont produit fur l'éfprit du Marquis, \& c'eft pour en prévenir les fuites que je voudrois l'unir à votre fille. Je fuis chargé de la part du Marquis de vous conduire dans une maifon od vous n'aurez qu'à commander ; vous pàierez votre créancier, vos enfans feront heureux, Pourriez - vous rejetter in fort fi avantageux ? Vous feriez un mauvais pere, fi vous le refufiez,
[ i part, pendant que le vieux Montalais eft dans de profondes reflexions ].
Il réféchit ; fans doute il va l'accepter ; il fera bien, s'il veut avoir fa liberte ; les Hulfiers n'attendent que mon fignaf pour le faifir.

Le vieux MONTALAISdpart.
Cos avantages me font odieux :' allons cependant con-

furter mon époufe \& ma fille. Je trouverai dans leur fagetle \& dans leur vertu le courage qui me manque pour refufer leur bonheur.
[ haut ].
Monfieur, je fuis à vous dans linftant; permettez que jaille confiltert . . - .

## LAFONTAINE.

Allez, vous le pouvez. Tout ce que jen fais n'eft que par zele pour vous \& pour votre famille.

Le vieus Montalaìs fort.

## SCENEVIII.

LAFONTAINE feul.

Emfin je commence à efpérer ; les chofes zournene. /au gré de mes defirs. Si je poffede une fois Marianne, je fuis sûr du Marquis ; il facrifiera tout à fa paffion, \& la fortare de cette fille deviendra la fource de la mienine. Que feroient les hommes qui, comme mbi, font privés dans le monde do ces avantages que diftribue un heureux hafard, fil ladreffe \& linduftrie ne les dédommageoiene des rigueurs dul fort ?


Div

## SCENE IX.

## LAFONTAINE, UN RECORS.

LE RECORS danis te fond du théâtre regarde de tous côté's, É, uppercevant la Fontaine, il court à lui, M o'n Sielur, eft-il tems de prendre notre homme? LAFÓNTAINE.

Non, pas encore ; il ne fera peut-être pas néceffaire: mais tenez-vous cependant à la porte, \& vous n'entrerez que quand je vous aurai donné le fignal convenu.

> LERECORS.

Cela fuffit, vous ferez obéi,

## $S C E \cdot N E \quad X$.

## LA FONTAINE feut.

IIL faut convenir que les circonftances fe font réunies pour me fervir. Ce Durand ne faifoit $\begin{gathered}\text { que } \\ \text { des menaces, }\end{gathered}$ \& navoit nulle envie de faire enfermer le vieillard ; j’ai acquis fa créance pour peu de chofes, \& je faurai en tirer parti,

## GENEREXX. <br> 57

SCENE. XI.
LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS.
LAFONTAINE.
E H blen, qu'avez-vous décidé ?

Le vieux MONTALAIS.
Ma fille eft contente de fon fort, \& ne veut point changer d'etar.

## LA FONTAINE à part.

Feignons.
[ haut ].
Jene puis que vous plaindre \& vous louer.
Le vieux MONTALAIS.
*Ah, Monfieur, nous ne faifons pas moins de cas de. vos ofres obligeantes, \& , quoique forcés de les refufer, nous n'en ferons pas moins reconnoiffans.

## LA FONTAINE $\dot{a}$ part.

Portons le-dernier coup.
[ Il éternue plufieurs fois ].


## $S C E N E X I I$.

LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS, UN GARDE du Commerce, plufieúrs HUISSIERS \& RECORS.
[ Les Recors mettent le main fur le collet du vieus

- Montalais ].
LE G ARDE lui montrant un petit bâton blanc.
 E vous arrête de la part du Roi, il faut nous fuivre à l'Hôtel de la Force.

Le vieux MONTALAIS avec douleur \& foumiflion:
Meffieurs, je ne ferai point réfiftance; je fuis prêt à vous frivye; mais ne faites point de bruit: mon époufe eft malade, ce dernier coup acheveroit de laccabler; fortons doucerment, qu'elle ignore ce dernier événement.
[ Il va pour fortir, les Huiglers le tenant toujours au collet ].
Hélas, voilà ma fille!


## SCENEXIII.,

LA FONTAINE, le vieux MOMTALAIS; LE GARDE du Commerce. MARIANNE, plufieurs HUISSIERS \& RECORS.
MARIANNE pouffe un cri, voyant fon pere entre les mains des Huiffers, \& fe précipite dans fes bras.
A H! mon père, je ne vous quitte pas ; on m'arrachera plutốr la vie, que de me féparer de vous.
Le vieux MONT ALAIS aflige' $\mathcal{E}$ repoufant fa fille.
Laiffes-moi, ma fille, laiffes-moi ; il te refte une mere, prends-en foin.
MARIANNE toute éplorée fe jettant aux pieds des Huiffers qui entrainent fon pere.
Ah, Mefficurs, laiffezevous toucher. Voyez mon défefpoir, ayez pitié de ce vénérable vieillard, ayez pitié de ma mere, qui languit dans les fouffrances, \& que ce dernier malheur va plonger au tombeau. .

LE. GARDE impitoyablement.
Il n'eft pas en notre pouvoir. De largent? ou, en prifone
MARIANNE à la Fontaine.
Ah, Monfieur, vous qui êtes notre protecteur, fouffri-rez-vous qu'on emmene ainfi mon pere : Voyez l'excès de ma douleur. Je ne furvivrai pas à une féparation aufl
cruelle. Je fens que mes forces m'abandonnent, Je fuccombe fous le poids de notre infortune.

## LE GARDE durement.

'Allons, allons, de la fermeté, Mademoifelle, Il n'eft pas perdu: vous pourreż le voir.
[Ils font un mouvement pour l'emmener.]

- LAFONTAINE.

Je partage vos fouffrances, \& fi cela dépend de moi
[ Aux Huifliers.]
Meffieurs, accordez - moi deux heures feulement pour fatisfaire à cette crêance.

> L E G ARDE.

J'y confens : mais ce terme paffe, fongez à tenir votre parole.

LA FONTAINE avec gravité.
Je vous le promets. - ( ${ }^{\text {a Montalais.) }}$

Ecoutez-moi, Monfieur Montalais, \& vous auff Marianne: je n'ai qu'ue moyen, que je crois infallible pour vous fauver: c'eft de préfenter votre fille à des ames bienfaifantes qui vous donneront de quoi racheter votre liberto. Dès cet inflant il faut me fuivre, Marianne.
[ Au Garde. ]
Et vous, Monfieur, je vous prie de renvoyer votre fuite, \& de demeurer feul avec ce refpectable vieillard. Je vous en reponds.

> LE GARDE.

Cela fuffit.
[Aux Huiffers \& Recors.]
Sortez, vous autres.

## SCENEXIV.

LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS; LE GARDE du Commerce, MARIANNE.

Le vieux MONTALATS à Za Fontaine.

Est-it néceffaire, Monfeur, que ma fille vous accompagne ?
MARIANNE.

Eh, puis-je quitter mon pere, dans l'état où il eft?
LA FONTAINE.

Sans doute, il lefaut, fif fa liberté vous eft chere. Il n'y a que vous qui puiffiez l’obtenir.
MARIANNE.

Eh bien, allons.
Le vieux MONTALAIS.
Ma fille, je vous vois fortir avec peine.

## MARIANNE.

Helas, je n'en éprouve 'pas moins, en vous quittant: mais que ne ferois-je pas pour vous fauver de lhorrible prifon dont vous êtes menacé?

## LA FONTAINE a part.

$\because$ Bon, ces paroles me donnentle plus grand efpoit. [ Haut.]
Raffurez-rous., belle Marianne : 'je ne veux que votre bonheur.

## MARIANNE.

## Hélas !

[Lä Föntaine \& Mariainne forteñ.]
Fin du fecond Acte.


## ACTEIII.

Le théâtre change, E repréfente un fallon richement meublé.

SCENE PREMIERE.
LE COMTE, GERMEUIL.
LE GOMTE.
M
ontalais eft-il rentré?

## GERMEUIL.

Je ne l’ai point vu depuis ce matin, qu'il m'a quitté avec la douleur \&l'affliction peintes fur le vifage. Je crois , Monfieur, que ce jeutne homme eft amoureux. C'eft une maladie qui fe gagne fi facilement!
LE COMTE.
$\mathrm{Un}_{\mathrm{n}}$ fentiment tendre fait le bouheur des ames fenfibles, quand lobjet que l'on aime eft digne de notre attache* ment.
GERMEUIL.

Comment le favoir? On a de la peine à lire fur une figure rebarbative, \& comment pourroit - on voir fur un vifage attrayant, ce qui fe pátfe dans le cocur! Les femmes font f adroites !

## ${ }^{-}$L'H O M M E $^{\prime}$

LE COMTE.

Elles font bien intéreffantes, quand elles font de bonte foi.

## GERMEUIL.

A la bonne heure, avec cette claufe' mais il y en af peu.

> LE COMTE.

Laiffons cette converfation, \&\& vas voir fil la Fontaine ne feroit pas dans l'appartement du Marquis de Flaucourt.

## GERMEUIL.

Je ne le crois paş; car jai vu tout fermé chez lui, mais je vais m'en informer.

Il fort.

## SCENEII. <br> LE COMTE Seul.

I E fuis inpatient de favoir ce que la Fontaine a pâ recueillir fur le compte de cette fille. Il eft impoffible que ce foit la même perfonne. Les principes de Marianne font bien différens de ceux de la femme 'qu'il m'a dépeinte. Mais quel eft mon efpoir ? Quelles font mes prérentions? Quels deffeins puis-je former fur une fille pauvre \& née dans l'obfcurité? Chercher à la féduire, ou à devenir fon époux ? Je ne le puis. Perdrois-je dans un moment le fruir de ma raifon, \& deviendrois-je la fable de tout Paris? 1 l faut prendre un parii fîr \& falutaire . . . . Fuyons loin
Ge'NEREUX.
de la capitale. Un voyage peut me diftraire \& effacer de mon cour une impreflion que je ne puis va incre. Je la vois, àchaque inflant du jour;; telle qu'elle fe préfenta à mes yeux : une taille de Nimphe, un noble maintien, un Con de voix qui charme les fens. \& ravit l'ame, de grands ycux noirs, un teint de lis \& de rofes, une bouche vermeille, un fourire ertchanteur, des graces naturelles, accompagnées d'un vêtement fimple, quie, fans apprêt, féduit plus que la plus grande parure. Voila comme cette aimable fille fe montra à mes yeux. Il n'y avoit qu'elle en érat de pouvoir me féduire : mais il faut láeloigner de mon efprit \& mettre, pour cet effet, mon projet à exécution.

## 

## - SCENEIII.

LECOMTE, GERMEUIL.,
LECOMTE。
$\mathrm{E}_{\mathrm{H} \text { bien }}$ ?

## GERMEUIL.

Ah, Monfieur, que vous allez être furpris! . . . . en traverfant la Cour, j’ai vu plufieurs perfonnes monter ‘par l’efcalier dérobé qui donne fur le jardin; j’ai monté avec précipication, pour me trouver fur leur paffage; mais elles étoient déjà arrivées à l'appartemeṇt du Marquis de Flaucourt. Je n'ai pû appercevoir qu'une jeune perfonne. Ah , Monfieur, qu'elle m’a paru belle ! Elle fembloit faire des façons pour entrer: mais quelqu'un, que je n'ai pu voir, l'a tirée pat la main, \& l'oí m'a auffitôt

## L'H O M ME

fermé la porte fur le nez. J’ai prêté l'oreille', \& je crois avoir entendu que cette fille difoit d'un ton de' voix tremblant: «Mais, Monfieur, où mè menez-vous donc n ? La voix s'eft éloignée, \&\& je n’ai plus rien entendu.

## LE COMTE.

Que me dis-tul là : Ce ne peut êtré que la Fontaine ou Montalais. Cette perfonne paroiffoit craindre, à ce que tu crois - . . . Je fuis le maître ici, par conféquent fait pour veiller fur l'ordre \& la décence qui doivent y regner. Le Marquis de Flaucourt eft abfent, \& ce que tu m'apprends me paroitt fufpect . . . . Mais n'entends - tu pas crier ?

## GERMEUIL

Oui, Monfieur, vous ne vous trompez pas . . . . On crie au fecours, à l'affaffin.
L E COMTE enfonçant fon chapeau fur fa têtct, E mettant lépée dela main.

Ne Kors pas dici.
GERMEUIL.

Mais, Monfieur • . .

> LE COMTE.

Fais ce que je tordonne.

```
GENENEX
```


## SCENEIV.

## GERMEUIL feul.

8
8
0 'aimerois autant être avec lui: car, dans la mêlée, deux valent mieux qu'un : mais lẹs maîtres, quelques bons qu'ils foient, n'aiment point à compromettre leur bravoure avec celle de leurs gens.
$S C E N E V$.
GERMEUIL, LE COMTE ouvrant la porte avec violence $\mathcal{E}$ tenant fon épée nue d'une main.
MARIANNE évanouie dans fes bras, les cheveux épars, fon mouchoir déchiré \& tombant fur fes épaules, E fans rouge.
LE COMTE jetitant fon épée \& mettant fon** chapcau à la main.

L
E S fcélérats. out fui : mais ils n'ćviteront point mes pourfuites.
[à Germeuil.]
Un fauteuil, vîte.
[ a Marianne en L'alfeyant.]
Raffurez-vous, Madame: J'ignore qui font les méchans qui vous faifoient violence. Vous fortez de l'appartement du Marquis de Flaucourt, \& je n'ai yu que vous. Puis-je

E ij

## L'H O M M E-

vous demander le motif de vos cris, de votre défordre \& du trouble où je vous vois : Avec qui étiez-vous?

MARIA N-NE fe retournant vers lui.
Ah, qui que vous foyez, refpectez ma mifere $\&$ mes malheurs. Tout me paroit fulpect dans cette maifon: permetrez-moi d'en fortir.

## LE COMTE furpris.

Quel fon de voix ! . . . Que vois-je ?C'elt Marianne elle-même . . . . Ah , fille auffi belle que malheureufe, on ne m'a donc pas trompé.
MARIANNE revenant à elle, E dans le plus grand trouble.
Comment me connoiffez-vous, Monfieur ?
[d pdìt.]
Qu'ais-je entendu ? C'eft lui-même !
[haut.]
Je ne me trompe pas, je crois avoir eu lhonneur de vous voir chez Madame de Valmont.
[ a part.]
Quel nouveau trouble s'empare de moi!

## LECOMTE

Oui, Marianne ; c'eft chez elle que je vous vis. [à part.]
Hélas, pour mon malheur!

## MARIANNE.

Que va-t-elle penfer de moi, quand elle apprendra toute mon ignominie? Mais, Monfieur, vóus annoncez tant de vertus, que vous ne voudriez pas m'expofer à perdre
fon eftime: je fuis affez malheureufe. Permetter-moi de fortir de cette maifon, \& empêchez que je n'y fais encore perfécutée.

## LE COMTE.

Perfécutée : Mais par qui ?

## MARIANNE.

Monfieur, c'en eft affez. N'exigez pas de moi d'autres. éclairciffemens.
[ Allant pour fortir.]
O mon pere, à quels dangers vos malhenrs m'ont expofée !

LE COMTE, a part.
Son pere !
[haut].
Mademoifelle, je n’infifterai pas. Vous me laiffez dans une inceritude cruelle: mais, puifque vous le voulez, je refpecterai votre fecret.
[à fon valet.]
Germeuil accompagnes Mademoifelle chez elle.
[ bas à Germeuil ]
Examines bien fa demeure, prends toutes les informations \& reviens fur le champ, m'en rendre compte.
MARIANNE Jalue le Comte avec toute la modeftic d'une fille bien née, \& va pour fortir.

## LECOMTE l’arrétant.

Ah, permettez que, ma voiture vous reconduife. Vous ne pouvez fortir dans an tel défordre.

## GERMEUIL.

Vos chevaux font mis.

J'accepte, Monfieur, votre offre obligeante: c'eft le feul bienfair que je puiffe recevoir dans cette maifon.
[Par refléxion à elle-méme.]
O mon pere, il n'y. a plus d'efpoir de vous fauver.
[ Au Comte.]
Monfieur, vous n'êtes point fait pour abufer du fort des malheureux, \& je fors de chez vous, pénétrée de vorre honnêteté.

## LE COMTE.

Vous ne favez pas combien vous me faites plaifir de mè têmoigner quelque confiance.

Elle fort avec chagrin. Germeuil la fuit.

> SC.ENEVI.
> L E COMTE feul.
${ }_{5}^{5}$ fions . . . . Je n'ai pas dû infifter . . . . Seroit-elle , en effet, auffi méprifable que la Fontaine l ${ }^{\text {'áa }}$ dépeinte? . . . . Non, non, Marianne eft vertueufe.

$$
S C E N E V I I .
$$

LE COMTE, LA FONTAINE dan:
le fond du théâtre à écouter.
LE COMTE, fans appercevoir la Fontaine. ©'estr.par la porte du jardin qu'on l'a fait ente

$$
G E N E R E U X .
$$

Quel eft le fcélérat qui a pû concevoir un deffein fi hardi?... Ce ne peut être cependart que Montalais.

## LAFONTAINE àpart.

Bon : elle ne m'a pas nommé. Rejettons encore cette avanture fur le compte de fon frere, pour éviter un éclairciffement.

LE COMTE toujours fans appercevoir la Fontaine.
A-t-il pû outrager à ce point ce quill aime, \& commetre une action auffi noire dans l'appartement du Marquis ?

## LA FONTAINE, depart.

Il le chaffera fans vouloir Pentendre. Paroiffons.
[Haut en s'avaņ̧ant.]
Monfieur le Comte, vous ignorez fans doute le plus noir de tous les attentats. Vous ne pourrez concevoir la témérité à laquelle s'ẹt porté votre fecréraire vis-à-vis de cette fille que je vous aị dit qu'on nommoit Marianne. Je me fuis informé d'elle, \& j’ai appris que Montalais la recherchoit en mariage.

## LE COMTE.

Pourquioi donc employer des moyens vils, pour la poffeder, quand il pouvoit lobtenir par un fi beau titre?

## LA FONTAINE.

C'êt ce que je viens de lui repréfenter tout à l'heure.
LE COMTE.

Oid eft-il, ce fourbe, ce feélérat?

## LA FONTA'INE:

Sans doute il craint votre préfence: car il s'eft bien vîte enfui 'de l'hôtel.

## LE COMTE.

Quil fe garde bien d'y jamais reparoître, l'impofteur Avec quel art il m'en a impofé : Le vice pour fe montrer, n'attend pas la maturité de l'âge. Si jeune, prendre fi adroitement le mafque de l'hypocrifie: Ce fefoit ùn monftre trop dangereux, il faut en purger la fociété . . . . Mais croyez-vous que cette fille ait été vé, ritablement féduite par Montalais?

## LA FONTAINE.

Vous devez bien penfer, Monfleur le Comte, d'après une telle démarche, qu'ils font d'accord enfemble. Je crois même, à ce qu'il m’a donné à entendre, qu'il lui a promis de ll'époufer fans en avoir lintention: mais ce que je ne puis lui pardonner, c'eft d'avoir abufé de ma confiance, en faifant de l'appartement du Marquis de Flaucourt, dont je lui avois confié les clefs, le théâre de fes coupables defirs, Ce procédé eft d'un fcélérat bien tẹméraire.

> LECOMTE.

Eh, comment a-t-il pû vous en impofer fi long-tems, yous $\mathrm{q}^{\text {ui êtes fil adroit? }}$

## LA FONTAINE.

Et vous, Monfeur le Comte, qui rénniffez l'efprit à tant d'expérience, n'avez-vous point été fa dupe?

> LE COMTE.

Je l'aquoue: mais l'homme le plus expérimenté avee
une ame généreufe, croira plutôt le bien que le mal \& fe laiffera toujours tromper par des dehors féduifans.

## LA FONTAINE.

Et fouvent même il fera injufte fur le compte d'un hon $\rightarrow$ nête citoyen, \& ouvrira trop facilement les oreilles à la calcmnic. Vous devez me pardonner, Monfieur le Comie, cetre application.

## LE COMTE.

Vous êtes autọrifé à me la faire, $\&$ je dois à mon rour vous juftifier aupiès de Madame-de Valmont. La conduite que vous tenez avec moi aujourd'hui m'étonne \& vous rend mon eftime. Pour vous donner une narque de ma confiance, je veux vous charger de venger cette fille srompée par ce fcélérat: il l'époofera, ou il périra dans un cachot.

## LA FONTAINE, ,

Suivez ce dernier parti, Monfieur le Comte; car, fi vous'roulez du bien à cette jeune perfonne, pouvez-vous defirer qu'elle devienne fa femme?

## LE COMTE.

Ah: je m'y intéreffe plus que vous ne penfez; mais je faurai érouffer mes fentimens, \& je trouverai, fans me faire connoître, des moyen's qui la fauveront des plus grands écueils. Je vais vous charger d'une lettre pour le Miniftre. Qu'il m'en coute d'employer la violence contre un jeune homme qui annonçoit tant de vertus:.

## LÁONTHINE.

Je reffens, Monfleur le Comte, 'toute la peine que

## L'Hom м

vous éprouvez. Le proverbe eft bien jufte: un fcélérat porte foúvent la figure d'un honnête homme.

## LE COMTE.

Il n'en eft que plus dangereux : mais ne perdons pas de tems.
[Il fe met d̀ écrire.]
LAFONTAINE, $\dot{a}$ part.
J'entrevofis qu'il eft épris des charmes de Marianne. La fureur de la jaloufie ajoute encore à la haine que j'ai pour lui. Qu'il ferve lui-même d'inftrument à ma vengeance. Il n'y a plus d'efpoir pour moi, \& quand tout viendroit à fe déclarer, je n'ai rien à craindre. Le Marquis de Flaucourt, jaloux ${ }^{4}$ du Comte, fera mon appui, \& je lui perfuaderai fans peine qu'il étoit feul l'objet de mes démarches. Il y avoit long-tems que je cherchois une occafion de les défunir, en voici une que je mettrai à profit.

LE COMTE après avoir écrit E cacheté fa lettre, la remettant $\dot{\boldsymbol{a}}$ la Fontaine.

Allez \& ne perdez pas un moment.

## LAFONTAINE.

Rapportez-vous, Monfieur le Comte, à mon activité \& $^{\prime}$ à mon zele. Il m'a trompé trop cruellement pour que je ne défire pas autant que vous de le voir renfermé.

> Il fort.

$$
\text { Genereux. } \quad 75
$$

## SCENEVIII.

## LECOMTE feul.

Yla conduite de Montalais \& l'abandonne à fon malheureux fort. Mais . .. . Marianne at-telle pû fe rendre coupable en cédant aux inftances de ce vil féducteur ?... Elle l'aimoit \& ne dût pas formér fur lui, des foupçons défavantageux. Je dois plutôr la plaindre que la blâmer... Cependant, elle paroiffoit être indignée.... Ah, c'eft fans doute l'effet de l'amour outragé, \& $j$ avois bcfoin de connoitre fa foibleffe pour triompher de la mienne. Je lui ferai du bien, \& c'eft affez pour mon ccour .. . . . . Que Germeuil tarde à revenir ! . . ... Mais, le voilà.

## SCENE IX.

## LE COMTE, GERMEUIL.

## LE COMTE.

$E$H bien Germeuil', ou as-tu laiffé cette fille?

## GERMEUIL.

Chez elle. Elle loge dans un quartier perdú, près la barriere des Gobelins . . . Voici ce que jai àppris. . . Des hommes dé mauvaife mine étoient fur fa porte, je leur ai demandé s'ils connoifloient cette fille : ils m'on ${ }^{\text { }}$

## 76

## L'H о м м е

répondu qu'ils ne la connoiffoient que depuis deux henres, \& qưils étoient là poftés pour arrêter fon pere, qu'ils alloient metre en prifon pour dette.

## LE COMTE.

Que me dis-tu? C'eft peut-être un honnête homme, un pere de famille plus à plaindre que coupable. S'il en eft tems, allons l'arracher au malheur qui le menace. Tu dis que c'eft pour dette ?

## GERMEUIL.

Oui, Monfieur, ce n'eft pas pour autre chofe. Je dois vous apprendre que j’ai vu chez le Suiffe une petite fille qui pleure \& demande votre fecrétaire.

> LECOMTE.

C'eft fans doute encore une de fes vietimes.

## GERMEUIL.

Je ne le crois pas. Elle paroît trop jeune \& trop inno-, cente. Je l'ai fait monter dans votre antichambre. Vou-lez-vous la voir?

## LECOMTE.

Le tems ne me le permet point. Je vole au fecours de ces malheureux : mais je te charge de l'interroger $\&$ de tirer d'elle tous les indices que th pourras, pour que je fois inftruit à fond de la conduite odieufe de cet horrible Montalais.

## GERMEUIL.

Laiffez-moi faire, Monfieur. Je me fuis bien douté que cette petite niaife pourroit nous inftruire : Voilà pourquoi je l'ai retenue.

## Genereutx.

## LECOMTE.

Crois-tu que mon cocher fe rappelle exactement fa demeure ?

## GERMEUIL.

Ah, je vous en réponds, Monfieur. Il a logé jadis dans cette maifon.

> LECOMTE.

Cela fuffit.
[Il va poür fortir \& revient.]
Je n'y penfois pas.
[ Il fe fouilie \& donne une clef a Germeuil.]
Tiens, Germeuil, voilà la clef de mon fecrétaire. Apportes-moi mille louis en billets de la caiffe d'efcompte.

## GERMEUIL.

Ah, Monfieur, je n'entends rien i fouiller dans vos papiers.

LE COMTE reprenant fa clef \& hauffant
les épaules.
Allons donc, je vois bien ta délicateffe.

> [ Il fort en courant.]

SCENEX:
GERMEUIL feul.

$\delta^{2}$
E ne me défie pas de moi, je fuis un honnête homme: mais il a' donné fouvent fa clef à fon fecrétaire, \& dans tout ceci, qui fait ce qui peut arriver. Je n'ai pas befoin de me fourer où je n'ai quefaire.

## $S C E N E X I$. <br> GERMEUIL, LE C COMTE.

LECOMTE traverfe le théátre, en feuilletant lés billets dans fes mains.

$$
\begin{aligned}
& \text { SCENEXII. } \\
& \text { GERMEUUIL feul. }
\end{aligned}
$$

名 L a déjì fait. Quel homme actif quand il s'agit de fecourir les malheureux. Il met autant de promptitude à faire du bien que les méchans en mettent à faire le mal. Ah, que la fbrtune eft bien placéc dans fes mains:
[ Il jè retourne \& ne voit plus le Comte.]
Le voilà parti. Mais voici cette jeune fille. Elle eft ma foi jolie. Ce petit air ingénu lui fied à merveille.

$$
S \subset E N E X I I I .
$$

GERMEUIL, LAURETTE n'ofant avancer.
GERMEUIL.

Approchez-donc, ja belle enfant.
LAURETTE.

Qu'eft-ce que vous me voulez, Monficur? Ce n'êt
pas vous que je cherché. Je dermande Monfieur Montalais. Il vient de paffer uń Monfieur dans la chambre, qui m'a dit que vous m'en donneriez des nouvelles.

> GERMEUIL.

Mais, poar vous en donner des nouvelles, il faut au moins que je vous parle ; vous m'avez l'air bien farouche.

## LAURETTE.

Ah, je ne la fuis pas plus qu'une autre: mais on m'a' tant affuré que les hommes étoient fi méchans avec les jeunes filles, que je les crains, voyez-vous?
GERMEUIL.

Et M. Montalais ne vous paroît pas auffi dangereux que les autres.

## LAURETTE naïvement.

Mais ce n'eft pas un homme.

## GERMEUIL.

Ah, ah, en voici d'un autre! Eh , qu'eft-il donc, s'il vous plait? C'eft peut -être une femme traveftie, g'entce pas?

## L A U R E T T Eavec une gaucherie ingénieufe.

Allez donc, vous voulez rire.

## GERMEUIL.

Ma foi, quand je n'en aurois pas l'envie, vous me' la feriez nâtre : 'mais qu'eft-il donc ce Monfieur Montalais, sil n'eft ni homme ni femme?

C'eft un jeune garçon qui eft bien honnête, bien fage \& bien rangé.

GERMEUIL, á part.
Tout ceci n'eft qu'un jeu, \& cetre niaife eft peut-etre: plus rufée que je ne penfe; elle fe moque sûrement de moi.
[ haut].
Ecoutez donc, la petite innocente; vous n'êtes pas fi gauche que vous voulez bien le paroître : cependant vois etes bien jeune, pour faire ce joli petit métier.

## LAURETTEfurprife.

Qu'eft-ce que vous dites-là , Monfieur: Je fais le métiét: d'une brave fille, entendez-oous ?

$$
\text { GERME U IL }, \boldsymbol{i} \text { part. }
$$

Cela le peut; mais continuons de la piquer, c'eft le moyen de tout favoir des femmes.

## [ haut].

Comment voulez - vous qu'on vous en croie? eft -ce qu'une brave fille va chercher les gaŗ̌ons?

## LAURETTEen riant.

Ah, qu'il eft bon : Mais voyez-vous donc quel nal il trouve à venir chercher les ferfonnes dont on a befoin.

## GERMEUIL gaiement.

Ah parbleu, jaia tort, \& je dois favoir que ce n'eft pas pour des prunes que vous le demandez.

LAURETTE.

## LAURETTE.

Ma foi, Monfieur, je n'entends rien à botre façon de dire; tout ce que je puis vous affurer, c'elt que fi vous ne voulez pas me faire parlet à M. de Montalais, je m'en. vais. On m'attend avec impatience chez nous, \& je ne fuis pas bien aile de me faire gronder pouf toutes vos belles fönnetics.

## GERMEUIL.

Eh bien, pour quei je vous aceorde ce que vous me demandez, dites-moi comment vous connoiffez M. Möntalais.

## LAURETTE.

Et qu'avez-vous befoin de le favoir ? ah, vous' mavez l'air d'êrre bien curieux. On m'avoit bien prévenue qu'on me queftionneroit ici : mais, quoiqu'on me dife tous les jours chez nous' que je ne fuis qu'une étourdie, je fais encore garder mon fecret : ainfi donc vous ne faurez rien./.

## GERMEUIL, à part.

Me voilà bien avancé.
[haut].
Mais quand il n'y a rien à craindre, il ny a point de fecret à garder.

## LAURETTE

Mais, Monfieur , je ne vous crains pas, ni M. Montalais non plus.

> GERMEUIL, a part.

Que puis-je répliqquer à cela ? c'eft clair comme le jour, \& , toute fimple qu'elle paroît, elle eft auffi- double qu'une autre.

$$
\mathbf{F}
$$

Et connoiffez-vous Matemoifelle Marianne ?

## LAURETTE.

Ah, je vois bien que vous voulez me tirer les vers du nez.

> GERMEUIL.

Non : mais je voudrois feulement favoir de vous fi vous la connoiffez; car elle eft venue auff demander ce jeiue homme.

LaURETTE.
Comment, c'eft dans cette maifon qu'elle eft venue ? GERMEUIL.
Sans doute.
LAURETTE.
Y a-t-illong-tems, Monfieur, qu'elle s'en eft refournée: GERMEUIL.

Il y a à peu près une heure.
LAURETTE.
Ah, mon Dieu, que je fuis fâchée de ne lavoir pas :encontrée !

## GERMEUIL.

Vous la connoiflez donc : Elle paroît bien honnête.

## LAURETTE.

Ah, je vous en réponds; c'êt une brave fille qui aime bien fon pere, \& qui éprouve un grand chagrin de ce qui vient de. lui arriver,

Et ce M. Montalais que vous demandez', ne s'y inté-reffe-till pas auffi?

## LAURETTE.

Ah , je vous aflure, \& beaucoup même. On eft bien affigé chez nous.

> GERMEUILdpart.

Il n'en faut plus douter, cette Marianne eft la maitreffe de notre Secrétaire.
[ haut 7 .
C'en eft affez. Monfieur Montalais n'eft point ici dans ce moment: mais lorfquil rentrera, je vous l'enverrai tout de fuite.

## LAURETTE.

Je vous ferai bien obligée, Monfieur; je fuis votre fetvante.
[ Elle va pour' fortir', elle fe trompe \& revient fur. la Scenc.].

GERMEUIL croyant Laurette fortie.
Je commence à voir clair dans tout ceci. Mönfieur le Comte finira par les marier, \& fí cé jeune homme i’a que le défaut d'aimer, il le pardonnera fans doute.
[S'appercevant que Laurette n'eft pas fortie.]
Od allez-rous, Mademoifelle ?

## LAURETTE.

Je ne retrouve plus mon chemin. Je ne fais par ou fortir.

## 84

L'HOMME
GERMEUTL.
Venez, venez , je vais vous conduire jufqu'à la porse LAURETTE.
'Ah, grand merci, Monfieirr.
Fin du troifieme Atte.


## ACTEIV.

Le theiâtre change, \& repréfente la maifon de Montalais ; méme décoration qu’au fecond Aäe. Au lever de la toile, Marianne eft affife, la tête panchée fur une table, dans lattitude d'une perfonne évanouie; le vieux Montalais \& fonfils font autour d'elle à la fecourir.

SCENEPREMIERE.
Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, Le jeune MONTALAIS.

Le vieux MONTALAIS.
A H, ma fille, ma chere Marianne, reviens à toí
Le jeune MONTALAIS.
Mais, mon pere, ne puis-je favoir ce qui lui eft arrivé avec Monfieur la Fontaine ? Quel étoit fon deffein ?

Le vieux MONTALAIS.
Mon fils, je lignore. Votre focur ne faifoit qu'arriver, quand vous êtes entré avec ce brave La Fleur, qui m’a retiré des mains des Huiffiers : mais, hélas, je ne le. vois pas reparoítre. Je tremble qu'il ne fe foit compramis.
$F_{i j}$

Le jeune MONTALAIS.-
Si je ne craignois de vous quitter avec ma foeur, dabs l'état où elle eft, jirois voir.ee qu'il eft devenu.

Le vieux MONTALAIS.
La voilà qui reprend fes fens . . . . . Cette petite Lauretre ne revient point. Qai peut la retenir? Inquies. fur le compte de votre focur, \& voyant la Fleur arriver fans vous, j’avois envoyé la petire chez M. le Come, pour vous faire part de mes craintes.

> MARIANNE revenant à elle

Oil fuis-je ?
[. Appercevant le vieux Montalais.]
Ah, mon pere, la douceur de vous voir ne m'eft donc pas ravie: Que font devenus ces hommes barba-res-qui exerçoient leur pouvoir fur vous, avec tant de' cruauté

Le vieux MONTALAIS.
Les cruels, fans refpect pour mon âge, m'entraînoient avec la derniere dureté: ce brave foldat indigné de leur conduite, les a forcés de s'enfuir.

> -Le jeune MONTALAIS.

Mais, ma focur, apprenez-nous en quels lieux vous 2 mené notre protecteur, M. la Fontaine.

> MARIANNE.

Lui, notre protecteur ! . . . . Ce Monfre ! Ah , ne me parlez pas de cet homme horrible. Pourrai-je étouffer en moi le fouvenir de fon abominable projet. Comme il nous trompoit ! comme il abufoit de notre mifere!
GENEREUX.

Le jeune MONTALAIS.
Que dis-tu, ma four ! Expliques-toi. Songes que tu ne dois rien avoir de caché pour nous.

Le vieux MONTALAIS.
Sans doute, elle le doit.

MARIANNE.

Qu'exigez - vous de moi? Mon deyoir eft de vous obéir; mais, mon frere, la grace que je te demande c'eft de méprifer cet homme auffi vil que dangereux.

Le jeune MONTALAIS.
Je t'entends \& je commence à pénétrer dans fa conduite. Le traitre: M'avoir forcé d'en impofer à l'homme le plus humain! Mais il ne fuffit pas, ma foeur, de ta générofité pour le garantir de mon reffentiment; acheves de nous dévoiler fon horrible caractere.

## MARIANNE.

Vous favez, mon pere, par quels difcours ce malheureux a cherché à vous féduire. C'eft lui qui a acheré la créance de Monfieur Durand.

Le jeune MONTALAİS.
Le feélérat ! C'eft de moi qu’il en a fçu lénom.
Le vieux MONTALAIS.
Avec quelle hypocrifie il parloit aux Huiffiers: Et le trâtre a pû fe démentir avec toi?

> MARIANNE.

Ecoutez jufqu'au bout. Vous favez avec quel art il Fir
nous a perfuadé que des perlonnes de bien me donnoroient de quoi acquitter vorre créance : il me fait monter dans une voiture dont il a foin de fermer les portieres, dans la crainte, difoit-il, que le trouble \& lafflition ou j'étois réduite n'aturaffent fur moi les regards des paffans ; enfin nous arrivols, Il me conduit dans un appartement richẹment meublé; il me fait affeoir \& me laiffe feule quelques minutes. Je crois quill va pour m’annoncer à ces perfonnes de bien : mais je le vois revenir tout feal. Il s'affied auprès de moi \& me dit : 》 Voưs n'avez rien * au monde, Marianne, qu'un état mercenaire qui fuffis v ì peine à votre fubfiftance; votre pere eft dans les fers, . une horrible mifere affiége votre famille; vous feule $n$ pouvex les fauver de cet état malheureux. Moi, Mon$\geqslant$ fieur, lui dis-je; \& par quels moyens? Les voici, o continua-t-il : je vous aime, Marianne, depuis long: w tems; je ne fuis pas affer riche pour vous faire un n fort digne de votre mérite; mais j $\mathfrak{j}$ ai Ç̧u rendre amou" reux de vous un jeune homme, qui ne cherche qu'à » prodiguer fes trélors en faveur du premier objet qui * flattera fes defirs, il m'en a laiffé le maître : vous n'avez - qu'à dires J'accepte vos bienfaits. Une maifon, wim $\searrow$ caroffe, des valets \& des plaifirs de toute efpece, tant $>$ fera ̀̀ vorré difpofition ; mais je dois étre récompenfé $n$ de la fortune que je mets à vos pieds. is J'écoutois ce difcours comme un langage érranger, \& ne pouvois y itpondre, tant ma furiprife étoit grande. Il alloit continuer, quand jai rompu le.filence, a Quoi, lui ai-je dit, „ Monfieur, c’eft par d'auff vils moyens que vous prén-- teadriez delivrer mon pere: Pourriez e vous croire p. que quand je ferois affez vile moi-mâme, pour les ac* efpiser, mon pere le fouffripoit ; Non, Monfeur ;

- quelque cruelle, que foit fa firuation, il la fupportera -10 avec courage, plutốt que de confentir à cet horrible $n$ complot ; mais ie fuis honteufe de vous avoir écouté $\mathfrak{f}$ - long-tems, \& je rougitai tocte ma vie de vous avoir $n$ connu. $\triangleq$ Ne pouvant contenir davantage lindignation od mavoit jetté un femblable difcours, je m'ellance pouf fortir ; il marrête avec violence.

Le vieux MONTALAIS.

## Jufte Ciel !

Le jeune MONTALAIS.
Quelle horreur!
MARIANNE continuant.
Il me pourfuit avec fureur. a Eh bien, dit-il, puifque - .rous etes affez ingrate pour dédaigner le bien que je n oous offe, faurai le plaifir de me venger de vous, de " vorre pere \& de votre frere ; d'aujourdhui même je " le ferai chaffer de chez le Comte ; d'aujourd'hui même $\eta$ je vais trainer vorre pere dans une horrible prifon, \& , $\eta$ dès ce moment, vous céderez à mes defirs. « Je ne fais $\{\mathbf{G}$ Pliorreur de ce difcours m’a infpiré du courage; mais ce perfide voulant venir à nooi, je l'ai repouffe avec tant de violence, qu'il eft retombé embarraffé dans des Faultenils: je gagne aufli-ôt la porte en criant au meurtre, à l'affaffin. Le fcellérat n'ole me fuivte. Un homme fe prefente à moi b'épée nue à la main. Grand Dieu, quel homme! Je recounois ce mortel généreux, dont jignore le nom : mais il doit être vertueux, puifquill eft de la connoiffance de Madame de Valmont. Eufin, que vous di-7 rai-je : Sans lui, peut-être, ce monftre fe feroit porté auł derniets exces.s.

## 90 L'HOMलE

Le jeuse MONTALAIS avec fureur.
O comble dhorreurs : Je vous jure, mon pere, quäl périra de ma main, \& que nous ferons tous vengés. J'y cours.

Le vieux MONTALAIS allarmé.
Arrêtez, mon fils. Je vous défends de vous livrer encore à cet excếs dimprudence. Elle pourroit vous être plus funefte avec ce traitre, que celle que vous avez commife tantôt avec ce brave homme.

$$
S C E N E I I
$$

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, le jeune MONTALAIS, LA FLEUR à demigris', E la pipe à la bouche.
Le jeune MONTALAIS.

M
on pere, ill arrive fort à propos: faifons-lai part de ce qui fe paffe, è je n'agirai que d'après fos confeilso:

## LAFLEUR.

De quoi eft-il queftion, mes enfans?

## Le jeune M ONTALAIS avec vivacité.

Un traitre qui fe difoit notre ami depuis long-tems, \& qui tramoit le projet le plus odieur, achette la creance de mon pere, le fait arrêter, \& lui perfuade que des perfonnes génércufes donneront à ma four la fomme netcoffaire pour acquitter cette créance: elle le fuit lans defiance, il l'entraine dans un appartement, \& c'eft pour attenter à fa vertu! N'eft-ce pas à moi à venger cet outrage ?

## LAFLEUR.

Oui, morbléu , il n'y en a point d'autre.

> Le vieux MONTALAIS.

Mais, Monfieur, fongez - vous au danger auquel. il vz: s'expofer?

## LAFLEUR.

Mille efcadrons, il n'y a point de danger, quand c'eft pour l'honneur. S'il meurt en brave, je lui furvivrai pour venger fa mor:-

## Le jeane MONTALAIS.

Mon pere, vous l'entendez. Cee n'eft point vous déSobeir, quand l'honneur me commande. Adieu, brave la Fleur; n'abandonnez pas mon pere, jufqu'à mon retour . . . . Donnez-inoi votre épée, elle me fera favorable.

LAFLEUR.

$\mathrm{La}_{\mathrm{a}}$ voila. Va te battre comme quatre.
[ Le jeune Montalais fort avec précipitation. Sa: - four \& fon pere veulent courir apres, la Fleur les. retient.

## 联

# SCENEIII. <br> Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FLEUR. 

LA FLEUR les arrêtant.
\%iA, là : il reviendra, puifqu'il vous l'a promis. On eft bien fort quand on a di courage. Vous plearen ! Na-t-il pas l'épée de la Fleur: Eh, attendez pour vous afliger la fin de l'aventure.

## Le vieux MONTALAIS.

Monfieur, je fuis pere.
MARIANNE.
Ah, mon Frere:

## LA FLEUR.

Je n'ai jamais vu pleurer mes parens. Je ne les connois pas. Ce devoient être d'honnêtes gens, puifquills ont fait en moi un brave homme. S'ils vivoient encore, ils auroient plus de courage que vous. Je n'aime pas à voir du!chagrin à perfonne, moi: je fuis gai par-tout \& vous m’atriftez.

## Le vieux MONTALAIS.

Eh bien, Monfieur, il faut céder à vos avis. Je laiffe àu Juge du fort, à cet être bienfaifant, le falut de man fils.

> LA FLEUR.

Vọilà ee qui s'appelle raifonner.

```
GENEEREU*

S'il eft prorecteur de linnocent, s'il détefte le crime, il doit jetter fur nous un regard favorable.
LA FLEUR.

Il ne m’a jamais abandonné, quoique jaime un peu la bouteille : mais il faut que les ivrognes foient tous de bons enfans, puifque l'on affure quil y a un Diẹ pour cux.

\section*{SCENE \(1 V\).}

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FLEUR, un COMMISSAIRE, plufieurs HUISSIERS \& RECORS.

Le vieux MONTALAIS.
J uste Ciel! Que vois-je? un Commiffaire! MARIANNE à part.
* Ah': mon pere, c'en eft fait : il n'y a plus d'efoir poar vous.

LA FLEUR.
Eh bien, quel nouveau vetrige vous prend?
MARIANNE.
Hellas, Mionfiear, eft-ce que vous ne voyez pas ces. gens de jurfice:

\section*{L'HOMME}

LAFLEUR appercejant lé Commifaire se mordant le poing.
Nous voilà bien campés : Je n’ai point mon épéc. Dieu me pardonne, je crois que c'eft un Commiffaire, ou bien c'eft le diable . . . . Mais ne nous faifons pas d'affaires avec la juftice. On peut roffer un huifier; mais un Commiffaire - . . . il fáut lui parler poliment dabord.

\section*{LE COMMISSAIRE.}

Eft-ce vous, Monfieur, qui avez fait rêbellion contre les Gens du Roi ?

\section*{LA FLEUR.}

Contre les Gens du Roi! Comment l'entendez-rous, tête à perruque : . . . Ent-ce que tout le monde ri'eft pas Gens du Roi ? . . . La leule différence quỉil ya de vous ì moi, c'eft que vous portez l'effroi chez les ciooyens fans défenfe, \& moi, je porte la terreur chei l'ennemi armé.

\section*{LE COMMISSAIRE.}

Eh bien, qu'eft-ce que cela veut dite'?

\section*{LA: FLEUR.}

Cela veut dire que vous ttes un homme de plume, un oifeau de mauvais augure, \(\&\) moi un brave, toujours bien venu chez les honnêtes gens. Je fuis jufte cependant: je fais qưil en faut des uns \& : des autres; mais je n'aime pas à voir, quand on a un emploi fi dur à remplir, qu'on \(y\)-ajoure encore une cruauté particuliere. Si j'ai fait rebellion, c'eft que vos alguafils exerçoient ane viollence inutile \& malhonhête. Le pauvre homme ne faifoit au-
cune réfitance, pourquoi le maltraiter ? Eft-ce que lhomme ne doit pás toujours avoir pitié de fon femblable, quand il eft malheureux ?

LE COMMISSAIRE.
Mais on doit toujours refpecter les loix.
Lé vieux MONTALAIS.
Eh bien, Monfieur, exercez vorre miniftere, je fuis prett à vous fuivre.

> LAFLEUR.

Malheureux vieillard, fa foumifion marrache des larmes. [ Au Commifaire.]
Eftece que cela ne vous fend pas le ccour?
LE COMMISSAIRE.

Si jétois fon créancier, peut-être lui ferois-je grace.
LA FLEUR.

Vous êtes donc un honnête homme \& nor pas un Commiflaire.

> LECOMMISSAIRE.

Je conviens qu'il peut y en avoir qui méritent le reproche que vous faites à tous les gens de Pétat; mais croyez auffiquil y en a parmi nous qui favent adoucir la rigueur de leurs fonctions autant que les circonfances le permettent.

> LAFLEUR.

Vous voulez bien paroitre bon. Mais . . . : vous ne pallez pas moins emmener.

> LECOMMISSAIRE.

Il le faut, i'y fuis force.

Le vieux MONTALAIS à Marianne. Adieu, ma fille.

MARIANNE se jettant a fon col،
Ah, mon pere, je ne puis me féparer de vous.
Le vieux MONTALAIS.
N'oublies pas, ma fille, que ta pauvie mere, languif? 1 fante dans fon lit, réclame tes foins.

M A R I A N N E dans la plus grande douleur.
Hélas , mon caur fe dêchite \& fe partage entre vous deux.
LA FLEUR rềvane és fc frappant le front avec fa mainı
Ecoutez-moi, tous tant que vous etes, avec attention: J'ai lu, dans quelque almianach, que les vieux etoient exempts de la prifon . . . . . Oh, oui, il faut que ce foit dans un almanach que j’ai lu cela; car je n'ai jat mais jetté le yeux fur le grimoire de la chicane.

\section*{LECOMMISSAIRE.}

Ce que vous dites-lì, M. le foldat, eft on ne peut pas plus vrai : mais il y a une époque fixe; il faut avoif Coixante-dix ans révolus.

\section*{LA FLE UR \(\boldsymbol{n} u\) vieux Montalais.}

Eh bien, pere, vous les avez paffés au moins de sodirso
Le vieux MONTALAIS.
Il s'en faut encore fix mois que je n'aie foixante-dixans. LA FLEUR.

\section*{LAFLEUR.}

Eh bien, vous ne devez plus que ce terme-là à votre créancier. Il y a dir ans, m'avez-vous dit, que vous lui' devez quatre mille francs . . . . voyons - . . faifons un calcul . . . . combien cette fomme divifée feroit-elle par mois \(\stackrel{\text { s...Les cent écus font plus que fuffifans pour payer }}{ }\) le tems qui refte.

\section*{LECOMMISSAIRE.}

Votre calcul eft on ne peat pas plus jufte; l'embarras elt de le faìre agréer au créancier.

\section*{LAFLEUR.}

Tant pis pour lui, ee fera un fot, s'il ne l'accepse pas.
Le vieux MONTALAIS.

Généreux ami , c'en' eft affez, laiffeż-moi fubir mon Cort. Je verrai mes enfans, \& lear préfence adoucira le poids de mes fers.
[ Les Huidiers s'en epparent; Micrianne poulde un cri, \& fe jette dans l̈es bras ḋe fon pere ]:

\section*{\(S C E N E V\).}

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FLEUR, le COMMISSAIRE, LE COMTE, plufieurs HUISSIERS' \& RECORS.
LE COMTE joignant les mains, \& les leyant au ciel; à cet afpect.

0Diev, , quel tableau touchapt ! que jarrive à propos pour fecourir ce pere infortuné!

Meffieurs, à combien monte la créanee de ce malheureux vieillard?

> MARIANNE à part.

Ciel ! qu'entents-je? Je re me trompe pas; c'eft mon libérateur.
UNHUISSIER.

J'ai les pieces fur moi: quatre mille trois cents lives de capital, \& fix cent livres de frais, fans compter Coixante \& tant de livres pour mes gens.
LE COMTE tirant un porte-feuille de fa poche, \& lui donnant des tillets de la Caife d'efiompte.:

Voila cing mille livres en billets au porteur.

\section*{L'H U I SSIER. faifit avidement les billets.}

Et voilà vos papiets.
MARIANNE, àpart avec joic.
Quelle générofité:
[ Au vieux Montalais ].
Ah, mon pere, c'eft cet homme vertueux qui m'a fauvé des mains de ce cruel la Fontaine.

LA FLE UR avec tranfport.
Le digne homme: voilà ce qui s’appelle une belle action!

\section*{Le vieux MONTALAIS.}

Ma fille, c'eft peut-Atre encore un fuborneur ; je ne dois pas accepter fes bieufaits.

MARIANNE avec emprefement.
Mon pere, vous f̂tes dans l'erreur ; c'eft ua count

\section*{}
hoble, une ame bienfaifante, l'ami de Madame de Vala mont.

Le vieux M O N T A L A IS au Comte avec fermete.
Monfieur ; je n’a point lhonneur de vous connoître, \&je ne dois pas accepter un fervice auffigrand quinattendu.

\section*{LAFLEUR。}

Le bonneur n'eft pas toujours pour ceux quile cherchent, \& le diable n'eft pas toujours ì la pórte d'un pauvre homme.

\section*{LE COMTE aiu vieux Montalais.}

Mon cceur ne vous eft pas contu, refpectable vieillard. Rafflarez-vous, \& banniffez un foupģon qui m'offenfe auautant qựil eft mal fondé.

\section*{MARIANNE.}

Ah, mon pere, pourriez-vous confondre le plius gé néreux des hommes avec un vil fcélérat

\section*{Le vieux MONTALAIS.}

Monfieur, pardonnez ; un pere s'allarme aifément. Tout ànonce en vous la nobleffe de vos fentimens : mais à quel titre ai-je pu mattirer un figrand bienfait ?

\section*{LECOMTE.}

Qu'il vous fuffife d'êrre perfuadé qu'aucun motif fufpect ne m'a porté à vous fecourir. Souffrez quafie ne borne pas mes bienfaits à ce léger fervice; accepgez encore ce porte-feuille, \& allez vivte, avec cet aimable enfant, loin de la Capitafé; ou la beauté \& la candeur font fans scffe expofées aux piéges dè la féduction.

Hélas, que mon ccour eft pénétré d'une vive reconnoiffance !

Le vieux. MONTALAIS.
Quel homme ếres-vous: il n'en fut jặais de femblable.

\section*{LAFLEUR, a part.}

11 ỳ en a bien peu dumoins.

\section*{LE COMMISSAIRE.}

L'elpece en eft rare.
Le vieux MONTALAIS a part.
Vous ne pouvez an moins nous refufer la fatisfaction de connoître notre bienfaiteur.

\section*{MARIANNE.}

Pourquoi nous priver du bonhear de vous voir, \& nous prefcrire d'aller loin de Paris jouir de vos bienfaits?

\section*{LECOMTE.}

Que puis-je répondre a Tâchons de vaincre le trouble qui s'empare de moi.
[ haut].
Je fuis fenfible à votre zele, \(\&\) il fuffit pour mon cecur de voir vorre reconnoiffance : mais je ne fais point des heureux pour les affujettir à la recońnoiffance. Vous êtes jeune, vous êtes belle;; fans doute on ne vous voit pas avec indifférence, F 妾 votre pere allarmé . . . . .

> Le vieux MONTALAIS d part.

N Mondeur, non, ma fille n'eft point le motif qui

\section*{Genereux.}

IOX
vous infire tant dhumanités Sans doute mes malheurs vous font connus. N'elt-ce pas affez de me donner la liberté, fans y ajouter encore un prefent beaucoup audeffus de l'érat d'indigence auquel nous fommes habitués depuis filong-tems?

\section*{LE COMTE.}

Je me trouve trop heureux de pouvoir adoucir votre fruation.
LA FLEUR, d part.

J'ai bien vu des chofes extraordinaires daus le moade; mais ceci furpafle mon raifonnement.

Le vieux MONTALAIS au Comte.
Vous ne pouvez plus nous cacher qui vous êtes.

\section*{LA FLEUR.}

Son nom doit paffer à la poftérité comme celui dua grand guerrier.

\section*{MARIANNE au Comte.}

Monfieur, vous vous défendriez en vain; Madame de Valmont ne pourra nous cacher votre nom.

\section*{LE COMTE.}

Arrêtez, Marianne : j’exige de vous, que vous ne fafliez aucune perquifition pour connoitre celui qui veut demeurer inconnu. Je vais faire un long vo yage : à quoi vous ferviroit de favoir qui je fuis ? Adieu, refpetable vieillard; adieu, belle Marianne.
[à part].
C'êt en déchirant mon coeur, que je puis le guérir.
Il.fort.
G iij

\section*{\(S C E N E-V I\).}

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FLEUR, le COMMISSAIRE, plufieurs HUISSIERS \& RECOR'.

LA FLEUR arrêtant le vìeux Montalais \& Mariạne, qui veulent courir apress le Comte.

T ous devez refpecter fon fecret. Il fait le bien, \& veur être ignoré ; c'eft la maniere des grandes ames.

MARIANNE, ì part.
Il s'en va \& pour jamais . . . . . je ne le verrai donc plus ! infortunée! Etouffons mes fentiments; ils ne peuvent que faire ma honte \& mon malheur.

\section*{LE COMMISSAIRE.}

Je vous quitte très-fatisfait de vous voir heureux autan! que vous en paroiffez digne:

\section*{LAFLEUR.}

Un Commiffaire fenfible: Je n'en reviens pas, où diable la vertu va-t-elle fe nicher: Je ne la vis jamais fif ' Jugubrement logée.

L'HU IS SIER d fa fuite.
Mefieurs, nous n'avons plus rien à faire ị̣ci, retironsmous,

> GENEREUX

LAFLEUR.
Allez, \& qu'on n'entende pas plus parler de vous, que de ce qui fe paffoit avant la création du monde.
[Le Commiffaire, les Huiffers \& les recors fartent].

\section*{- \(\quad\) CCENEVII.}

\section*{Le vieux MONTALAIS, MARIANNE,}

\section*{LA FLEUR.}

Le vieux MON TALAIS avec attendrifement.

0
Sublime Providence: c'eft dans des inconnus que nous trouvons de \(\ddagger \mathrm{f}\) favorables appuis ; \& le perfide, le lâche qui fe difoit notre ami, avec quelle adreffe il projettoit notre perte depuis long-tems! Mais mon fils ne res vient point; que lui fera-t-il arrivé? Je tremble que notre bonheur ne foit de peu de durée.
[D'un tonfuffoqué E prệi à s' Evanouir ].
Jé fuccombe à toutes les fenfations que jéprouve.

\section*{MARIANNE.}

Mon pere, raffurez-vous; le Ciel n’aura pas épuifé les bienfaits fur nous, pour nous condamner à des larmes éternelles.

\section*{LA FLEUR.}

Soyez tranquile, papa, je vais vous amener ce cher enfant,

Gir

Si toutefois je favois ou le prendre.
M ARIANNE avec tranfport vayant fon frees.
Ah, mon pere, le voici.
SCENE HIII.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE;
LA FLEUR, le jeune MONTALAIS,
LAURETTE.
LÁFLEUR,
婴 E voilà, ce cher ami,
MARIANNE courant au devant du jeuno Montalais \& l'entrafant.
Mon frere!

\section*{Le vieux MONTALAIS.}

Ah, mon fils! Eh bien, quas-tu fait?

> Le jeune MONTALAIS.

Non pas tout ce que je defirois.: le cruel la Fontaine m’êt échappé. Mais apprenez une hẹureufé nouvelle. . .. Madame de Valmont va bientót fe rendre ici. Dans mon défefpoir \& occupá d'une vengeance bien jufte, jal ofé me préfenter chez elle fans avoir l'honneur de la connoftre, que par tout le bien que Marianne nous en avoit dit. Elle m'a reçu avec une bonté digne de fa belle ande : je lui ai wout revelé, A ce récit, mon pere, elle

GENEREUX. ros
2 frémi. a Sachez, ma-t-elle dit', malheureux jeune "homme, toute la noirceur de ce fcelérat: par le plus whorrible artifice, il a mis fur votre compte les deffeips "qu'il avoit fur votre feeur, \& l'a fait paffer auprès do „M. le Comte, pour une de ces viles créatures qui ont y renoncé à toutes les vertus du fexe.

Le vieux MONTALAIS'
Ma fille : quelle horreur !

\section*{MARIANNE.}

Jufte Ciel!

\section*{LA FLEUR.}

Ceft un grand làche.

\section*{LAURETTE.}

C'êt un homme bien méchant. Je ne m’étonne plus \(\mathbf{f}\) Pon m’a fait tant de queftions chez M. le Conte. Si jazois fu ce qui fe paffe, jaurois dit la vérité.

Le jeune MONTALAIS.
Le crime va être dévoilé, \& le trâtre reçevra bientôt fon jufte châtiment.

\section*{LA FLEUR.}

Oui, la vertu doit triompher. C'eft la loi de l'Etre fuprême. Il laiffe faire pendant quelque tems les mechants : mais il re laffe à la fin.

Le vieux MONTALAIS.
Mon pere, cette danse bienfaifante n'avoit point chez elle toute la fomme quill faut pour acquitter votre dette: mals elle m'a affuré qu'elle s'engageroit pour le refte.

\section*{LA FLEUR.}

Il n'en eft plus befoin: elle eft payée \& repayée.
Le vieux MONTALAIS.
Oui, mon fils; vois ce porte-feuille. J'ignore encore ce qu'il renferme.

Le jeune MONTALAIS, avec furprife.
Que vois-je ? Je ne me trompe pas. C'eft le portefeuille de M. le Comte.

\section*{Le vieux MONTALAIS.}

Quoi, cet homme bienfaifant qui fort dici feroit ton bienfaiteur.

Le jeune MONTALAIS
Jignore qui vous l'a remis: mais ce font bien là fes armes.

> LA FLEUR.

Voyez ce quill y a dedans : celà eft plus utile qu'un blafon.
Le jeune MONTALAIS ouvrant le porte - feuille, \& en tirant pluficurs billets de la caife defcompte.
Dix neuf mille livres en billets au porteur.

> LA FLEUR.

Et cinq qu'il a données déjì . . . . Cela fait bien mille louis. Ma foi, mes amis, cette journée n'eft pas mauvaife pour vous. Je vous en fouhaiterois quelques cenpaines par an.

\section*{(3 N E R STM}

\section*{Le jeune MONTALAIS.}

J'entends quelqu'un . . - Ah, e'eft fans doute Madame de Valmont.

\section*{SCENETX.}

\section*{Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA FLEUR, le jeune MONTALAIS, LAURETTE, Mme. de VALMONT.}

MARIANNE coutrant au deyant de Madame de Valmont.

AH, Madame, vous daignez nous honorer de votre vifite ! Quel bonheur pour moi que ce vil agent da Marquis de Flaucourt vous foit connu!

Madame de VALMONT.
\(\mathrm{C}_{e}\) Marquis ef mon frere. Jugez belle Marianne; fi jai des motifs affez puiffans pour démafquer le fourbe qui l'a perdu : mais ne nous occupons pas de lui dans cet inflant, parlons de ce qui vous regarde. Je viens de chez quelqu'un, à qui javois promis de vous voir ce matin, \& qui s'intéreffe vivement à votre fort ; je ne l'ai point rencontré , \& il en fera bịen fâché, j’en fuis fûre; il ne demande qu'à vous obliger : mais fans être connu.

> MARIANNE,

Madame, vous ignores les bienfaits que nous venons He recevoir : mais, 'avant tout, faites-moi la grace de me

MARIANNE avec timidité.
Madame • - . . je . . . . Aurois-je été indifcrette en vous faifant cette queftion ?

Madame de VALMONT.
Point du tout, ma chere enfant . . . . il fe nomme le Comte de Saint Clair.

MARIANNE tranfportef.
'Ah, mon pere, c'eft lui !
Le vieux MONTALAIS.
Oui, c'eft lai ; mon libérateur, le bienfaiteur de toute ma famille.

Le jeune MONTALAIS.
Courons tous nous jetter 2 fes genoux.

\section*{LA FLEUR.}

Je veux être de la partie. Je ferai bien aife de revoir encore une fois ce brave homme, ce parfait humain, ce genéreux mortel.

Madame de VALMONT.
D'où naiffent tous vos tranfports? Qu'a - t-il fait que jignore? Ah, fans doute, quelque belle action. Il en eft bien capable.

\section*{MARIANNE.}

Sans doute, c'eft dans la maifon de M. le Comte, que

\section*{GEMEnEUX. Tog}

Se perfide là Fontaine a eu l'audace de m'emmener, pour mon bonheur. A peine remife dans les bras de mon pere, où je n'attendois que la mort, cet hommo vertueux fe'pré' fente chez nous au moment qu'on entrainoit mon malhenreux pere. Il paye les Huiffers, il nous laiffe ce portefeuille avec une fomme confidérable. Eh, peut-on fé méprendre à ce trait généreux, \& douter - encore que ce ne foit M. le Comte ? Mais il nous a défendu de chercher à le connoitre.

\section*{Madame de VALMONT.}

C'eft lui. Je n'ert fuis nullement étonnée. Je le reconnois à ce trait de générofité \& de modeftie; mais il eft néceffaire de linftruire dy bon emploi quill a fait de fes dons. Suivez-moi tous, Je veux m'arriufer un peu à fes dépens. Il niera le fait, \& j’aurai plus de plaifir à jouir de fa furprife, en vous préfentant à lui. [ regardant la Fleur'].
Ef-ce là ce brave homme dopt vous m'avez parle ?
Le jeune MONTALAIS.
Oui , Madame ; c'eft lui-même.

> MARIANNE.

Ah, Madame, mon frere vous a-t-il raconté? 6 . . .
LA \({ }^{\circ}\) FLEUR \(\dot{\text { fait }}\) des contorfions \(\&\) des fignes tout- \(\alpha\) fait comiques avec fon chapeau.

> Madame de VALMONT.

Oui, je fais tout.

\section*{LA FLEUR.}

Tant pis, morbleu : \& je ne lui fais pas bon gro
d’avoir revelé une chofe quì m'a coûté fi peu à faire, que javois déjà oubliéé

\section*{Le jeune MONTALAIS.}

Eh , Monfieur • . •

\section*{LA FLEUR.}

Appelles -moi ton ami, norbleu.

\section*{Le jeune MONTALAIg.}

Ah, mon ami , devons-nous vous imiter? plus vous cher \({ }^{2}\) chez à effacer de votre mémoire ce procédés, plus il doit fe graver dans nos courts.

> Madame de V'ALMONT.

On voit la probité empreinte fur fa phifionomie.

\section*{LAFLEUR.}

En vérité, Madame, votre politeffe me ravit. Excufè̃, je vous prie, vorre ferviteut pen fait aux compliments des aimables Dames comme vous. Le fincere la Fleur of embarraffé pour vous répondre felon votre mérite.

\section*{Madame de VALMONT.}

Un brave foldat s'exprime toujours avec franchife, \& fon langage eft preférable à dés difcours préparés, Je' fuis fort aife que cette circonftance me faffe connotre encore un homme bienfaifant \& généreux. Il y en afi peu, que je croyois que Monfieur le Comte éroit le feul gui pensât auffi noblement.

> [ a la Fleur].

Vous allez venir avec nous, M. le Militaire. Je ferai enchantée de vous préfenter à un homme avec qui vous

Genemeux. Ift
avez tant de rapports ; lui-même mé faura gré de lui avoir procuré votre connoiffance.

\section*{LAFLEUR.}

Madame, c'eft trop dhonneur pour votre ferviteur ; ic ne fuis qu'un fimple foldat.

Madame de VALMONT.
Un Yoldat qui penfe auffínoblement que vous, devient tgal aux hommes du premier rang. Allons, ne perdons pas de tems.

\section*{Le jeune MONTALAIS.}

Madame, ce brave homme \& moi nous allons vous fuis vre chez M. le Comte; mon pere \& mas forur auront l'honneur de vous accompagner.

Madame de VALMONT.
Mais je puis vous emmener dans ma voiture.

\section*{LAFLEUR bas au jeune Montalais.}

Refufes pour moi poliment, toi qui fais la politeffe. Jaime mieux aller à pied, cela me fera prendre le grand air. Dis-moi : fuis-je encore un petit peu gris ?

\section*{Le jeune MONTALAIS.}

Il n'y paroît prefque plus, \& la courfe achevera de vous remettre de fang froid.

\section*{LA FLEUR.}

C'eft égal. Tún ne fais pas pourquoi je te fuis ! C'eft pour avoir le plaifir de couper les oreilles à ce fcélérat, sil peut tomber fous ma main.

Le jeune MONTALAIS bás à la Fleur.
Et moi, je veux pour jamais lui ôrer l'envie de típandre fes noirceurs dans la fociété.
Madame de VALMONT au jeune Montalais, E i la Fleur.

Eh bien, qu'eft-ce que vous dites-là:
Le jeune MONTALAIS.
Madame, la Fleur vous prie, en vous faifant mille remercimens, de permetrre quil n'aille pas en voiture. Il a l'habitude d'aller à pied.
LA FLEUR.

Tu as raifon : c'eft mon ufage.

> Le jeune MONTALAIS.

Adien, Laurette.

\section*{LAURETTE.}

Adieu, Monfieur Montalais. Ne tardez pas à reverit au moins.

> Le jeune MONTALAIS.

Sois tranquile.

> LAFLEUR en forrant.

Adieu la blonde aux yeux noirs.
[ Madame de Valmont fort avec Marianne, Le jeune Montalais \& la Fleur les fuivent; Laurette les accompagne jufqu'au fond du thêâtre, \& revient fur fos pas.

\section*{\(S C E N E X\).}

LAURETTE feule, après avoir rêvé.

QUEI changement en fil peu de tems! Ils avoient bien des peines, bien des chagrins . . . Et voilà le bonheur de toutes parts qui leur arrive ; ils'vont devenir' bien riches . . . . . Voilà qui eft fait, Mademoifelle Marianne ne travaillera plus . . . Que déviendrai-je fi elle ne fe fert plus d'ouvrieres? . . . . Ils vont fans doute me renvoyer. Oh, non, ils font trop bons, trop humains pour mé mettre à la porte . - . Allons auprès de Madame Montalais, je lui ferai part de mes in quiétudes, \& elle me raffurerá, j'en fuis fûre.

Fin du'guatrieme Acte.


\section*{A CTEV.}

Le theâtre change, Eo repréfente le fallon du Comte.

\section*{SCENE PREMIERE.}

\section*{LE COMTE, LAFONTAINE.}

LAFONTAINE à part, pendant que le Comte. eft plongé dans des rêveries profondes.

\(\mathbb{C}\)E morne filence m'annonce que défà il fe repent de m’avoir chargé de lordre du Roi. Ces prétendus gens de bien ne le font que par oftentation : mais . . . . je ferai vengé de lui \& de tous les Montalais . . . . Pour avoir fa liberté, il faudra qu'on faffe encore des démarches \& je me réjouirai des maux que moi feul j’aurai produits.
[ haut.].
Vous paroiffez, Monfieur le Comte, bien occupé . . . Peut-être je vous dérange . . . . Je me ferọis retiré, fi vous ne m'euffiez retenu.

\section*{LECOMTE.}

Je vons ai fait paffer dans ce fallon pour vous entretenir avec plus de liberté fur le compte do Montalais . . . Je réféchiffois dans ce moment fur les moyens que nous devrions prendre, pour nous difpenfer d'en veair à cet

GENEREUX. IIS éclat, en cherchant à ramener ce jeune hommé par la voie de la douceur. Peut-être il n'eft pas auffi coupable qu'il vous l'a paru .. . . Il eft vrai que Marianne en étoit indignée, \& ce courroux n'eft fans doute que l'effer de l'amour outragé ou de la jaloufie:

\section*{LA FONTAINE.}

Cela peut-être.

\section*{LECOMTE.}

L'ingrat peut-il l'avoir offenfée à ce point, fans être déchiré par fes remords', \& pourroit-il jamais l'oublier, sill a le bonkeur d'en être aimé ?

\section*{LA FONTAINE a part.}

Je vois par ces paroles combien lui-même en eft épris. Ah, que je crains leur bonheur mutuel ! Et ce feroit moi qui l'aurois produit!
[ haut].
C'eft un efprit gâté, une ame corrompue qui a fu féduire le cour de cette fille. Je ppenfe qu'il feroit à propos de le tenir quelques mois en prifon. Si vous lui pardonnez fi fácilement le fcandale qu'il a produit dans votre maiCon, il abufera fans ceffe de vos bontés, \& il rira même des leçons de morale que vous prenez la peine de 'lui donner.

\section*{LE COMTE.}

Si je pouvois me perfuader que fes fentimens fuffent auffi abominables que vous les foupçonnez, il ne reverroit jảmais le jour.

\section*{1. LAFONTAINE.}

Vous avez tout pouvoir fur:lui, Il n'aini protecteirins
amis.
\(\mathrm{H}_{\mathrm{ij}}\)

\section*{L'HOMME}

LECOMTE.
C'eft parce quil eft fans appui, que je dois lui tendre une main fecourable. Plus il m'eft facile de le faire punir, sil' eft. coupable, plus je dois craindre d’abufer de mon pouvoir. Je veux linterroger moi-même.
[Appellant.]
Holà! Germeuil!
\[
\begin{gathered}
\text { SCENEII. } \\
\text { LECOMTE, LAFONTAINE, } \\
\text { GERMEUIL. } \\
\text { GERMEUIL. } \\
\text { CNE voilà, Monfieur. }
\end{gathered}
\]

\section*{LE COMTE.}

Si Montalais paroît ici', qu'on me l'envoie. Je venx abfolumént favoir, par fon propre aveu, tous les dde: tails d'une entreprife auffictiminelle.'

\section*{GERMEUIL.}

Monfieur, je dois vous dire qu'il eft venu à l'hobel, il y a environ deux heures; il a même demandé fi vous étiez feul. Il étoit palle, défait, fans boucles à fes fouliers ni à fes jarretieres, \& un fabre fous fon bras, le defefpois dans les yeux. En vérité, Monfieur, il nous a tous fait fremir. LE COMTE.
Eh, quel feroit fon deffin?

\section*{GERMEUIL.}

Monfieur, je lignore. Cependant à travers fon défordre les larmes conloient de fes yeux, \& il laiffoit échappèr ces paroles: a Le trâtre, le perfide, le monfre: il môo \(\boldsymbol{n}\) tera la vie, ou il périra de ma main. os

\section*{LECOMTE:}

Et il ne demandoit que moi?
GERMEUIL regardant la Fontaine des pieds. à la tête.

Pardonnez-moi, Monfieur, il demandoit une autre perfonne.

\section*{LAFONTAINE.}

Elle n'eft pas difficile à deviner: c'eft moí, fans doute. Je ne lui ai pas caché que jollois reveler à Monfieur le Comte fon affreufe conduite, \& il ne peut me le pardonner ; mais je n'ai rien à redouter de fa part, \& fidele aux loix de la probité, je brave routes fes menaces.
GERME UIL a parta

Cette probité, je crois, eft bien fufpecte.
[Haut.]
Faut-il, Monfieur," vous Penvoyer, quand il paroittra?

\section*{LE COMTE.}
-Non, il re'êt plus néceffaires.
Germéuil fort.

Hiij

\section*{SCENEIII.}

\section*{LECOMTE; LAFONTAINE.}

\section*{LE COMTE.}

I
L n 'y a plus de reffource en ce jeunc homme ; il eft tout-à-fait perdu, \& je ne conçois rien à un fel dérangement. N'importe, il doit être puni de fon ipconduite, \& je dois vous venger, M. la Fontaine. Combien Madame de Valmont éft dans Perreur à vorre fujet! Puifque vous êtes ennemi du vice, vous devez aimer la vertu.

\section*{LAFONTAINE.}

Elle n'eft pas:toujours bien récompenfée.

> LE C COMTE.

Pourquoi? La vérité perce toujours.
LATONTAINE.

La vérité! C'eft une infènfée, une indifcreté, qui gâte fouvent ce qu'elle entreprend. C'eft la fage politique qui réufit \& qui fait les grands hommes. La franchife \& la fincérité nous mettent en butte à la haine \& à la perfécution. Le premier talent eft den impofer par des dehors trompeurs, \& comme Madame de Valmont, d'afficher Ja morale :la plus: auftere, tandis qu'on eft fort indulgent pour foi-même.

> L E COMTE.

Votre reffentiment eft excufable ; mais bientôt vous le-
rez fâché de l'avoir conçu. Je laiffe à votre difpofition le fort de ce miférable. Allez metre à exécution l'ordre que vous avez pour le faire arrêter, \& que je n', entende. plus parler de lui.

\section*{LA FONTAINE \(\dot{a}\) part.}

Quand il ne le voudroit pas, je ne mettrois pas moins en ufage le pouvoir que jai en main.
[Haut.]
Je ne vous cache point, Monficur, que je vais avec peine- remplir cet emploi ; mais c'eft un.mal néceffaire.

\section*{LECOMTE.}

Oui, mos ami, \& peut-être il produira le bien.
LA FONTAINE a part.

Son ami: Ah, sil favoit combien peu je fuis le fien. Que ne puis-je lui prouver à quel point je l'abhorre: Je fens cependant une certaine fatisfaction: fa crédulité \& fa confiance me vengent \& m’amufent à fes dépends.

> Il fort.

\section*{SCENEIV.}

\section*{LECOMTE feul.}

Ewfin je refpire un moment tofly feul. Combien mon ccar eft dégagé d’avoir pû faire une belle action en faveur d'un refpectable vieillard! Si fa fille s'eft oubliée; ce fût un moment . . . . Ce malheureux craignoit d’accepter mes fervices . . . . Ah , Marianne, fi vous ériez H iv

120 : L'H. O M M E
telle que vous m'avez paru, fans doute votre pere ferohr devenu le mien. Mais pourquoi l'accufer ? Un autre m'a prévenu; un autre a fû lui plaire. Je ne dois que la plaindre \& gémir fur fon fort. Je veux cependant travailler . foni bonheur, faire agir Madame de Valmont, en'lu cachant fa foibleffe, sil eft vrai qu'elle ait cedé aux tranfports de fon amant. Combien fa douleur la rendo it intéreffante: La beauté dans les larmes ajoute à fon .pouvoir.
[ Apres avoir refléchi.]
Que fais-je, malheureux ? Plus je cherche dans mes rélexions ì me fauver, plus je m'égare. Non, non; il ne fera point dit qu'une fantaifie mé faffe conduire comne un inifenfé. Si je pouvois approuver mes fentimens,' je m'applaudirois de mon choix, \& fi ma raifon ne peut me guérir, en m'éloignant de Paris, je pourrai du moins, par cette abfence, triompher de ma foibleffe. Lifons cette fameufe préface qu’on ne vend que fous le manteau.
- [Ill tire une brochure de fa poshe \& lit.]

C'eft une chofe incroyable que toutes ces platitudes: ., Eh bien, tout Paris y court; On n'a de l'efprit dans ce pays-ci, que quand on eft méchant.
\[
S C E N E V
\]

LE COMTE, Madame de VALMONT, GERMEUIL,
Madame de VAL亮O NT bas àGermeuit, dans le fond du theâtre,

que je t'ai recommandé : que perfonne n'entre dans le cabinet.

GERMEUIL bas à Madame de Valmont. Repofez-vous fur moi, Madame.
[haut].
Monfieur , Madame de Valmont . . -
Il fort

\section*{SCENEVI.}

\section*{IE COMTE, Madame de VALMONT,}

LECOMTE,
A. H , Madame, vous voilà ! Vous m'avez fait diré de vous attendre. - Sans dọute pous ne recevéz - perfonne ce foir?

Madáme de VALMON Ti: \(\dot{1}\) part.
Il ne fe doute pas qué je fuis inftruite du motif qui m'amène. Amufons-nous de fon embarras,
[Haut.]
Vous m'avez chargé d'une commiffion bien intérefe fante. J'ai paffé tantôt ici, comme vous le favez, non pour vous donner des nouvelles que je vous apporte, qui fans doute vont vous faite bien de la peine,

\section*{LE COMTE}

Vous mallarmez, Madame. Qu'y a-t-il d'extraordi. mairè ?

C'eft qu'un autre a prévenu vos bienfaits en faveur de Marianne.

> LE COMTE.

Ah , j’en fuis bien aife.
Madame de VALMONT \(\dot{a}\) part.
Je le crois.
[haut.]
' J'allois partir pour me rendre chéz elle, lorfqu'un' malheureux jeune homme, que je ne connois point, s'eft fait annoncer chez moi, \& m'a appris qu'on alloit entraîner dans une prifor, pour dette, le pere de Marianne. Je vole à leur fecours; mais quelle a été ma furprife de trouver fur tous les vifages l'empreinte du borhear! \& ce bonheur feroit 'parfait pour eux, s'il n'étoit altéré par le regret de ne pouvoif témoigner à leur bienfaiteur toute leur reconnoiffance.

\section*{LE COMTE.}

Et Marianne paroît-elle bien curieufe de le revoir:

> Madame de VALMONT.

Ah, fort curieufe.

> LE COMTE.

Fort curieufe :
Madame de VALMONT.
Fort curieufe.

> LE COMTTE à part.

Le foible fentiment de la reconnoiffance ne peut fatisfaire mon cocir.

\section*{Madame de VALMONT a \({ }^{\text {part. }}\)}

J'entrevois quail eft amoureux.
[ haut ].
Eh bien, mon cher Comte, vous ne dites plus mot 'Approuvez - vous cet hommé qui a la cruauté de garder lanonime?

\section*{LE COMTE.}

Jene puis le blalmer. La bienfaifance n'a d'attraits que lorfqu'on y attache le mytere.

Madame de VALMONT.
Je ne fuis pas de votre avis, \& je penfe que, fil l'on rendoit publiques les belles actions, elles feroient plus propres à rétablir les mocurs quà à les corrompre. Tous les peuples ont élevé des temples \(\dot{\&}\) des autels aux paffions quîls ont divinifées, \& ce noble fentiment qui produit toutes les vertus, lhumanité fénible \& feqourable, n'a jamais reçu un hommage public.

\section*{LE COMTE.}

C'eft la feule vertu que l'homme doive couvrir des voiles du myftere.

Madame de VALMONT vivement.
Vos maximes, M. le Comte, fur cette matiere, ne font pas, je crois, bien approfondies : car enfin, vous me permetrez de vous obferver que les traits de bienfaifance deviendroient bien plus nombreux \({ }_{2}\) fi l'on faifoit paffer à la poftérité, le nom de ceux qui ont rempli les devoirs que la nature prefrit à lomome envers fon femblable. Un public effrené élevera un trône à une actrice,
parce que fes talens l'auront amufé; il lui donnera une fête fplendide fur la mer, \& la recevra comme une Cléopâtre. Un voyageur aérien verra s'élever des piramides à fa louange, \& l'homme bienfailant fera enfeveli avec fes belles actions. Non, Monfieur ; non, je ne fuis pas de vorre avis, \& je voudrois qu’on gravât fur leurs tombeaux! « ci git l'home bienfaifant, ci git le Comte \(\boldsymbol{\sim}\) de Saint-Clair, qui ne véqut que pour faire le bien.
LE COMTE.

Que dites-vous, Madame? Pourquoi me faire une application que je ne mérite ̀̀ aucun titre ?

Madame de VALMONT.
Peut - on diffimuler, quand on penfe auff bien que vous?

\section*{SCENE VII.}

\section*{LECOMTE, Madame de VALMONT, GERMEUIL.}

\section*{GERMEU'IL bas au Comte.}

I/ 知onsieur, un homme qui éft chargé, dit-il, dun ordre,' qu'il ne peut mettre à exécution fans votre confentement, demande à vous parler un moment en particuFier. Il eft accompagné dé ce la Fontaine. Faut-il que jo les faffe entrer:

> LECOMTE. .

Je hais ce que c'ef.

Madame de VALMONT.
Je vous gêne, peut-être.
LECOMTE.

Point du tout, Madame. Je n'ai qu'un mot à dire. Permettez que je vous quitte un moment.

Madame de VALMONT.
Allez \& laiffez.moi Germeuil.

\section*{'SCENEVIII.}

Madame deVALMONT, GERMEUILं。 Madame de VALMONT.

8fermevil, font-ils toujours dans le cabinet \& ne peut-il pas les rencontrer?

\section*{GERMEUIL.}

Non, Madame. Je viens d'y faire paffer M. Montalais avec ce foldat que vous m'avez recommandé. Il fáut convenir, Madame, que ce militaire a une figure bien heareufe.

Madame de VALMONT.
Son coeur eft encore plus excellent.

\section*{GERMEUIL.}

Ah, jen fuis bien perfuadé. Mais, Madame, je dois vous faire part de ce quil fe paffe. Ce vil agent e: • - e.

Madarne de VALMONT.
Je fuis inftruite de tout, Germeuil \& fes trames odieufes à la fin vont être découvertes.

\section*{GERMEUIL.}

Ah, tant mieux : car Monfieur le Comte s'eft laiffé féduire par ce fourbe. Il eft fi bon, fí prêt à croire le bien, que les apparences lui femblentides réalités.

Madame de.VALMONT.
Je ne fuis pas auffi aifée que lui à me laiffer perfuader.

GERMEUIL.
Ah, quel dommage, Madame, que vous ne foyez pas mariés enfemble ! Vos enfans auroient été des bijoux.

Madame de VALMONT riant.
Ah , ah , ah, qu'il eft drôle, cet homme!
\(S C E N E I X\).
Madame de VALMONT, GERMEUIL, LE COMTE.

LE COMTE.

苗
paroît Madame, que Germeuil a le talent de vous faire rire de bon cocur.

Madame de VALMONT.
Oh , je vous én aflure. Il eft fi plaifant, même dans les chofes fórieufes, qu'on ne fauroit s'empêcher de rire,

Eh, ce n'eft pas un fi mauvais rôle. Tout le monde n'en peut pas faire autant.

\section*{LECOMTE.}
[haut.]
Mais j'entends du bruit ici dedans. Qu'eft-ce qui s'y paffe donc?
[d Germeuil.]
Germeuil, vois ce qua'on fait dans mon cabinet, \& far-1 tout fi Montalais demande à me parler, dis-lui que je ne fuis pas vifible.

Madame de VALMONT.
Eh, pourquoi ? . . . C'eft-là où je vous attendois • . , Apprenez . . . Mais le bruit redouble.

GERMEUIL.
U'y cours. \(\quad[1 l\) fort.]

\section*{SCENEX.}

Madame de VALMONT, LE COMTE.

> Madame de VALMONT.

V eft dans ce cabinet, avec • . - .

\section*{LECOMTE.}

Oui, avec un foldat qui l'accompagne. Monfieur la Fontaine, que vous avez fi mal coninu, vient de m'en averti.

Que jai fi mal connu, dites-vous? homme vertuenx; mais trop crédule, que vous allez vous repentir vous-même d'avoir été fil long-tems la dupe de ce fcélérat! Mais jentends les cris de Marianne. Venez avec moi, venez.

LE COMTE troublé.
Marianne!
[ On entend un bruit tertible dans le cabinet.]
Le vieux MONTALAIS dans le cabinet.
Non, vous ne l'emmenerez pas. C'eft mon fils, jo vous affure \& non un fuborneur.

LA FLEUR auff dans le cabinet.
Si vous ne le lâchez point, je vous plonge mon épét dans le fein.
\[
S C E N E \quad X I .
\]

Madame de VALMONT, le COMTE, MARIANNE toute échevelée, le vieux M O N T ALAIS tenant d'un côté le jeune MONTALAIS, \& un EXEMPT de l'autre, LA FLEUR entraînant d'une main LA
- FONTAINE, \& de l'autre lui prééentant fort Sabre Jur la poitrine, GERMEUIL.
MARIANNE accourant, au Comte \& d Madame de Valmont.
A. H., Madame : Ab, Monfieur! Empêchezz o . . .

Que ce perfide ne confomme fes horribles forfaits. [Se jettant aux pieds du Comte.]
Et vous, Monfieur , avez'-vous pû foupçonner'mon frere de tant de noitceurs, fans lentendre?

> LE COMTE.

Que dites - vous : Marianne ? Votre frere ! Quelle erreur!
Le jeune MONTALAIS fe jettant aux pieds du Comte.
Monfieur le Comte, je ne vous blame point de cette injuftice : votre équité fut furprife par le plus criminel des hommes. Apprenez que c'eft lui feul qui me força' à paffer dans votre efprit pour un orphelin. Je ne lui dois le banheur de vous connoitre, qu’à l'invention de l'attentat le plus noir : il ne mééloigne de la maifon paternelle, que pour fuborner ma four. Il acheta la créance de mon pere, pour le faire trainer dans une horrible prifon, \& fous protexte gu'yne main bienfaifante va le delivrer, il emmene ma four dans l'appartement du Marquis de Flaucount, \& c'eft pour attenter à fon hoaneur. O comble de l'audace \& de l'impofure! Il ofe me noircir dans votre efprit du crime affreut dont lui feul a pâ former l'abominable projet. Je me vois publiquement tratité copme le plus vil des fcélérats . . . . Ah, la feule grac̣e que je demande, c'eft qu'on me livre ce traitre, \& que je puiffe laver mon outrage dans fon fang.
LECOMTE la main fur le front, pendant rout ce tems, refte dans un morne filence.

\section*{LAFLEUR.}

Il ne nous echappera pas: Je feen réponds.

\section*{130}

LHOMME
LAFONTAINE se demene \& cherche d \(f e\) debarrafler des mains de la Fleur.

\section*{LA FLEUR.}

Tout doucement, à ton tour, Coquin. Tru as été un peu trop vite, \& tu dois actuellement te repofer de tontes tes horreurs.

Madame de VALMONT, regardant le Conte.
Comme il eft confterné!
MARIANNE le montrant au vieux Montalais.
Ah , mon pere, que fon affliction me pénérre! Oui, fon ccour eft auffi fenfible qu'il eft généreux.

LE COMTE cherche \(\dot{a}\) contenir fes larmes
\& ckange de vifage.

GERMEUIL.
C'eft en vain quil retient fes larmes. Comme is ef anéanti !

> Madame de VALM ONT.

Qu'avez-vous, Monfieur le Comte? Vous paliffezo
L'EXEMPT.
Mais que veut dire tout ceci? GERMEUIL.

Ecoutex jufqu’à la fin, \& vous le faurez.

> LE COMTE.

Je refte immobile a . a . . Pais-je rappeller tout ca

\section*{GENEREUX. I3F} qui s'eft paffé, fans frémir ? Le perfide, avec quel artifice il m'a trompé! Je n'ofe jetrer les yeux fur cette fanille refpectable.
[Il porte fon mouchoir fur fes yeux.]
L'horreur \& l'attendriffement fe combattent enfemble \& 'déchirent mon ame.

Le jeune MONTALAIS s'approckiant du Comte.
\(\mathbf{O}\) mon bienfaireur , érouffez̀ vos regrets.

\section*{LECOMTE.}

Les étonffer, mon ami! Je veux me les reprefenter fans ceffe. Quand on a commis une fi grande injufice, on ne fauroit trop l'expier
[ montrant la Fontaine].
Pour ce monftre, il n'eft pas digne.de votre vengeance, ni de la mienne ; je l'abandonne à toute la rigueur des loix , \& laiffe à Monfieur.
[montrant l'Emempt]
de foin, dinftruire le Magiftrat de fa conduite. C'eft aux loix à délivrer la fociété d'un monftre indigne de porter lo nom dhomme,

\section*{L'EXEMPT.}

Je vois que linnocent a été accufé par le coupable. Ja vais en faite mon rapport au Miniftre , \& foyez perfuad \(\xi_{2}\) Monfieur, que je ne le perdrai pas de vue.
Il fort.

\section*{\(1{ }^{1}\)}

\section*{SCENE XII.}

Madame de VALMONT, LE COMTE, MARIANNE, le vieux MONTALAIS, le jeune MONTALAIS,LAFLEUR, LA FONTAINE, GERMEUIL.

\section*{LECOMTE mentrant ta Fontaine.}

8 u'on liôte de mes yeux.
LA FONTAINE va pour fortir. La Fleut lui barre le palfage.
LAFLEUR.
Je ne le quitte pas comme cela : . . . . jai un petit mot à luid dire.
\[
[\text { Il fort avec. la Fontaine \& Germeuil }] \text {. }
\]
SCENE XIII.

Madame de VALMONT, LE COMTE, MARIANNE, le vieux MONTALAIS, le ‘jeune MONTALAIS.

LE COMTE au vienx MONTALAIS.

8UEL eft ce foldat, refpectable vieillard? je l'ai vu zantột chez vous.

\section*{GENEREUX.}
[ \(\dot{\text { a }}\) Madame de Valmont].
Je vois, Madame, que vous êtes inftruite de tout.

\section*{Madame de'V.ALMONT.}

Vous n'en doutez plus.

\section*{Le vieux MONTALAIS.}

C'eft un homme, Monfieur, bien digne de votre eftime. Ce matin, mon fils au déféfpoir va s'engager, pour me procurer les moyens de me dérober aux pourfuites de mon créancier. Ce foldat venoit fans doute chez nous pour s'allurer de lui : mais à peine s'eft-il apperçu de nos malheurs, qu'il a rompu fon engagement, \& n'a jamais voulu reprendre Pargent qu'il lui avoit donné; \& cet argent, à ce quill nous a dit, étoit le produit d'un petit bien qui lui reftoit de for patrimoine,

\section*{LE COMTE à Madame de VALMONT.}

Eh bien, Madame, en comparant nos fortunes, trouvezvous que le peu que jai fait, puiffe égaler la générofité de ce digne foldat ? Comment pouvoir jamais macquitter envers Marianne, éenvers fon frere, de toute l'injuftice. que la calomnie m'a fait commetre à leur égard?

\section*{Le jeune MONTALAIS,}

Ah, Monfieur, pouvez-vous vous faire des reproches' fi durs, vous. à qui nous devons la liberté de mon pere? Vous fûtes trompé. Eh, quel eft l'honnête homme quif peut s'affurer de ne l'être jamais?

\section*{MARIA N NE au Comte。}

Ne fommes-nous pas affez facisfaits, puifque nous avons votre eftime:
\[
\cdots I \text { iij. }
\]
: Ah, Marianne, que diriez -vous fi un fentiment plus tendre me forçoit à vous rendre l'hommage que je dois à vos vertus.

MARIANNE àpart \& troublée.
Où fuis-je ? qu'ai-je entendu ?
[tousfe regardent].
Madaine de VALMONT au Comte.
Expliquez-vous.
LE COMTE.

Oui je dois faire ici une réparation publique, \& foulant aux pieds les préjugés, les titres, les vains honneurs, rendre à la veru tout ce qu'elle mérite.
[Se jettant aux gerfoux de Marianne.]
Je ne puis diffimuler davantage. Oui, Marianne, je vous adore, \(\&\) dès l'inftant que je vous ai connue, jaiai conçu pour vous la paffion la plus tendre \& la plus refpectueufe. Il ne tient quà a vous de prononcer mon bonheur en recevant ma main.

Le vieux MONTALAIS.
O ma fille !

\section*{MARIANNE.}

Tous mes fens font émus . ... Je ne peux me Coutenir. .
[ Elle fe trouve mal.]
LE C-MTE la retenant dans fesbras.
Ciel, fes forces l'abandonnent! Qu'ai-je dit, malhevreux ? Sans doure je n'ai pas eu le bonheur de lui plaire

\section*{GENEREUX. I3S.}

\section*{Madame de VALMONT.}

Marianne, mon enfant, auriez-vous de la répugnance pour votre bienfaiteur ?

\section*{LECOMTE.}

Ah, il n'en faut pas douter. Il lui en coute fans doute de me refufer. Que je fuis malheureux d'avoir pû lui déplaire :

Le vieux MONTALAIS.
Ah, Monfieur, le cceur de ma fille ne vous eft pas connu; ; jai pénérré fes; fentimens, avant que nous fuffions comblés de vos bienfaits. Songez vous à la difproportion quilly a entre vous \& elle?

\section*{MARIANNE-revient à elle.}

Le jeunè MONTALAIS.
Ma four, tu es bonne, tu es fage; tu n'abuferas pas de l'afcendant que tu as fur le plus généreux des hommes. Stil'a eu le bonheur de tuntéreffer, fais lui le facrifice de ton penchant, en renonçant à fa paffion.
LE COMTE.

Qu'ofez-vous dire ?

\section*{MARIANNE. \({ }^{\prime}\)}

Ils, craignent que vous ne vous repentiez un jour de mavoir élevée au-deffus do mon fort Ce n'eft point cette elévation que je confidere, plût au Ciel que vous ne fuffiez que mon égal!

> LE COMTE.

Quoi, Màrianne, j’aurois eû le bonheur de yous in-
téreffer: Ah, vous me rendez le plus fortuné des hommes fi jai pâ vous plaire.

Le vieux MONTALAIS.
Ce matin , avant de vous connoître, jai développé les fentimens de maz fille à votre égard, \& je'tois bien loin de penfer qu'elle pouvoit un jour s'y livrer fans crime, \& quills feroient fon bonheur.

\section*{Madame de VALMONT.}

La vertu doit être recompenfẹ́e, \& Monfieur le Comite, en donnant la main à Marianne, s'honore dans fon digne choix.

Le jeune MONTALAIS.
Quoi, Madame, vous lui en donneriez le confeil? Madame de VALMONT.
Affurément. Les charmes \& les vertus de Marianne peuvent feuls le rendre heureux. Je connois fon ccurr.

LE COMTE au jeune Montalais.
Montalais, ceffez de vous oppofer à mon bonheur, par un excès de générofité que j’admire: mais qui ne peut altérer ma réfolution.
[ Au vieux Montalais.]
Et vous, Monfieur, daignez m'accorder ce' cher \& digne objer de tous mes voeux, en devenant mon pere.

Le vieux MONTALAIS.
Je ne puis vous le refufer; mais je crains qu'un jour rendu à de fages réflexions . . . -

\section*{LE COMTE.}

Arrêtez, arrêtez, mon pere, ce n'eft point à mon

Ige que la raifon peut jamais me faire rougir de moa choix.
MARIANNE au Comte.

Hélas, quel deftin fortuné m'accorde le bonheur de vous appartenir!

> LE COMTE.

C'eft moi qui dois m'applaudir de ce momènt hellreux . . . . Holà. Quelqu'un.
SCENEXIV.

Madame de VALMONT, LE COMTE, MARIANNE, le vieux MONTALAIS, GERMEUIL accourant tout troublé, LA FLEUR le fuivant de fang-ffoid.

LECOMTE.
\(8 \mathrm{O}^{\prime} \mathrm{y}\) art-il de nouveau?
GERMEUIL。
Ah, Monfieur, c'en eft fait, ce möntre expire.

> LE COMTE.

Comment donc?
Le vieux MONTALAIS regardant la Fleun-
Hélas, ce brave homme fe fera compromis, en pue niflant un fcélérat.
LA FIEUR.

Ne craignez rien : il a vécu en lâche, \& il meurt en brave, Voilà comme on ne peut jamais réponidre de fai

\section*{L'HOM. м}
'Je devois faire un homme'; \& , par une circonfance inattendue, il fe trouve au contraire, que \(j\) 'en ai défait un.

\section*{LE COMTE.}

Mais comment avez voas pû?

\section*{LA FLEUR.}

Parbleu, par les moyens ordinaires. Je l'ai fuivi jufs que dans la rue : il croyoit m'échapper. "Ça, lui ai-je
 mis l'\&pte à la main, ' je l'ai fair batailler quelques infans; enfuite fatigué de fon horrible afpect, je l'ai clouẹ́à la muraille. Il n'a pas eté long-tems de ce monde, \& je lui ai dit, en le quittant, adieu jufqu'à la réfurrecsion

Le vieux MONTALAIS. Mais, n'y a-t-il pas à craindre? . . . .

\section*{LE COMTE.}

Non, raffurez-vous. Je prends tout fur mon compte. Le Ciel eft juffe.
[A La Fleur,]
Embraffez-moi, mon ami. Vous avez fait aujourdhui deux belles actions, d'avoir fecouru d'un côré lindigent, \& de l'autre d'avoir puni le criminel. Si vos exploits militaires font auff glorieux , que vous annoncez de collrage, chaque jour de votre vie a dî être marqué par un nouveau laurier, \& fignalé par un trait de pienfaifance.

Madame de VALMONT.
Ah, vous avez raifon, M. le Comte. Votre mémoire \& celle de çe brave homme doivent paffer à la pofté

GENEREUX.
tité : mais peut-être on regardera vos belles 'actions commes des fables, vû l'état de corruption où font les mocurs de ce fiecle.

\section*{LAFLEUR.}

Vous me dites tant de belles chofes, que je fuis fort embarraffé pour y répondre: fi j’ai bien fait, je n'ai point befoin d’autre récompenfe, \& cela ne vaut pas \(\mathbf{l 2}\) peine qu'on parle de moi quand je ne ferai plus.

\section*{LE COMTE.}

Ah, mon ami, on ne vous oubliera jamais.

\section*{LA FLEUR.}

Un autre peut faire encore mieux que moi.

\section*{Le jeune MONTALAIS.}

C'eft impoffible, mon ami. Les hommes auffi vertueux, ainfi que les grands talens, font rares, \& il wécoulera peut-être dix fiecles, pour trouver votre femblable, de même qu'un Comte de Saint-Clair.

\section*{LE COMTE.}

Allons, laiffons le mérite des grands hommes, quand ils ne font que leurs devoirs, \& permettex, dans ces infant, que je ne m'occupe que de mon bonheur, en terminant mon mariage. Germeuil, vas avertir mon Notaire, 1 quail fe rende ici dans linftant.
fIl donne la main à Marianne, \& le vieux Montalais à Madame de Valmont, \& ils fortent aprés Germeuil.]

\section*{140 L'HOMMEGENEREUX.}

SCENEDERNIERE.
LLe jeune MONTALATS; LA FLEUR.

\author{
LAFLEUR.
}

UE veut diré ce mariage?
Le jeune MONTALAIS.
Le Comte époufe ma four.

> LAFLEUR.

Tout de bon? \({ }^{\text {jen }}\) fuis bien aifé:
.Le jeune MONTALAIS.
Oui, mon cher la Fleur.:

> LA ELEUR.

Ecauses done, tu vas devenir un gros Monfieurt. Le jeune MONTALAIS.
Ah , je ferai toujours le même; toujours lami de mon chér la Fleur.

\section*{LA FLEUR}

Va, j’en fuis fûr. Allons, mille efcadraus; vive la joie \& pluss de coquins qui troublent vorre proférité.

Fin du cinquieme E dernier Acte.
\(L u\) \& approuvé le 8. Février 1j86. SUARD.
V'u l'approbation, permis d'imprimer; a Paris, se 14 Février 1j86. DE CROSNE.
```

