# BULETIN LITÉRAIRE 

## Suplement Bibliograique du BULETIN DES SOMMATRES

## CAUSERIE

## He Fémomnalismne religievax (120)

Plus on pénètre dans le problème de la religion, et plus on en comprend la complexité, la dificulte et l'intérèt ; du moins, quand on l'étudie sans préjugé favorable ou défavorable, quand honètement, on cherche à se rendre compte de ce fénomène de psicologie des individus et des colectivités.
Voici la question de l'exotérisme, de l'ésotérisme et de l'hermétisme. La plupart de ceux qui conaissent l'existence des trois"plansm religieux ou dedeux, qui savent que l'exotérisme n'est qu'un simbole, un "vètement" selon l'expression du Zohar, ont pour ce "vètement », c'est-à-dire pour la "lètre» de la Loi, un mépris profond. Ce mépris, les auteurs du Zohar semblent l'avoir éprouvé eux-mèmes, puisqu'ils ont dit: "Malheur à celui quine voit dans la «Loi que de simples paroles et des récits ordinaires. «Car, en vérité, si elle ne contenait que cela, nous " pourrions mème aujourd'hui, composer une loi "bien autsement digne d'admisation». Parmi les docteurs chrétiens il en est qui furent de mème avis, puisque Origène déclarait: «S'il falait s'ata* cher à la lètre... je rougirais de dire que c'est Dieu "qui nous a doné des lois pareilles".
N'est-il pas intéressant de constater que le sentiment des téologiens hébreux et d'un grand docteur chrétien étaient identique à celui des libres penseurs modernes et des libertins du passé. Il y a toutefois une diférence entre la manière d'agir des Thanim hébreux et des docteurs du christianisme d'une part, celle des libres penseurs et des libertins de l'autre. C'est que les premiers faisaient oficiellement profession de respecter, d'admirer cette «lètren dont avaient si piètre opinion ; tandis que les seconds, detous les temps come aujourd'hui, - l'ont tournée en dérision. Pourquoi cette diférence d'atitude? Par hipocrisie des kabbalistes et des docteurs chrétiens? Non, mais parce qu'ils étaient prévenusquela "lètre" de lá Loi n'était qu'un «vètement», ce dont les librepenseurs ne sont pas avertis, pas plus que ne le furent les libertins des $16^{\circ}, 17^{\circ}$ et $18^{\circ}$ siècles.

Quèle est l'opinion des téologiens chrétiens modernes, catoliques ou protestans, qui sous le nom d'exégése possèdent une doctrine fort ressemblante à l'Hermétisme payen et à la Kabbale hébraïque? Méprisent-ils, eux-aussi, le «vètement »Je l'ignore, car s'ils manifestent ce sentiment ce n'est qu'entre eux, come les anciens kabbalistes. Rien, dans leurs écrits, ne parait autoriser une semblable opinion, c'est toujours avec exaltation et en le considérant come un ètre, un antropomorfe, qu'ils parlent de Dieu. Mais M. Franck a écrit ceci :

Les kabalistes ont deux manières de parler de Dieu, qui ne font aucun tort à l'unité de leur pensée. Quand ils cherchent à le défrair, quand ils distinguent ses avibuts et veulent nous doner une ddée précise de sa nature, leur langage est celui de la métafiaique; il a toute la clarte que comportent de teles matières et l'idiome daus lequel elles sont exposées. Mais quelques fois ils se contentent de représenter la divinité come létre qu'il faut renoncer à comprendre
entierement, qui demeure toujours en dehors de toutes les formes dont notre imagination se plait à le revétir. Dans ce dernier cas, toutes leurs expressions sont poétiques et figarées, et c'est en quelque sorte par l'imagiration mème qu'ils combatent l'imagination; alors tous leurs éforts tendent à détruire l'antropomorfisme, en lui donant des propositions têlement gigantesques, que l'esprit éfrayé ne trouve plus aucun terme de comparaison et se voit fercé de se reposer dans lidée de linfini.,

Les écrits de téologie catolique qu'il m'a été doné de lire m'ont causé cette impression, que j'ai été heu reux de trouver, aussi bien rendue, chez M. Fransk.

Il semble donc que l'opinion des téologiens de tous les temps, mème des modernes, sur la lètre de la Loi, soit semblable à celle des libre penseurs. Credo quia absurdum I (Je crois parce que c'est absurde) a dit Saint-Augustin, qui parait ne pas avoir été un initié ou qui sèré de près par des argumens d’adversaires, et ne voulant pas lever le voile, s'écriait en substance: «C'est absurde, j'en conviens, mais cette absurdité ne peut ètre qu'une aparence. Pour cette raison, incapable de comprendre, bien que je sois convaincu que c'est vrai, je me réfugie dans la croyance. "
Mon opinion a été longtemps celle là. Libre penseur pur et simple, j'ai eu pour la religion le sentiment que doit éprouver lout honète homme pour un sistème de mensonges grossiers que l'on prétend imposer come la vérité. Libre penseur averti, j'ai trouvé la matière intéressante, j'ai cherché à conaitre, au moins un peu, ce que la Kabbale apèle le "corps et l'ame» de la Loi, et je suis arivé à avoir une bone opinion de ces doctrines secrètes. Je n'en ai pas moins persisté à trouver grossier, surané à notre époque, l'antique «vètement" de cette Loi.

Mais, au fur et à mesure que jétudiais la question, - justement pour écrire cette serie d'articles, - mon opinion se modifiait encore. Non que j'en sois venu à ne plus trouver absurde ce qui l'est de l'aveu de tous ceux qui prènent la liberté d'examiner et de raisoner, de l'aven des téologiens eux-mèmes. Cette opinion a persisté. L'idée qui s'est peu à peu dégagée en moi a été celle-ci : La sohution du probleme religieux ne consiste pas dans le rejet du « vètement " et dans l'exhibition aux yeux de tous, au moins du corps de la Loi dans son admirable nudité. Non, le "vêtement" ancieu ne peut ètre retiré qu"a la condition d'ètre remplacé par un autre. Il est des yeux pour qui un "vêtement" est nécessaire.
Celte nouvèle opinion a découlé de la découverte que je crois avoir faite des trois natures psicologiques de lhomme, corespondant aux trois "plans" de la Conaissance. Le caractère fénoménaliste, corespondant à la religion exotérique ou "vètement n; le caractère universaliste, corespondant à l'ésotérisme ou "corps»; le caractère nouménaliste ou métafisicien, corespondant à l'hermétisme ou "ame».

Si les hommes ont l'une de ces conceptions religieuses, - selon que chez eux prévaut l'un de ces caractères, - ce serait peine perdue que vouloir faire entrer dans leur entendement la conception. d'un autre.
Ici, nous nous heurtons au vice du sistème sim-
bolique. Le « vètement» de la Loi est absurde, c'est entendu, mais si, d'autre part. les hommes pourvus du caractère fénoménaliste ne peuvent avoir qu'une conception religieuse "vestimentale" de ce genre ils sont donc cundamnés à l'absurdité, c'est-à-dire à lèreur. Ils n'ont pas, come cela semblerait logique, leur part de vérité: une manière juste, quoique partièle, de concevoir cette idée : «Je suis une partie du Tout \%, une fenètre à eux propre, - suivant limage employée dans la causerie précédente sur la Gnosotecnie, - pour voir un des aspects du monde. La religion ainsi conçue serait une richesse spirituelle à l'usage exclusif de la bourgoisie et de l'aristocratie intelectuèle. L'une étant en possession du corps, l'autre détenant l'ame, tandis que le peuple adorerait un manequin.

It faut convenir que, selon l'aparence, tèle était l'idée antique des kabbalistes et celle des premiers docteurs chrétiens.Telle est peut-ètre encore celle des téologiens catoliques et protestans. rette idée, nécessairement, s'acompagnait du sentiment corespondant: le mépris pour ceux qui ne conaissaient pas, ne pouvaient pas conaitre la vérité. "S il falait entendre la Loi à la manière des juifs et du peuple», dit Origène. "Malheur, déclare de son coté le Zohar, à celui qui ne voit dans la loi que de simples récits et des paroles ordinaires $n$. Malheur, par conséquent à ceux à qui lon naura pas explique le "Livre de la Creation n, à ceux qui, n'ètant pas capables de com prendre par eux-mème, n'auront pas êté mis à mène de conaitre le "Char céleste".

Ce seutiment est très naturel. il existe mème de nouménalistes à universalistes et réciproquement, et aussi de fénoménalistes à universalistes et nouménalistes. Donons, áailleurs, en passant la définition du mot mépris, que l'usage a un peu défiguré. Mépriser c'est le contraire de priser. c'est ne pas acorder de $p r^{\prime} x$, c'est à -dire de valeur à quelque chose. Le mépris est le contraire du prix. Or, quand prisons nous quelqu un ou quelque chose? Quand nous le comprenons entièrement ou un peu. quand nous pouvons le peser avec la balanc intelectuèle qui est en nous ; quand en d'autres lermes, il y a raport entre lui et uous. Dans le cas contraire nous le $m e^{\prime \prime}$ prisons, nous le non prisons.
Eh bien ! cette situation de non comprehensibilité réciproque existe eutre fénoménalistes, universalistes et nouméualistes. Sin: doute il est des tipes mixtes on triates, chez lesquels les caracteres simples sont asecciés dans des proportions diverses, ce qui fait quil existe t:ne série psicologique humaine alant sans intèruption dun des points du triaugle aux deux autres. Mais cela n'emperehe pas la forte prédominence de chacuil de ces raractères de constituer dans cette série des groupes absolument distinels.
Une figure readra peut-ètre l'idén plus sensibie. et préparera, en outre, une future étude sur un autre point particulier. Cette figure est triangulaire, la voici:

$$
\mathrm{N}_{\mathrm{Lg}}^{\mathrm{US}} \mathrm{Mr}
$$

Les letres U, F, N sont les simboles de l'Lniversalisme, du Fénoménalisme et du Nouménalisme; mr, ms, ly sont ceux des caraclères intermédiaires, que nous dénomerons, sans plus ample explication : moraliste, mistique et légiste.

Or, on peut tirer,une ligne de mf àme et cela fera un
nouveau triangle, qui nous représentera le domaine propre du Fénoménalisme. De mème les lignes de mr à lg el de lg à ms constitueront les triangles de I'Universalisme et du Nouménalisme. Mais ces lignes tracées, il nous restera au centre un quatrième triangle dans lequel nous inscrirons la lettre o pour simboliser l'Omnisme, c'est-à-dire le caraclère, probablement hipolétique, dans la composition duquel tous les autres entrent en proportions égales pour s'y équilibrer el produire l'harmonie.

$$
\begin{aligned}
& \text { U } \\
& \text { Lg } 0 \text { mi } \\
& \mathrm{N} \text { ms } \mathrm{F}
\end{aligned}
$$

Il est comprehensible que le caractère omniste, qui est en raport avec tous les autres, ne doit en mé priser aucun, et au contraire les priser tous.

Une conséquence à tirer, en outre, de ces figures, est qu'aucun caractère n'est supérieur ni inférieur aux autres: les trois sont également néces aires Dans les trois, il peut y avoir des hommes d'intèligences diverses. Une comparaison avec la musique permétra de rendre cette idée sensible à son tour. Suposons trois instrumens donant les trois notes $u t, m i, s o l$, chacun des sons que nous entendrons aura trois caractères : le ton, la force et le timbre. Un piano, un orgue et un violon pouront doner la mème note à l'unisson avec la mème force et chacun avec son timbre particulier. Un instrument poura doner plusieuts notes avec le mème timbre et la mème force ; il poura également doner la mème note avec des forces diferentes. Eh bien! fous comparerons chacun des ca'acteres à un instrument, l'ingéniosité de lidée à la note et la puissance de conception à la force.

Si, au point de vue psicologique, les trois raractères fénoménaliste, universaliste et nouménaliste sont également nécessaires, cela n'empèche pas que la conception religieuse des Fénoménalistes ne soit présentement absurde. N y a-t-il, pour le déclarer, que les Universalistes et les Nouménalistes? auquel cas la chose s' xpliquerait par l'antinomie des carac. tères. Non il y a aussi des Fénoménalistes. Que sont, en éfet, en majorité, les libres penseurs et les " esprits forts" ou - libre penseurs non raisoneurs, mais instinctifs? - des fénoménalistes. Si ceux-lía repoussent la religion exotérique. le "vètement "de la Loi, ce n'est pas parce quelle bl'ssn, en eux, un concept d'autre espèce, c'est parce que ce qu'elle enseigne est contraire a la conaissance qu'ils ont des fenomènes. C'est po:ir cela qu'elle leur parait, come à saint Augustin, et qu'elle est, en realité, absurde ; c'est pour cela que le Zohar afirme qu'on eut pu faire une loi "bien antrement digne d'admiralion " $n$. c’est pour cela qu'Origène déclare qu'it a rougirait de dire tout haut que c'est Dieu qui nous a done de pareilles lois "s'il falait les entendre à la manière du peuple.

Mais coment peut-il se faire que la conception religieuse des Fenoménalistes soit en contradiction avec la conaissance des fénomènes? Cela est ainsí parce quane religion est un sistème, un ensemble coordoné de conceptions ab-traites, et que les Venoménalistes sont, pir caractère, incapables d'èdifier une euvre pareille. re sont, par suite, les Uuiversatlistes et les Nouménalistes ou, plus exactement, les Moralistes. (mixtes de Fénoménalistes et d'Universalistes) et les Misliques, (mixles de Fénoménalistes et de Nouménalistes), qui ont composé une-
religion ou plutôt des religions pour les Fénoménalistes.

Les Moralistes se sont ocupés du colé utilitaire, c'est-à-dire social. La principale raison dètre de la religion pour le Fénoménaliste, c'est, ne l'oublions pas, l'égoïsme. Sa manière de concevoir le Monde est quili in est le centre dans sa persone. Or, la principale préocupation de cet égocentriste est d'éviter la soufrance et d'obtenir la jouissance, et d'autre part la principale cause de jouissance et de soufrance pour un homme, ce sont les autres hommes. La conséquence, de cette préocupation est la société et ses règles établies pour que les hommes ne se lèsent pas les uns les autres et mème s'assistent réciproquement. "Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fut fait » est une prescription bien antérieure au Christianisme; c'est la première prescription sociale et religieuse.
Pour produire ce résultat, les Moralistes édictèrent des prescriptions; puis,quand les dieux eurent été créés par les Mistiques, ils firent de ces dieux des juges et des boureaux a l'usage des hommes qui n’au aient pas observéles règles de la morale sociale.
Les Mistiques crèerent les dieux, ai-je dit. Mais pourquoi des dieux ou un Dieu? Parce que le Féno ménaliste est essentièlement ontologiste, parce quil ne comprend ni les ensembles ni les idées pures mais seulement les ètres, parce qu'il lui falut dans le grand 'Tout come dans sa famille et dans sa société, des chefs de divers degres et des serviteurs. Par un autre moyen, il est impossible d'agir sur lui. Une cause concomitante fut que le Mistique mixte de Fénoménaliste et de Nouménaliste,-comprenant les idées come le second et les persones come le premier, a tendance a confondre les deux conceptions en une seule : à faire des persones avec les idées.
Ainsi fut créée l'ontōlogie mitique. Il y eut un Dieu pour chaque peuple, pour chaque famille, pour chaque calégorie de persones, pour chaque profession, pour chaque moment de la vie. Il y eut đes dieux superieurs el des dieux inférieurs. Il y eut les dieux ou le Dieu du bien, les dieux ou le Dieu du mal. Il y eut des demi-dieux, des génies, des anges, des demons, des nimfes, des fées, des lutins, des farfadets, elc.
Ce sistème de la personification des idées est un des plus fr q iemment employé par l'esprit humain. La litérature en vit. Qu'est un personnage bon ou mauvais de roman ou de théatre? Un tip ${ }^{\circ}$, une idèe personifiee. Qu'est un roman ou une pièce à thèse ? Un combal entre deux idées. Que fait un historien cherchant à peindre un homme ou une femme ayaut joué in role dans certains événemens? Il s'éforce deen determiner le caractère, de reconaitre les mobiles, c’est-à-dire les idées qui l'ont fait agir. Et la légende populaire? et la fable faisant parler des animanx, des végétaux, des rochers? La filosoffe et la sience elles-mèmes ne créent-elles pas des entités qui sont ensuite considérées come de véritables per sones : Jes lois, la Loi, les forces, la Force, les principes la Ju-tice, le Droit, la Liberte, l'Egalité, la Fraternité, elc., elc. Et la politique, avec les nations: la France, l'Angleterre, elc., l'Opi,ion publique, etc.
C'est tèlement là une ontologie, un si-tème de persones, qu'on les simbolise, ces entités, qu'on les représente ér images.
Il y a donc bien là un besoin de limense majorité des hommes, qui est composée de fénoménalistes. 11 est par suite compréhensible que l'humanité dans le passé, ail accepté toute une ontologie céleste ou infernale, et l'accepte encore.

Celte ontologie milique devait avoir un double
caractère: elle devait représenter des lipes humains ou plutol des éresidéals, bens cu mauvais, tels que les concevaient des esprits rudimentaires; elle devait en mème temps ètre simbolique, contenir un double exposé universaliste et mélafisique. La première partie était amplement réalisée: les dieux et les déesses avaient des caractères humains et mème des faiblesses humaines. A ce point de vue la mitologie grèque et romaine est très remarquable. Javeh, le dieu des juifs, s'il n'a rien à se reprocher au point de vue des meurs, est exécrable come caractère. II est jaloux, colère, méchant, bète, tel, en résumé, qu'il le falait pour ètre acceplé d'un peuple barbare.

La seconde fonction de lontolog'e milique, celle consistant à exprimer des idées universalistes et mélafisiques, ètait remplie par le récil des actes de bieu oudes dieux, par celui de leurs aventures de toutes sortes, et sussi par le sistème criptografique ayant servi à écrire les livres saints. De la la téorie des 32 voies de la Sagesse formée des vingt-deux lètres hébraïques el des dix séfiroth ou nombres.

Circonstance curieuse, la fable. l'ensemble des mites était grossier et absurde, le sistène moral était rudimentaire, la conception cosmologique... on ne sait pas, - car il semble que le sistène de Copernic ail èté une redécouverle, tandis que le sistèmemétafisique semble avoir èté supérieur.

En résumé, les poètes constructeurs des religions. du passé, désireux de satisfaire le besoin de réalisations ontologiques des peuples, mais pen soncieux de leur doner des satisfactions corespondant a la réalité, - impuissans d'ailleurs à le fa re - construisirent des fables absurdes au point de rue litéralmais qui avaient cet avantage de constituer un sislème simbolique et criptografique enfremant une conception universaliste et métafisique. Par suite, si l'exotérisme judéo-chrétien, le "vètement" dispuraissait, come ent disparu les "vètemens "druidiques et payens, il nén résullerait ancun domage pour l'intelectualité. Les téologiens renonceraient à l'exégèse, ceest-à-dire à l'interprélation ces livres saints, ils formuleraient leurs doctrines en clair, et tout serait dit.

Oui mais... Mais les peuples, - mème les peuples européo-américains, - en grande majorité formés de fénoménalistes, à qui il faut une ontologie, accep-teraient-ils un sisteme purement sientifique ou metafisique? Non, ils ne l'accepteraient point. L'ontolngie est nécessaire, puisqu'on la retrouve jusque chez les savans qui, dans leurs discours et leurs écrils, font intervenir des lois non définies, des forces mistérieuses et échafaudent des sistèmes téléologiques, c'est-à dire "cause finaliers".
Ils auraient raison, les peuples, de ne pasaccepler l'ateïsme qui est au fond de l'universalisme el du nouménalisme. C'est dans cette opinion que consiste la conception nouvèle à laquèle ma amence l'étude sincère de la question. Le problème religieux fènoménaliste, que l'on a jnsquici éludé par l'expedient du simbolisme et de la criptografie qui ne done que des satisfactions afarentes et absurdes, - existe quoi qu'en pensent mélafisiciens, universalistes et matérialistes, ces trois somets du triangle négateur. II se pose ainsi :
"Qu'est la mort? La fill de l'ètre ou une Lransformation? L'homme, l'ètre, est-il composé d'vn seut principe: la matière ou de deux: la matière et l'ame, - particule individualisée de force? A la mort, la matière qui composaill'ètre, se disperse dans l'ensemble de la stance, mais la force animique, la substance, que devient-elle? Se disperse-t-elle aussi ou reste-
t-elle individualisée à l'état de consience, au moins latente? Si l'ame de cesse pas d'étre à la fin du corps matériel, n'existait-elle pas avant? Si elle est apres la mort, ne fournira-t-elle pas d'autres existences pendant l'éternité future. Si elle était avant la naissance de l'individu, ne s'est-elle pas déjà incarnée pendant l'éternité passée ? La manière dont un homme a acompli une existence n'a-t-elle pas des conséquences pour son ame dans les existences futures? Les existences passées n'influent-elles pas, dans une certaine mesure, sur l'existence actuèle? En d'autres termes, y a t-il une responsabilité extra vitale?"

Les matérialistes plaisantent de ces questions et les tranchent par unte afirmation négative. Mais la plopart des matérialistes sont des réagisseurs ayant volontairement pour opinion le contrepied de la croyance religieuse. D'autres ne peuvent concevoir la distinction du principe matière et du principe force. Pour moi, je déclare, en toute sincérité, avoir examiné le probleme de mon mieux, avec un entier désintéressement, et avoir trouvé des argumens valables dans un sens et dans l'autre.

C'est que le problème en question n'est pas, ainsi qu'on le croit généralement, d'ordre filosofique et logique, mais d'ordre fénoménal et sientifique, et que les observations n'ont pas encore sufisament porté de ce colté. Le spiritisme peut ètre considéré come un embrion de sience à cet égard. Malheureusement ceux qui s'y livrent ont une conclusion anticipée ou se ralient d'emblée à la conclusion anticipée des autres. 11 y a cependant, là et dans le magnétisme, des fénomènes contraires aux lois conues de la biologie et de la fisique. Des savans come lilustre fisicien Crookes, Robert Wallace, autre fisicien anglais, des Francais tels que MM. Paul Gibier, Charles Richet, le colonel de Rochas, d'autres encore, - qui nont rien à gagner mais courent grand risque en entrant dans cet ordre d'études, afirment, avec l'autorité de leur situation, avoir observé. Moi-mème, je puis dire que jai vu certaines choses.

Peut-ètre arivera-t-on, au cours du siècle prochain, à faire une sience des quelques conaissances empiriques que l'on possède dans ce domaine. Dans tous les cas, les observations déjà faites autorisent le donte au sujet de l'afirmation matérialiste.

Mais ce n'est pas tout. En ce qui concerne l'ontologie aussi, il est permis de rester dubitatif. Chaque jour, les découvertes d'une des branches de la fisique vienent changer l'état de la Sience.

On sait aujourd'hui qu'il y a des manières d'ètre de la Nature a laquèle nous apartenons, que nous ne pouvons percevoir par nos sens. On sait que les vibrations que percoit notre oreille sont renfermées entre un nombre minimum et un nombre maximum, mais qu'il y en a au-dessous et au-dessus ; on sait qu'il en est de mème pour la lumière, ainsi que l'a prouvé la récente découverte des rayons X; on sait qu'il en est de mème aussi pour l'electricité; on sait que les molécules de la matière que perçoivent nos sens sont baignées dans une matiere plus diluée ou d'une autre espèce apelée l'éther, qui vibre également. Je ne m'avance qu'avec prudence sur ce tèrain, parce que je ne suis pas fisicien, mais plutôt filosofe. Il me semble cependant qu'il est permis de suposer que dans les états de la matière que nous ignorons, grace aux fénoménes dinamiques que l'on constate indirectement, il peut y avoir d'autres ètres, d'autres realisations de la vie que celles que nous pouvons voir ou concevoir.
Sur ce terain encore, vraisemblablement, la Sience réserve des surprises au $20^{\circ}$ siècle. Peut-ètre l'agrandissement du champ de la biologie permètra-t-il, en
un jour plus ou moins prochain, la constitution de la religion réèle et non plus simbolique du fénoménalisme. Cette méprisée dhier sera la dernière venue et peut-ètre la plas importante, car elle sera sientifique. Peut-ètre aura-t-elle un éfet de répercussion considérable sur le Nouménalisme et l'Universalisme.

$$
\pi^{\prime \prime}=
$$

Peut-ètrel Peut-ètre! Mais que dire an sujet du probléme présent? La réponse me semble ètre celle-ci: La religion fénoménaliste et son ontologie sont condamnées à rester encore dans le champ de l'hipotèse plus ou moins vraisemblable et de la croyance, - qui est le contraire de la conaissance. - C'est là un pays vague où chacun doit ètre libre de camper à son aise.

Quant à la religion fénoménaliste anciène, simbolique et criptografique, qui peut encore servir d'abri à un grand nombre d'esprits aimant mieux se ratacher à ce qui est que d'aler, mème en compagnie, à la đécouverte du nouveau, elle pourait durer et reprendre une nouvèle vigueur en alégeant son « vètement $\begin{aligned} \text { d des parties par trop suranées, en contradic- }\end{aligned}$ tion avec la Sience moderne, qui la font paraitra ridicule et ruinent chaque jour davantage son autorité. Ces supressions ne l'empècheraient pas de conserver son ésotérisme, son hermétisme, son exégèse, et mème la partie essentièle de son exotérisme: celle qui est nécessaire pour l'acomplissement de la fonction sociale.

Il est bien entendu que je ne nourris aucun espoir à cet égard.Que suis-je, moi, modeste que l'on ignore, pour doner des conseits a cette puissance plusieurs fois milénaire que l'on nome l'Eglise chrétiène? Bah! l'esprit soufle où il veat, et aucun éfort n'est perdu dans la grande vie spirituèle pas plus que dans la vie fisique.

Ch.-M. Limousin.

## LES LIVRES

(328.0)

Code international. Titre préléminalae. Chapitre $1^{\circ r}$, Raport au $7^{\circ}$ Congrés de la Paiz de Buda-Pest, par MM. H. Lafontaine, Emile Arnaud, W. Marcusen.

Des persones internationales, leur définition. - Nature des persones internationales. - Souveraines et égales - Droit des colonies à lindépendance.
(308.1)
la guerre et le servicie obligatoibe, par Léon Tolstor Bibliothèque des Temps Nouveaux, Bruxelles.
Condamnation de la guerre, des armées, des gouvernemens de tout par un anarchiste chrétien. - Réserves d'un anarchiste athée.
(331.10)
les cantines scolatres a Cherbourg. Etude sur la question présentée par le groupe socialiste cherbourgeois.

Possibilité d'établir ces cantines. Démonstration apuyée sur l'exemple de ce qu'a fait la municipalité socialiste de Roubaix.

