## LE PALASS DU TRAVAIL

Le pavillon syndical et coopératif de la place Dupleix - Un palais inachové - Une exposition du travail - Situation critique - Une solution s'impose.
Il se passe actuellement dans Paris un fait absolument extraordinaire. Il s'agit d'un véritable palais qui a coûté déjà pres e siv cent mille franes et dont les travaux ont dûetre complètement suspendus, faute des fonds necessaires à son achevement.
Nous voulons parler du Palais du Travail, autrement dit du Pavillon syndical et coope ratif, construction architecturale et massive dont on s'est beaucoup occupe deja mais dont en a donné un historique assez incomplei.
Le for décembre 1895, se fondait la Bourse coopérative des Suciétés ouvrieres de consommation, destinée à relier ces cuvres d'un si haut intérêt au point de vue economique et social. Davs le courant du mois de novembre 1897, dans cette Bourse coopérative qui, a ce moment, avait reussi à fedér r environ 28,000 familles, naissait lidee d'une exposition spéciale ouvriére destnée à marquer la partiépation du monde du travail a l'Exposition de 1900.

En décembre 1897, durant le congrès dont la tenue fut provoquee par la Bourse coopérative, une commission fut nommée avec mandat d'étudier le projet. Elle était compose de vingt et un membres, à raison de sept membres pour chacun des trois groupements intéressés à l'Exposition ouvriere: les syndicats ouvriers les associations coopératives de production et les associations coopératives de consommation.
Sur le conseil de M. Boucher, alors minislre du commerce, la commission exécutive s'adressa au Conseil municipal et sollicita une subvention de 500,000 francs sollicita une subven
et un emplacement.

Comme emplacement, les délégués s'étaient arrêtés à la place Dupleix qui leur paraissait olfrir cet a vantage précieux d'étre toute proche de lexposition. La place Dupleix devait être transformee en place Du
M. Moreau, sur la proposition que fit M. Labusquiere au conseil municipal, d'attribuer la place Dupleix a la construction du Pavilion syndical, declara que, loin detre hostile au choix des delégues, il verrait, an contraire, volontiers le Palais du Travail, s'elever sur cet emplacement.
La place Dupleix fut donc concédée aux membres de la commission exécutive, mais a condition que l'édilice n'aurait pas une durée excedant celle de lExposi ion. Le jour de la clôture de la grande kermesse, la Ville de Paris devait reprendre son terrain.

Cecl ayant été nettement stipulé, la commission mumcipale de l'Exposition examina la demande de subvention qui lui était soumise par la commission exécutive.

Par une dèlibération du 15 décembre 1899, Ie conseil municipal accordait aux syndicats intëressés une subvention de 200.000 francs. Malheureusement, il ne fut pas spécifié, bien que la commission munieipale de l'Exposition l'eat verbalement promis aux delegués, qu'un crédit supplépromisaux deleguies, ma mentaire pourrait ultérieurement vole par le conseit, au cas ou les municipalites de province ayant des Bourses de travail, et les socrétés coopératives ne parferaient pas une souscription de 100.000 franos.

En outre, le conseil municipal ne consentait à l'attribution de la subvention de 200.000 Pranes que sous condition que $l^{\prime} \mathrm{E}$ tat participerait oonr une somme egale a l'enification du Palais du Travail.

L'Etat, par une loi du 16 mars 4900 , votee pan le parlement sur la proposition du ministre du commerce el do lindustrie, accorda une subrention de 200,000 trancs. Lecomite de propagande el dinilialive du Palais du Travail invilaalors les syndicats holzeses de travail ef socielés cooperatives de province, is solliciter do leurs municipalités respectives des subventions gui re palieb respeciverent, contrairement aux previsions, qu'à la somme de 12,950 iranos.
Entin le 14 juhtiet 4900 , le conseil géneral
mission exécutive avait les fonds entre les mains. Elle songea, avant tout, à employer l'argent. Puis l'examen de la situaployer lui fil reconnaitre qu'il y aurait plutot avantage a faire l'exposition ouvriere a une autre époque que celle de 1 Exposition universelle.

En'effet, nombre d'ouvriers el d'organisations se trouvaient engagés depuis longtemps avec le secretaire genéral; au contraire, d'autres elements nombreux et importants, trop tardivement informés, re pouvaient être prêts; l'exposition ouvriere perdant ainsi les meilleurs de ses participants, n'aurait pu donner tous les resultats qu'on en devait esperer; elle aurait alors passé absolument inapercue et inappréciée, et fatalement, auraitété absorbee par ciee, et fatalement, aurait
l'Exposition universelle.
Au printemps suivant, au contraire, on pourrait faire une belle exposition ouvriére où tous les élements intéressés auraient groupe leurs efforts et dont rien ne viendrail délourner l'attention.
La commission estima qu'au lieu d'èdifier le Palans du Travail comme une construetion provisoire, il valait beaucoup mieux elever une construction définitive. Et elle se mit à l'cuvre, sans se préoccuper de l'Exposilion universelle qui tirait a sa fin, avec la conviction quelle allait doter un quartier de Paris, qui en était dépourva, d'un monument d'une incontes able ellegance et d'une certaine valeur archtecturale et sculpturale.
Ceétait donner enfin a la classe ouvrière, avec le pavillon du travail, un abrı ou ses conceptions, ses études, ses travaus, ses constants efforts vers le progrees, poutraient a l'aise et sans contrainte se développer et se manifester diversement, soit dans des expositions permanentes ouvrieres, des expositions dart appliquees a lindustrie ou tout $s$ autres manifestations.

La commission poussa les travaux sans relache, fit appel au concours des Sociétés ouvriéres, aux macons, aux menuisiers aux charpentiers, etc., pour l'édiflcation en régie du monument, et sut inspirer une telle confiance a tous, quapres que le credit de 440,000 franes dont elle disposait fut epulsé, les ouvriers, complant sur une nouvelle subvention du consell municipal. travaillerent sans exiger immédiatement leurs salaires, jusqu'a coneurrence d'une somme de $173,367 \mathrm{ir}$. 77 cont.
Or, le conseil ne veut pas accorder de nouvelle subvention. It a fait le sacrifice de 200,000 francs et s'inquiete peu de constater qu'ed aidant à solder les 300,000 franes qui sont nécessaires pour achever le palais el désinteresser les ouvrinrs qui ont tra. vaille en regre, la vilu dovi nada prop.la taire d'un monument solide st durable, qui aura coûté un million. Car le palais est bati sur un terrain appartenant a la ville, et peut être facilement affecté soil a l'installation dun musee, soit a une organisation inléressant les méliers et corporations, une sorte d'exposition permanenle du travail.

Il est possible que le conseil municipal refuse de souserire a la prétention, émise par la commission exécutive, de désaffecter, sans son autorisation, une place publique, qui ne lui a été concédee que pour une durée déterminee, place publique qui est, en outre, situee aut mili u d'ta quartier populeux et relativement peu salubre. Mais il faut considérer que ce quartier s'assainit de jour en jour et que de larges voies vont être ouvertes incessamment, qui doivent préoisément aboutir ì la place Dupleix et assainir de ce fait ce populeux quartier.

En outre, la caserne Dupleis, dont l'insalubrite est connue, est appelée un jour ou l'autre a disparaitre. Entin, le moroellement partiol du Champ-de-Mars, actuellement i l'étude, semble plaider en faveur du maintien et de I'achevement du Palais sur lemplacement regulierement, quoique temporairemeni concéde par le conseil municipal.

Grabe a l'obligeance d M. Philippon, qui a dressé les plans du monumeat, el en divige la construction, nous avons pu visiter ce patais, dont la totare ol les amenagements n'ont pu Glre aohevés. Onien a garanti comme on a pu, par des haones, les boiseries et les escaliers interieurs, durement éprouvés par I'biver plavieux que nous venors de traverser.
Lee Palais du Traval, qui ne comprend pas moins de 2,500 metres de supecficie. pas mompose immense hall central se compose dua tromense mères de hat
od cepartement se ta seme agcorualt un

Bourse cooperative des Suciettes ouviloses de consommation, destinée à retior auvies dum si hatut interet au point de vue economique et sosial. Dass lo courant Boutse cooverative cail, a ce moment, avait Bourse cooperabive qui, a ve moment, 28,000 familles, reussi it lecier e envinors 28,000 lamiles naissait lidee dune exposition speriate
ouvriene destmé a marquer la partidpaouvriere desumee a marquer la partiopa-
thon da monde du teavail a I Exposition de 1900.

En décembre 489\%, dmrant le congres dont la tenue fut provoquee par la Bourse cooperative, une commission fut nommee, avee mandab détudier le projet. EHe était compose de vingt et un membres, a raison de sebt membres pour chacun des trois grounements interessés a l'Wxposition onvriere: les symdients anvriers les asso oavmere: les syndicats ouvriers les assoassociations coopératives de consommaassoe
tion. tion.
Sur le conseil de M. Boncher, alors minislre du commerce, la commission exécutive s'adressa au Conseil munieipal et sollicita une subvention de 500,000 francs et un emplacement.
Comme emplacement, les déléguès setaient arretés a la place Dupleix qui leut paraissait ofrrir cet avantage précieux d'être toute proche de LExposition. La place Dupleix devait être transformée en square.
M. Moreau, sur la proposition que fit M. Labusquiere au conseil municipal, d'attribuer la place Dupleix à la construction du Pavillon syndical, declara que, loin d'être hostile au choix des ciélécués, il verrait. au contraire, volontiers le Palais du Travail, s'elever sur cet emplacement.
La plane Dupleix fut done concédée aux membres de la commission exécutive, mais a condition que ledifice naurait pas une durée excedant celle de l'Exposi ion. Le jour de la cloture de la grande kermesse, la Ville de Paris devait reprendre son terrain.
Ceel ayant élé nettement, stipulé, la commission munncipale de l'Exposition examina la demande de subvention qui lui était soumise par la commission exécutive.
Par une délibération du 15 décembre 1899, le conseil municipal accordait aux syndicats interesses une subvention de 200.000 franes. Malheureusement, il ne fut pas spécifie, bien que la commission municipale de l'Exposition leût verbalement promis aux délegues, qu'un crédit supplémentaire pourrait être ultérieurement vote par le conseil au cas oì les municipatites de province avent des Bourses de pantes de province ayant des bourses de ravail, et les soctetes cooperalives parferaient pas une souscription de 100.000 franos.

En outre, le conseil municipal ne consentait a lattribution de la subvention de 200.000 francs que sous condition que l'Etat participerait ponr une somme egale a l'énification du Palais du Travail.
L'Etat, par ane loi du 16 mars 1900 , votée par le Parlement sur la proposition du minislre du commerce et de l'industrie, accorda une subvention de 200,000 tranos. Le comité de proparande et dinitiative du Palais du Travail invita alors les syndicats bourses de travail et sociétés coonératives de province, a solliciter de leurs municipalités respectives des subventions qui ne palités respectives des subventions qui ne s'élevèrent, contrairement aux prévisions, qu'a la somme de 12,950 francs.
Enfin le 11 juillet 1900 , le conseil général du département de la Seine accordait une subvention de 20,000 francs. Dr leur coté les organisations ouvrieres seialent inscrites pour une participation totale de 11,200 franes environ.

Le bloc des différentes subventions s'élevaient donc, en chillires ronds, a la somme de 444,000 francs; mais les dates auxquelles elles avaient étè votées paraissaient indiquer, des le principe, quil serait matériellement impossible deamer le palais en temps utile pour permettre a l'cunre de fonctionner, meme pendant
les derniéres semaines de l'Exposition uniles dernieres semaines de l'Exposition uni-
verselle. verselle.

En effet, la Villa de Paris, a volé sa serve quelle ne serail acquise que le jour ou la subvention de letat serait accordée. Or, le vole de cette derniere est du 16 mars 1900. La subvention du conseil general nest venue que le 11 juillet suivant.
Devait-on, des lors, renoncer i I lentreprise, abandonner le projet depuis sil longtemps caresse dune exposition ollvriere ayant son caractere propre? on eut du y
menoncer, rasonnablement, mais la com-

La comminsion estima putau heu de-
difiep le Patas ciu Travall comme ane construetion provisoire, il valat benucoxp mielx élever une constrievion defnitive. Dt elle se mit a l'euvre, zans se peéaceuper de IExposition univexselle cuit tirait at se fin, aveo la conviction quielie allait doter un quavier de Paris, qui en etail deter un quapher de paris, qui en etarl der ble dlegance et d'une certaine vsleurazehible dlegance et d'une cet
tecturate et sculpturale.

Cétait comner exlln a lo classe ouvéère, avec le pavillon du Travail, ya abrı ou ses conceptions, sel elutes, ses trayaux, ses constants efloris vers le progites, pourraient i lajse et sans contrainte se développer et se manilester diversement, soit dans des expositions permanentes ouvricres, des exposilions diart appligués a linres, des expositions dart appliquees at in dustrie ou tout s autres manitestations.
La commission poussa les travaux sans relache, fit appel ats coneours des Societes ouvrieres, aux macons, aux menmisiers, aux oharpentiers, etc., pour lediffeationen régie du monument, el sut insplear une telle conflance a tous, quapres qua te ené dit de 440,000 franes dont elle disposat fut epuisé, les ouyriers, complant sur une nouvelle subvention du consell munisipal. travaillerent sans exiger immédiatement leurs salaires, jusqu'a concurrenco dune somme de 173,367 ir. 77 cunt
Or, le conseil ne veut pas accorder de nouvelle subvention. Il a Tat le sacriffee de 200,000 francs el sinquiète peu de conslater qu'en aidant a solder les 200,000 franes qui sont néeessaires pouc achever le palais et désinléressorles ontwi ragriont tervaille en regie, la vilie devt nupa propelutaire dun monument solido o duratilu, gui aura coûté un millon. Car le palais est bati sur un terrain appartenant ì la ville, et peut etre facilemen, atrecte soll a installation dun musee, soit a une organisation interessant les metiers el corpora tions, une sorte a exposilon du travail.

Il est possible que le conseil municipal refuse de souscripe a la prétention, érniso par la commission executive, de désallecter, sans son autorisation, une place publique, qui ne lui a èté concédee que pour une duvée détermince, place publique qui est, en outre, située au mili ut'un quar'tier populeux et relativement peu salubre. Mais il faut considérer que ce quartier sassainit de jour en jour el que de largos voies vont etre ouvertes incessamment, qui doivent precisément aboutir a la place Dupleix et assainir de ce fait ce populeux quartier
En outre, la caserne Dupleis, dont l'insalubrité est connue, est appelée un jour ou l'autre à disparaitre. Enfín, le morcellement partiel du Champ-de-Mars, actuellement a l'étude, semble plaidar en faveur du maintien et de lachevement du Palais sur l'emplacement régulierement, quoique temporairement coneéde par le conseil municipal.
Grace à l'obligeance d. M. Philippon, qui a dressé les plans du monument, et en dirigé la construction, nous avons pu visiter ce palais, dont la - foilure et les aménagements n'ont pu ebre aoheves. On.en a garanti comme on a pu, par des baches, les boiseries et les escaliers interieurs, durement éprouvés par l'hiver pluvieux que nous venous de traverser.
Le Palais du Travail, qui ne comprend pas moins de 2,500 metres de superficie, se compose d'un immense hall central avec coupole de quarante mètres de hauteur. Deux ailes aboutissent a ce tall, au milieu duquel descend un escalier monumental desservant les immenses galeries du premier étage.
Chacune des ailes a 650 mètres de superficie et 85 metres de façado. Les annexes comportent salles de conterences, salles de spectacle, poluvant contenir 1,500 personnes, on y trauve des salles de reslausonnes. On y trouve des salles de restauboulanger, des installations pour charcuboulanger, des insta
liers, patissiers, etc.
Enfin, dans les sous-sols sont aménagées Enfin, dans les sous-sols sont amenagees
des cav's tris vastes construites avec un souci reel du progres moderne.

Telle est la situation.
En attendant que lon discute si la ville prendra ou non possession du palais édiffe un peu par surprise sur son terrain, ou que l'on se décide ou non a le faire démolir, on se demande qui désintéressera les travailleurs qui ont compté sur une subvention complémenlaire, laquelle, au début, pouvait leur paraitre acgnise.
date a laquele on espère que M. le juge a instruction de Valles aura terminé son instruction dans l'afiaire d'accaparement des sucres, et rendu son ordonnance.

Outrage à la pudeur dans une prison.
Cinq individus poursuivis pour outrage public a la pudeur dans la mrison de Chalons-sur-Marne sont assis dans le boxe des prevenus de la Chambre des appels de police correctionnelle, présidée par M. Martinet.

Ces individus ont été condamnés en premiere instance par le tribunal de Châlons-sur-Marne à des peines variant de trois à six mois de prison.
M. le conseiller Planteau fera le rapport dans l'affaire.

## 

## HIER SOIR ET CE MATIN

Le feu à lhotel Cahen-d'Anvers. Un commencement d'incendie occasionné par le mauvais fonctionnement d'un calorifère, s'est déclaré, ce matin, à onze heures, dans l'antichambre de l'hôtel de M. le comte Cahen d'Anvers, 118, rue de Grenelle.

L'alarme fut aussitôt donnée et vingt minutes après, les pompiers de la caserne du Vieux-Colombier étaient maitres du feu. Les degâts sont assez importants. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Broyé par un train. - Des hommes d'équipe de la Compagnie du Nord ont releve, ce matin, à quatre heures, sur la voie de Pontoise, à hauteur du kilomètre 3050, le cadavre horriblement mutilé d'un nommé Francois Bernard, fagé de vingt ans, laveur i la Compagnie, demenrant 29, rue du Landy, a la Plaine-Saint-Denis.

On suppose, qu'en voulant traverser les voles principales, cet infortuné a été surpris par un train venant de Paris. M. Mittelhauser, commissaire de police a ouvert une enquéte.

Jeu dangereux, - Un ouvrier mécanicien, Théophile Lesech, âgé de vingt-et-un ans, qui, ce matin, vers onze heures, légèrement pris de boisson, jouait rue Cauchy, avec un revolver qu'il croyeit déchargé, s'est lage une balle dans la tete. Releve sans connaissance et transporté à I'hôpital Boucicaut, il est mort en y arrivant.
M. Cocilh, commissaire de police, a oulvert une enquête.

Mort subite. - Un boucher en gros, M. Edmond Laage, âgé de quarante-deux ans, demeurant 1, rue Mathis, qui, hier soir, s'etait trouvé indisposé rue Saint-Dominique, est mort dans une pharmacie de la rue de Bourgogne, où il avait été transporté. Le défunt souffrait depuis longtemps d'une maladie de ccour.

Excès cle vitegse. - Vingt-quatre contraventions ont été dressées hier pour excès de vitesse contre des conducteurs d'automobiles.

LA BOURSE D'AUJOURD'HUI

## Deux heures.

un niveau généralement inférieur à celui de samedi.

## 

## 1 heure

La fermeté domine au marché a terme. Les chemins espagnols sont pourtant plus lourds. Le Métropolitain de Parıs 660, la Russe-Française priviégiée 230 à 232 , la Société parisienne électrique 343. Au comptant, les affaires sont restreintes. Les valeurs industrielles sont offertes, Banque Nationale 3,300 , Dniéprovienne 2,710, Chemins de fer Congo ordinaire 2,000 , Fondsteur 8,175, Ordinaire Katanga 1,335, Asturienne 4,900 , Courcelles-Nord 1,545, Levant du Flénu 3,000, Patience et Beaujonc 665.

## BODRSE DE COMMERCE

DU 6 Mat


## Marché aux bestiaux de la Villette

 pour les pores.| èces | $\begin{aligned} & \text { Ame- } \\ & \text { nés } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Ven- } \\ & \text { dus } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { Prix } \\ \text { extrêmes } \end{gathered}$ | P-M | $\begin{aligned} & \text { Ire } \\ & \text { qte } \end{aligned}$ | qté | $\begin{aligned} & \overline{3^{\circ}} \\ & \text { qtá } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Boufs. | 2.087 | 1.957 | $088 a 159$ | 303 | 142 | 120 | 096 |
| Vaches... | 1.04 6 | 925 | 07618 | 246 | 1 so | 116 | 082 |
| Vaureaux | 1. 269 | 1.250 | 076118 | 308 | 114 | 093 | 088 |
| Moutons. | (1.627 | 1.600 19.000 | 1 40 2 <br> 1 30  <br> 1 25  | 72 | ${ }_{2} 00$ | 190 | 170 |
| Porcs ge. | 4. 001 | k, 001 | $10 \leq 130$ | 7 |  | 125 |  |
|  |  |  | ton, de 1 | 4 6 |  |  |  |

Vente plus facile pour le gros bétail, plus difficile pour les veaux; difficile pour les moutons, moyenne

## DÉPECHES COMMERCIALES

Coton tresordinai. - Marche a tarm (ouvert.). Coton tresordinare Loussane. Ventes dol2 journee. 4,900 balles. On cote: $\mathrm{Man} . . . \mathrm{F}$.
 Aont...... 5012 Novembra 4737 Mars...... $\$ 6$.
Laines. Buenos-Ayres en suint. Ventes da $l_{3}$ jonen é. ... balles. on cote:
 Juillet..... 12750 Novembe.. 12950 Fevrier... 13350 Aout...... 126 .. December: 130 50 Mars....... $13 \& 5$
Cares. Santos good average. Vontes da jours 11.000 sacs. On cote (midi) : Tendanco calme.
 Hambonrg. 6 mai. - Sueres de betteraves. Ten-
dance calme. On cote allemand 88 degrés: dance calme. On cote allemand 88 degrés:

Couran Aoutt.<br>Aout..........<br>3 doctobre. $\begin{array}{cc}\text { vandenrs } & \text { aehoteurs } \\ 967 & 957 \\ 975 & 970 \\ 962 & 9 \\ 9.90 & 915\end{array}$

## Orxiliprs noverurs of phis

## HIER SOIR ET CE MATIN

## I.e fem a 1 hatel Cahen d'Anvers, -

 n commencement d'incendie occasionné par le mauvais fonctionnement d'un calorifere, s'est declaré, ce matin, it onze heures, dans lantichambre de lhotel de M. le comte Cahen d'Anvers, 118 , rue de Grenelle.Lalarme fut aussitot donnée et vingt minutes après, les pompiers de la ving Iu Vieux-Colombier etaient maitres du en. Les dégats sont assez importants. Il i'y a pas eu d'accident de personne.

Broyé pap un train
apipe de la tair. - Des hommes equipe de la Compagnie du Nord ont ree pe, matin, a quatre heures, sur la voie $\Rightarrow$ cadavre horriblement mutile 3050 , ommé Francois Bernard mutilé dun omme Francois Bernard, age de vingt ns, laveur a la Compagnie, demenrant , The du Landy, à la plaine-Saint Denis On suppose, qu'en voulant traverseris. oles principales, eet infortuné a eté sur is par un train venant de Paris. M. Mitlhauser, commissaire de police a ouvert te enquete.

Jeu dangereux. - Un ouvrier mécani, Théophile Lesech, age de vingt-et-un s, qui, ce matin, vers onze heures, légement pris de boisson, jouait rue Cauchy, ec un revolver qu'il croyeit déchargé, st logé une balle dans la tete. Relevé as connaissance et transporté à l'hopital ucicaut, il est mort en y arrivant. 1. Cocilh, commissaire de police, a ou$t$ ane enquête.

Iort subite. - Un boucher en gros, M. mond Laage, agé de quarante-deux ans, neurant 1, rue Mathis, qui, hier soir, ait trouve indisposé rue Saint-Domini, est mort dans une pharmacie de la de Bourgogne, où il avait èté transté. Le déluntsouffrait depuis longtemps ne maladie de ccur.
xeès de vitegse. - Vingt-quatre conentions ont été dressees hier pour convitesse contre des conducteurs d'autobiles.

## Bourse d'aujourd'rui

## Deux heures.

S places étrangères sont fermes et, a tendance est bonne, en raison de la ise du travail a Montceau. Certains partiments, toutefois, font preuve d'un de lassitude.
$30 / 0$ est hésistant à 10178.
talien reste ferme a 9650.
Exterieure espagnole revient de 7325 95. Les chemins espagnols, sont égaint un peu moins bien.
Brésil $40 / 0$ progresse encore, au début Bourse a 7188 contre 7160 samedi realisations de bénéfices le ramènent 10 pour reprendre ensuite à 7150 , des: Ture D 2535 au establissements au lieu de 2532 . 5 etablissements de credit sont bien s. Le Lyonnais à 1,058 , la Banque de à 1,108, IInternationale a 40.
Lyon faiblit a 1,682 . tandis que le Nord end à 2,168 .
valeurs de traction sont en faibles ences; la Thomson à 1,172, la Traction
Métropolitain revient de 660 a 655. valeurs sud-africaines se tiennent à

BOURSE DE COMMEROE
DU 6 Mat


## Marché aux bestiaux de la Villette.

| Espèces | $\begin{array}{\|c\|} \text { Ame- } \\ \text { nes } \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { Ven- } \\ & \text { dus } \end{aligned}$ | Prix extrèmes | P-M | $\begin{aligned} & \mathrm{I}^{\mathrm{m}} \\ & \text { qtá } \end{aligned}$ | qtá | $\begin{aligned} & \overline{30} \\ & \text { qt } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Bours... | 2.037 | 1.957 | $088 \times 153$ | 303 |  |  |  |
| Taureaux | 1.066 | 995 | 076 | 246 | 140 | 16 | 089 |
| Veaux... | 1.027 | 1. 2500 | $\begin{array}{llll}0 & 76 \\ 1 & 18 \\ 180\end{array}$ | 308 | ${ }_{6}^{114}$ | 0 gs | 0 迢 |
| Porcs gr. | 20.552 | 19.000 |  | 72 | 900 | 190 | 170 |
|  | 4.001 | \$. 001 |  |  | 200 | 70 | 140 |
|  |  |  | 108130 | 87 | 128 | 25 | 122 |

Vente plus facile porad, de 1
pour les veaur; difficile pour tes bétail, plus difficile pour les porcs.

## DEPECHES COMMERCIALES

Coton treve, 6 mai - Marche a torma (ouvert.) Coton tresordinaire Lomsiane. Ventes de la (ouvert.).
4,900 balles. On cote: Mar...... 50 .. Septembre 4987 Tendanca calm3. Juillet.... 5012 Octobre... 48 62 Fevriar... 4637 Aout...... $50 .$. Novembra 50 it 37 Marser..... 8625

> Laines. Buenos-Ayres en sment. Ventoadets A....... $\ldots . .$. balles. On cote: Maj....... 125 50 Septembr 129 .
 Juillet.... 12750 Novembre $180 . .$. Mars...... 13350
Aoutt.... 128 ..... 128 .. Décembr!. 13050 Avrit....... Cafés. Santos good averaga. Ventes dn, joup 11.000
gacs. On cots (mili) : Mal........ 3775 Septembe 3875 Tandance calme.

 | dumit...... | 38 | 50 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Aourambra | 39 |  |  |
| 75 | Marg.....t | 39 | 75 |

Hambourg. 6 mai. - Sucres de betteraves. Ten-
dance calme.
On cote allemand 88 derrese
ance calme. On cote allemand 88 degrés:

|  | vendeurs | acheteurs |
| :---: | :---: | :---: |
| Conrant....... | 967 | 957 |
| Aout ........ | 9 | 95 |
| 3 doctobre... | 902 | 970 |
| 3 premiers.... | 9.0 | 9 |

Magdehourg, 6 mai , - Sucres de betteraves. Tena
dance calme. On cote allemand 88 degren ance calme. On cote allemand 88 degres:

| Courant.. | vendeurs | acheteurs |
| :---: | :---: | :---: |
| Juillet......... | ${ }_{9} 67$ | ${ }_{9}^{9} 57$ |
| Aout | 972 |  |
| 3 d'octobre | 902 | 897 |

Londres, 6 mai :
Sucres de betteraves :

|  | vendeurs | acheteurs |
| :---: | :---: | :---: |
| Juillet | $9.7 \ldots$; | 9.6.. 1 . |
| Aout....... | 9.7.. 1/5 | 9.6.. 1/2 |
| 3 d'octobro | 9.... . 1 . | 9.7., $1 / 2$ |

Liverpool, 6 mai. - Cotons : Disponible, calme Ventes, 7,000 balles. Importations.... In balles. $^{\text {Futurs calmes. Baisse } 1 / 6 \mathrm{~b}}$. Futurs calmes. Baisse $1 / 65$ a $2 / 64$.
Londres, 6 mai. - Blés, un plus facles,
Cargaisons arrivés : 0 , 1 vondro, Cargaisons arrivées : of i vondro : 1 .
Mais calmes mais sontenus Mars calmes mais soutenus.
Orges, calmes mais soutenus.
Avoines, calmes mais sontenues.

## Le IMatin

PUBLIE TOUS LES JOURS

## TROIS FEUILLETONS

