## Revue <br> Métapsychique <br> PARAISSANT TOUS LES DEUX MOIS

## Bulletin

## DE L'INSTITUT MÉTAPSYCHIQUE INTERNATIONAL

## reconnu d'utilité publique

> SOMMAIRE:

L'Hypothèse spirite. Réponse à Sir Oliver Lodge, par le Profr Ch. Richet.
Expériences décisives de Cryptesthésie (lucidité) (4 photogravures), par le Profr Ch. Richet.
La Lumière vivante ( 14 photogravures), par le Profr Raphael Dubois.
La Lumière vivante métapsychique ( I photogravure), par le Dr Gustate Geley.
Un Fait de Préconnaissance du Devenir de la Personnalité humaine, par le $\mathrm{D}^{r}$ Osty.
Chronique étrangère, par Pascal Forthuny.
L.es prétendus Phénoménes de hantise de Rossignano. - Sur un Cas de "phénoménale " Memoire du temps - Un Cas manifeste (évidential) de Photographie spirite. - Une Explication de la Photographie spirite. - I.es Prestidigitateurs et la Critique des Phénomènes psychiques. - La Clairvoyance de Miss Eugénie Dennis. - Clairvoyance et Symboles. La Sensation des Tremblements de terre à lointaine distance. - Opinions contradictoires. - La Rareté des Médiums à matérialisations en Angleterre. - Dans les Sociétés de Recherches psychiques.
Le Congrès métapsychique international de 1923.
Bibliographie. par René Sudre.
La Magie, par le Dr J. Maxwell. - La Fin du Secret, par le Dr Binet Sanglé. - Des Prenzes?... En voilà !!, par M. Henri Sausse. - Les Pbénomenes dits de Matérialisation, par $\mathrm{M}^{\omega \prime e}$ Juliette Alexandre-Bisson. - Le Jubilé du $D^{r}$ de Sébrenck-Noting, par le Genéral Jos. Peter.


> PARIS
> LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN 108, Boulevard St-Germain ( $\mathrm{VI}^{\mathrm{e}}$ arrt)

# Institut Métapsychique International 

(Fondation Jean MEYER)
Reconnu d'utilité publique par décret du 23 avril 1919
89, Avenue Niel, PARIS (xvife)
Téléph.: Wagram 65-48
Téléph.: Wagram 65-48

LE COMITE.
Professeur Charles RICHET, de l'Institut de France et de l'Académie de Médecine, Président d'Honneur.
Professeur. Rocco SANTOLIQUIDO, Conseiller d'Etat d'Italie, Représentant de la Ligue des Croix-Rouges auprès de la Société des Nations, Président. A. de GRAMONT, de l'Institut de France, Vice-President.

SAUREL, Trisorier.
Ernest BOZZANO.
Docteur CALMETTE, Médecin Inspecteur Général.
Gabriel DELANNE.
Camille FLAMMARION, Astronome.
Sir Oliver LODGE.
Jules ROCHE, ancien Ministre.
Docteur J. TEISSIER, Professeur de Clinique Médicale à la Faculté de Lyon. Directeur :
Docteur Gustave GELEY.
LES BUTS.
Les phénomènes métapsychiques retiennent, de plus en plus, l'attention passionnée de toute l'humanité pensante.

Le haut intérêt scientifique de ces phénoménes se double d'un immense intérêt philosophique ; car ils révèlent, dans l'être, des pouvoirs dynamiques et psychiques semblant dépasser le champ des capacités organiques et sensoriéles, et leur étude permet d'envisager, à la lumière de la méthode expérimentale, les grands problémes de la vie et de la destinée.

Les Sociétés locales d'études psychiques ont rendu, rendront encore d'immenses services ; elles doivent garder toute leur activité et toute leur autonómie. Mais la nécessité d'une organisation centrale s'imposait parce que, seule, elle permettra des travaux approfondis et de longue haleine, rendra plus faciles et plus fécondes les recherches particulières, assurera l'union des efforts et synthétisera les résultats acquis.

Cette organisation, vainement souhaitée si longtemps, est aujourd'hui chose faite. L'Institut métapsychique international, fondé par un initiateur éclairé et généreux, M. Jean Meyer, a son cadre constitué, ses ressources indispensables assurées et il a été déclaré d'utilité publique.

## L'ORGANISATION.

L'I. M. I. comprend: des laboratoires pourvus de tous les instruments d'expériences et d'enregistrement; des bibliothéques et une salle de lecture; une salle de conférences.

# Revue Métapsychique 

Bulletin de l'Institut Métapsychique International

## L'Hypothèse spirite

## Réponse à sir Oliver Lodge

Mon illustre ami, sir Oliver Lodge, a exposé arec une précision remarquable, en la dégageant des vaines crédulités du vulgaire, lhypothèse spirite dans ce qu’elle a d’essentiel. Et je suis sùr qu’il me pardonnera si, après avoir lu et médité sa réponse - ainsi que d’ailleurs j’avais précédemment lu et médité ses beaux ouvrages - je ne puis partager son opinion.

Après lout, ce qui importe, ce sont les faits. Les theories qu’on va construire sur ces faits peuvent prêter à des divergences plus ou moins profondes; l'essentiel est que les faits soient acceptés. Or sur les faits sir Oliver Lodge et moi nous sommes en accord absolu.

L'ensemble des faits - qu'on les appelle spiritiques, ou occultes, ou métapsychiques - est vrai, autnentique, indestructible. Qu`il y ait des erreurs, des illusions, des fraudes, en grand nombre, en très grand nombre, certes, mais il reste quelques phénomènes indiscutables, devant lesquels il faut que toute autorité, si classique qu’elle soit, s’incline.

N'insistons pas. Pour Lodge, comme pour moi, il y a en métapsychique, un faisceau imposant de vérités acquises.

Venons donc à leur interprétation, ou plutôt aux conclusions qu’on peut déduire des constatations expérimentales.

Pour les spirites, tout est relativement simple. La personnalité des morts ne s'est pas éteinte avec la mort du cerveau; la conscience de Georges Pelham reparait, quand $M^{m e}$ Piper parle; celle de Raymond Lodge, quand $M^{m e}$ Léonard et Féda sont là ; celle de Myers, quand Mme Verrall écrit.

L’hypothèse est nette et hardie. Elle est appuyée sur quelques vraisemblances très saisissantes, qu’on peut résumer d'un mot en disant que les paroles de Georges Pelham, de Raymond Lodge, de F. Myers, sont à peu près celles qu'ils auraient prononcées s'ils étaient parmi nous, vivants. II npparait des souvenirs si personnels, des phrases si caractéristiques, un en iemble si cohérent que l'hypothèse simpliste est de supposer la survivance de leur personnalité.

Bien entendu, je ne fais pas état des innombrables élucubrations, si
souvent ridicules et informes, que les esprits des morts, par la voix our l'écriture des médiums, sont censés nous transmettre; car alors la théorie du spiritisme deviendrait impossible à défendre. Pour une discussion loyale il convient de laisser de còté les billevesées qui nous arrivent, disentelles, doutre-tombe, et de ne prendre que les cas sérieux, ceux dans lesquels ont été indiqués, par le médium, des faits que le mort, soi-disant incarné dans le médium, ćtait seul à connaitre.

Or ces cas existent ; ils ne sont pas nombreux, ils sont mème extrèmement rares. Mais qu"importe leur fréquence? Il suffirait qu'il y en ait quelques-uns, dùment constatés, pour autoriser l'hypothèse de la survivance.

Je dis auloriser, je ne dis pas justifier, car d'autres explications que la survivance me paraissent possibles, voire probables, et c’est précisément la-dessus que je suis en dissentiment avec Lodge.

Pour choisir un exemple, un médium indique avec précision qu’uné pholographie de Raymond Lodge a été prise, et il ajoute un détail caractéristique : la main d’un des camarades de Raymond est posée sur l'épaule de Raymond. Au moment où ces paroles ont été dites, personne en Angleterre ne pouvait savoir qu’une photographie de Raymond avait été prise, et encore moins en indiquer un détail caractéristique.

Voilà le fait. Il n’est évidemment attribuable ni au hasard, ni à la sagracité du médium. Mais que pouvons-nous en déduire?

Deux conclusions se présentent:
a) C'est Raymond Lodge qui est revenu.
b) C'est le médium qui, doué de lucidité, de clairvoyance, a parlé de cette photographic parce qu'il en a eu la notion, comme il a la notion de maintes choses réelles sans intervention nécessaire de tel ou tel désincarné.

Or cette seconde conclusion me parait beaucoup plus admissible que la premiere, parce quelle ne nécessite aucune hypothése. La connaissance de la réalite par des voies autres que les sensorielles normales est un fait indiscutable, demontrí par quantité dexpériences que sir Oliver Lodge ne peut pas mettre en doute. Il $y$ a une clairvoyance, une lucidité, une seconde vue, une cryplesthesic (le mot importe peu). Voilà un fait certain. Mais, pour ne pas tomber dans d’aventureuses suppositions, je ne vais pas au delà.

Et je peux donner les raisons pour lesquelles je ne puis aller au delà :
$1^{\circ}$ L’argument que le medium dit: " Je suis Georges Pelham, j’incarne Fréderic Myers, je parle avec Raymond Lodge »; cet argument est de nulle valeur; car tous les médiums ont une invincible tendance à personnifier telle ou telle individualite. Ils imaginent cette personnalité, ou on l'imagine pour eux, car on peut leur fabriquer ad libitum telle ou telle personnalite factice. Ils acceptent tout. Ils incarnent qui on veut leur faire inearner. Rien done n’est plas legitime que de supposer imaginaires les personnitications.

Or, une fois quon a admis la possibilité d’une personnification imaginaire, - et il est impossible de ne pas l'admettre, car il $y$ en a des mil-
liers de preuves, et l'expérience peut se répéter aussi souvent qu’on le veut - l'intervention d'une personnalité consciente devient tout à fait supertlue et gratuite.

Autrement dit, pour croire que la conscience de Georges Pelham a survécu, il ne me suffit pas que $\mathbf{M}^{\text {me }}$ Piper me dise: " Je suis Georges Pelham ", car cette affirmation est une bien paurre démonstration. El méme, si, après avoir dit: "Je suis Georges Pelham ", M ${ }^{\text {me }}$ Piper rapporte des faits que connait seul Georges Pelham, cela ne me sultira pas davantage, car linconscience de $\mathbf{M}^{\text {me }}$ Piper connail quantité de choses que ses sens ne lui ont pas apprises, et par sa lucidité elle les rapporte à la personnalité de Georges Pelham qu'elle a imaginée, comme Phinuit qui etait certainement irréel, en a rapporté tant.

Lodge dit que cette lucidité nest qu’un mot. Hilas, oui ! ce n'est quàun mot, mais un mot qui indique un fait, un phénomène. Assurément ce n’est pas une explication, puisque les mots n'expliquent pas les phinomènes: ils les formulent. Quand je dis la vision; je n’explique pas la vision, je signifie qu'une lumière en frappant nos yeux provoque une réaction dans la conscience et une perception visuelle; de mème, quand je dis une cr:!pplesthesie, j'indique que notre intelligence est avertie (par des vibrations inconnues) quil y a tel ou tel phénomène qui se produit en dehors de nous.

Je le répète. Si quelqu'un peut nier cette lucidité, ce ne sera certainement pas sir Oliver Lodge. Il n'en doute pas, il l'a constatee cent fois, mille fois; mais, au lieu de l’altribuer à l'intelligence humaine vivante, il l'altribue (dans certains cas exceptionnels, rarissimes) a lintelligence d'un désincarné qui revient.
y Lodge me reproche davoir le fetichisme du cerveau, cest-it-dire de considérer l'intégrité cérébrale comme une condition nécessaire de la mémoire.

Eh bien! je l'avoue sans nulle honte, je ne crois pas, jusqưà preuve du contraire, qu'il puisse $y$ avoir -- tout au moins che\% un étre humain - mémoire sans cerveau ; car les phanomènes de mémoire sont tellement parallèles aux conditions physiologiques de la vie cérébrale que la dissociation m’en parait impossible. De mème que la lumière dégagée par une lampe est fonction de la quantite de carbone qui brille et de lintégritic des organes de la lampe, de méme la mémoire :onsciente est fonction de l'intégrité cérébrale et des combustions physiologiques intracérébrales. Quand le ceur s'arrête, la mémoire cesse (syncope). Quand loxygène fait défaut, la mémoire disparait (asplysie). Quand le chloroforme empoisonne les cellules nerveuses, la mémoire sèteint (anesthésie).

Cela est vrai de la mémoire chez lhomme et chez tous les animaux, car l'appareil cérébral humain n'est pas essentiellement différent de l'appareil cérébral d'un chien ou d'un écureuil, voire d'une tortue et d'une grenouille. A mesure que s'accroit la complication de lappareil cérébral, l'intelligence devient plus vaste. la mémoire plus étendue, plus
prolongée; mais au fond il sagit toujours d'un mécanisme nerveux servi par des organes de plus en plus parfaits, mais analogues quant à leur principe. La mémoire d'un chien et la mémoire d'un homme sont des phénomènes de mème ordre. La complexité de l'appareil cérébral, en croissant. détermine des résultats de plus en plus compliqués.

Lodge dit : La mémoire survit à la mort; mais quelle autre preuve en donne-t-il que l'affirmation des médiums quiils sont ou Abraham Florentine, ou Georges Pelham, ou Frédéric Myers, et qu'ils nous apportent quelques souvenirs très imparfaits, très incomplets, d’Abraham Florentine, de lieorges Pelham et de Frédéric Myers.

Au contraire, toutes les expériences physiologiques ou psychologiques démontrent le parallélisme étroit, inexorable, entre la mémoire et la vie rérébrale, toutes, toutrs sans exception. La liaison est si intime, si perpétuelle, qu'il me faudrait des preuves formidables pour me faire dire quil n'y a pas rapport de cause à effel. De mème il me faudrait des preuves formidables pour me faire déclarer quil peut $y$ avoir lumière d'une lampe, quand la lampe est disloquée.
$3^{\circ}$ La comparaison avec le musicien qui na plus d'instrument est ingeinicuse, mais hélas ! elle ne m’’meut pas : car je n`ai aucun motif de croire a un musicien. Jamais la réalité dun musicien, distinct de linstrument, n’a èté élablie. Je ne connais que l'instrument, un instrument qui est comme un piano automatique, effroyablement complexe, mais agencé de telle sorle que, sous l'influence d’une impulsion extérieure, les rouages déclanchent trlle ou telle mélodie. La différence entre une musique automatique et la vie cérébrale, c’est que dans la vie cérébrale il $y$ a conscience, tandis qu’il n'y en a pas dans la musique automatique ; mais le fait d’une conscience, absente ou présenle, ne change rien au caractère automatique duphénomène.

Quant à la mélodie, elle existe en soi, indépendamment de la musique et de la conscience. Elle fut une pensée humaine. Or une pensede qui a émané du cerveau el qui s’est répandue au dehors, c’est comme la lumière d’une lampe se répandant dans l'espace. C’est une vibration qui n'a aucune personnallé consciente.

4 Mais je ne veux pas trop protonger celte negation de la theorie spirite, car je sais trop bien par quelles étonnantes (et rapides) transformations passent les choses d; la science. Quoigue tout soit encore obscur, et profondement obscur, le progrès se précipite, et il est presque aussi imprudent de nier que d’allirmer. L'avenir, l'immense avenir est onvert.

Toutefois, à lheure présente, il faut reconnaitre, semble-t-il, que la theorie spirite est d'une effarante fragilite. Elle a contre elle l'étroit parallélisıne du cervau et de la mémoire, de méme que l'évidente animalité de l'intelligence humaine. lille n`a pour elle que deux vraisemblances bien chetives, c'est d'abord liallirmation des médiums qu’ils sont telle ou telle personnalite, et ensuite la présence chez le médium de quelques rares indications, informes, spéciales à la personnalité disparue.

Nous n'avons nullement le droit de dire que ce sont des souvenirs.
Et encore ne sagit-il que d'un choix exceptionnel, une èlite de documents. Les observations, celles qui permettraient de supposer la survie, sunt extrimement peu nombreuses, perdues dans un cruel fatras de phrases imparfaites, ridicules, religieuses plus que scientifiques.

Donc, jusqu‘à ce qu’un commencement de preuve m`ait étí apporlé, je regarderai la théorie spirite comme une hypothise dr tracuil, mediocrement vraisemblable. commode, et peut-ètre utile pour l'èlude des phénomènes. Mais voila tout.

Lodge croit que la théorie spirite est vaie ; je crois qu'elle n’est ni démonlrée, ni mème probable. Mais cela ne nous empèchera, ni l’un ni l`autre, de faire les mèmes expériences, car ni Lodge, ni moi nous ne faisons des expériences pour condamner ou justifier une théorie. Nous observons et nous expérimentons pour rommilre, pour satoir.

Oì nous mènera cette recherche, nous ne le devinons ni l’un uil’autre. Ce que nous savons tous deux, et très fortement, cest que nous nous inclinerons devant les résultats acquis, car nous sommes prets l'un et l'autre a adopter, intégralement et résolument, ce qui sera conforme à la verite expérimentale.

> Charles Rumet.

[^0]N. 11. 1.. H.

## Expériences décisives de Cryptesthésie (lucidité) ${ }^{(1)}$

## I

Les expériences faites tant par Geley que par moi avec Stéphane Ossowiecki comme sujel étaient trop importantes pour ne pas être répélies ${ }^{(2)}$.

Aussi les avons-nous reprises, récemment, à Varsovie. Les résultats en ont éte aussi satisfaisants que possible. Il est donc absolument prouré maintenant que la lucidité d'Ossowiecki est un phénomène constant, ne variant que d’intensité et de facilité à apparaître.

L`analyse méthodique de ces nouvelles expériences permet en outre de deduire quelques conclusions importantes quant au mécanisme de celte surprenante el incontestable cryplesthésie.

Expiriexce I. - Le mercredi 19 avril, à Varsovie, nous expérimentons dans ma chambre de Thotel d'Europe, Geles, O. et moi.

On bande les yeux de $\mathbf{O}$. et Geley dessine un objet quelconque. O. fait de vains efforts pour le reproduire. Mais nous n insistons pas; car nous declarons à (0. que cetle expérience (un bandeau sur les yeux) qu'on lui avait conseillé de faire pour prouver la lucidité, ne prouve rien, mème si elle réussit: car on n’est jamais sùr que les yeux bandés soient totalement oblitérés. Mieux vaut opérer avec des enveloppes cachetées.

Alors (). me prie de faire, loin de lui, un dessin et de le mettre dans une enveloppe cachetée. Jl va tout au bout de la chambre ide 6 mètres de long. Je suis à l’autre extrémite. (ieley est entre nous deux. Je tourne le dos à 1 . el je fais sur une feuille de papier, avee mon stylographe, un dessin qui me vient a lesprit Voir figure 1. Rien d'anterieur ne l’avait évoque. On peut tout all plus, de l`endroit où étail ( 1 ., savoir que j’ai


Figure 1.
 le dos tourné, je plie le papier en quatre (le dessin avait été placé sur un des quatre carrés de ce papier, de sorte qu’il n’est pas replié sur lui-

[^1]
mème）．Alors，restant toujours loin de 0 ．el séparé de 0 ．par（ieley，je prends le papier plié en quatre，je le mels dans une enveloppe gommée que je cachète soigneusement，et je la remets à 0 ．Au bout d’une minute environ，après l＇avoir malaxée，il dit que c’est une croix．Je dis ：très bien． It ajoute ：＂čest une croix avec des pointes，des étoiles：je vais en faire le dessin．＂Il fait la figure ci－jointe（ $/ i-$


ドi！uッеン。 gure 2）．de prends l＇enveloppe，qui est toujours parfatement intacte，je lou－ vre et je constate lidentite des deux dessins．

Il est radicalement impossible que O．ait pu voir ce que j’ai dessiné．Mème s＇il y avait la complicite de（ieley（！！）， cela n expliquerait encore rien：car he－ ley na rien pu voir．

Alors trois hypotheses：
a！La transparence du papior．Mais non ：car le paper élait plié en quatre ； et il y a en ontre l＇enveloppe．D＇ailleurs il n＇y avait dans la chambre que la très mediocre lumière d＇une mauvaise lampe au plafond．Pas de glaces dans la partie de la chambre où j’ètais．Eufin（o n’a pas regardé le papier，ou à peine ：il l’a tenu dans la main，l’a palpé et pétri，presque toujours derrière le dos．
b）Le hasard．Oui ！on peut toujours，à toutes les expériences sans excep－ tion，invoquer le hasard．Mais cela mène à l’absurde．
c）Il faut donc admettre une cryptesthésie，une lucidite，une clair－ voyance，une hyperesthésie．Qu＇elle soit télépathique ou non，cette expé－ rience ne le dit pas，et la télépathie est évidemment trés possible．

Mais les expériences ultérieures prouveront detinitivement que la telipa－ thie n＇est pas en cause dans les expériences d＇o．

Expérience II．－L’expérience suivante est tout à fait remarquable et comporte d＇importants commentaires．
$M^{\text {me }}$ A．de Noailles m’avait，le jour de mon depart pour Varsovie，envoyr， chez moi，à Paris，trois enveloppes cachetres par la gromme des enveloppes ordinaires，opaques，contenant quelques lignes de son écriture et dont
 19 avril，et il choisit le $n^{\circ} 3$ ，en me disiant que ce soir－la il ne pourrait rien．Je remets les trois enveloppes dans mon portefeuille，et cंest le len－ demain， 20 avril，que je lui remets la lettre $n^{\circ} 3$ ．

O．malaxe fièvreusement la lettre pen lant quelque temps，sans que ni Geley ni moi nous ne quiltions l＇enveloppe des yeux．Il sait que ćpst une lettre de $\mathbf{M}^{m e}$ de Noailles，mais il ne connait pas du tout $\mathrm{I}^{\text {me }}$ de Noailles．

Alors il donne sur $M^{m e}$ de $N$ ．et surles conditions dans lesquelles la lettre
a été écrite divers détails, qui sont en général exacts, mais qui ne dépassent pas notablementla perspicacité d’une personne intelligente.

L’expérience se fait en présence de $M^{m \mapsto} A$. de $M$. et de $M^{m e} Z$. ( $\mathbf{M}^{\text {me }} \boldsymbol{Z}$. et $\mathrm{M}^{\mathrm{me}}$ A. sont deux sceurs; et $\mathrm{M}^{\mathrm{mr} \mathrm{\prime}}$ A. est la fiancée de O.), dans leur appartement à l’hòtel d'Europe.

Après trois quarts d’heure de malaxation de la lettre, la lettre restant toujours soigneusement cachetée ${ }^{(1)}$, sans que ni Geley ni moi ne perdions de vue soit 0 ., soit la lettre. Voici les paroles de $0 .$, recueillies exactement :
" Il n'y a rien pour moi ice qui veut dire : il n'est pus question de moi dans celte lettre). C'est quelque chose d'un très grand poete français, cest quelque chose de la nature. C'est une inspiration d'un grand poete francais. Jourais dit Rostand. Quelque chose de Chantrcler. Quand elle parle de Chantecler, elle écrit quelque chose du coq. Il y a unè idée de la lumière pendant la nuit. Je vois une grande lumiere pendant la nuit..., puis Rosland avec la belle porsie de (Chontorlor."

Cela a été dit assez vite: puis, après un long silence, et une malaxation prolongée de la lettre, 0. dit:
"L'erreur relative à moi vient de ce qu'il est parlé de moi dans une autre des lettres. Les lettres étaient ensemble.
"Mais il y a encore quelque chose ."
Ici, un long silence et une longue recherche. Pendant cette nouvelle trituration, un peu de l`enveloppe de la lettre est déchiré, sur une étendue de un centimètre environ. Mais cest sans importance, parce que : $1^{\circ}$ rien par ce minuscule orifice ne peut ètre vu à l’intérieur de la lellre; $2^{\circ}$ on ne peut en faire rien sortir; $3^{\circ} 0$. ne regarde jamais la lettre: il ne semble operer que par la malaxation; $4^{\circ}$ lessentiel a éte dit deja avant colte dichurure minime de lemurloppe.

Au bout d'une demi-heure environ, 0 . dit:
"Les idées de la nuil et de la lumière ont été les premières. avant qu’il $y$ ait le nom de Rostand.
"Il y a encore quelque chose dans cette lettre), il ya des lignes: deux lignes, un mot avec deux lignes en dessous."

Alors 0 . nous rend lia lettre. Tout estintact, saufla minuscule déchirure indiquée plus hatut. Voici, pagy Itha, le far-simile de cette lettre (fig. 3).

Telle est celte belle expérience, scrupuleusement notée dans tous ses ditails, incomparable par sa precision (*).

[^2]

Il convient de la commenter.
Et tout de suite une première constatation s'impose, d'une formidable évidence: c’est qu‘il n’y a ni collusion, ni illusion possible. Personne, sauf $M^{m e}$ de Noailles, qui était à Paris, ne savait et ne pouvait savoir ce que contenail l’enveloppe. Celte enveloppe opaque, gommée, au verso de liquelle ¡avais tracé une ligne à l’encre, n’a quitté le portefeuille mis dans la poche de ma iaquette que pour être immédiatement remise à 0 . Pendant tout le temps que ( $)$. a manipulé celte enveloppe, il est resté assis à cóté de nous, en pleine lumière, sans que nous ayions tous deux, Geley et moi, quitté des yeux ni 0 . ni l'enveloppe. Il lui aurait donc été impossible de la décacheter, de la lire et de la recoller, ce qui ent nécessité une mancurre longue, difficile, délicate. Dans le cas où M. et $\mathrm{M}^{\text {me }} \boldsymbol{Z}$. ou $\mathrm{M}^{\text {we }}$ A. eussent été ses complices, ils n'auraient pas puprendre l'enveloppe susdite, en substituer une autre absolument semblable (comment auraient-ils pu se la procurer?) et de nouveau rendre à ( . l'enveloppe normale après l’avoir derat chetee, lue et recachetée.

Toutes ces suppositions sont ineptes.
Pour moi, comme aussi pour tieles, la cerliluder qưil n'! a pas ru de firaude est aussi forte que celle guil mous faudrait pour comdammer un homme it mort.

Et, bien entendu, je laisse de coté linvraisemblance d'une fourberie, d’une machination. Je demande mème pardon à mon ami O. de l’avoir supposée, cette fourberic. Mais il sail quén pareil cas il convient de la réfuter autrement que par linvraisemblance morale.

Je ne fais pas état non plus des autres belles expériences données anté ${ }^{-}$ ricurement par 0 ., qui toutes conduisaient déjà à la même conclusion, à savoir une extraordinaire clairroyance cryptesthesique.

J'ajoute que nos sens etaient parfaitementéveillés; notre attention, irriprochable; notre vigilance, surexcitée. Loobjection diune hallucination ou duane illusion de notre part est inadmissible.

Restent donc deux hypotheses: he hasard ou une hyperesthésie spéciale, inexplicable, que dans la terminologie actuelle nous appelons cryptesthésie, qui est un phénomène dordre métapsychique.

Pour éliminer l'hypothése du hasiard, analysons méthodiquement la probabilité.

1" Il était peu probable que la phrase incluse dans la lettre fùt la citation d'un vers:

Almettons $\frac{1}{?}$ de chance.
 hostand.
${ }_{1 i}^{1}$ de chance pour que le vers füt de Chantecler.
${ }^{1}$ ann de chance pour que ce fìt le vers de " la nuit ot la lumière".
${ }_{\text {f(n) }}$ de chance pour quil y eint au-drssous de la citation le nom de Rostand suivi de deux lignes.
$\frac{1}{\text { find }}$ de chance pour que dans ces deux lignes il fît question de Chantrcler et du coq.

Nous arrivons ainsi à une probabilité de ( $\frac{1}{11}$ ) à la onzième puissance, ce qui équivaut à la cerlitude morale.

Experievat: III. - L`expérience suivante n'est pas moins décisive, et en outre elle co nporte des renseignements multiples, extrèmement précieux, sur lesconditions et les modalités de la cryptesthésie.

Sur ma demande (par télegramme) $\mathrm{M}^{m e}$ Sarah Bernhardt m’envoie à Varsovie une lettre qu’il s’agit pour 0 . de lire sans louvrir. Cette lettre mest remise par le facteur directement, dans le hall de lhôtel de l'Europe. Je ne louvre pas: je ne la décachète pas et je la montre à o. en lui disant quelle est de Saralı Bernhardt.

Cette lecture a été fort difficile, et a duré près de deux heures et demie.
D'abord au sujet de $\mathbf{M}^{\text {mec }}$ Sarah Bernhardt et des conditions dans lesqueltes elle a écrit cette lettre, 0 . donne quelques détails qui ne sont pas caracteristiques, et qui ne dépassent pas une sagacité ordinaire.

Ce qu’il dit de la lettre est au contraire très précis: "La vie... La vie... la vie... (il répète trois fois le mot la vié). Il y a, quatre ou cinq lignes, et en dessous la signature Sarah Bernhardt, une signature montante." Cela est exact, mais il avait peut-être, dans un magazine quelconque, vu déjà la fac-simile de la signature de $\mathbf{N}^{m e}$ Sarah B.
"La vie semble humble (il répéte deux ou trois fois le mot humble. Il y a l’humanité, la vie et lohumanité, mais le mot humanité n'est pas écrit. Il y a une idée qui est jointe à l'idée de la vie et de l’humanité... parce qu'il y a beaucoup de haine. Non, il n'y a pas haine; il y a seulement... seulement... c’est un mot très diflicile, tellement français que je ne peux pas le dire : cest un mot de huit lettres. Exrlamation."

Alors, avant de décacheter la lettre, qui est toujours complètement fermée et dont j’ai constaté lopacité absolue à la lumière réfléchie, à la lumière directe, à la lumière transmise, j’écris ceci qui doit faire foi, comme étant la conclusion définitive de 0 . :

- La vie semble humble parce quill a seulement de la haine pas haine, mais un mot qui n’est pas compris et qui est de huit lettres); signatture Sarah Bernhardt.

Les mots suivants, dont nous donnons le fac-simile ci-contre, page 16:4, (/igure 4), étaient écrits:
" La vie nous semble belle, parce que nous la savons éphémère! - Sarah Bernhardt."

Calculons la probabilité :
Prose et non vers, $\frac{1}{2}$. Signature de S. B. $\frac{1}{3}$.
4 à 5 lignes, $\frac{1}{2}$.
Pour commencer par la vie, la probabilité, difficile à préciser, est au moins de $\frac{1}{\overline{=A M N T}}$.

Le mot semble qui vient ensuite représente une probabilite de ${ }^{1}$ nun,
mais, comme il n'ètait pas précédé du mot nots, il faut se contenter de dire ${ }_{\text {lunks }}^{1}$.

Reste le mot belue qui a éte mal lu : minbee pour belle; mais la ressemblance graphique entre numble et belle est assez grande pour qu'on ne le compte pas comme une erreur complète : c'est une approximation telle qu'on ne peut l'évaluer ni comme une erreur ni comme une exactitude. Puis vient le mot parate ore. Evaluons à than la probabilite de parce ore.






Figure 4.

Le mot éplimint n’était pas connu de o., comme il nous l’a dit après ouverture de la leltre. Nous avons demande à divers Polonais, mème parlant tres bien le francais, s'ils comprenaient ce mot, et ils ne le comprenairnt pas. On peut admettre que la probabilité d’un mot franças, inconnu de 0 ., n’est que de $\frac{1}{1+n i}$; quil $y$ ait une exclamation, c’est $\frac{1}{11}$; enfin fure mot francais inconnu ait hait lettres, ce n'est que $\frac{1}{10}$.

Finalement, pour cette appréciation de la probabilite, nous pouvons admettre $\frac{1}{11}$ à la puissance 10 .

Rirn ne serail changi à notre conclusion sil $Y$ avait quelques zéros de plus ou de moins. Il ne peut pas être question du hasard. Le bon sens lindique mieux que ces tres approximatifs calculs.

Expérience IN. - Elle a ré faite dans des conditions un peu différentes.

Plusicurs personnes étaient prėsentes : et on s’était, avec une médiocre rigueur srinntifique, évertué à donner des mols ou des chiffres à deviner à O. En général il réussissait très bien.

Alors, très loin de O., j’écrivis sur un bout de papier, en prenant toutes les précautions nécessaires pour que ce que j’écrivais ne fìt vu par personne, le mot TOI. Puis je chiffonnai ce papier de manière à en faire une petite boulette que 0 . prit dans la paume de sa main, mise dans la mienne.

Au bout de 3 à 4 minutes il me dit: "C"est un chi/fren. - Je restai impassible: - "C’est très coull ". Mème impassibilité. "C"est un mot". Je ne fis aucun geste et ne dis rien. Alors il ajouta : " Je vois un T ". Et méme il précisa: "ll y a deux pelits traits à la barre transversale du T ", ce qui était rigoureusement vrai, car javais ajouté à la barre horizontale du T deux petils traits verticaux pour rendre le T plus lisible de dis : cest très bien. P'uis il me dit: "ll y a un chiffre, un zéro ". Je dis: très bien. Il ajouta: "Ily a un 1 ". Puis il ajouta, très bas: "Ce n'est pas mor. " Je fis semblant de n’avoir pas entendu. Alors O. dit : "Donnez-moi un papier, al je vais écrire." Et il écrivit "T 01 ".

C’est seulement alors que je dépliai le papier, très chiffonné, qui èlait resté dans la main de 0 .

On peut calculer la probabiliti, en supposant qu* 0 . aurait pu dire un mot de $2,3,1,3,6$ lettres, soit une probabilite de $\frac{1}{i}$; et, comme il ne satvail pas si c’ètait une lettre ou un chiffre $\underset{\sim \pi}{1}-10$. En admettant que le 0 et le 1 pussent passer pour des lettres ou des chiffrea $\frac{1}{2 i}$, soit $\frac{1}{3}$, ou en chiffres ronds, $\frac{1}{3 i}$, vu quil $y$ a des lettres peu usuelles, $k, W, Z$. Lia probabilite de dire $T$ est donc ${ }_{3 i}{ }^{\circ}$.

Pourdire O, comme il y a aussi bien le zéro chiffre que le o lettre, c'est $\frac{1}{1 .}$.
 ce qui représente la certitude absolue. Aulrement dit il eint falluà o. faire 67\%. 100 expériences avant d’arriver à trouver T 01.

Il n’est pas possible qu’il ait pu normalement lire ce papier; il n’est pas possible que mes gestes lui aient donné quelque indication. Tout cela est follement absurde.

Alors c’est de la cryptesthésie. Car dans cette expérience il n’y eut pas télépathie; il n’a pas deviné le mol TOI; il a lu O qu’il a pris pour un zéro, et I qu'il a pris pour le chiffre 1.

Il y a donc eu hyperesthésie, mais non hyperesthesie rétinienne, vu que le papier chiffonné était si replıé sur lui-mème, qu’aucune lecture n'en était possible.

C'est donc une hyperesthésie tactile par le toucher.
Ces quatre expériences sont bien instructives. Nous allons trés sommairement les étudier.

Et d'abord nous n’insisterons pas sur le hasard. C’est absurde. La pro-
babilité de ces quatre succès est moindre que ( $\frac{1}{111}$ ), à la vingt-cinquième puissance. N'insistons pas.

Nulle collusion n’est possible : nulle illusion non plus. Je n’ai été ni hypnotisé, ni halluciné. Je n’ai quitté des yeux, dans ces quatre expériences, ni O., ni les lettres qu'il devait deviner.

Reste alors comme unique hypothèse l'hyperesthésie, mais une hy peresthésie tellement différente de l'hyperacuité de nos sens normaux que ce n`est pas une hyperesthésie sensorielle. C'est un phénomène nouveau, que j’ai appelé ailleurs la cryptesthésie, c’est-à-dire la sensibilité à des excitations inconnues, un véritable sixième sens, caché, cryptique.

Mais il sagit de savoir comment il sexerce, et les quatre expériences susdites nous donnent de précieuses indications à cet effet.
$1^{\circ}$ Il faut éliminer résolument la télépathie, c’est-ì-dire la vibration synchrone de deux cerveaus ; en effict, dans deux cas, le contenu des lettres nous était absolument inconnu.

Et supposer que la télepathie est la transmission d'une vibration cérébrale (celle de $M^{m e}$ de Noailles et de $M^{\text {wr }}$ Sarah Bernhardt) à travers deux mille kilomètres, cest donner à la télépathie une prodigieuse et invraisemhable extension. D`ailteurs la télépathie est tout aussi inexplicable que la clairvoyance non telipathique. Sauf le cas où la lettre est la lettre d’un mort, il y aurait alors dans tous les cas télépathie, puisquil y aura toujours quelqu’un, sur la planète terrestre, qui connaitra le contenu d’une lettre, et une télépathie qui met plusieurs jours à se transmettre! En outre, la télépathie porterait non sur le sens de la lettre, mais sur sa forme graphique. C'est insensé.
$2^{\circ}$ L'hypothèse d'une hyperacuité rétinienne est beaucoup plus sérieuse. Pourtant je ne peux guère y croire, rar pendant tout le cours de sa recherche 0 . pétrissait les lettres entre ses mains, les retournait dans tous les sens, les frottait énergiquement. comme s'il s'agissait de percevoir par le toucher de ses pulpes digitales quelque notion des lettres écrites. Et puis comment aurait-il pu lire le mot ror, qui était froissé et illisible?

En tout cas l'hyperesthesie de la vue serait si intense, si anormale, qu'elle ne rentrerait plus dans la psycho-physiologie normale. C'est un phénomène qu’on peut à bon droit appeler métapsychique, car il dépasse la psychique commune.
$3^{\circ}$ Tout permet de supposer que la connaissance des choses arrive à O. par le toucher. O. fait des efforts répétés pour palper, triturer, malaxer la lettre. C’est par ses doigls et sa peau, ce n’est pas par ses yeux, ses. oreilles ou son odorat qu'il exerce sa sensibilité divinatrice.

Il faut donc rattacher celte cryptesthesie au toucher; cest de Thyperesthesie tactile, mais une hyperesthrie prodigieusement intense quenous ne comprenons pas.

Mème il faut supposer que les lettres écrites portent en elles des caractères autres que les caractères exterieurs que nos sens normaux peuvent percevoir. Il y a quelque chose de plus (qui est profondément inconnu)
dans une ligne de nolre écriture, que les linéaments tracés sur le papier ${ }^{\text {(1). }}$. C’est, si l’on veut, une émanation - ce que j’ai appelé émanation pragmatique - qui agirait sur notre cryptesthésie et provoquerait une connaissance. C’est un peu comme l’èmanation qui vient des eaux souterraines et provoque des mouvements de la baguette. Si lon admel cette hypothèse, l'enveloppe n`mpècherat nullement cette émanation d`agir; car l’émanation pragmatique serait assez subtile pour traverser le papier, des tubes de plomb, des murs. Ce seratt encore de l'hyperesthésie (tactile ou visuelle), mais une hyperesthésie se réfírant non à des vibrations mécaniques ou lumineuses, mais à des vibrations doordre inconnu.

En tout cas, ce qui parait bien certain, c’est que ce n’est pas une transmission de la pensée incluse dans la lettre, mais une connaissance du graphisme. La disposition des lignes, de la signature, le point dexclamation, sont mentionnés. Le mot toi a été lu comme s'il y avait un zéro et le nombre 1. Humble na aucune analogie de sens avec Belle: il n'y a de ressemblance que dans le graphisme. Le mot ¿phémire no pas élé compris parce que ( 0 . ne connaissait pas ce mot francais: il a dit quil y avail huitleltres; done il a connu le graphisme, mais nullement l'idée.

Autrement dit, il y a, par une émanation venant de l’écriture, grace au sens tactile inconnu (cryptesthésie) dont est doué Ossowiecki, connaissance du graphisme et non de l'idée.

Mais ce n’est qu’une explication provisoire, que, d’ailleurs, Ossoviecki nadmet pas. De nouvelles expériences permettront daller plus loin.

Charles Riciest.

[^3]
## La Lumière vivante

L’expression "Lumière vivate "s sapplique aux émanations des organismes vivants, animaux et vég’̉laux, capables de provoquer à distance, dans notre ceil, des sensations lumineuses.

Il existe plusieurs sortes de lumières vivantes; on peut les répartir en trois catégories distinctes :
$1^{\circ}$ La bioluminescence physiologique :
20 La bioluminescence pathologique ;
$3{ }^{\circ}$ L: bioluminescence métapsychique.
La bioluminescence ou lumière physiologique est un phénomène normal que lon peut en tout temps observer chez un grand nombre dorganismes vivants. L`ètude de ce phénoméne, commun aux animaux et aux végétaux, constitue un des plus beaux chapitres de la physiologie générale; on peut la considérer comme à peu près terminée complètement aujourd’hui, puisque le secret du mécanisme intime de cette fonction, vainement et si longtemps cherché par un nombre considérable de savants, parfois d'une haute valeur, est maintenant connu, comme nous le verrons bientôt.

Il n'en est pas de mème de la bioluminescence ou lumière pathologique : c'est un domaine encore fort incomplètement exploré, mal connu, d'une élude particulièrement diflicile, parce qu’il s'agit de cas de luminosité, de bioluminescence relativement rares et de courte durée, échappant par cela mème à l’expérimentation, sauf dans quelques cas, où l’on a pu faire émaner de la lumière d’organismes qui n`en produisent pas à l’état normal.

Dans la troisième categorie ou bioluminescence métapsychique, on a groupé des phénomènes qui ne paraissent pas devoir être confondus avec ceux des deux premières catégories. Nous ne nous occuperons dans cet article que de ceux-ci.

La bioluminescence métapsychique nécessitant des connaissances et une expérience personnelles qui nous font défaut, il a été convenu qu'elle serait étudiée dans un article consécutif par un très éminent spécialiste en la matière, M. le Docteur Cieley, directeur de l'Institut Métapsychique International.

## I. - Bioluminescence physiologique.

Dans presque tous les points de la terre et jusque dans les plus profondes régions abyssales de la mer, on rencontre des êtres vivants lumineux. Dans ces mystérieux et silencieux sejours, oì la lumière du jour ne peut parvenir, existent de véritables forêts de polypiers recouverts de polypes ressemblant à des tleurs animales, dont le plus léger ébranlement
fait jaillir des feux aux lueurs étranges, d’un éclat féerique, tandis que des poissons aux formes bizarres, tout enguirlandés de perles étincelantes ou porteurs de fanaux resplendissants de couleurs variées, de nuances impressionnantes et d’un éclat incomparable, sillonnent l'espace à des centaines de mètres au-dessous de la surface de la mer. Sous certaines influences cosmiques, encore mal définies, la surface de cette dernière devient parfois phosphorescente tout à coup sur d'immenses espaces, gráce à l’apparition de petits infusoires microscopiques, les Noctiluques et aussi à d’autres animaux inférieurs flottants, dont la substance continue à ètre lamineuse, même après leur mort et leur entière désagrégation : le navire laisse derrière lui une véritable voie lactée, la crète des vagues resplendit d'une lueur magique et l'Océan rivalise de clarté avec le firmament étoilé.

Dans le règne végétal, la bioluminescence physiologique ne se rencontre pas chez les plantes vertes. On ne l'a constatée d'une manière cer-

cents fet aussi les poutres humides des charpentes de soutien des mines, sans que l'on ait à redouter de cet éclairage spontané, nalurel, l'explosion du terrible grisou, que peut provoquer la moindre étincelle de la lampe du mineur.

Mais de tous les champignons photogènes, les plus petits sont les plus merveilleux, ce sont ces microbes lumineux, que lon désigne sous le nom de photobactéries. On en a décrit un grand nombre d'espèces, dont la plu-
part ne sont que des variétés différenciées par leurs tailles toujours infiniment petites, leurs formes en granulations arrondies ou microcoques et én bàtonnels ou bactéries, affectant souvent la forme de biscuits, de semelles de souliers: les unes sont immobiles, les autres mobiles comme vibrions, etc.

La couleur et l’éclat de la lumière qu'elles émeltent peuvent varier sui vant les cas: il est des colonies dont la clarté, plus ou moins intense, est blanche, bleuatre, verdátre, d'un jaune doré. Au début de leur apparition. quand ces colonies sont encore très petites, à peine visibles, elles donnent l’impression de la scintillation des riniles. quics. ereme je liai démontre jadis, un phénomène principalemententoptique, donc subjectif, dñ aux oscillations rétiniennes ${ }^{11}$.

Les photobactiries sont essentiellement polymorphes el polybiotes, ce qui signifie que sous des influences de milieu, principalement du milieu nutritif, elles peuvent changer de formes, de dimensions, de genre de vie.

Dans certains cas, ars transformations ne les empéchent pas


Zooglėes lumineuses.
Fï!. 3. de produire de la lumière, dont l’intensité, léelat et la couleur peuvent cependant être modifiées. I`autres fois, la lumière cesse de se produire sans que la photobactérie ait subi des modifications dans sa forme, sa manière de se nourrir, de se développer, de se reproduire, de se grouper en colonies. Par certains artifices, je suis parvenu à faire prendre à leurs colonies la forme de cellules granuleuses dont l’agglomération et les pressions réciproques engendrent une sorte de tissu parenchymateux végétal.

Si cerlains caractères propres aux cellules végétales et animales ne faisaient pas défaut, on pourrait croire à la création de véritables cellules symbiotiques, ce qui serait la plus èclalante démonstration de l’exactitude de lı théorie d'après laquelle nos cellules et par conséquent nos tissus et nos organes ne sont que des agrégats de microbes, qui, après la désagré-

[^4]gation produite par la mort, reprendraient leur liberte et leur individualité (1).

Ce qu'il $y$ a de véritablement curieux, cest que ces pseudo-cellules symbiotiques, qui ne sont en réalité que des zooglées, continuent à faire de la lumière, mème privées du contact de l’air par la densité du bouillon de culture dans lequel elles sont plongies. Bien plus, elles affectent, dans certaines conditions, lapparence de veritables organes lumineux, de ceux de la larve du Lampyre, avec ses granulations et la $\cdot$ couche crélacee " qui enveloppe lesorganes photogènes de la femelle adulte du Ver luisant. Mais pour des raisons que jai développées aulre part (2), je ne puis admettre lopinion actuellement reprise et défendue par le Professeur Piérantoni, de Naples, et que javais depuis longtemps abandonnée, que les photobactéries peuvent former par symbiose des cellules d'organes photogènes ; celles-ci sont toutes, comme on le verra par la suite, des cellules glandulaires.

En me servant despeces de pholo-


La Lampe vivante du professeur Raphaêl Dubois Fï.. 1.
bactéries bien lumineuses et non lluidiliantes ensemencées dans des houillons solides spsciaux, j’ai pu obtenir des cultures a surface conlinue très étendues et suiceptibles de fuurnir un éclairage capable de rivaliser avec le plus beau clair de lune. C'est sur ce principe qu’est basée la fabrication de ce que jai appele la "Lampe vivante".

[^5]Digitized by Google

C'est ungrand matras, à fond plat, dont la partie supéricure en dòme a été recouverte d'un papier d'ètain ou d'une feuille d’or pour servir de réflecteur. Dıux tubulures, l'une inférieure ferméa avec un bouchon de coton stérilisé pour permettre l’accès de l’air filtré dans l'intérieur, et une supérieure pour faire cheminée d’appel, complètent l’appareil.

Cette lampe peut ètre remplacée par des matras ou des vases de verre de toutes formes et de toutes dimensions.


Le buste de C̈laude Bernard éclairé par les microbes lumineux. - Fiy. $\mathbf{5}$.
Lors de l'Exposition universelle internationale de Paris, en 1900, j’ai pu éclairer l'un des vastes sous-sols du l'alais de l'Optique avec des barils de verre de 30 litres. Un pouvait, d’un bout de la salle à l'autre, distinguer facilement les physionomies, lire un journal et l'heure à une montre.

Les lampes vivantes peuvent durer environ un mois, sans qu'il soit nécessaire de s`en occuper. Elle; sont susceplibles de servir de veilleuses et seraient dèjà d’une application courinte dans les poudrières, dans les
mines et, dune manière générale, là où l'on peut avoir à craindre les explosions ${ }^{11}$.

Leur seul défaut est que l'on ne soit pas parvenu encore à leur donner pour l'usage courant une intensité suflisante bien que, dans res temps derniers, je sois parvenu à l’augmenter notablement. Mais il n’est pas dit que cela soit impossible, car le mécanisme intime de la production de cette lumière est le mème que celui de la merveillense clarte des magnifiques Pyrophores des Antilles et de notre plus modeste Ver luisant.

Ce qu'il y a de certain, c'est que ces appareils sont très transportablespuisqu'ils ne nécessitent ni tuyautages, ni fils conducteurs, ni allumage, ni extinction; aucune machinerie compliquie et contteuse n’est nécessaire pour leur fabrication. Toutefois ce n'est pas encore en cela que réside leur plus grande supériorité sur nos appareils éclairants artificiels.

Au point de vue du rendement énergétique, nous sommes encore aujourd hui à peu pres au niveau de la torche du samage. Nos meilleurs procédés permettent de transformer en lumiere éclairante à peu prés 1 à
 et meme parfois nuisibles, dangereux dans certains cas. La lumière par incandescence ou lumière chaude est toujours accompagnée d’une grande quantite de calorique, de radiations rouges et infra-rouges, de radiations chimiques. Les dangers d'incendic, d’explosions, de brìlures sont toujours a craindre, de mème que les alterations produites principalement par les rayons ultra-violets, sans compter les mefaits accessoires du gaz asphyie) el de lélectricité électrocution). Nos recherches, dont lexartilude a élé vérifiée en Amérifue notamment, par les savants physiciens Very et Langles, inventeurs du bolomètre, ont montré que la lumiere physiologique n'est accompagnée que de quantite's intinitésimales de fractions de petites calories; c’est pourquoi je lui avais donné, dés 1886 , le nom de " lumière froide ", par opposition à nos lumières artificielles et à celle du soleil qui sint accompagnées d’une quantité énorme de radiations caloriques et renferment en outre de si grandes proportions de radiations chimiques (que lon peut, dans certains cas, en une petite fraction de seconde, obtenir une épreuve photographique. Or, pour obtenir les photorrraphies des fizures a et : \%, il n'a pas fallu moins de vingt heures de pose et pourtant elles donnent bien l'impression que notre eil éprouve instantanément en requrdant les lampes, les matras et les objets qu’ils edairent. Pour celle raison, on avait proposé l’emploi de ces lampes pour obtenır des épreures pholographiques donnant des détails d’une grande finesse, qui ne perusent paraitre sur les clichés avec les echairages usuels parce quoils agissent d’une manière trop brutale, pourrait-on dire.

Cependant la lumière vivante peut produire le phénomène de la tluorescence au sein mème des organes lumineux, par exemple chez le Pyrophore

[^6]el che\% la Luciole et c'est précisément ce qui fait que la lumière extériorisre est si pauvre en radiations chimiques. Ce résultat est dì à la présenre dans le sang de ces insectes de corps fluorescents que nous avons découverls et qui sont désignés sous le nom de luciférescéines. C'est à leur prisence qu’est dì l'éclat chatoyant, si caractéristique, de la lumière du Pyrophore, en particulier. Nous n’avons pas trouvé de substances semblables dans les bouillons de culture des photobactéries, mais il est possible, pour celle raison, qu’elles puissent accroitre la luminosité de certaines lumières d'une source étrangère renfermant quelque chose d'analogue aux luciferescéines.

En résumé, nos recherches d’autrefois ont démontré que si, dans le rendement des appareils déclairage usuels il $\mathfrak{y}$ a environ $98 \%$ de perte énergétique. e’est précisément le contraire dans la lumière vivante, dont le rendement est presque de $100^{\circ}{ }_{\circ}$.

Ce n'est pas tout: la lumière vivante se distingue encore par la supériorité de ses qualitéz organoleptiques, ainsi que l'ont démontré nos recherches spechrophotométriques et doptique physiologique sur la lumière dı Pyrophore. Elle est presque entièrement composée de radiations de longucurs donde movenne, cerst-it-dire les plus favorables a la vision et les moins susceptibles diagir chimiquement sur les substances ordinairement altérables par les autres fovers.

J’ai montré aussi qu`elle possède un pouvoir très grand de pénétration des corps opaques par action cumulative en obtenant des photographies au travers de feuilles épaisses de carton el de planchettes de bois. Mais ces résultals ne sont pats du mème ordre probablement que ceux que loon obtient arec les rayons X. Pourtant un savant japonais, Murakao, a admis que la lumiere du Ver luisant se comporte comme de la lumiere ordinaire. mais que par sa tiltration à travers le carton, ou une lame de cuivre, elle acquiert des propriélés analogues aux radiations de Ranigen et à celles de Berquerel, par un "phénomène de succion" comparable a liallure des lignes de forces magneliques vis-it-vis du fer ?)

La lumiere vivante physiologique peut sembler nètre pas de mème nature chez les dillirents organismes qui la produisent. Ein réalité, sa composition fondamentale est partout la mème, mais son spectre est plus ou moins étendu suivant l’intensite du foyer, suivant aussi quil s'y surajoute des phénomenes de fluorescence, de diffraction, où qu’elle traverse des liguments plus ou moins colores. Sa couleur propre cependant peut varier, " par conséquent sa composition spectrale, sous certa:nes conditions bien curicuses. C'est ainsi que si lon chaufle leau dans laquelle baigne un l!yrosome, on le voil successivement émellre des radialions de couleurs diverses, blanches, vertes, rouges, sans que lon ail pu trouver de ce phenomène une explication completement satisfaisante. Cependant, il semble bien que ces changements soient en rapporl avec ceux que subit simultanément le volume des gramulations dans lesquelles se transforment finalement la substance photogine.

En somme, la lumière vivante, lumière froide, est la lumière ideale : c’est aussi par l'impression qu'elle produit sur nos sens, une lumière de rève, si l’on peut dire, ce qu'un auteur allemand a appelé une "lumière intangible ${ }^{(1)}$.

Chez les champignons hỵphomycètes, la lumière est de mème nature que celle des pho-
 tobactéries et, comme elle, continue : les agents photogènes sont consommés au fur et à mesure de leur formation. Elle n'est pas due, comme on l'avait prétendu, au parasitisme ou au commensalisme de microbes lumineux et a son siège principalement, à la face inférieure du chapeau, dans le champignonadulte. Chi\% hes ani-
maux les plus inférieurs. chez les Protistes, tels que les infusoires noctiluques. la fonction photogénique est diffuse, non localisée dans des organes particuliers : elle se manifeste au sein du bioprotéon, sous forme d'ètincelles isolées


Noctiluque. - Fig. if $^{\text {ef }} 7$. correspondant à des granulations que l’on retrouve dans tous les organes photogènes des métazoaires. L’irritabilité, qui semble n’avoir que peu ou pas d'importance du tout chez les végélaux, en acquiert beaucoup chez

[^7]les protistes, qui répondent aux excitations mécaniques, physiques ou chimiques par une émission ou émanation lumineuse.

La biophotogénèse est affaiblie par la fatigue, quelle que soit la cause de cette dernière; toutefois la production de lumière survit à l'irritabilité et peut mème subsister après la mort de l'individu. Comme il a été dit plus haut, ces infiniment petits produisent parfois des quantités colossales de lumière quand la mer est phosphorescente.

A un degré plus élevé dans l'échelle zoolugique, chez les Coelentérés tels que les Méduses phosphorescentes, l'irritabilité continue à jouer un röle très important comme réponse à une excitation, mais encore ici, le phénomène lumineux peut se montrer après la perte tolale de l'irritabilité.

La fonction photogène tend à se localiser dans les cellules de l'épiderme fonctionnant comme des glandes, et même dans de véritables glandes unicellulaires fournissant un mucus lumineux. La lumière existe déjà dans l'euf et dans la larve.

Chez les Vers (Vers de terre et Annélides marines phosphorescents), comme chez les Echinodermes étoiles de mer, par exemplej, le fonctionnement photogénique est nettement glandulaire dans certains cas et dans d'autres il est produit par l'expulsion d'éléments migrateurs (clasmartocytes).

Les organes lumineux des Myriapodes, ou Mille-pattes et de certains articulés voisins, les Thysanoures, sont des glandes unicellulaires à secrétion externe, dont le fonctionnement est réglé par de petits muscles. Le produit lumi-


Pyrophore Noctiluque. Fiy. 8 . neus excrété peut être éteint par dessication et rallumé au bout d'un temps fort long par l'addition d'un peu d'eau.

La belle lumière de nos Vers luisants et de nos Lucioles est bien connue, mais plus belle et surtout plus brillante est celle de ces gros Taupins des Antilles, les Pyrophores, que les Indiens appelaient " Cu cuyos". Ils possèdent trois lanternes: deux sur le prothorax et une sous le ventre.

Cette dernière ne s’allume que pendant le vol et la natation. Au crépuscule, comme les Lucioles, ils sortent de leurs retraites de feuillage pour

[^8]sillonner de leurs clartés fulgurantes, pendant leur vol rapide, la lisière des plantations de canne à sucre. En 176ib, un Cucuyo, arrivé sans doute avec un chargement de bois des lles, fit inopinément son apparition dans le Faubourg Saint-Antoine, à Paris, et y produisit une grande rumeur d’après ce que raconta Fougeroux de Bondaroy à l’Académie: on le prit pour une étoile filante !

Au moment de la conquète de l'Amérique, les Indiens s’en servaient pour divers usages : ils les enfermaipnt dans des calebasses ajourées suspendues dans leur hutte, pour éloigner les moustiques, ou bien dans leurs marches de nuit, ils en altachaient un à chaque orteil de leurs pieds nus pour faire fuir les serpents. Bien avant nous, ils avaient imagine le telégraphe oplique et en agitant des chapelets de Pyrophores dans la nuit, se faisaient des signaux conventionnels avec cette étrange lumière qui ne redoute ni le vent, ni la pluie.

Lorsque les premiers missionnaires arrivés aux Antilles manquaient de chandelles, chacun prenait dans sa main un de ces insectes pour chanter matines et les choses. ont-ils dit, neen allaient pas plus mal.

L'effet produit par le vol des P'yrophores sur les lisières des forèts tropicales est véritablement féerique : "Ce sont, disait le père Dutertre, un auteur du xvi" siècle, comme de petits astres animez, qui, dans les nuicts les plus obscures, remplissent l’air d’une infinité de belles lumières qui éclatent et brillent avec plus d’éclat que les Astres qui sont altachez au Firmamenc."

Chez les insectes, la fonction photogénique se montre déja dans l'cuf, et mème avant la fécondation. Plus tard, elle se localise dans les cellules ectodermiques du blastoderme. L'intervention des trachées n’est done pas, comme on l’a si souvent répété, nécessaire à son existence.

C’est le flambean ancestral qui a passé, sans s’éteindre un seul instant, de l'uuf à la larve, de celle ci à la nymphe et à l'insecte parfait, de ce dernier à l’œuf et ainsi de suite pendant de nombreux siècles. C'est aussi le tlambeau de la vie elle-mème, qui, che\% nous, ne sest jamais éteint un seul instant dans les germes dont nous ne sommes que la continuation. Ce qui fait que nous sommes des êtres vieux comme l'espèce humaine, comme toutes les espèces dont elle somble dériver par transformisme, et, qui sait? peut-ètre aussi vieux que le monde lui-mème, puisque certains savants ont pensé qu'il avait pu exister des ètres capables de vivre dans le feu, les pyrozoaires, qui, peuà peu, se seraient adaptés à la température actuelle du globe. Nous sommes seulement des ètres plus ou moins rajeunis par la fécondation. Il n'y a donc que deux moyens de ne pas mourir somatiquement, c'est de vieillir ou de reproduire et encore. comme les individus, beaucoup d`espèces semblent-elles avoir disparu sans laisser de descendants.

A l'époque où la terre était enveloppée encore d'une atmosphère trés densifiée par la vapcur deau et diflicilement accessible à la lumiere solaire, peut-ètre a-t-il existé beaucoup plus d’organismes lumineux, mais comme
toutes fonctions disparaissent par défaut d'exercice, il est possible que beaucoup jadis lumineux soient aujourd'hui éteints : ce qui peut le faire supposer éest qu'il y a des Pyrophores qui ont conservé les vestiges d'appareils lumineux qui ne brillent plus ( $\boldsymbol{P}$. extinctus, $\boldsymbol{P}$. cocus) et que les animaux photogènes sont très répandus et leurs espèces très nombreuses dans les régions abyssales éternellement obscures de la mer.

Les organes lumineux des insectus sont des glandes à sṕcrétion interne, véritables types du genre : elles sont bourrées de granulations que l'on rencontre dans tous les organes photogènes. Ce sont des vacuolides lesquelles ne sont autre chose que ces éléments figurés ultimes de la substance vivante ou bioprotéon, que les Allemands ont découvert après moi, et nommés mitochondries. J'enseignais depuis bien des années que ces infiniments petits organites élémentaires sont des microleucites animaux, ce qui a été vérifié depuis par un botaniste de Lyon, M. Guilliermond. Ce ne sont pas, comme l’a prétendu le Professeur Piérantoni, de Naples, des photobactéries symbiotiques ${ }^{(1)}$.

On peut écraser complètement les cellules de lorgane photogène, détruire exactement toute organisation cellulaire sans arrêter la production de la lumière. La substance


Pholade dactyle. - Fi!!. 9. broyée et délayée dans leau, laisse passer au travers des filtres en papier un liquide lumineux. Si, au lieu de broyer avec de l'eau ies organes photogènes, on les dessèche rapidement, ils s'éteignent, mais on peut les rallumer en les humectant avec un peu d'eau.
Le mécanisme intime du phénomène lumineux n’est donc ni organique, ni cellulaire : il est, comme je l’ai démontré en 1887, le résultat d’une action

[^9]zymasique, susceptible d’ètre produite in cilro el dont nous nous occuperons plus loin. L’éclat de la lumière est modifié et renforcé dans les lanternes des insectes par des substances fluorescentes appelées luciferescëines, qui transforment certaines radiations non éclairantes, inutiles, ou mème nuisibles, en lumière visible (v. page 17.j).

Certains crustacés possèdent tantòt ensemble, tantòt séparément, des glandes photogènes à sécrétion lumineuse externe et à sécrétion interne. Ces dernières se présentent particulièrement sous la forme de photospherres offrant tant d’analogies avec les yeux, qu'on a pu les confondre avec des organes oculaires, récepteurs de lumière alors que c’est précisément le contraire.

Chez les mollusques, on rencontre plusieurs types d'organes lumineux: $1^{\prime}$ des appareils glandulaires à secrétion, identiques à ceux que l'on voit apparaitre che\% les insectes; $\mathbf{Q}^{\prime}$ des glandes phologènes à secrétion externe. Ce dernier type, très développé chez la Pholade dactyle, mollusque lamellibranche qui vit dans des trous creusés dans des roches tendres ou dans l’argile, fournil une abondante secrétion de mucus lumineux et c’est celte circonstance exceptionnelle qui m’a permis de résoudre complètement et définitivement le problème de la réaction intime donnant naissance a la lumière physiologique

De ce mucus, jai pu, en effet, extraire deux corps chimífuement détinis: l'un est une zymase oxydante, la lucifirase et l'autre une substance protéique, la luciférine. Isolées, ces deux substances ne donnent aurune lumiere, mais si on les mèlange avec de l’eau, en présence de l’oxgène de l’air. la lumière apparait aussitòt. Elle est le résultat de l’oxpdation de la luciférine, transformée en "x!lucifirine, puis en dernier lieu en peroxylu ciforine. Ce produit ultime, qui a cessé d’itre photogène, pent être réginéré par divers agents réducteurs ( ${ }^{1}$.

Ce mécanisme intime est le mème partout, seulement la luciférine est parfois tres difficile et méme impossible à isoler, parce qu'elle est detruite du fur et à mesure de sa formation, par exemple dans les organismes, comme les grands champignons, où la lumière est continue.

La réduction des produits d'oxydation de la luciférine et sa rigenération peuvent seffectuer au sein mème de lorgranisme lumincux. Dans la Pholade, par exemple, j’ai montré la présence d’une z̧mase hydrogénante qui dégage de l’hydrogène al l'état naissant La séparation de l'hydrogène entraine concurremment des processus d’oxydation, ce qui rapproche la biophotogènèse physiologique de la respiration bioprotéonique, bien qu'elle s'en distingue par l'absence de production d'acide carbonique.

[^10]Cette régénération possible de la luciférine explique pourquoi les Pyrophores, par exemple, peuvent produire, sans prendre presque aucune nourriture, des quantités considérables de lumière, indépendamment de la puissance considérable de leur rendement énergétique, qui est d’environ $100 \%$.

Que l'on se figure une lampe ne faisant ni chaleur, ni rayons chimiques, dont la substance éclairante serait régénérée par réduction au fur et à mesure qu'elle est usée par oxydation et l'on aura une idée de ce que sont les machines vivantes à còté de nos pauvres machines artificielles.

Je n'ai pas rencontré de luciférine en dehors des organismes lumineux, mais la luciférase sest montrée dans le sang de plusieurs animaux non photugènes. D`ailleurs, cette dernière substance peut être remplacée dans la réaction par divers corps chimiques oxydants, tels que le permanganate de potassium, le bioxyde de plomb et d'autres encore.

En résumé, la biophotogenèse physiologique doit êlre rangée dans la catégorie des luminescences et dana le groupe des chimioxyluminescences. Nais c’est le senl cas ronnu de zymoxyluminescence.

La liqueur lumineuse résultant soit


Enoploteuthis diadema. - Fiij. 10 de la sécrétion externe d’une glande photogène, soit de l'écrasement d'un organe lumineux, soit enfin de la réaction luciférase-luciférine, provoquée in vitro, ne produit jamais une lumière aussi belle et aussi intense que lorsque la fonction photogénique s'exerce dans les organes adaptés à cel usage. Cela tient à ce qu’en plus du phénomène fondamental, il $\because$ a des perfectionnements organiques, qui sarent la mettre en valeur, augmenter son pouvoir éclairant, modifier sa couleur, son éclat. Nous connaissons déjà le ròle joué par les luciférescèines tluorescentes dans les organes des insectes phos phorescents.

Mais où ces condilions de perfectionnement atteignent leur apogée, c’est certainement dans la classe des mollusques cephalopodes et chez les poissons.

Un petit poulpe Enoploteullis diadema pêché à $1 . \ddot{\partial} 00$ mètres de profondeur, étail pourvu de 9 lanternes qui émellaient des feux d'une beaute incomparable à tout ce que l'on connait. On aurait cru que le corps était paré dun diadème de pierreries decouleurs variées et de la plus belle
eau. Les organes les plus médians brillaient d’un bleu d’outre-mer, les latéraux offraient des éclats nacrés. Les organes ventraux antérieurs envoyaient des rayons rouges rubis, landis que les postérieurs étaient blanc de neige ou nacrés, à l'exception du plus médian, qui brillait d'un bleu céleste.

Comme chez d'autres céphalopodes (Fig. 11 ) et chez de nombreux poissons lumineux, ces lanternes vi-


Leachia cyclura. - Fi!. 11. vantes présentent a la partie externe une lentille, analogue au cristallin de notre ceil, tandis que le fond de lorgane est revilu d'un pigment noir et brun comme celui de la membrane choroïde du fond de notre organe visuel.

On est émerveillé de la simplicité avec laquelle la nature produit des effets absolument opposés avec des moyens presque idenliques. Ces petits organes qui projettent au dehors de la lumière, ces photospheres, comme on les nomme, ressemblent tant à des organes photorécepteurs, chargés de recevoir et de percevoir la lumière, qu'on les a longtemps pris pour des yeux. Il en a été déjà question à propos des crustacés lumineux.

D'ailleurs, dans la Pholade dactyle, la paroi externe du siphon, siège de la vision dermatique, ou vision par la peau (1), présente les plus grande; analogies de structure el de fonctionnement avec la paroi interne du même organe secrètant le mucus lumineux.

On a mème signalé chez certains poulpes photogènes l’existence de miroirs paraboliques destinés à réfl'schir et faire converger vers l'extérieur les rayons éclairants, comme fait le tapis de l'œil des animaux nocturnes, dans l'obscurité incomplète, pour les rayons venus du dehors.

La bioluminescence normale, physiologique, semble ne pas dépasser la classe des poissons dans l'embranchement des vertébrés, mais c’est dans cette classe que l’on rencontre la plus grande diversité des appareils photogènes sous le rapport de la forme, de la couleur, du nombre, du siège et de la structure, depuis la sécrétion photogène et la glande à sécrétion

[^11]externe la plus rudimentaire jusquaux photosphères les plus compliquées, les plus perfectionnées.

Chez les Stomias (Fig. 12) des régions abyssales, les lanternes forment une double rangée de cha-
 que còté du corps, se ramifiant vers la lète.

Le Photoblepharon Fig. 1.3 des iles néerlandaises présente des organes lumineux silués au-dessous des yeux et mobiles commecux, ce qui permet à l’animal de
masquer à volonté ses fanaux oculaires. Doulres fois, comme chez le Melatnocète abyssal, Fig. 1́! l'appareil lumineux est situé à l'extrémité d’un barbillon mobile et sert vaiasemblablement de piege pour allirer dans la gueule énorme et bien armée dupetit monstre, les organismes


Photoblepharon. - Fi!!. I:3. dont il fait sa nourriture.

On a fait de nombrases suppositions au sujet du role de la foncion biophotogénique: la plupart ne méritent pas d’etre discutées. Ce que l’on sait fort bien, c'est que les l'yrophores, parexemple, se servent de leur propre lumière pour s'éclairer. Dans la marche, les deux lanternes prothoraciques seules sont allumées, mais le magnifique fanal ventral entre en fonction dès que l'insecte vole ou se livre a des exercices de natation. La larve qui ne vole, ni ne nage, n'a point d'appareil ventral. Que les lanternes vivantes puissent servir à altirer des proies, à éloigner les ennemis ou à appeler les amis, cela est fort probable : elles peuvent certainement remplir le méme ròle que les dessins, les for-


Melanocète. - Fi!j. 1 亿. mes, les couleurs variées du pelage et du plumage. Leur importance pour l'accomplissement des phénomènes de reproduction n`a pas échappé aux poètes qui ont traduit notre pensée dans un meilleur langage, témoin ce passage emprunté à
une belle porsie sur les Vers luisants, qui nous fut jadis dediée par In.-peylou :
Nobre rerur a soil de hadresse,
El nous aimons a plofae ivresse,
Jusqu:̈ themre où hamehit le jomr.. .
Celtr lueur qui nous ediaire,
Diamant gui jamais ne sialtere,
Cest liardent lambean de lamour!
Et pendant que dans le ciel sombre
latoile glisser rayant lombere
Dor sa tine aigralle de feu.
On voit nos amourenses flammer.
lumineux reflets de nos itmes,
Srimtiller dans bur celat hem...

Iai montré exprim ontalenent que hes Prophores americains prifereat a toate autre lour panae lamière, qui se rapproche beauroup de la ciarte du jour tamisér par le fenillage.

Que peut-on desirer de mieus gưun tlamberat purtatif qui ne sebteint ni par le vent, ni par la plaie, qui brille aussi bien dans lair quau fond des athmes et ne saurait metlre le feu? Si lon joint à cela qu'il ne coutte rien, que son éclat est admirable et discret, que la composition, lu choix de ses rayons est calculie pour ainsi dire dapres les besoins de louil. meme chez l'animal, on troure que lllomme est beatucoup moins bien partaris que le Pyrcphore, le Poisson photogène ou la Pieurre lumine use sous 1. rapport de lérlairage.

Mais il ne faut pas dispepperer. Le secret da mécanisme intime de la lumière vivante étant conno, il ne reste plus qu’ì étudier les perfectionnements accessoires, dordre physique ou chimique, qui font que lorfrte dun Pyrophore fonctionnant normalement, donne beaucoup plus el d: plus belle lumiere que la substance photogene quil renferme, quand sa structure a bité détruite par ecrasement. Il ne s'agit donc plus maintenant qued'apporter des perfectionnements et cela ne parail nullement au-dessus des ressources de la Science.

Ce sont les organismes vivants qui ont inspire les plus grandes decouvertus: la pile à colonne de Volta est une copie de lorgane électrique de lat Raie torpille; c’est avec des pattes de grenouilles que Galvani a fait ses inmortelles découvertes, el si la théorie du plus lourd que l’air a lini par triompher pour la locomotion aérienne, ne le doit-on pas en grande partie aux expériences du grand physiologiste français Marey sur le vol des oiseaux, auxquelles se rattachent aussi, par ses photographies instantanees successives, linvention du cinématographe (1). Mais il a fallu du temps, et beaucoup, pour arriver au point où nous sommes et n`est-ce pas le cas de dire

[^12]que le temps est la quatrième dimension nécrassaire à la mesure du génie; il est vrai qu'il a pour équivalent l'argent, times is money, qui fait hélas le plus sonvent défaut aux inventeurs : c’est la cinquième dimension.

Espérons, attendons, surtout travaillons, car le travail étant ou devant ètre l’équivalent mécanique du capital, c’est-à-dire de l'argent, il ne faut jamais oublier cette sixième dimension sans laquelle le problème, comme to:ıs les autres d’ailleurs, ne pourrait ètre résolu.

La lumière froide est l’éclairage de l’avenir!

## II. - Biophotogenèse pathologique ou anormale.

La biophotorenèse normale ou physiologique semble disparaitre dans l’échelle des êtres vivants après les champignons chez les végétaux et après les poissons chez les animaux. On a bien parlé de fleurs accidentellemert lumineuses, de mousses phosphorescentes, etc., les preuves font défaut. On a parlé également de la luminosité de l’urine de la Mouffette d’Amérique, de celle du Putois, de la Civette, des wufs du Lézard, de ceux du Jecko : tout cela aurait besoin d’ètre conlròlé. Il est établiaujourd'hui que les lucurs émanant des yeux d’animaux, particulièrement de mammifères crépusculaires ou nocturnes, sont le résultat de la réflection et de lạ diffraction de radiations venues de l'extérieur par une membrane appelée le tapis, qui garnit le fond de l'uil, le phénomène cessant de se produire dans lobscurité absolue. Il y a lieu de laisser de côté également les lueurs et les élincelles oblenues en frottant le pelage des chats ou par le frottement d’un peigne sur les cheveux : ce sont des phénomènes électriques, qui nont rien de commun avec la biophotogenèse proprement dite.

En revanche, dans la presse médicale anglaise surtout, on trouve de nombreuses observations de luminosité accidentelle chez l'homme et chez les animaux, ayant un caractere anormal, pathologique.

En 18ゴ: Quoy et Gaimard ont signale lexistence dune tortue qui portait sur son dos une plate phosphorescente. ll s'agissait manifestement d’une infection par des photobactéries, comme j’ai pu m’en convaincre expérimentalement en 1857 . On est arrivé, dautre part, à rendre une grenouille phosphorescente en injectant danslessacs lymphatiques des cultures de microbes luminْux : le phénomène n`a pas duré longtemps et l’animal a survecu. Cette phosphorescence a été observée chez des crustacés habitant les plages de loucéan et loon s’est assuré qu’elle étail due à des infections accidentelles, en injectant sous la carapace de cos animaux des photobactéries. Des Creveltes, des Talytres, des Orchestries et mème des Cloportes ont été ainsi rendus expérimentalement lumineux, mais ils n’ont pas tardé à mourir. La maladie de la lumiére a été aussi constatée chez des Mouches, des Moustiques, des Cousins, qui en périssent assez rapidement. Ces insectes avaient vraisemblablement contracté cette affection mortelle au contact de poissons de mer ou de viande de boucherie que les photobactéries rendent souvent phosphorescentes. On a attribué à la même cause la lumi-
nosité observée parfois sur des fromages, des œufs, du lait et mème certains légumes. Ces aliments contaminés ne semblent nullement dangereux : la phosphorescence serait même un indice de fraicheur relatice, car elle cesse dès que la putréfaction commence.

L'organisme humain, mème vivant, ne parait pas à l'abri de cette contamination.

Chez une femme atteinte de cancer au sein, soignée dans un hôpital en Angleterre, on a constaté l'existence d'une vive luminosité de la plaie. Elle élait assez forte pour être reconnue à vingt pas et, à la distance de quelques pouces, permettait la nuit de lire l'heure á une montre. La sanie qui en découlait était aussi très lumineuse. Sur des sujets bilieux, nerveux, à cheveux rouges et généralement alcooliques, on a vu des plaies phosphorescentes des membres. Le tissu adipeux paraissait plus particulièrement brillant et l'on nota que l'éclat était plus vif quand il y avait de lhyperthermie, pour cesser avec la défervescence et le collapsus.

On rapporte qu’à la suite de l'ingestion d'une certaine quantité de squilles mal conservées, un individu rendit des excréments lumineux.

Certains cas de luminosité de cadavres humains paraissent devoir ètre aussi altribués à des pholobactéries : elle a été surtout observée autour de la líle. Patruban dit avoir vu des cerveaux lumineux el Mascagny a prétendu avoir fait des préparations de vaisseaux lymphatiques à la lueur des cadavres!

Il ne semble pas que lon puisse expliquer aussi facilement d’autres cas de luminosité, tels que celle du lait de femme et de l'urine humaine aussitòt après leur émission. Un auteur a même prétendu que l’on pouvait, à volonté, provoquer la luminosité de l'urine en coumeltant le sujet à une grande fatigue: il serait intéressant d'observer sous ce rupport les sportmen de la course à pied, de la bicyclette, etc.

Plusieurs cas de sueurs lumineuses existent dans la science. Un individu grand mangeur de graisse, alteint de psoriasis palmaire, ayant étendu sa chemise sur le dossier de sa chaise, pour se coucher, fut très surpris, après avoir éteint sa lampe, de voir la silhouette de son buste et de ses bras dessinés par une lueur phosphorescente. Ce fait se renouvela plusieurs fois quand le sujet avait mangé beaucoup de corps gras. On sait depuis longtemps que l'oxydation de ces derniers, chauffés à une certaine température, produit de la luminescence, peut-ètre s'agit-il d'un phénomène analogue

Dans une autre observation, un individu sain, qui avait ingéré du poisson en grande quantité le soir, vit, en se réveillant le matin, avant le jour, que ses deux cuisses étaient couvertes d'une myriade de points brillants. En faisant glisser le doigt d'un point à un autre, on produisait une raie lumineuse; le phénomène dura peu d'instants.

Des lueurs passagères se communiquant aux mains, ont èté vues sur la peau des hanches et des cuisses d'un enfant atteint d'une affection intestinale.
$-18 i$
J‘ai moi-mème signalé le cas, constaté par plusieurs témoins, d`une servante de brasserie qui eut aussi des sueurs phosphorescentes, sans que sa santé parut en aucune façon modiliée. Au bout de quelques semaines lephénomène disparut complètement.

Ces sécrélions culanées dégageaient parfois une odeur phosphorée, qui ceperndant n`a èté notée que par un seul observateur.

Des lueurs vacillantes furent également signalées autour du visage et de la têle sur deux jeunes filles arrivées au dernier degré de la consomption tuberculeuse. Vallad, cité par Peroncito, aurait observé des plaques et uneauréole lumineuse autour de la téte de moribonds.

L’auteur de lobservation des jeunes tilles tuberculeuses a parlé d`une odeur très particuliere de lhaleine "qui faisait supposer un commencement de décomposition".

Il n’est pas impossible que certains cas de luminosité accidentelle, anormale, puissent ètre allriburs, non à des vapeurs de phosphore, mais à des émanations de ces curieux composés chimiques dugroupe des éthers thioniques, si bien éludiés par Delépine, dont les vapeurs deviennent spontanement luminescentes au contact de lair: lodeur caractéristique de ces éthers frrait volontiers pencher vers cette hypothèse.

Le champ de la biophotogenese pathologique reste largement ouvert a lobservation et à lexpérimentation et il reste beaucoup à faire dans ce domaine, comme dans celui de la bioluminescence métapsychique probabement. mais ici finit mon pru de science.

Raphail Dt bots.

## La Lumière vivante métapsychique

Pour les ignorants, qui constituent la masse de lhumanitr, et mème pour certains savants, les phénomènes lumineux décrits par les témoins des séances d'ectoplasmie sont, par leur nature mème, des plas suspects.
"Comment croirait-on, disent les scepliques, a ce qu'on nous raconte? " On parle d’apparitions phosphorescentes, de lumières qui se déplacent " et oscillent autour du médium, de doigts et de visages lumineux.
" Quelle soltise! Rien n`est plus facile à simuler que de pareils phéno" mènes. Il sulfit, pour cela, d’un peu de substance phosphorée sur les " doigts ou le visage d’un médium; sur les doigts ou le visage d’un " compère, sur des masques maniés habilement par eux! La fraude est " encore plus évidente, ajoutent-ils, quand les expirimentateurs naïls de" crivent des taches phosphorescentes sur les habits du médium ou sur " le sol, perçoivent l’odeur d’ozone, caractéristique de la combustion " du phosphore! Croire à des ectoplasmes, c'est déja fort. Mais croire " à des ectuplasmes lumineux, à des sécrétions lumineuses des ecto" plasmes, c’est positivement absurde! "

Ceux qui parlent ainsi semblent ignorer que la production de lumierra par les organismes vivants est l'un des phénomènes biologifues les plus fréquents. Le speclacle qui nous est offert dans les séances d'ectoplasmie, la nature nous le présente à chaque pas et dans des conditions strictement. comparables. Organismes lumineux et sécrétions organiques lumineusis sont chose banale en biologie comparée.

L’article magistral de notre éminent collaborateur, le Professeur Raphait Dubois, fait ressorlir que le processus de production de lumière par les étres vivants se constate à tous les degrés de l’échelle animale. La biolıminescence, produite avec une abondance merveilleuse par les végélaux, lis microbes, les protozoaires, les mollusques, les crustaces et les poissons des abysies, illumine littéralement ces régions totalement privées de la lumière du soleil.

[^13]" scintillants, aux reflets métalliques, aux tons de cuivre, ou d’acier, aux cui-
" rasses serties de rubis et de topaze. Sur le sol fourmillent des microbes pho-
" togines en nombre incommensurable qui transforment en un tapis lumineux
" la vase des grands fonds (4)".
Sur terre même, les microbes photogènes comprennent de nombreuses espèces. Quelques végétaux, divers insectes bien connus, sont lumineux. Les vertébrés eux-mêmes, l'homme compris, sont susceptibles de créer de la lumière, dans des conditions exceptionnelles, il est vrai, mais néanmoins normales.

Enfin le commencement de désiatégration biologique chez les agonisants s'accompagne parfois de phénomènes lumineux qui rappellent, d'une manière frappante, ceux de l'ectoplasmie!

En somme, on ne saurait trop le répéter, la production de lumière par les tissus organiques est l’un des phénomènes les plus fréquents, les plus connus, les mieux étudiés de la biologie.

On sait de plus, par les beaux travaux du Professeur Raphaël Dubois, que cette production de lumière est liée à une secrétion, laquelle peut ètre extraite des organes.

Il n'y a donc rien d'ètonnaat à ce qưun phénomène aussi général que la biophotogenèse s’observe comme l'une des phases naturelles des modalités habituelles du processus d'ectoplasmie.

Qu'est-ce en effet, au point de vue de la philosophie biologique, que l'ectoplasmie? C’est la reproduction, prodigieusement accélérée, de la genèse des organes et des organismes. L'évolution mélapsychique des formes vivantes comporte ainsi les mèmes enseignements que l'évolution embryonnaire normale. Cette dernière reproduit, très rapidement, les phases successives de l'évolution des espèces, œuvre de siècles innombrables. La première nous offre de mème, en un raccourci merveilleux et sublime, le spectacle de la création, en quelques secondes, d'Etres vivants dont la formation normale nécessite de longues années.

L'ectoplasmie, quand elle sera analysée dans tous ses détails, nous donnera ainsi, sans aucun doute, la clé du prodigieux mystère de la vie.

Dès mainlenant, elle nous montre comment l'énergie lumineuse est à la source mème de toute manifestation vitale.

Les lumières organiques normales et les lumières ectoplasmiques sont rigoureusement comparables.

Elles ont la même apparence: ce sont des phosphorescences généralement bleuâtres et verdàtres, de pouvoir éclairant restreint.

Elles ont la même origine biologique.
Elles ont les mêmes propriétés: il s'agit d’une lumière froide, n'émettant ni radiations coloriques ni radiations chimiques. Elles sont, toutes le deux, presque inacliniques. Cependant, nouvelle et très remarquable analogie, lumières vivantes et lumières rnédiumniques ont un pouvoir de péné-

[^14]tration considérable à travers les corps opaques. Les travaux d'Ochorowicz et ceux de Raphaël Dubois sont, à ce point de vue, strictement comparables. Ces deux savants ont pu impressionner d'une manière identique, des plaques photographiques à travers le carton, le bois et mème le métal !

Enfin lumières médiumniques et lumières vivantes semblent liées, toutes deux, à une secrétion spériale et il est fort probable que l'analyse de la secrétion ectoplasmique lumineuse révélera, comme celle de la secrétion lumineuse normale, les deux éléments constitutifs, la luciférine et la luciférase, découvertes par le Professeur Raphaël Dubois.

Il existe du reste, dans les annales de la métapsichique, des cas de transition entre les lumières organiques et les lumières ectoplasmiques. Le fait suivant, publié par le Light du 2.") mars 19⒉, qui relate des productions lumineuses sur une agonisante ou autour d’elle, rappelle tout à fait ce que nous verrons décrit plus loin, dans les séances médiumniques.
. Miss Dorothy Monk, qui nous envoie ce remarqualle ribit, n’̈tait pas, on Ir vera, lounque témoin des elranges incidents relates. Elle el ses parents, que jai vus, saccordent pour decrire de meme les manifestations lumine uses et coIorés qui accompagnerent la mort de Mme Monk. La cas est dautant plus interessant qual contirme beancoup dauters comptes rendus de phonomenes accompagnamt le processus de la mort..... Notr du Li!ght.)
小mande si vons pouria\% nous expligmer er gue nous avons vu. Elle est morte
 -rippe intestinale. Le Docteur lui domna de la mophine le samedi matin, 31 decembre, pour la sonlarer; rlle dormit paisihement juspuan soir, puis elle se revilla petit a prtit, mais sams plus retromer sa phome comaisance..... Nous vimes pendant la joumber des lumieres heres brillantes, parfois a ses rincs parfois dans la chamber. Nous ne les voyions que liepace d'une seronde ou denx, un ou denx dentre noms seulement a la fois. Jobserais tres altentiwoment, je vis quatre foris une de ces lumipres anpres de notre mere qui, alors, remua et chercha a parter a trois reprises, mais alle nén ent pas la forec. Au moment du crepuscule, trois de mes sermes el moi nous vimes fout à coup, andessus deelle, une pate vapur d’un hem maner la malade état alors étemdur et parfaitement immohile. Sous vimes pelle vapror devenir peu a pru violet fonce et si paisse, qualle nous voilait presubationment les taits de notre mire et se repandail dans las plis des ronvertures comme un brouilard.

 surns pour savoir si elles veraient comme nous. Elles virent la meme chose... Soms vimes apparaitre graduellement sur loreiller des tar hes de lumirpe jaune
 puis sobscurcissat, puar reprendre de léelat (1). La vieilld amie de notre mère blait dans la chambre a ce moment, mais alle ne vit ni te brouillard violet aufour de la mourante ni les lumipres hemes; alle nous dit que nous bions fatiquées de veiller et surexitées. Nons allirames son attention sur ta tache brillante yui etait sur loreiller ; elle la vil tre bien, mais nous dit que cétait le reflet dufa ou dugaz. Nous placimes des corans devant lone et lintre lumiere;
(1) Souligne par moi. - Analogie remarquable avec les lumieres ectoplasmiques.
notre amio fit le tour de la chambre, deplaca des cadres el inclina la glace sams que cela moditiat en rien le phenomione. Elle vint entin étendre les mains andessus de cette lumiore sams réussir a la voiler ; elle sassit alors sans mot dire...
" Cone de nos sumes vit anssi a ce moment-là une grande lumiere bene en lorme de globe, posere sur la tôte de notre mère; mais elle ful seule a la voir. Elle nous dit que l’intirieur de er globe lui avat paru en mouvement : il devint prea à peu violet fonce el s"evanouil.
 partir de re moment-li noms vimes unt épaisse vapeur hanche se former alldessins de sa late el se repamdre atu-dessus da chevel du lit. Elle sortail du som-
 ghe mons voyions a perime les harreand du lit, mais sen asper variait contimel-

 parfitoment. Les homiores herues se voyaionl loujours par la chambre et de pelits édaiss james, comme des élincolles. se monlraient de temps à atre. Promant ce lemps, la madobire inféreure de motre mere lombait un pern. Les




 moments, s'arreta sams alleun eflort.

 dessms. Nous quillimmes alors la chambre.
" Dorothy Moxk. "
(Li!! ht. 2:i mars 1!!2.).)
Qu'il y ait dans ce récit, une part d dillusion ou de suggestion collective, c'est possible, sinon probable. Mais il serait déraisonnable de tout attribuer systématiquement a l’hallucination.

Nous allons maintenant donner quelques exemples de phénomènes lumineux ectoplasmiques.

A vai dire, nous navons qu’un embarras: c'est celui du choix. Il n'est pour ainsi dire pas de séance importante de matérialisation qui ne soit accompagnée de dégagements de lumières.

Nous commencerons par exposer le résultat de notre expérience persomnellp. Sans doute, cette expérience est encore restreinte; mais elle nous a permis des constatations trés précises qui nous serviront a nous orienter dans relle étude. C"est dans cet esprit que nous dirons tout d'abord ce que nous avons observé, en nous excusant, auprès de nos lecteurs, des répétitions multiples et quelque peu fastidicuses de nos comptes rendus ${ }^{(2)}$.

La médiumnitr detea n’a fourni, au point de vue des phénomènes lumineux, que pru de chose à noter. Jai vu fréquemment, sur son sarrau noir, des taches ou des ectoplasmes un peu phospt:orescents. Cette phos-

1) Voir plus loin la description du mème phénoméne dù à la mérlumnite de Frantk Kluski.
(2) On comprendra loimportance des oliservations qui vont suive par les conclusions gínerales exposées a la fin de cette étude.
phorescence était sujette à des alternatives duagmentation et de diminution progressives, grace auxquelles le phénoméne variait constamment devisibilité.

Je n`ai jamais vu, avec ce médium, de véritables lumieres.
Par contre avec trois autres médiums : M ${ }^{\text {me }}$ S., de Rome: M. Franck Kluski et J. Guzik, de Varsovie, j’ai pu obtenir dans toute leur intensité, leur variété et leur beauté, la bioluminescence ectoplasmique.

Je rappellerai tout d’abord l’exposé synthétique déjà publié sur les expériences de l'Institut Métapsychique international avec Franek Kluski:
" Voici comment se déroulent gioneralement les phenomines:
" In percoit dabord une forte oderor d'ozone. Celte odeur, analoque a cerle des salles de radiossopie, trés caractioristique, se dégay au dehut des phemomines et avant twat phénomene, soluvent an moment de commenerer la simer ; [arfois avant dentrer dans le laboratoire. (ax sumphome promonitoire na jat mais manyue dans mes experiences.
" Lodeur survenait brusquement et sée vanmuissait de méme.
" On voyait alors la lumière ctant tres faible) das vapeurs legemement phosphorescemtes, une sorte de bronillard llother autour du medimm, surtout ant dessus de sa téte. Ce brouillard sebrevail génératement, comme une fumér ligere. En mème temps, apparasaient des luenes, semblant des foyers de rondensation. Ces lueurs fetainnt géncalemont nombreuses, henues et 戶phéméres, mais parfois elles étaient plus grosses, plus durables, et, dans ce cas, elles donnaient lompression deatre comme des régions lumimense's d'organes invisibles par ailleurs, spécialement des extrémities de doigts ou des fragments de visiges.
"Enfin, quand la matérialisation s'achevail, on voyait des mainsou des visages parfaitement formes.
"Ces mains ou ces visages elairnt, nous le verrons, frépumment luminenx par pux-mémes; de mème aussi, parfois, les tissus materialisís. On sait ylue M. Le Cour a compare cette genese des formes materialises anx depens dun brouillard pbosphorescent à la genése des mondes aux depens des mibuleuses. la comparaison est ingénieuse at merite attention.
"Les lueurs représentent les premiers stades dr la materialisation ; les foyers de condensation de la "nibuleuse humaine " issue du midium. Tantol ars foyers de condensation s’oteignent presigue aussitit, tantiot ils aboutissent a lorganisation de formes humaines caractéristigurs. Les luents ont constitur le phénomène prédominant de nos séances avec Franck. Elles noblt jamais manqué complètement, meme dans les trois séances mulles que nous avens mentionnes. Leur aspect, leur dimension, leme erlat, se retrouvaint, plus on moins, chague fois.
" laspect etait souvent colui dume trainer dre vapeur hanchatre et vaguement lumineuse dont la dimension et la forme changraient constamment comme celles dun brouillard. Cà et là, dans la traince lumineuse, se constituaient de petits points plus brillants.
"Dans d'autres cas, cétaient des lueurs, en apparence isolies. Elles prenaient souvent la forme de dispues à peu pres circulaires ; et leur dimension pouvait atteindre celle d'une pièce de deux francs et mème de cinq frames. Cies disques nétaient pas homogenes; ils étaient constitués par une vapeur lumineuse, comme une petite nébuleuse circulaire dans laquelle predominaient drux ou trois points brillants.
"L’éclat de ces lueurs était comparable, comme éclairage et comme intensité, à la phosphorescence des vers luisants.
" l.es lueurs flotaient toujours autour du médium, mais s"éartaient parfois
asse\% loin de lui. Jen ai observe qui montaient très haut, jusquau plafond du cabinct noir, élevé à 2 m .50 , quelles éclairaient distinctement.
" Jai pu observer, souvent, que les lueurs étaient bien les ébaurles de formations dorganes. Jai reconnu, par exemple, des extrémités de doigts, bien caractitisés. Au contact, comme a la voe, elles en donnaient limpression. Jai noté spécialement: à la séance du 21 décembre: "Chaque fois que les contro teurs ont été touchés, jai vu nettement une lumierre sapprocher dieux at rext au moment préris du contact de cette lumiere quils scocriaient: "Je suis touchr."
" A la séance du 12 novembre: "Deux grosses lueurs, comme deux demilunes de petile dimension vont a la rencontre loune de lautre, elles se joinnent, forment une masse indistinctr, puis sebteignent."
"A la seance du 14 novembre: "Des lueurs se produisent at angmentron vite dintensita. Elles sont surtout abondantes pres du Professeur Richel, qui Irs voit mal, gene par le rideat (cependant replia), du cahinet noir. Liune de Frs lueurs est tres interessante: cerst comme une méhuleuse vaguement lumineuse. Je crois á un visage de matérialisation. Elle en a les dimensions et la forme. Elle est à hateur dhomme, en arriere du médium et a sa gathe, a droite du Professeme qui controlle la main gauche. Catte forme dure longtemps (prespue une demi-minute). Elle au!mente et diminue tour a tour de risibilite.,"
 trs aux seames precedentes: nehuleuses, vapurs phosphorscentes, points lumineux trés hrillams, grosses boules lumineuses, ble. Sous avons constate tris nettement que les points luminenx étaient souvent lesextremitis dednigts. Tomjours, grand ils nous tourhaient, nous semtions le contact de doigts on de mains. Un point tres lumineux llota au moins 20 secondes an sommet ducahinet noir, dont il éclairait te montant superieur. Puis il deserendit lentement en rig-rag, jusifüa lat tete du Comte Potocki qui dit aussitiot : "Cne main me tonrhe la tite."
" Nos collahorateurs ont tous en les memes impressions que moi.
"Le Professear Richet, dans son compte renda de la seance du 13 novembre, decrit "de petits points, benatres plutiot que verts, ayant a puop prois millimetres de diametre qui erraient dams lair, parfois asse\% loin du medium - hien entendn sans aucun monement de ce dernier».
"M. Camille Flammarion, dans son comper remdu de la siance du 20 novem-


 en séteignant dans la demi-ohseuriti. On dirait des feux-follets. Certaines de
 ses de dimensions variáre."
"Limpression de M. et Mme Flammation est tout a fait conforme a la notre : mais linterpration comprise dams la derniere phase norst pas relle que noms
 s"tatent pour former des mbuleuses: mais quiples sont, an contraire, des foyers de condensation dans les mebulenses phas ou moins visibles emises par le meilimu.
 hes phenomenes lumineux sont proluts par fextiriorisation de la substance primordiale, sons forme de vapurs at constituent les premiers stades de la materialisation, chez Franek comme che\% la plupart des mediums (1)."

[^15]- 193 -


## Nos expériencesfaites ultérieurement, à Varsovie, avec le même médium, ont confirmé notre première impression. <br> Voici celles de nos notes qui se rapportent aux phénomènes lumineux :

Seance du $2 \boldsymbol{Z}$ aril 1921 , i $2 \boldsymbol{I}$ heures 12 , che\% M. F. Kluski. Assistants: Professemr Richet, Docteur Geley ; controldurs: M. Gioo Lange et M. Stanislas de J.lski:
" Ie controile des deux mains du medium fut parfail. Ce dernier gardal’immobhilit: absolure
" La portr avat éte verrouillée en dedans. Ide médium sétait dexhabillé entiיrement et avait revitu un pyama. sans porhe, que nons avions examime avee soin.
".... Les visions luminenses sont d’abord faihles, a preine distinctes. Je ne prorais pas londeur diozone hahiturlle.

 Il y a trois parties lmmineuses : une parlie mediane el superieure, de la dimension approximative d’un visage el deux partios latrales. Jai lompression d’ume tete et do deux mains enformation. Le tout allgmente et diminue tour atome de visililite. se deplace legerement. sabaisse, disparait, reparait. I.e phéno-
 ment des puints tres hrillants. Il dure atse\% longromps femiron dernx minules et se reproduil deux fois....."

## Seance du 7 nai $1921.1!$ heures (mému controle).




## Scalluce alu 24 septembre I!きI, " 2i heures.

 Gizrliak.

Je rontrobais la main droitr da medimm. Jai note :
 fin de la siance. I.es lumiares sont nombrenses, vont, viemment, serpent tres

 d"un visage humain.
"Elles sont comstitures par dis forers centramx tres lmminemx, entobres dun brouillard moins lmmineux.
" Ľintonsite du phénomene est phas forte gue dans mos séances de lhiver dermier í l’Institut... "

## Siance du 29 septembre 1921 , i minuit.

"... Phenoments lmmineux moins intonses quaia la droiere stancr. Qurl ques lumieres tris vives qui sr deplacent raphement. A diverses reprises, des mages lumimpux se forment deriere le midimm. Je sens, tres fort, lourme d"ぃrne..."

Seance du 30 sepldmbre, it 23 h. 12 mimu rontrole).
"... Iès le debut, lueuts, comme dhabithle. Trois lumieres appataissent tros hatut. Elles sapprochent juspur pres de moi : je vois alors une main lumi-
neuse. Elle me touche le front et je sens Ie contact de ciny doigts. Puis apparait, vaguement lmmineux, le visage dun jeune homme de quinze a dix-sept ans. Lapparition est tris ephémère."

## Seance du 24 acril 1922 . " 10 h . du soii.

" Kluski n’avait donné aurune séance drpuis six mois. Aussi les phénoménes ont ete relativement peu intenses. Centròle absolument parfait.
"Le Professeur Richet tient la main droite du médium. Geley tiont lat main gatuche. Entre Richet et Geley, est un seul expérimentateur: M. de Jelski ; les trois expérimentateurs font la chaine, doù controle réciproque qui ne laisse rien a désirr. Avant la séance, visite minutieuse de la salle. La porte est verrouillie par Geles. Le médinm, voulant nous offrir un contròle. absolu, se met tout nu, malgré nos protestations et an dépit du froid. Obscurité.
"Phenomenes : contarls peu importants, sur lichet et Geley. Deplacements hruyants dohjets, derriere Richet el le médium. A chaque phénomene télikinétigue, le médium sursalute gémil, sa main presse convulsivement celles des controleurs.
"Le phenomene principal consiste en belles lueurs. en arriare et an-dessus du médium.
"On pereoit l'odeur cararthristigue dozone.
" In hrouillard, comme une colonme vagument pho sphoresente, s"ibere all-dessus de la léte de khaski. Puis des points hrillambs sallument et s'éteigncol.
" Che vaste traine lumineuse, comme une néloleuse en forme de comete, longue de 0 m $\mathbf{m}$ environ, se forme derriere Kluski, à un metre au-dessus de sa tite et, semble-t-il, à un mitre derrière lui. Cette nebulense rst constituce par un semis de !!rains brillants minuscules, purmi lesquels iclatent quelques points particulierement lumineux. Celte mehuleuse oscille vivement de droite a ganche et de ganche à droite, sblive et sabaisse. Elle dure asse\% Iongtemps (une minutr). disparat et reparat à plusieurs reprises.
"Apris la séance, je constate que, malgré le froid, le médium, resti nu pendant une heure, a tres chand. Il transpire par places sons les aisselles et dans In dos). Il est épuisé."

## Siance du rendredi í mui, ì minuit et drmi.

"Je contrôle la main gauche.
"Presents : M. Ossowiecki. Mm" A. E., Colonel Okolnwict, fr Guirand; M"I Ludomira (izeliak.
"Transe tris rapide (yuelyues minutes) ; des lumières tries diverses et nomhreuses se montrent autour des assistants: parfois tris haut. Elles sont multiples, polymorphes, de grosseur tres variable, d'un pois a une noix. Parfois re sont des points tres lemincux, parfois des mebulosités phosphorescentes aver foyres de condensation ; diutres fois entin, des chapelets de lumières comprenant quater a six points luminenx formant girandole. L'n brouillard lumineux est va, à diverses reprises, sur la tête du médium. Il semble sélever comme. une fumé Je suis frequemment touche par les lumieres et je sens alors le contact de mains ou de doigh.
"Tout a coup, nous voyons deux points lumineux llotter environ à 1 m " 30 ou 2 midres au-dessus du baquet de paraftine. Quand toute lattention est fixie sur alles, ces lumieres descendent lentement dans le haquet. On entend le barboltement dans la paraltine. Les lumiores ressortent, fottent un instant audessus du baquet; se replongent et habottent encore; ressortent, toujours visibles a travers la couche de paratline, puis finalement "riennent deposer" un moule chatud sur mes mains. la meme scine se renouvelle trois fois.,"
" Ur. apres la siance, nous trouvons trois moules de mains entrolacers qui seront decrites ailleurs.)
« Lin moment apres, maynifique phenomène luminena: une main se promene derant les assistants, lentement. Eille tient dans la maume, par ln drmi-nrevion du pouce et des doigts, un corps luminen.r. comme un morerau de glace lumineuse. Tunte la main "pparait eclairee at trunsparente. On roit lat couleur chuir. (exest almirable. Trois fois le phenomène se reproduit. Puis ln muin lumineuse s'upprothe: dun risa!ge qu'elle celaire. C'est un bean rist!ge masculin. Mais je nai pu virir avere prerision les details... Pendant toute cette scine, le midium en tanse, tenn par les deux mains, na pas fait un mourement.
"La srance resse a 2 herres du matin."

Irec le médium Guzik, j’ai noté dus phénomènes remarquablement identiques. Guzik est un professionnel; mais il permet, lui aussi, quand on lexige, un contrôle parfait.

Ses deux mains sont toujours tenues et il ne fait pas de mouvements. Toutes les séances qu'il m’a données ont eu lieu, soit à l'hòtel, soit chez des amis, soit dans une pièce que le Prince Lubomirski avait mise a notre disposition, soil enfin à la Société polonaise d'Etudes psychiques.

Nos principaux collaborateurs ont été: le Prince Lubomirski, M. Lebiedzinski, M. Stanislas de Jelski, M. Gravier, M. Ossoviecki.

Le Professeur Richet a assisté à plusieurs séances et contròlait l'une des mains du médium.

Les comptes rendus ont été rédigès aussitòt après chaque séance, par M. Gravier, de la Société polonaise d'Etudes psychiques. Les notes ci-dessous ont été mises au point d'après les comptes rendus de M. Gravier et les miens.

Voici, en faisant abstraction des autres phénomènes, les principales, manifestations lumineuses observées:

Sinnce du 21 arril 1921.


#### Abstract

" ...Deux lumières apparaissent près du Professeur Richet, qui contröle la main gauche. " On entend une sorte de chuchotement. Les deux petites lumières éclairent quelque chose qui semble un visage. Le tout se deplace rapidement. On voit les deux lumières monter très haut, et très vite. Elles sont beaucoup plus haut que ne serait la tête de Guzik, s’il était debout (il n'a jamais bougé de son siègei...."


Seance du 11 septembre 1921, a l2 heures.
"... Des lueurs apparaissent au-dessus du médium. Généralement, ces lucurs sont couplées, deux à deux. Elles sont petites. ressemblent à des lucioles. Elles viennent fréquemment en contact aver moi. Elles me donnent alors limpression de mains... Une masse lumineuse sapproche de moi. Elle a la dimension dune tête humaine; mais les traits sont à peine ebauchés... Deux lueurs se forment près du médium à sa gauche. Elles traversent la tahle et viennent prés de ma figure. Je vois alors, distinctement, un visage humain, hien forme... lapparition dure une seconde at sévanouit."

Siance du 13 septembre 1921, it 17 heures.
"... Tout à coup je vois, dressé à la gatuche du médium, près de moi je
controlais la main gauche), une colonne vaguement phosphorescente, de la hauleur d'un homme de taille moyenne. Le sommet est plus lumineux, de la dimension dune téte humaine. Le tout sefface; mais un instant après, deux lueurs couplées se forment près du médium. Elles viennent tout près de ma figure et je vois alors, nettement, un visage humain. Les deur lumieres sont sur la lerre suıerieure, lune à droite, l'autre a! !auche. C’est leur phosphorescence qui rend visible tout le visage..."

## Seance du $1 / \frac{1}{2}$ septembre 1921, i 21 heures.

(Je controlais la main gauche et M. Stanislas de Jelski la main droite.)
"... Des lueurs nombreuses apparaissent autour du médium et s'écartent de lui. Je vois jusquäa quatre lueurs à la fois, très éloignées les unes des autres... Deux lumier res couplées viennent près de moi. Je vois alors, à leur lumière, admirablement formé, un visage humain; c’est celui d’un homme jeune; les yeux sont vifs. In voile enveloppe le sommet du cràne et cache le front. Les deux lupurs sont localisées sur la levre supérieure. L’apparition dure deux à trois secondes. Puis je me sens embrassé à la joue et au front... I.es assistants me disent que mon front est reste un instant lumineux apres ce baiser...
"Beaucoup dautres visions lumineuses moins précises ća et lia, dans la chambre...
" Il y eut, dans la même séance, des phenomènes de télékinésir dune extreme intronsté, tellement intenses quils nauraient pas pu, dans les conditions oú nous opérions, blre produits frauduleusement. Or tous ces phenomenes ituient visiblement associis i des deplacements de nibulosites phosphorescentes."

Seance du 10 septembre 1921 , a 18 heures (mème contròle quà la séance du $1 \neq 1$.
"... Apparition successive de plusipurs entités marquées par des points Inminenx éclairant le reste du visage. D’autrefois, le visage du "fantôme"est erlairé par deux doigts lumineux tendus contre la joue...
"M. Ossoviecki (le célèhre médium clairvoyant qui assistait ì la séance, signale une grande colonne de lumiére blanchatre de la dimension d'un homme de forte taille. Celte colonne parait derripre M. de Jelski. Le Prince Labomirski déclare voir aussi celte colonne, qui, bientiot, se précise et est vue de tous les assistants. De ceftr colonne se detache subitement une tete peu distincte avec ses deux points lumineux. Celte téte selance aver rapidite vers M. Ossoviecki qui, nétant point accoutumé á ce genre de phénomènes, a un brusque mouvemont de recul. La tite sarrite net devant la tigure de M. Ossoviecki, recule au loin et recommence une deuxieme fois son manege... Plus tard, nous voyons une fort jolie couronne lumineuse, frange verticalement, telle une aturore boréale, mais à rayons complitement immobiles. Elle sedive, un peu en arrire du Dr Geley et monte lentement etrgulirement, au plafond, oin elle disparait..."

## Scinnce du 18 septembre, it is hewres

(mème controle que dans les séances précédentes).
"... Des lueurs appamissent an milieu done brume. De quelques-unes émergent des points brillants, comme des flammehes qui voltigent et disparaissent... Des tigures se montrent pres de Jelski, du br Geley et du Prince I.ubomirski. Elles sont prlaines par les lumirres hahituclles. L'une delles est Clairée par drux doigts lumineux. La séance se termine par un phénomene inedit : on entend trois coups tris forts frappes au milieu de la table; puis au dernier coup nous voyons patio, du centre de la table oú le coup avait été
frappé, une paire de points lumineux qui seèlèvent en l’air comme un oiseau qui senvole..."

Siance du $\geq 9$ septembre, ì 17 heures (mime contròle).


#### Abstract

" Nous voyons de belles et nombreuses lumieres; puis des ébauches de visages lumineux. L'un de ces visages s'approche tout pres de mon oreille. Jentends murmurer quelques mots que je ne comprends pas... Cne main lumineuse s'approche adiverses reprises et me touche le front. Je sens bien les doigts; leur température est normale..."


En mission militaire en Italie, pendant la guerre, j’ai eu, grâce à l’amabilité de M. Marzorati, l'occasion d’assister à Rome à trois séances de $M^{\text {me }} \mathrm{S}$. Il ne m’appartient pas de publier quoi que ce soit sur ces séances. Je dirai simplement que les phénomènes lumineux étaient tout à fait les mimes que ceux de Klusti et de Guzik. Chez M. Marzorati, comme à l'Institut Métapsychique, le contrôle était absolu et n'eùt pas permis de supercherie.

Disons nettement, à ce propos, que si la fraude, pour l'imitation des phénomènes lumineux, est possible et facile, elle impose, comme condition sine qua non (quand le médium est strictement contròlé) la présence d'un compère.

Or cette hypothèse est inadmissible dans nos expériences. Il ne pouvait y avoir de compère ni chez M. Kluski, ni chez le Prince Lubomirski, ni à la Société Polonaise d'Etudes psychiques, ni chez M. Marzorati, ni à l'Institut Métapsychique. En ce qui concerne les séances de l'Institut, j’ai suffisamment décrit les précautions prises pour n’avoir pas besoin d'y revenir.

Je puis donc affirmer que les phénomènes lumineux sont l'un des éléments primordiaux des séances d'ectoplasmie. Les nouvelles observations que je viens de rapporter confirment d’autre part celles qui ont dèjà été publices dans la Revue Métapsychique : presque toujours, les lumières apparues pendant les séances étaient liees à des organes matérialisés, ou tout au moins à des matérialisations ébauchées. Exceptionnellement, il ne sagissait pas d'organes lumineux, mais d'étoffes, parfois de corps non définis, comme d'un conglomérat de substance lumineuse.

## Secrétion lumineuse.

J’ai observé, à plusieurs reprises, la secrétion lumineuse :
La première fois, ce fut à l'une des séances de $\mathrm{M}^{\mathrm{mc}} \mathrm{S}$. Une colonne vaguement phosphorescente se trouva, à un moment, près de moi. Il en sortit une main lumineuse, de forme parfaite et de grandeur naturelle. Les cinq doigts étaient surtout éclairés. Cette main me frappa amicalement à plusieurs reprises, sur l'avant-bras. A ce choc léger, une goutte de liquide lumineux tomba sur ma manche et y brilla pendant environ quinze à vingt secondes après la disparition de la main.

Cette manifestation était inattendue pour moi et ne fut pas sans me dé-
roncerter quelque peu (jignorais alors les travaux du Professeur Raphail Dubois sur les sécrétions lumineuses). Je ne pouvais douter de l'authenticité métapsychique du phénomène; mais je ne comprenais pas.

Rien cependant de plus simple ni de plus naturel.
Jobservai une manilestation tout a fait identique avec M. F. Kluski. A l’une des premières séances données à l'Institut, alors que les deux mains du médium étaient tenues avec le plus grand soin, nous vimes, sur le pantalon du médium, une grosse tache lumineuse qui dura environ trente secondes, puis disparut. Cette tache, très intense, avait persisté un instant après que, la séance finie, les lumières électriques avaient ėté allumées. Cette fois encore, malgré ma confiance en Kluski et la certitude que me donnait le contrôle, je fus étonné. Enfin, jobservai encore la sécrétion lumineuse avec Guzik, alors que mon front resta quelques instants marqué dune tache phosphorescente, aprés le rontact done e entité, matérialisée el lumincuse elle-mème.

Le mème phénomène sest reproduit dans des expériences toutes récontes faites avec le mème médium.

En voici le compte rendu:

## Scance du 2l arril I! 22 , i 17 hrores.

 Professere Richet rontrole la maing gathe du medinm.
"Lumiéres trés nombrenses, dabord sur la lete du midium el derriere lui, pris de tolls coites.
" On woil, a plusieurs reprises, quatre a cing lumieres a la fois, ell des points differents.
"Con visage dont les livies portont des lumiores fait le tour du cercle et emhrasse sur le front, successivment, dabord M. Gravier, puis beley, puis Richet. Tous trois sentent hes lives tiedes. Apris de baisur, une trace luminense comme un gros ver luisant reste sur lr front des trois expérimentateurs. Elle. dure longhoms : an moins meminnte dhe\% Graviar et dieley molus de dix minutes sur Rirhet.
"Sur er dernier alle apparat, disparait, sallenur, se renforer, scintille, s.fface, reparat racore. Des contacts divers somt pertus, mains, voild de n: seline nous frolant la ligure.
" Le Professeur sent une fois deux mains appuyer a la fois sur ses drux "paules."

Nous allons, maintenant, passer en revue les principales observations classiques des séances de matérialisation. Nous verrons que, partout et toujours, les choses se passent de la mème manière.
M. Delanne, dans son beau live: Les . Ipharitions maliohialiseres. résume ainsi les faits :

[^16]" Dans d’autres circonstances, cest l"apparition elle-mème qui posside un " éclat particulier qui la rend visible; il semblr yue la lumiore est émise pat " toutes les parties de son ètre et qưil émane des vétements une sorle de phos-

## ${ }^{4}$

 phoresernce assez vive, mais qui n'éclaire pas les ohjets environnants."Entin, on connail des cas où la lumiere layonne: soit les mains de l"ap" parition et sert it l’elairer, soit d"un corps solide, dur, yui peut affecter les
" formes les plus diverses. En sénéral, ces luminaires ont une rouleur et un

> "

$$
\text { " } 1
$$

${ }^{\prime}$

Parmi les observations extrèmement nombreuses de biophotogenèse métapsychique, nous nous contenterons de citer celles qui ont été relatées par des savants.

Voici d’abord le résumé synthétique de Crookes:
" Ces manitestations, etant un profables, exigent, en rentral, que la cham-

- しou"
" Jai vu des points lumineux jaillir de coti et diautre et se reposer sur la " tite de differentes personnes f jai eu réponse a des questions que javais fai" tes, par des élats de lumiere brillante qui se sont produits devant mon " visage et le nombre de lois que javais tixé. Jai vu des étincelles de lumières "sélever de la table au plafond, et ensuite retomber sur la table avec un bruit " très distincl. Jai ohtenu une communication alphatetique au moyen deblairs " lumineux, se produisant dans lair, devant moi, et au milieu desifuels je pro" menais ma main; jai vu un nuage luminenx se promener au-dessus d"un "tableau. Toujours sous les ronditions du contrile le plus rigourener, il mest " arrivé plus dune fois qu un corps solide, phosphorescent, cristallin, a été mis " dans ma main par une main qui nappartenait a aucune des personnes présentes. En pleine lumiere, jai vu un nuage lumineux planer sur un héliotrope place sur une table a cote de nous, casser une branche et lapporter a une dame ; et dans quelques circonstances, jai vu un nuage semblable se condenser sous nos yeux, en prenant la forme dune main et transporter de " petits ohjets...
" J'ai vu plus d'une fois, dabord un objet se mouvoir, puis un nuage lumi" neux qui semblait se former autour de lui, et rntin le nuage se condenser, " prendre une forme et se changrr en une main parfaitement faitr. Cette " main nest pas toujours une simple forme; quelquefois elle semble animée "et tris gracieuse; les doighs se mruvent et la chair semble ritre aussi
" humaine que celle de toutes les personnes présentes. Au poignet ou au " bras, elle devient vaporeuse et se perd dans un nuage lumineux.
" Au toucher, ces mains paraissent quelquefois froides comme de la glace " et mortes; d’autres fois, elles mont semblé chinules et cicantes el ont serve la " micnne avec la ferme étreinte dun vieil ami."


## Ailleurs, Crookes rapporte :

" Une main lumineuse descendit du plufond de la chumbre, et après avoir plané
"pidement sur une feuille de papier, rejeta le crayon et ensuite s’éleva au-
"dessus de nos têtes, et se perdit dans l’obscurité."
Myers, dans son étude de la médiumnité de Stainton Moses, cite de très nombreuses observations de phénomènes lumineux ${ }^{(1)}$ :
" Pendant une manifestation imposante d" "Imperator ", le guide du mé" dium, tous les assistants (ils étaient trois), voyaient de temps à autre une " vapeur lumineuse, allant et venant autour des pilastres de la table. Dans d'autres cas cétaient de petits globes lumineux qui brillaient d'un éclat continu et tournaient autour de la chambre. Ces lueurs ne rayonnaient pas, c'est-à-dire qu'elles n’éclairaient pas l'espace environnant.
"Nous retrouvons dans la description de la séance du 11 août ce mème détail caractéristique que les lumières sont entourées de voiles. "Mentor", un des guides, fit sentir au Docteur Speer une draperie lumineuse et présenta deux fois devant sa figure une lumière très large et très brillante du volume d'un globe de lampe.
"Dans une autre circonstance, c'est une vapeur lumineuse qui entoure une " bague placée au milieu de la table. Mme Speer ayant approché sa main, la re" tira toute lumineuse."

Les expérimentateurs d'Eusapia ont observé des phénomènes analogues, quoique moins intenses (le médium était spécialement entrainé pour la télékinésie). Voici le résumé de M. Delanne :
"Apparitions de points phosphorescents de très courte durée (une fraction de seconde) et de lueurs, notamment de disques qui souvent se dédoublaient, dune durée également très courte.
"A Rome (\%) - On signale de petits globes phosphorescents qui voltigeaient au-dessus de la títe des assistants, lesquels voyaient tous le phénoméne au mème instant et de la meme manière.
"A Varsovie (3). - Les lueurs ont revetu les formes les plus diverses : étincelles dorées, gerbes de 2 à 3 centimètres. Le général Starzinsky a observé un "rond" faiblement luisant, grand comme un oxil dhomme; la lumière avait la forme dune spirale plate.
" A Cargueiranne (1). - Le Professeur Lodge a vu, avec les autres assistants, des lumieres traverser la salle, comme des lucioles.
"A Paris. - P'endant les séances de la Société Française d'Etudes des phénoménes psychiques, je fus, à plusicurs reprises, témoin de la production de ces étoiles lumineuses dune couleur bleuatre qui ressemblaient à ces points
(1) Résumé de M. Delanne dans Les Apparitions matérialisées.
(2) De Rochas : L’Exteriorisation de la Motricilé, p. 133.
(3) - ouvrage cité, pp. 1;8-1:39.
(i) - $\quad$ p. 174.


Digitized by GOOgle

$$
\text { " } 1
$$

"A Montfort-l’Amaury ${ }^{(1)}$. - M. de Fontenay signale à la deuxieme séance,

$$
"
$$

"

Terminons, en signalant, à titre documentaire, la très curieuse observation du peintre James Tissot, et sa magnifique gravure, d'après nature, d'une double matérialisation obtenue par la médiumnité d'Eglinton (2) :
"... Je vois alors là, près de moi, une forme humaine éclairée par un foyer
" Mes voisins, en voyant la matérialisation de la figure, s'étaient écriés :
" Oi! what a sweet ften! How pretty! Oh! quelle douce figure! Comme elle " "st jolie!!...
" Voila Katie qui reparit, cette fois plus distincte. C'est bien une personne "à l’aspect vivant que j’ai là devant moi. La face est bleue, comme éclairée par la lune. Oui, certes, c'est ma Katie! Mais elle disparait avant que j'aie pu observer l'éclairage des mains.
"Après quelques instants, elle revient et cette fois j’observe tout. Les deux mains jointes ont l'air de retenir de la glace lumineuse, éclairée comme par de l'électricité massée sur l’estomac. La figure s’évanouit. Serait-ce fini? Une lumière alors se montre à ma droite ; c'est la forme d'un homme maintenant, teint brun, coloré, lèvres rouge, barbe noire, mousseline blanche enveloppant la tête comme un turban et drapée sur le corps. Sa main présente un corps lumineux qui l’éclaire. Il passe à ma gauche, derrière moi, puis traverse la salle devant nous, se montre aux personnes de la droite, puis disparait dans le plancher. On croit que c'est Ernest, le controle, ou plutòt le gaide du médium.
"Quelques moments se passent à attendre et la conversation languit.
"Deux lumières près de vous, Monsieur Tissot, deux formes... Oh! que c'est beau!...
" Je me détourne à ma droite, je réunis les mains de mes voisines de droite et de gauche dans ma seule main gauche, atin de ne pas interrompre la chaine tout en ayant la possibilité de me retourner plus à mon aise. Je vois
" alors un groupe admirable, éclairé de cette mème lueur bleuitre que j’ai " signalée, mais plus blanche, comme si on avait gratté de la lune et mis les petits morceaux dans les mains des ètres apparaissant. C'est la forme du " même homme à l'aspect un peu indien qui amène une jeune femme qui est " Katie.

[^17]"Je mécrie a voix basse :
" - Que cest beau! C'est plus heau que ce que je souhaitais voir. C'est " lien katie!
"Jobserve tout, les plis des foffes, larrangement des mains. Lune des " mains de lomme sapproche de Katie, comme pour mieux l'éclairer ; l'autre " l'entoure de sa draperie. Il a l'air de la conduire comme son enfant, sa surur. "

Que le lecteur nous pardonne la longueur de cette étude.
Elle était indispensable pour montrer le caractère de constance des phénomènes lumineux dans les expériences d'ectoplasmie.

La biophologenèse mstapsychique n'est pas seulement une manifestation du plus grand intérèt; elle comporte des enseignements importants, tant au point de vue général de la "lumière vivante" qu’au point de vue spécial de l'ectoplasmie.

Cest à ce dernier point de vue que nous nous contenterons, pour le moment, de nous placer.

Dans des articles précétents (Reoue Métapsychique mai-juin et sep-tembre-octobre 1921), nous avions décrit la genése du processus ectoplasmique. Nous sommes à même, maintenant, de le pénétrer, d`une manière plus intime.

De tout ce que nous savons aujourd'hui, ressortent les conclusions suivantes :

La condition primordiale de l'ectoplasmie réside dans une décentralisation anatomo-biologique du corps du médium et dans une extériorisation des éléments décentralisés à l'état amorphe (solide, liquide ou gazeux).

Cette décentralisation s'accompagne de la mise en liberté d'une proportion considérable d'ÉNERGIE VITALE.

L'énergie vitale ainsi libérée peut devenir de l'ÉNERGIE MÉCANIQUE, d'où la télékinésie et les raps.

Elle peut se transformer en ÉNERGIE LUMINEUSE, d'où la production de lumière vivante tout à fait analogue à la lumière vivante normale Tantôt l'énergie lumineuse semble se condenser dans tel ou tel organe matérialisé ou en voie de matérialisation ; tantôt elle est liée à une sécrétion phosphorescente, susceptible de s'agglomérer et de former de véritables lampes vivantes.

Enfin, la même énergie vitale, qui se manifeste par la télékinésie et la bioluminescence, peut aboutir à organiser les ectoplasmes amorphes. Elle crée alors positivement des êtres ou des fragments d'êtres' vivants éphémères. Les MATÉRIALISATIONS achevées constituent la phase terminale et supérieure de l'ectoplasmie.

Ces phases essentielles de l'ectoplasmie, il importe maintenant de les soumettre à une analyse minutieuse et détaillée.

On nous reprochera peut-ètre de n’avoir pas procédé tout d'abord et avant tout à celte analyse.

Nous répondrons simplement que l'étude analytique indispensable sera singulierement facililée par notre connaissance synthélique du merveilleux processus; tandis qu’elle n’eùt vraisemblablement conduit, en dehors de cette dernière, qu'à des tatonnements sans nombre, à des illusions décevantes ou à des erreurs désastreuses.

Docteur Guslave Gelify.

P. S. - Sons avons eu loccasion de parler frequemment, dans nos comptes remdus, des variations alternatives d'éclat des luminosités métapsychiques. I.r phenomine sobserve aussi pour les lumieres vivantes normales. En voici un -xemple remarquable, cité par Raphä̈l Dubois.
" On a retiré des profondeurs du golfe de Gaticogne, entre autres, des spécimens appartenant a la famble des fiorgonides gui devaient former au fond de lat mor de viritables forets lumineuses, car ces polypiers peuvent atteindre jusqüa 2 mitres de hauteur. Amenés sur la pont du " Talisman" quiles avait pechés, ils produisaient des jeux de feux dont les éclats s'attemaient puis se raricaicmt pour passer du violet au pourpre, du pourpre an rouge, a lorangé, an blen et aux diffrents tons du vert, parfois meme au blanc de fer surchatle at ce nest pas la une des particularités les moins rurieuses de la lumiere frode phesiologimue. La rlaté était si vive qu'on pouvait lire a me distamer de six metres. " La Vie et ln Lamiarre.)

# Un fait de Préconnaissance du Devenir de la personnalité humaine 

Voici un fait de prévision du devenir individuel, simple dans son objet volontairement restreint, mais d'une netteté rare. Tous les membres de ma famille et quelques-uns de mes amis ont assisté en spectateurs étonnés à la transposition rapide de la prémonition dans la réalité.

Les grandes vacances de 1921 me mirent, dans le Cher, en relation avec $M^{\text {ne }}$ Jeanne $P$...., personne douée, à l'état apparent de veille, de la propriété de prendre une connaissance paranormale du déroulement des vies individuclles. Un maniement fantaisiste des cartes, la contemplation des figures variées que dessine un blanc d'cuf jeté dans un verre d'eau sont les ordinaires et préférés excitateurs de sa faculté.

Le 8 septembre 1921, dans le cours d’une séance où j'éprouvais son talent, comme elle venait de m’annoncer que j’allais bientôt et désormais habiter Paris, je lui dis : "Voici donc qu'une expérience simple et de facile contröle se présente. Décrivez mon futur appartement. "

J'avais, en effet, l'intention arrêtée de me fixer à Paris. Mme Jeanne P. le savait-elle? Peu importe. Ce qu’elle ne savait pas, c'est qu'après plus d'une année de vaines recherches. j’avais, depuis juin 1921, la promesse de location d'ın hòtel rue de Longchamp, occupé par Mme D.-W..., de nationalité anglaise, à fin de bail depuis deux ans et usant, jusqu’à extinction, du moratorium.

En septembre, joattendais donc la vacance de cette maison, présumée pour janvier 1922 et, las des stériles recherches antérieures, je me tenais à cette attente.

Pour une complète intelligibilité de ce qui va suivre, je dois ajouter qu'en juillet j'avais eu avec $\mathrm{M}^{\mathrm{mc}}$ D.-W... des pourparlers pour location transitoire de sa maison en meublé, cette dame devant, vers le 20 aoùt, séjourner six mois aux Indes auprès de son mari, officier de l'armée an glaise.

Du point de vue restreint de cette expérience, tel était, le 8 septembre 1921, le contenu de ma pensée, pensée entendue selon l'acquis de la psychologie classique.

Après avoir quelque peu remué un jeu de cartes, Mme Jeanne $P$. répondit ceci à ma question ${ }^{(1)}$ :
"..... Vous n'êtes pas encore sur le point de partir dici..... il y a un empèchement...

Il y aura changement rapide d'habitation, mais pas tout de suite et er sera avantageux parce qüil y aura des propositions imprévues...
... Vous n'aurez pasla maison que vous attendez... il faudrait un départ et il ne sera pas encore...

A votre prochain voyage á Paris, vous verrez quelque chose de séríux, mais pas cette maison que vous attendez... La dame qui est dedans ne part pas encore... "Elle serait donc malade?"... Elle veut s'en aller... il y a la mer à traverser où elle va... cette femme doit partir... alle partira... mais pas tout de suite...

Mais la maison, vous ne l'aurez pas...
... Changement, mais avec une autre maison que celle attendue..."
" - Alors, décrivez l’appartement inattendu que jhabiterai!"
"-... (Après efforts)... Je ne lr vois pas... nous essayerons un dr ces jours avec le blanc d'œufs..."

Le 13 septembre 1921, deuxième séance avec ${ }^{\text {me }}$ J. P... Mon contenu mental est le mème que le 8 septembre. Mme J. P... jette un blanc d'euf cru dans un verre d'eau et se met en contemplation devant. Par petites phrases coupées de longs silences, elle dit:
"... A votre prochain voyage a Paris vous sere\% éclairé pour l'habitation...
Des personnes vont chercher pour vous.
Vous recevrez une lettre où l'on vous partera de venir immédiatement pour aller voir...

Il faudra donner une signature... la maison sera arretie tout de suite...
Vous prendrez un hòtel, avec des arbres devant, comme un petit sipuare ou un jardin particulier... j’aperçis la une statue...

C'est un hötel détaché un peu...
It y auta des fleurs autour... je vois beaucoup de lierre...
Il y a deux portes dentrée... On nentre pas tout de suite de la rue dans la maison... il y a une grille dabord... et on arrive a la maison en passant comme sous une galerie couverte...

Yous ne serez pas loin de l'eau... pas loin non plus du Bois de Boulorme... Je voudrais vous donner le nom de la rue effirts du sujet pour y parvemir)... il ne veut pas venir... il n'y a qu’une lettre que je vois bien... c'est un B... le nom de la rue commencera par un B.

Avant dhabiter cette maison vous irro faire un voyage a la mer avec une dame..."

## Ce qui arriva.

Ce qui arriva est la meilleure leçon de philosophie que j'ai reçue dans ma vie.

Dans l'après-midi du $1: 3$ septembre, j’arrivai chez moi au moment où une jeune fille, $\mathbf{M}^{H e}$ Suzanne Fl..., tout récemment en vacances, y était en visite. La conversation en cours fit qu'elle m’accueillit par ces mots :

[^18]" - Nous parlions mariage, docteur, et je disais combien il est maintenant difficile à une jeune fille de trouver un mari..."
"- Moins difficile, toutefois, lui répondis-je, que de trouver un appartement à Paris..."

Telle fut la petite circonsta ce qui donna, comme on va le voir, le coup de barre vers la réalisation intégrale de la prémonition de Me Jeanne P...

Une conversation s'ensuivit dans laquelle je fus amené de meltre $M^{11 \mathrm{e}}$ Suzanne Fl... au courant de mon projet de fixation à Paris et des difficultés à s'y loger.

Elle en parla le soir mème à son oncle, distingué généalogiste parisien, qui mit immédiatement à ma disposition son crédit auprès des gérances d'immeubles. Il écrivit à ses relations les mieux placées pour le but à alteindre. Les réponses se succédèrent toutes pareilles dans leur substance : "regrets, rien de libre actuellement, et rien de libre en perspective..."
M. Fl... regagna Paris fin septembre, me permettant de garder un contact actif avec les gérances.

Le 8 octobre, je recevais de lui cette lettre :
"Mon rlare Dortelle,
" L'un des gerants de proprietiss anduels je m’étais adressé me signale un hötel particulier, sis rue de Boulainvilliers, a coblé de la chaussée de la Muette, orrupé par Mae (1..., demeurant a Lorient...
"Mme D... pensait habitor définitivement Paris et, à la réflexion, elle ne veut plus quitter lorient. Il y a quelques jours plle a demandé au gérant de la propriéte de lui chercher un remplagant. Corst donc vous dire que le local est disponible dés maintenant....
"Sauf la question de convenance du quartier, je crois que cest loiseau rare sur lequel il y amait lieu de se precipiter..."

Le 9 octobre, j’ètais à Paris et visitais l`immeuble. Il me convint et je jugeais que mieux valait ce logement assuré que l'espérance d'un autre. Jenvoyai de suite mon acceptation de reprise de bail à $\mathbf{M}^{\text {me }} \mathbf{D} . .$.

Au contròle, toutes les indications fournies le 13 septembre par $M^{\text {me }}$ Jeanne $\mathrm{P} .$. . se vérifièrent exactes. Voici dans leur ordre les éléments indicatifs et leur correspondance dans la réalité :

A rotre prochmi" roya!e a Paris rous serez éclairr pour l'hubitation...
... Ines persommes ront chercher pomer rous...
.. Vous recevers me lettre ain loon rous parlern de ronir immédintement pour voir...

Il faudra une si!gature, In maisom sora arrilec tout de smite...

Mes voyages et sijours a Paris etaient mensucls. Ce fut bien au promier voyage quej’eus la certitude d'un logement vainement cherché pendant un long temps.

Je fus dans la circonstance un bineficiaire passif

Telle fut la lettre ci-dessus de M. Fl...

Ainsi ful fait.
lious prendrez un hotel, arec des: arlires devant, comme un petit square ou in jurdin purticulier...

Jiopererois lii une statue...
c'est un hitel detuché un pen...

Ily amra des fleurs mutour...

Je rois beancoup de lierre...

Il y a deurr portes dentrie... on réntre pas tout de suite de lit rue dans la maison. . . il y a une !rille d'abord. . .

On arrive deas la maison en passant comme sous une !aldrie couverte...

Vous ne seres puts loin de l'eatu... pas loin mon plits du Bois de Boulo!ge.

Le nom de la rue commence par un B.

Acamt alhabiter cette maison, vous irez faire un voya!!e it la mer arec une dame...

J'avais demandé i M. Fl. . . un hòtel ou un appartement, appartement de préférence. L’hòtel offertest agrimente d'un petit jardin planté d’arbres.

Devant la facade de la maison, cioté jardin, est une statue en pied ivestale gardant le fen sacré), 1 metre :0 de hanteur.

La maison ne fouche aucune atre maison.

Elle est entourée de plates-bandes qui ont été et seront garnies de lleurs.

La grille conté rue est garnie de lierre. L.es parois des maisons voisines en sont tapissées jusquau-dessus du troisieme étage.
I.a maison est séparée de la rue par une grille et un espare. Il $y$ a une porte dans la grille et ensuite celle de la maison.

De la grille a la maison l'espace est recouvert par une marquise vitrée.

La maison est à :on métres environ de la Seine et 900 du Bois de Boulogne. $130^{\text {me }}$ de la surface de l'aris, tout au plus, devait donc nécessairement contenir cette maison.

Rue de Boulainvilliers. Paris compte approximativement \%.700 rues, 430 commencent par $\mathbf{l}$.

Le 20 octobre, pour signatures detinitives el reprises d’objets, je dus me rendre aupris de $\mathrm{Mme}^{\mathrm{mc}} \mathbf{\mathrm { I }} .$. , ia Lorient. Une de mes belles-swurs qui s'étail chargée de toutes les demarches antérieures m’accompagna.

Ainsi s'actualisa dans un déterminisme rigoureux ce petit fait de prémonition, lequel, dans sa simplicité, est le plus pur de tous les phénomènes prémonitoires (déjà jugé par les événements) que j’ai accumulés dans une éxpérimentation incessante de douze ans.

Dr E. Osty.

# CHRONIQUE ÉTRANGÈRE 

. V otre Chronique elrangere est strictement documentaire.
. rations ou de leurs interpretations.

Notre but, dans cette analyse, est, purement el simplement, de tenir nos lecteurs au courant du mouvement mélaps!fchique dans le monde entier.
 "phécoménale " mémolre de temps. - VN gas manfeste (évidentai. be Photographie spirite. - I've expligiation de la Photographie spimite.
 La clarvoyavice de Miss Elgénif. Denvis. - Cladrvoyance et Simboles. - La Sensation des Thembifuments de terbe d boditane distanife. - Opingoxs conthadmedres. - La babeté des Médims a matrírialis.itions


## Les prétendus phénomènes de hantise de Rossignano.

La presse italienne a fait grand bruit, au cours des dernieres semaines, des phénomenes de hantise dont aurait éte le théatre la commune de Rossighano.

Notre distingue collaborateur et ami, le $\mathrm{D}^{r}$ Mackenzie, a pris soin de faire une enquéte, de lapurlle il résulte nettement que ces prétendurs manifestations nont jamais existe!

Voiri le certificat du chef des carabiniers de cette commune :
" Nous sommes en mesure d'allirmer de facon absolue que la petite Maria Binelli nexiste pas dans la commune de Rossignano (Monferrat), pas plus qu'une autre petite fille qui aurait pratiqué la sorcellerie ou le magnétisme. La presse de Turin devait éclairer rette inigme). Les journaux, il est vai, en parlent, et il est acrouru en ces jours des messieurs de Turin, d'Alexandrio, cte., et beancoup de savants qui ont voulu sassurer des rirconstances signalées. La gendamerie de Rossigmono télephome dans tout le Monferrat et na pu decouvrir sur quoi les journaux sotaient basés pour faire leur récit: la petite fille en question no puètre déonverte en aucunc autre commune de la region."

Sins commentaires... suivant la formule usurlle.

## Sur un cas de phénoménale " mémoire du temps».

Lat revue psychisrle Stulien, en son fascicule davril 1922 , publie, sous ce litre " Veher einen Fall von phinomenalem Wrttergedachtnis " (p. श16) une étudr du Dr H. H. Kritsinger. Déjí, dans son fascicule fl p. 328), P. S. avait signale le cas du pritre llansjacob qui, apres une courte reflexion, pouvait, sur la designation dune date proche ou aloignée, dire à quel jour de la semaine celte date correspondait. Le prêtre expliquait le mécanisme de sa mémoire en derlarant que son exacte réponse resultait du fait quail était rapable de se remedtre devant los yeux l’ispect des calendriers des annees anterieures et d’y lire, bientor, le renseignement demamdi. M. Kritzinger considire que le cas de

Otto Schrader est de beaucoup plus surprenant. Le 9 novembre 1921, à Berlin, dans les bureaux de la Psychischen Studien-Gesellschaft, il a eprouvé les remarquables facultés de ce sujet, en compagnie du professeur $\mathrm{D}^{r}$ Süring, directeur de l'Institut météorologique de Potsiam et éditeur de Meteoroloyischén Zeitchrift. Sans prétendre traduire ici tout le détail de cette enquète, nous en détacherons quelques réponses typiques, sutlisantes pour démontrer l’étendue des facultés mnésiques d'Otto Schrader.

Question. - Quel était le temps, il y a trois ans, le 9 novembre 1918?
Réponse. - Six jours après la nouvelle lune. Temps couvert. Le soleil a de la peine à percer. La température est à peu prés normale. Vers le soir, il pleut un peu.
Q. - Combien ce temps a-t-il duré?
R. - Le 17, temps gris, un peu de gelée. Le 20, éclaircissement. Le 21 gelpe. Du 22 au 23 , un ciel parfaitement clair, qui provoque un peu de gelée. Puis vient, du $2 \ddot{3}$ novembre au 15 décembre, une période où le soleil ne se, montre autant dire pas.
Q. - Reculons de quelques années. Le trmps de novembre 1909?
R. -- Après un ortobre trés chaud, il y a un début de novembre plus chaud fue la normale. Le 13, de violentes bourrasques aver des éclairries. Le 1't, lágire gelée, temps trés clair, mais un peu trouble le soir. Le $4:$, un temps de franche gelée. Le 16, avant la nuit, forte chute de neige. Le 17, moige prolongie, mais le temps va changer. La temperature strive. Le 18, le 19, un pru de soleil. Le 22, retour de la gelfe avec riel clair. Cela dure jusqu’au 26. Ce jourla. an matin, on enregistre " -8 degrés Celsius ". Puis, lemps couvert jusquä la fin du mois.
Q. - Parlez-nous de novembre 1890 .
R. - Novembre extraordinaire! Tout dabord, le temps de saison, sans atre paticulierement froid. Il ny a pas de jours tres clairs, juspuan 7. Alors, ciel convert qui apporte une temperature plus douce. Lee ciel est clair le 16, mats rela ne dure pas. Le 20, tres chaud et nebuleux. Tendance a la phaie. Ie soir, Mair de lune par intermittence. Le 21, ciel sombre et quelque pluie. Le 22 , suir clair; le 23, mauvais jour: il plent sans arrit. Le barometre est très bas. I.e $\mathfrak{2}$, temps affreux. Neige, pluin, bourrasque. Revirement le $2 \ddot{3}$ an matin : gelae, $4^{\circ}$ Réaumur, ciel clair; le 20 , nuit trés limpide, nuages lapres-midi et petite chute de neige. Température : de - $8^{\circ}$ à - $9^{\circ}$. Le soir est clair : on atteint - $10^{\circ}$; on se maintiendra entre -- $9^{\circ}$ et $10^{\circ}$ jusquan lendemain. L.e 28 est pur. Beau clair de lune. Froid le 29 et le 30.

Des questions sont posées pour les dates novembre 1883, fuin et juillet 188:3, juillet 1901, juillet 1904, aoùt 1913, mars 1893, etc. On en vient à cetle derniore epreuve.
Q. - Quelle a été la fin de la période des froids en 1888:
R. - Janvier est doux, mais il y a une forte chute de neige le 28 . Suit ur pru de gelée qui cesse le 4 févicie Le :3, très forte chute de neigr, et le 6 , grand froid. Le 7, changement : bean temps. Le temps se tient an zero. Du $x$ an 11 , journées chaudes. Le 19, gelée; le 22 , trés froid. Puis, le froid cesse et ceest de la neige jusquau 6 mars. Ce jour-la, apres-midi, temps couvert. Aprés-midi du 11, neige abondante. De mème le 12. Le 14, grandr gelée...

Vérification faite, ces déclarations sont toutes exactes. M. O. Schrader fait connaitre que, pour éveiller le souvenir, il se remémore, dabord, les positions de la lune, dans la période dont il sagit. Il explique ensuite curiensement quail "travaille" comme si, dans charune de ces périodes, les jours avaient... leur numero de téléphone. C'est en les appelant qu’il ranime sa mémoire. Questionné sur le fait dune mémoire qui lui permettrait, de méme, de se souvenir, au jour le jour, des incidents de sa propre vie, M. Schmader répond que cette mémoire nexiste pas en lui. Il na pas davantage celle des physionomies et
des couleurs. Son père portait le plus vif intérèt aux questions astronomiques -t météorologiques (1).

## Un cas manifeste (evidential) de photographie spirite.

Sous cette forme, que nous respectons, M. Allerton S. Cushman intitule l'article où, dans le numéro de mars dernier du Journal of the American Society for Psychical Research, il rend compte d'une expérience personnelle: "J'ai l'intention, déclare-t-il, dètre aussi exact et minutieux dans la description des faits et résultats, que jai coutume de l'ètre, dans mes observations physiques et chimiques, au lahoratoire". Ami de Richard Hodgson et disciple de Frederick Myers, l'auteur se rallie d'abord à l'argument de Fr. Soddy, le professeur de chimie inorganique et physique d'Oxford : "La patie réelle, dans l'homme, n’est pas son organisme corporel, continuellement dilapidé et renouvelé ; rlle neest pas non plus lonergic physique qui le commande, car elle est entièrement dérivée du monde inanimé. Cest la personnalité résidant dans le corps et qui le contròle. Il ny a pas dautre difference entre le meme être, une minute avant sa mort, et ume minnte apres ". Puis, M. A.-S. Cushman expose les faits. I.a $\because$ 't septembre 1920, sa fille, - quinze ans, - est brusquement enlevée par une meningite. Iu printemps de 1921, on lui montre une photographie "psychi"xtma", ohtenur chッ\%. Hopr, a Crewe : image de soldat tué au début de la surrere, et dont la famille atteste la ressemblance. Dabord incrédule, il lit plusifurs ouvrages sur ce sujet trouhlant (Dr Ilyslop, Dr James Coates, Pr G. Ilens(ww), el incline a conclure que lhypothese de frate ne peut etre seule retenue. It reste frappé du fait que, dans ces sortes dexpériences photographiques, les plapues pruvent ètre impressionnérs sans être meme introduites dans lappareil, fussent-elles enveloppées de papier noir. Sa curiosité bientòt piquée au vif, il cherche amx Etats-t'nis un médium, n'en trouve point, et se décidr a aller en Ingleterre, a Crewe. Avec sa femme et son tils, il part. Personne n'est avise du voyage. Il est a Londres le 23 juillet 1021. M. Engholm, de la revue Li,ght. lui apprend que, par chance, Ilope est dans la capitale, au Collège of Preychic scifuce. Il est quatre heures du soir. II court au Collège (59, IIolland Parki. Ilope est parti. besappointement. Que faire? Or, quelqu'un avertit qu'une corlaine Miss Deant, médium photographe, est encore là. Cest donc à elle quoon siddressera. Elle "fera une séance", en fournissant ses plaques. Cest son hahitude, ćest sa doctrine. Elle porte les plaques sur elle, les pénètre de son fluide. selon olle, celte máthode est preffrable à celle de lachat des plaques par le cliont qui, dans certains cas, dit-elle, peut y transposer, inconsciemment, limage espere. Sans dire son nom ni sa provenance, le couple Cushman sonserit a ces conditions. M. Cushman marque lui-meme les plaques, soiguensement examinées, et les place dans la camern, inspectie en tous détails. Rien dr suspect. In instant, on prie. Il est ciny heures. La lumière du jour s'appauvrit. Poutant, on essaye, quatre poses de trente secondes chacune. Puis, lon diveloppe. Manifestement" il y a quelque chose".

Quand les plaques sont sèrhes, on voit sur liune delles, un beau portrait de la jemne défunte.

[^19]Fant-il admettre que Miss Deime, possedant un considérable lot dr plaques portant des eftigies humaines, a reconstitué télépathiquement le visage de la morte et choisi, dans sa collection, le portrait le plus propre a faire illusion? M. Cushman estime tris invraisemblable une telle supposition. Le médium aurait ainsi photographié sa propre pensée, retlétant la pensée des visiteurs? "Ridiculous! " conclut le physicien. Ce qui reste certain, c'est l'inaliscutable similitude des traits, si lon compare une photographie de la vivant. $+t$ son visage "extra". A cet egard, les planches publices dans le Bulletin dr l'A.S.P.R. sont probantes. La coiffure typique, et nullement à la mode anglaise de 1921, complète la ressemblance. Le document "vivant" et le document " mort" mesurés au micromètre (micromeler calliperi, hormis la longueur du nez, attestent la similitude : "Personnellement, écrit M. A. Cushman, je suis tout à fait convaincu que lépreuve Deane est un portail de ma tille. Par ailleurs, je tends à croire quiune substance spirituelle invisible a nos yrux, échappant à notre sens tactile, peut produire ou refleter des radiations dépassant les limites du spectre appréable ". Sir oliver Lodge, ayant eu la photographie entre les mains, déclare que c’était là le plus convaincant témoignage de photographir spirite soumis à soll examen.
"Je n’ai pas besoin de rappeler, conclut M. Allerton S. Cushman, que, dans le grand nombre de photographies obtenues, cà et la, par des médimms, il $y$ ell a de belles, de peu démonstratives et de grotesques. Par analogie, je dis qu’un jardin zoologique doit montrer des pores et des paons, des hyyenes des oiscaux du paradis. La question nest pas de savoir si ce yui apparait est accoptalle ou meme probable. Le tout est que ce soit rai."

## Une explication de la Photographie psychique ?

Au numero davril des Quarterly Transactions of the Brilish Collerger of Psychio Science, (p. 81), le major R. E. E. Spencer, qui sest spécialisé dans lélude de lat photographie supranormale, tente d'en fournir un essai d'explication: "Je suis venu à cette conclusion, dit-il, apres un long examen de plapues, que "quelque chose " avait été placé, posé à la surface de ces plaques et que céétail par lauxiliaire de ce "quelque chose" que les phénomenes photographiques artuellement inexplicables, sont obtenus. Je suggere, en conséquence, que "les opérateurs de l’autre cóté "préparent une représentation prechigue de ce qu'ils: désirent reproduire sur la plaque. Je pense que cette preparation est constitue. dune substance qui pourrait avoir quelque analogie aver lectoplasme dont il est tant parlé. En deuxième opération, l'image ainsi imprimée sur cette substance est plaquée, reportée sur une sorte de transparent pisychique qui, à son tour, est surimposé à la surface de nos plaques sensibles. Cone sorte de radiation ou de vibration est alors mise en aruvre, de telle facon quelle se propage a travers le transparent psychique, et cette radiation-vihration agit sur les sels dargent de la plaque, tout comme les myons $X$, si bien quiune image peut etre produite alors comme par les moyens ordinaires. Je ne pretends pas que cell. méthode soit invariablement suivie dans tous les eas, mais je suis porté a la croire toujours utilisée lorsque les experimentateurs ne se servent pas de la chambre photographique (et obtiennent des résultats pat la simple manipulation des plaques enveloppées). Il est possible míme quaver l’mploi de lat chambre, le système que je propose soil celui dui intervient dans la produrtion du phénomène. "Lhypothese du major spencer reste... une hypothese.

## Les Prestidigitateurs et la Critique des phénomènes psychiques.

Dans notre précédent fascicule, commentant (pp. 103-1:31) les Proceedin!ss, volume xxxi, janvier 1922, établis par la Soriety for Psechical Research, de

Londres, sur les expériences dectoplasmie faites avec Mile Eva C., en 1920, nous déplorions, dans des notes personnelles et à plusieurs reprises, le caractère particulier des témoignages de M. Dingwall, prestidigitateur renommé, et appelé à participer comme témoin aux séances de la S. P. R. Nous rappelions, à ce propos, une déclaration de $\mathbf{M}^{\text {me }}$ Bisson au Dr de Schrenck-Notzing: "Les expérimentateurs sont hypnotisés par lidée de trucs "; et un passage dune lettre publiée par M. Oesterreich : "En dehors de l'idée de trucs et de fraude, ils nont rien en eux. "Quelque sévères que puissent paraitre ces appréciations et peut-ètre mème pour démontrer, en toute impartialité, que les opinions ainsi exprimées peuvent êtres celles de certains psychistes anglais, nous empruntons aujourd'hui, sans le commenter, un extrait de l'article publié dans Lieght du 18 mars rcoulé (page 1:1), par sir Arthur Conan Doyle:
"Parlant de photographie, je sympathise entièrement avec les médiums qui refusent de se soumettre à l'examen de personnes dont lattitude est injuste et oflensante... Prenons le cas de M. Dingwall qui récemment appela " barbouillages" des photographies psychiques, laissant entendre qưune simple tache apparaissait sur lépreuve. Je lui envoyai des exemplaires de six photographies en lui faisant remarfuer combien elles ressemblaient aux originaux et comment, dans quelques cas, elles étaient plus nettes que les personnes ayant posé. Tout homme impartial n'eut pas osé nier : il nia. Je puis pourtant démontrer l'évidence en envoyant ces mèmes documents à quiconque. Après cela, je naurais jamais lidée de soumettre ancune référence psychique à M. Dingwall, car sit fut capable de tenir ces documents pour nuls, il lui est impossible de donner son assentiment à quoi que ce soit. Il ne peut que désapprouver et non prouver. Aussi bien, pourquoi perdre du temps?Or, M. Dingwall est maintenant enqueteur ofliciel it la S. P. R. Comment, possiblement, en peut-on attendre une coopération" Il a cette sorte desprit critique qui " nullitie et stultitie» le travail de la Société, si bien que beaucoup dentre nous, en Angleterre, se sont retomrés vers d'autres véritables centres de lumière et de progrès. Le récent rapport sur Eva C. est un exemple de ce que je dis. Comme Mme Bisson et Eva ont dù regretter leur tempset leur énergie! Il mapparait quen vérité elles ont éte mal traitées (badly treated)."

## La Clairvoyance de miss Eugénie Dennis.

Lattention de IAmerican Soriety for Psychical Research a été récemment sollicitée par le cas de miss E. Dennis, elève d'une école supéricure de Omaha (Nebraskia). En attendant les éclaircissements qui pourront ètre fournis par nos colligues américains, nous résumons ici, et sous léserve, divers faits mentionnés par le sunday Herrald, de Buston, et signales, de seconde main, par Light ( 23 mars 1922 ). La " young lady " entra en possession de ses facultés de clairvoyance il $y$ a environ un an. En une première manifestation, et au cours d'une demi-transe, efle invita une personne présente à se rendre, dans la ville, a une entrie diavenue, an terminus don tranway. "Il y a un accident. Lin homme est mourant ". Sur place, l’enguèteur vit deux automobiles a l’instant brisées dans une rencontre. Les curieux formaient groupe. Un chaufleur, écrasé, avait Clé conduit a lhipital. Eurenie déclara quelle avait été, de loin, veritahle spectatrice de l'accident, "avec mes yeux psychiques ». Intrigué, un illusionnistu, liseur de penses dans les théatres, M. David abbot, réunit vingt-cing personmes. Eugenio parait, et a chacun, fail de sumprenantes révelations personnelles. Et soulain, elle crie: "Con matheur! Cone rue... trois nigres fuient... il y a un mort. . je vois un tramway. M. Abbott monte dans un trolley-car, et remarque lönervement des voyageurs. Il apprend quiun policeman a été tué, près dce tramway, a la station de dípart. Trois nigres ont tiré sur lui, a la minute méme oú miss Demnis voyait le drame. Depuis, elle a étonné des soldats de
I.American Legion, a kansas City, en leur parlant de faits de guerre - ses exactes déclarations ont été controlées dans la suite, - faits qu'ils ignoraient et dont d'anciens camarades furent les héros. Elle retrouve papiers et bijoux perdus; voire les enfants égarés. Elle a redit une conversation in extremis entre M. Abbott et un ami décédé, qui avait promis de venir la répéter, s'il trouvait un médium. La plupart des témoins ne croient pas aux "Esprits ", mais ne donnent aucune explication.

## Clairvoyances et Symboles.

La Weekly Dispatch, par la plume de la "voyante"A.V. E., traite des symboles avertisseurs qui se présentent aux yeux des médiums, notamment en psychométrie. La difficulté est d'interpréter justement ces images souvent énigmatiques. Il y faut une longue expérience. Ln objet usuel peut atre vu et qui induit à une pensée fort éloigné de la réalité matérielle de cet objet. Ainsi pour lauteur, la vision d'"un poisson dans l'eau claire " signifie "un changement heureux, dans l'extstence du consultant $\ldots$. Mais on peut s'y tromper. L'image peutétre directement parlante et évoquer, prosaïquement, lidée de pèche, de picheur a la ligne. Au cours dune seance, A.V.E. est questionnée par un visiteur, sur le nom d'une jeune tille. la pensée d'une riolette surgit aussitòt. Pourtant le nom n'est pas " Violet ". Il s'agit de mieux traduire la suggestion première. La vision d'une fleur se forme. C'est peut-être une orchidée... et il y a comme un arc-en-ciel, derriere la personne qui interroge. Notons qu'arc-enciel se traduit par rainbow. La voyante, ne débrouillant pas le mystère, essaye de lécriture automatique. Elle obtient: "Iris et sa mère vous envoient leur affection." "Iris" est bien, cette fois, le nom de la jeune tille. Dans la voyance, il y a eu confusion entre l'iris et l'orchidée. Et lon se souvient alors que rainbow (arc-en-ciel) peut, en grec, se traduire par iris. La production dun are-enciel avait été un moyen supplémentaire pour provoquer la divination du nom. Moyen singulirrement indirect, il en faut convenir, mais qui montre quelle. subtilité est généralement réclamée à l’intelligence des médiums pour recevoir, enregistrer et traduire, d'où quelles proviennent, les indications qui leur sont fournies.

La sensation des tremblements de terre à lointaine distance.
En avril 1922, La Revue spirite, (chronique étrangère, M. Cassiopée), publiait cet entrefilet: Les facultés psychiques de Goethe: Le John o'London's Werki!! relate ce tait peu connu, raconté à Eckermann par un ancien valet de chambre de l'auteur du Faust: "Une nuit, mon maìtre me sonne. J'entre. Levé, prés de la fenêtre, Goethe regarde le ciel: "Ne vois-tu rien dans les nuages?" me demande-t-il. "Je ne vois rien ", dis-je. "Va réveiller le concierge ». L'homme accourt, et interrogé, déclare ne rien voir. Le poíte altirme pourtant: "Il y a en ce moment un tremblement de terre, ou cela ne peut tarder $n$. Le temps était calme, cependant, mais lourd. Le lendemain, Goethe contia son impression à plusieurs personnes. On le traita de rèveur. On se trompait. Deux semaines plus tard, on apprit que, celte nuit-la, la ville de Messine, - bien loin de Weimar, - avait été détruite par un tremblement de terre».

Or, dans son numéro 4-6, le Bulletin de l'Institut yénéral l'sycholoyique (pages 139-142) insère une communication de M. J. Oppenheimer sur «la sensation des tremblements de terre à lointaine distance ${ }^{\circ}$. L'auteur l'a éprouvée sur lui-mème, le $\boldsymbol{f}^{\text {er }}$ mars 1919, sur la route de Montreux "fort mal de tête, vacillation dans les jambes". Déclaration: "Il se produit dans les parages, un tremblement de terre". Le surlendemain, les journaux annonçaient: "On a ressentit à Sarnen un très violent tremblement de terre (Sarnen est à 114 kilomètres de Montreux). Déjà, en décembre 1918, à Montreux, M. Oppenheimer
avait foumi une semblable indication, devant temoins, sentant la secousse de lex, - lieu situé à $2 \dot{4}$ kilométres, - dans la nuit du 3. Jeune, il annoncait les orages avant limdication barometrique. A son article, il joint diverses lettres de "sensitifs" qui ont la mème faculté que lui. L'un d'eux, M. J. Blandford, de Wembley (Angleterre), a, le 7 janvier 1922, noté un tremblement de terre survenu à plusieurs milliers de milles du fauteuil où il lisait son journal (attesté par témoins). "Pour ce qui concerne les causes de ces sensations, déclare M. J. Courtier, M. Oppenheimer est convaincu que des vibrations se degagent de l'intéricur de notre glohe, se propageant par la croùte terrestre jusquà la surface du sol, et rencontrent, che\% certains ètres, des dispositions sensitives permettint de les recueillir et de los enregistrer "a l'instar, ajoute-til, des récertours de la telegraphie sans til."

## Opinions contradictoires.

Psyche, revue de psychologie (janvier 1! 122 ), envisageant les travaux récents dans le domaine des recherches psychiques, constate quactuellement, "les Etats-Conis sont a peu près privés de bons médiums, Mme Chenoweth, de Boston, Ctiant le seul psychic véritableınent bien étudié pour le travail en état de transe (?) Le Département des phenomènes physíques, il limerican Society for Psychical Restarth a fait de nombreuses expériences en ce qui concerne la photographie dite supranormale, mais malheureusement, lorsque des conditions de contrìle rigoureux ont été instituées, les phénomènes ont pris fin(1). Parmi lis mediums a matérialisations, les pratiques frauduleuses continuent en Amérique. Les authentiques médiums de cette catégoric sont extrêmement rares et en France, le 1)r Geley doit ètre félicité pour sètre assuré la collaboration de Franek Kluski, un polonais, yui produit les phenomènes les plus extraordinaires, dont nous esperons quiun rapport complet sera prochainement publif. D'apres la relation du br Geley, il a obtenu, dans la cire, wax des impressions de mains matérialisées, révelant tous les détails, y compris la structure osseuse. les muscles, les tendons, ot mème les sillons de la prau. Il est dit que ces mains ne ressembent pas à celles du médium. Des matrialisations de visages humains: ont été aussi observées. Elles sont de taille normale et apparaissent généralement derriere ou à cóte du mádium, au-dessus de sa tete et de celle des trmoins. Ces visages semblent 户口tre vivants. Ils regardent fixement, et le cararliere grave et calme de leurs physionomies traduit une dignité sévère, comme si, dit le lor Geley, ils étaient conscients de la dignité de leur ròle. Parmi dautres manifestations, la materialisation de formes animales s'est, dit-on, produite, phénoméne qui, plus encore que les autres, nécessite un lourd faiscean de preuses pour ètre admis."

La rareté des midiums a materialisations, en Am!leterre. - " M. Thomas Blyton, de Itrndon, a propos des moules et empreintes de mains et de pieds den-
(1) Psyche, parlant en termes qénéraux des médinms américains en conteste dune facon evidemment un peu sommaire, lexistence aux Etats-Unis, pour le temps présent. Il n’en est pourtant pas moins démontré, qu’indépendamment d'autres médiumnités, on signale, en Amérique du Nord, divers médiums photographes. En temoignage de ce fait, mentionnons cette declaration des Quarterly Transactions of the British College of Prychic Science (numéro d'avil 1922): " Il est à constater combien peu de persomes an monde possèdent le don de la photographie psychique. Seuls, trois ou qualre sujets en Grande-Bretigne, et par des demonstrations puhbigues, peuvent obtenir des résultats aver queldue regulailé. La France et les autres pays continentana semblent ne posseder aucun medimm photographe, et invitent constamment des sujets anylais á y aller faire des experiences. Le D- Gustave deley, de I'Institut Metapsychique, appelle cette laculte " le phenomine anglais ", car il semble particulierement

tités, publiées par la Revue métapsychique, propose que des essais soient tenti:s, en Angleterre, pour obtenir des moules de visages ou de tetes d' "esprits mat:rialisés n. Mais la race des médiums à effets physiques parait être à peu pris disparue chez nous, et la suggestion Blyton n'est pas actuellement realisable. Peut-etre, dans l'avenir, lorsque les hordes de chasseurs de fraudes seront moins agressives, et quand la question sera approchée d'me facon plus sérieuse, la médiumnité physique revivra-t-elle ell notre pays, et ses rflits recevront-ils mieux l'attention qu'ils méritent. Mais nous avons encore braucoup à apprendre dans le domaine psychologique. Les méthodes au pretitbonheur, dans le passé, jointes à ce fait que le médium était généralement considéré comme un hybride larron et de sujet pour la vivisection, ont suffi a détruire les possibilités denquètr qui auraient pu être fournies aux invertigateurs qualifiés $\quad$. (Light, 15 avril 1922).

## Dans les Sociétés de Recherches psychiques.

The Marylabone Spiritualist Association qui. cette année, cètibre son drmisiècle d'existence, vient de fonder un Psychical Research Institute, 't, TavistnckSquare, Londres, W.C.I. Lady Glenconner, dont le pire, - Percy. S. Wyndham, - fut l'un des fondateurs de la Society for Psychical Researeh lomdonnieme, a prononce le discours douverture, a la première assemblée, le 23 mars.
$\div$ Cone Sociedate de Inrestigators Psychicas vient dritre fondée a Curitrba, P'arana (Brésil). Les promoteurs de ce nouveau centre détules ont bien voulu nous écrire, pour nous demander des renseignements sur la constitution de IInstitut metapsychique international de Paris, dans le but dadapter mos méthodes à leur curre naissante. De nombreuses persomalites du momdr. intellectuel brésilien se sont dija inserites, comme membres, au nouvel histitut de Curityba.

+ La Sucirte: de Mederine et de Sriences nuturelles, de Dreste, a entrepris une discussion sur le problème: Psychologie du Spiritisme et de la Télépathie. "n y a estimé qưune plus rigourpuse enquète scientitique est devenue nécessaire pour elucider la question, les orateurs étant convaincus, les uns de la viriti. les autres de la fausseté des faits soumis à leur examen.
+ A la Sociéte de Psychologie appliquée et de Psychopathologie, de Vienn(Autriche), le Dr Prinzhorn, d'Iteidelberg, a lu un memoire sur l’art des fous, comparé avec l'art des sauvages, celui des enfants, et les productions de l’uat "xpressionniste n moderne.
+ Le Professeur Constantin T. Oesterreich, de IVniversite de Tuhingrona a publié un ouvrage sur la Parapsyrhologie, terme par lequel il désigne tous las phénomènes d’occultisme, de médiumnité, de télépathie, etr. Il admot que ar sont la de véritables manifestations de forces juspuáa ep jour inconnues. Dans la Münchenor Medizinischen Worhenschrift, le br kolb, directeur d'un asile daliénés, réfute avec acrimonie les arguments du Professeur Gesterraid et toutes les publications similaires.
+ A bonach (Allemagne) où il vient de créer son " ácole n, le br Rudulf steiner rallie un bon nombre dédeves, sourirux de s"initier, a lombre de sa chaire, a une science occulte que Steiner nomme Anthroposophie. On y étudir. parait-il, et sons un jour particulier, lensemble des questions métapsychifur-. mais l’ambition de l'educatrur s’élargit jusquà une radicale reforme de longanisme social et à lenseignement de nouvelles théories te miderine et de thirapeutigue.
+ La Revue Intrmationale de recherche spirituatistr: Vers IVniti Grninn,
$\mathfrak{j} 0$, rue de Montchoisy), poursuit, dans un plan actif et vivant, son œurre d'utile vulgarisation. En son numéro de mars 1922, elle étudie tout particulièrement l'cuvre de E. Coué, sa méthode d'auto-suggestion consciente. Mme Marie Walter, directrice-administrative de l'Ecole d'Etudes Sociales pour femmes, à Genève, apporte une bonne contribution à l'étude de l'activité sociale féminine, en marge d'heureuses considérations sur le psychisme expérimental et la philosophie.
* La revue Transactions, annonce, pour son numéro de juillet prochain, un important article sur la Photographie psychique. Il y sera particulièrement traité, par M. J. IIewat Makensie, des résultats obtenus au Cercle Hope-Buxton, de Crewe, et par Mrs Deane, de Londres.
* La presse tchéco-slovaque annonce la création, à Prague, d’une "Académie de l'occultisme ", et informe que "les membres seront nommés à vie et choisis parmi les personnalités du monde scientifique et médical».
* Un Sanatorio espirita, pour le traitement des affections mentales, est en voie de formation à Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Brésil). La Commission directoriale est composée des Docteurs 0. J. Pitthan, V. de Mattos, colonel F. Gomes da Silva et M. A. Guerreiro Lima. Cette nouvelle parvient en Europe en mème temps que le numéro de la revue argentine Constancia, où le $\mathrm{D}^{r}$ Victor Melcior milite pour la création, en son pays, d'un Institut psycho-magnétique qui se donnerait pour but la guérison des aliénés.
* La Glas!fow Society for Psychical Research a publié son rapport annuel pour 1921. On sait que Sir Arthur Balfour est président de cette Société, fondée le 27 octobre 1920.

Pascal Fortheny.

## Le Congrès métapsychique international de 1923

Avant de se dissoudre, le Congrès de Copenhague avait, on s'en souvient, décidé:
$1^{\circ}$ Que le deuxième Congrès métapsychique international aurait lieu en 1923, de préférence en juin;
$2^{\circ}$ Que le siège de ce Congrès serait probablement Paris.
Les difficultés économiques résultant du déséquilibre des changes ne permettent malheureusement pas de réaliser le deuxième desideratum.

Les délegations des pays de l'Europe orientale, centrale et méridionale, pays trop lésés par le change, ont demandé expressément, pour cette raison, que le Congrès ait lieu dans l'une de leurs capitales.

La délégation française s'est inclinée devant ce vou légitime et elle a proposé, comme siège du Congrès, au lieu de Paris, Varsovic ou Pra!ue.

C'est donc vraisemblablement l'une de ces deux villes, probablement la première, qui sera choisie par l'ensemble des délégations.

L’accueil réservé aux congressistes y sera des plus chaleureux. D’après nos renseignements, les autorités oflicielles, l'Cniversité et l'élite de la société varsovienne s'intéressent à la réussite du Congrès.

Un intérèt tout spécial proviendra de la possibilité de prévoir des séances métapsychiques.

La dèlegation française est ainsi constituée : Prof. Ch. Richet ; Prof. Santoliquido; Comte A. de Gramont ; Dr Gustave Geley.

## BIBLIOGRAPHIE


#### Abstract

Nous rappelons à MM. les Auteurs et Editeurs qu'll ne sera rendu compte ici que des livres qui auront été dézosés EN DOUBLE EXEMPLAIRE aux Bureaux de l'Insiltut.


Sa Magie

Par le Dr J. Maxweal. (Flammarion, Paris).

Scrait-ce un signe des temps? Pour la première fois, la Bibliothéque de Ploilosophie scientifique, de l'éditeur Flammarion, publie un ouvrage oú l'existence des phénoménes métapsychiques est affirmée, sans que le Dr Gustave Le Bon, son directeur, ait jugé bon de faire les plus expresses réserves. On se souvient de la préface méprisante qu’il avait mise, il $y$ a onze ans, au livre de Lombroso : Hypnotisme el Spirilisme. "Les lecteurs au courant de mes recherches sur la renaissance de la magie, sétonneront peut-ètre de voir paraitre dans une collection que je dirige, un live destiné a justifier l'existence des phénomènes spirites, alors que j’ai essayé de montrer quils étaient le produit d'illusions pures." Or, dans cet excellent live sur la magie, le Dr Maxwell ne se gène pas pour parler avec sa haute compétence de "la réalité objective " de cette " science ", des "choses merveilleuses " que fait le magicien, des "résultats extraordinaires" qu'il obtient. Pour que le Dr Le bon ait laissé imprimer cela sous la couverture rouge de son importante collection, il faut qu'il y ait quelque chose de changé et nous nous en réjouissons très sincèrement.

Ce n'est pas que M. Maxwell n’ait pas dú prendre des précautions oratoires. D'abord il présente son cuare comme une étude sociologit!!e, ce qui la concilic arec les idées du Dr Le Bon et ce qui la rattache tout a fait a l'enseignement de la Sorbonne. En effet, l'Année sociologique a publić, en Igo3, une forte étude de MM. Henri Hubert et Marcel Mauss, intitulée Eisquisse d'une therorie geincrale de la Magie. Ces auteurs voient en la magic un phénoméne social analogue a la religion, mais non identiqיe, à cause du rite qui est pricé et mystéricux. "La magie, disent-ils, est essentiellement un art de faire... Elle est le domaine de la production pure, ex nibilo; elle fait avec des mots et des gestes ce que les techniques font avec du travail... Mais on peut dire que l'art magique, est toujours la technique la plus facile. Il évite l'effort paree qu'il réussit à remplacer la réalité par des images. Il ne fait rien ou presque rien, mais fait tout croire, d'autant plus facilement qu'il met au service de l'imagination individuclle des forces et des idées collectives ». Ainsi les sociologues de l’école de Durciheim nient la réalité de la magie, exactement comme les psechiatres de l'école de Pierre Janet nient la réalité du spiritisme. Inféodés aux étroites méthodes de leur science, ils ne voient, les uns que des phénomenes de superstition collective, les autres que des phénoménes d'hystérie. L'essentiel, c'est-i-dire le caractère métapsychique des faits, leur échappe.

Mais ce caractère n'échappe point a M. Maxwell et le présent lisre, aussi bien que son live ancien sur les Pbinomines psyibiques, essaie de faire entrer,

## - 218 -

sans trop de heurts, les faits surnormaux dans le corps de la science officielle. A cet effet, il est d'une prudence qui pourrait nous étonner si nous ne savions pas dans quelle tribune il parle. "Tous ces faits, dit-il, ne sont pas établis d'une maniere certaine et l'on doit réserver son jugement sur les plus complexes." Cés plus complexes, ce sont les matérialisations et la prévision, dont M. Maxwell est le premier a savoir la réalité incontestable. Cote telle retenue fait songer aux siecles d'inquisition où il fallait surveiller sa langue et sa plume pour éviter de contredire le dogme! Aussi bien la circonspection de l'auteur rend-elle les plus grands services a notre science puisqu’elle permet aux incrédules de faire doucement amende honorable sans trop souffir dans leur amourpropre et sans avoir le sentiment insupportable de perdre la raison. Est-ce pour inspirer encore plus confiance que lauteur fait un tel abus de termes techniques? Il emploie de préférence tous les vocables barbares, forgés par la médecine et la philosophie, et qui sont, pour les neuf dixiemes, parfaitement inutiles, surtout dans un ourage de vulgarisation. C'est une erreur de croire que la langue scientifique doive ètre loude, hérissée et rebutante. La précision la plus moderne n'est pas incompatible avec la clarté et l'élégance.
M. Maxwell définit le rite magique " l'expression d'une volonté torte, affirmée dans chaque détail du rituel, tendant a la subjugation d’etres surbaturels ou a la domination des forces naturelles, ordinairement soustraites a l'empire de Thommen. D'ou deux sortes de magie : la magie dotatore et la made naturelle. La premiere se subdivise en M. licite (M. Manche, théurgie), M. illicite (M. noire, goćtic, nécromancić, M. symbolique, M. cérémoniclle. La seconde comprend la M. disinatoire, la M. sympathique, la M. analogique. L’auteur décrit les caractéres de chacune de ces magies et leurs procédés. Mais ce qui nous importe ici, c'est la mesure de leur réalité. La magie évocatoire a-t-elle produit des apparitions? "Il y a du des apparitions, repond M. MaxWell ; il est probable quelles nont été que des hallucinations subjectives, mais la psychologie des foules nous apprend qu'ily a des hallucinations c ollectives dont la réalité parat évidente quand la nature de ces hallucinations n'est pas connue. " Remarquons que cette opinion est en désaceord absolu asee celle de Richet. "Du moment quily a unc hallucimation collective, écrit-il dans son Traite, il $y$ a objectivation. "

L'auteur s'ebend plus longuement sur la magie naturelle qu'il considere justement comme la mere de la science. Il montre le lien étroit qui la ratache a la méapstohque. C'est bien ce quatait ru Charles du Prel, dans son bel essai : La Kasie, stemee maturelle, dont je suis surpris que M. Maxwell ne parle pas. Au fond, tout ce qu'il 1 a de réel dans la magie peut se ramener aux phénomenes de la médiumnité. I.e reste est imagination, mysticisme, tradition et fraude. Mais voici les conclusions du livere:

[^20][^21]
## Sa Fin du Secret

Par le Pr Binet-Sangie (Abin Michel, Paris).

L: D: Binet-Smylé, professeur a l'Ecole de Psychologie, a fait une grande dedouverte. Il a vérifie par de nombreuses expériences que la pensée pouvait se transmettre directement de cerveau a cerveau sans intermédiaire apparent. Il donne a ce merveilleux phénoméne pstchologique, inconnu jusqu’al lui, le nom batard d’eutbyercepliziti, ce qui veut dire, en bon francais, faculté de percevoir directement. Et il annonce aree emhousiasme que sadecouverte aura dimportantes conséquences sociales, qu’elle permettra de découvrir les vols, les crimes, les complots diplomatiques et militaires, bref qu'clle rendra le mal impossible en réalisant la " fin da secret ". Mais, comme beancoup d'inventeurs, il ue se fait aucunce illusion sur les déboires qui loattendent. On le décharera fou, fou a Lier. Cela lui est égal. " Estimant que lohmanité contemporaine est, en raison de la façon dont les mariages sont contractés, composée d"mbéciles dans la proportion de 9y9 pour 1.00 et quiun plus grand nombre de ces imbéciles sont, par surcroit, des coquins, j’ai le plus grand mépris de l'opinion générale."

Nous ne pretcodons pas retirer a ce nouvel Alceste les rubans ierts dont it se pare. . Xous vodrions seulement lui faire remarquer qu'en paraissant ignorer ansia dedaigneusement la suite admirable d'expériences et d’efforts qui, depuis plus d’un sicele, édifie lentement une science nouvelle, la métapsychique, en ne prononçant meme pas es nom de telepatbie, sous lequel la trans
mission de pensée est universellement connue, le Dr Binet-Sanglé fait preuve à son tour de la mème partialité et de la méme injustice quil reproche aux académies et à ses adrersaires. En vain dira-t-il qu'il a nommé tous les auteurs qui se sont occupés de ce probleme et qu'il a rapporté toutes leurs observations: notis répétons que c'est une injustice et une erreur scientifique d'avoir choisi arbitrairement une espece de phénoménes en laissant croire que tous les autres sont le produit de l'imagination ou du charlatanisme. Quand un savant courageux rompt en visière avec l'opinion régnante à propos de faits qui ne se présentent jamais isolés dans la nature, la méthode la plus élémentaire lui commande de les examiner tous en bloc et de voir si une explication commune ne pourrait pas leur convenir. Mais comme toujours, les opinions préconçues l'emportent sur le devoir scientifique. Le materialiste Binet-Sanglé ne retient des phénoménes métapsechiques que la transmission de pensée parce qu'elle est seule susceptible de recevoir l'interprétation matérialiste. Le reste risquerait de porter atteinte à ses principes et c'est pourquoi il ne l'examine pas.

Selon notre auteur, toute la vie spirituelle de l'individu est créée par les cellules narveuses ou neurones. Les neurones sensoriels sont des résonateurs qui transmettent au systeme nerveux central les mouvements du monde extérieur. Ils sont groupés en colonies et sous-colonies correspondant aux diverses sensations. Les sentiments ne sont que des sensations d'une nature particuliere qui ont leur siege, comme les autres, dans l'écorce cérébrale. Il y a donc les neurones de la joie et les neurones de la haine. L'émotion est la sensation interne due a l'accompagnement de contractions musculaires. Les impressions du monde extéricur, transformées en ondulations nerveuses, sont enregistrées dans des neurones spéciaux, à la manière dont les ondulations lumineuses sont enregistrées par la plaque photographique, c'est-à-dire par réaction chimique. A còté des neurones à images, il y a les neurones à idées, qui sont situés dans les lobes frontaux. Enfin, il y a des neurones moteurs. La conscience n'est autre que la résistance rencontrée par le courant nerveux dans tous ces neurones; comme dans une lampe électrique, plus la résistance est grande, plus le neurone s'illumine, plus l'image, l'idée ou l'acte sont conscients.

Cette naive théorie de l'esprit, à la portée d'un apprenti électricien, va permettre d'expliquer la télépathie (car je renonce à employer l'horrible barbarisme gréco-latin d'euthyperceptivité). Le cerveau qui pense émet des ondes cérébrales à la façon dont l'oscillatcur de Herty émet des ondes électriques. Mais che\% certains sujets, le cerveau est en méme temps organe récepteur des ondes et c'est ainsi que la communication s'établit entre deux individus. La transmission directe des images visuclles n'est qu'un cas particulier de la téléphotographie, la transmission directe des images auditives, un cas particulier de la téléphonie sans fil. M. Binct-Sanglé ne nie pas la télépathie pour les faits passés; il l'explique par une simple lecture da subconscient de l'émetteur. Quant a la télépathie prémonitoire, comme elle est aussi difficile à nier qu’a interpréter, il latribuc a une déduction intuitice. "Sclon moi, tous les éléments d'une prévision qui se réalise (en dehors du hasard) sont contenus dans le cerveau de la personne a laquelle elle se rapporte. Cette personne ignore ce que contient la partie subeonsciente de son cerveau. Flle ignore la fermentation qui s'y produit et qui lancera dans la partie consciente une intention et une volition. Mais l'euthypercipient perçoit ce contenu et peut ainsi prédire à cette personne un événement de sa vie." Cette explication puérile n'oublie qu’une chose, c'est l'existence du monde extérieur dont l'intervention vient contrarier à toute minute les intentions et les volitions de l'homme. Flle néglige le cas ou la chute de la tuile, pour reprendre notre exemple, vient arrêter net la "fermentation" cérébrale. Nous ne renouvellerons pas notre démonstration.
M. Binet-Sanglé déclare que les sujets réceptifs sont des "primitifs "ou des "régressifs» chez qui les neurones se rétractent, ce qui amène la dissocia-
tion de la personnalité. Cependant il admet que la télépathic puisse se produire chez l'homme sain, pendant le sommeil. L'aptitude à percevoir directement la pensée existe à l'état fruste chez tous les individus et peut étre développée par le jeune, la cohtinence, l’alcool, le tabac, l'opium, la cocaine, la maladic. La perception télépathique s'accompagne souvent d'hallucinations qui sont provoquées par l'activité des neurones «en court-circuit». Telle est cette explication simpliste qui, non seulement ne couvre pas tous les faits de médiumnité intellectuelle, mais porte la tare originelle des théories matérialistes. Les véritables psychistes, d'accord avec les philosophes de presque toutes les écoles, en ont depuis longtemps fait justice. Il neen faut pas moins rendre hommage au soin
 télépathie, ainsi qu’au courage qu’il montre, dans tous ses écrits, a braver l’opinion commune, a flageller l'hypocrisic et a proposer des remedes rationnels a nos imperfections sociales.

## Des Preuves ?... En voilà !!

Par M. Henri Sausse (Ducros et Lombard, Valence-sur-Rhóne).

Sous ce titre réhément, M. Henri Sausse, spirite convaincu, nous présente les «résultats de plus de cinquante années d’études et de persévérantes recherches ». Ces résultats sont étourdissants et s'ils avaient pu ètre constatés par des commissions scientifiques, comme les phénomènes de télékinésie et d'ectoplasmie, ils enrichiraient la métapsychique de notions précieuses sur les apports. De 1884 à 1890 , l'auteur a obtenu une trentaine de fois ce phénoméne rare et si contesté. Le groupe qu’il présidait recevait surtout des fleurs. Mis en hypnose, le médium, qui était une femme, voyait les guides lui présenter un bouquet. Elle avançait la main, et tout d'un coup, les fleurs s'y matérialisaient. En mème temps, son bras, ou mème son corps tout entier, tombait en catalepsic. Les fleurs étaient couvertes de rosée et paraissaient fraichement cueillies; leurs pétales ne présentaient aucun froissement suspect. Elles ne se conservaient pas longtemps et se fanaient, en général, avant la fin de la séance. Une fois, deux branches de lilas et une rose rouge tombèrent du plafond. Sourent les bouquets étaient volumineux comme celui du II juillet 1884 , qui fut apporté en pleine lumière, en présence de M. Gabriel Delanne : il se composait de dix-sept roses de nuances diverses et d’une branche de magnolia ayant six larges feuilles et une énorme fleur.

Questionnés sur la façon dont ils produisaient le phénoméne, les guides répondirent quils cueillaient les fleurs "dans des licux ou elles viennént en plein vent et n'appartiennent a personne ". Ils s'arrangeaient pour taire cette cueillette sans témoins. Un jour, en présence d’un étranger alu cercle, une superbe rose-thé apparut sur le piano; au mème instant, le médium entrait en catalepsic. Une autre rose se matérialisa dans sa main et letémoin affirma n’avoir constaté rien qui pút donner l'idée d’une fraude. D’ailleurs les phénomènes avaient toujours licu en pleine lumiere. Un autre jour, aprés avoir prié les guides de donner une preuve de leur pouvoir, le médium étendit sa main ouverte, dans la clarté d'une forte lampe, en disant: Regardez. "Sans que sa main bougeàt de place, relate lauteur, sans que nos yeux cessassent de lobserver, nous vimes dans le creux de sa main se former un petit nuage de la grosseur d'un œuf; ce nuage se condensa, puis subitement se transforma en une violette de Parme, dont le parfum exquis emplit lappartement."

Le mécanisme de l’apport serait donc la dématérialisation de l'objet, son
transport a l’état simili-gazux et sa rematérialisati on a l'endroit désigné. Pour cette derniere opération, il fadrait une asse\% grosse somme d’energe et c'est pourquoi le medium ne peut pas la réussir quand les «fluides» du cercle ne sont pas asse\% puissants. Ainsi un jour trois anneaux furent enfermés dans une petite boite et l'on dem:nda aux gudes d'en former une chaine. Le médium imposa ses mains, on entendit les anneaux se heurter, mais rien ne se produisit. Plus tard, le cercle avant changé de local, le médium annonça que son corps se dédoublait et quil allait chercher un des anneaux a 500 ou 600 mettes de la. Bentót l'anneau tomba du plafond sur la table. D’aprés le médium, les molecules des corps s’écartent pendant la dématérialisation, tout en conservant leur position respective et se séparent sans que la forme du corps change. Ainsi fauteur a vo un nuage vert cubique doun décimetre cube environ se condenser en une petite émeraude solide. A l'état dissocié, les objets ne seraient plus soumis aux lois de la pesanteur (? et de l'impénétrabilité. Ils pourraient " traverser la matiere sans $y$ basser de traces et se conserver indefiniment sans altération".

A d'autres moments, il semble que les mystérieux agents de l'apport se livent à de véritables combinaisons. Le médium s'étant trouse madade, ils "assemblerent des fluides " pour en former de petites perles phosphorescentes, au nombre de 19, qui étaient, parait-il, des médicaments. L'auteur a conservé une de ees pilules dans un tube de verre fermé et a constaté qu'elle s'était réduite de plus de moitic. Line bague, ornée d'un diamant, fut glisséc au doigt du médium, alors en catalepsic complete. Comme la jeune fille avat réclamé des pierres de couleur, la bague lui fut enlevée et placée sur la cheminée oú elle vit un Esprit la manier avee de petites pinces brillantes. Mais cette bague exigea beaucoup de travail avant d'etre remise an doigt du médium, toute chaude et pourvue de deux pierres, bleue et verte. Ies Esprits déclarerent que les matériaux étaient «faits de fluides pursn et qu’ils n'étaient ni de vrai métal, ni de vaic pierre, de sorte quails n'avaient aucune valeur commerciale. Comment M. Sausse n’a-t-il pas eu la curiosité de soumettre cette bague merveilleuse a l'examen de chimistes autorisés? Fin ne le faisant pas, il a desservi les intérèts de la métapstchique et il a jeté sur son ocurre une suspicion bien compréhensible. Des preuves ?... Non, mais des affirmations que la partaite honorabilité de l'auteur et de ses collegues du eercle n'est pas suffisante, pour la science; a valider.

## Les Phénomènes dits de Matérialisation

Par Mme Julicite Alfxanidele-Bisson (Alcan, Paris).

Mme Bisson public une seconde édition, revue, de son excellente étude expérimentale sur les phenomenes d'ectoplasmic. Nous n’atons pas besoin de redire le mérite de ee livere qui, avec celui de Schrenck-Notzing, public paralCelement en Allemagne, fait époque pour la science. Eusapia Paladino, on le sait, n'avait qu’a un degre très fiible le pouroir de former des matérialisations de tisages et de corps. Elle ne produisait guère que des mains, c'est-àdire des instruments de transport des objets. De plus, ses matérialisations passaient directement de l'état fluide a l’etat solide, sans traverser cet état bizarre, spumeux et visqueux, que $M_{m}$ Bisson nomma la " substance ". Ce fut la superiorité d’Eva C. de créer, a l’ade de cette variété d’ectoplasme, des fantomes ou parties de fantomes dans leaguels on pourait reconaitre soit des morts, soit
des vivants (Poincaré, Wilson), soit enfin des figures plates dont l'importance est trés grande dans la théorie de l'idéoplastie.

C'est a partir de 1 gog que Mae Bisson a commencé a faire des expériences avec Eva qui est devenue son médium, mais qu'elle ne refuse jamais de preter aux psychistes désireux de l'examiner. Ainsi Fva fut présentée á la Société des recherches psychiques de Londres. Actucllement, elle est étudice al la Sorbonne par trois professeurs : MM. Louis Lapicque, Georges Dumas et Henri Piéron. Le résultat de cette investigation n'est pas encore connu. Qu'il soit positif ou négatif, il n'aura qu'un effet moral sur lopinion et ne prouvera rien contre la réalité des phénoménes donnés par ee médium. Le rapport de $\mathrm{M}^{\mathrm{mec}}$ Bisson, étivé par les témoignages antérieurs ou postéricurs de savants connus, constitue une preure suffisante.

## Se Jubile du Dr de Sahrenck-Sotzing

## Par le Général Jos. Peter (Ed. de Psychisihe Studien, Leipzig).

On vient de célébrer le soixantieme anniversaire du grand psychiste bavarois, le Dr de Schrenck-Notzing. A cette occasion, un des principaux collaborateurs de Psychische Studicn, M. Jos. Peter, consacre une longue étude a ce pionnier de la science nouvelle.

Né á Oldenbourg, en 1862, le baron de S. N. fit ses études de médecine et vint s"établir a Munich. Disciple des philosophes Harmann et du Prel, il s'inléressal de bonne heure aux phénoménes psychiques, en particulier a l’hypootisme. Il fréquenta la clinique de Bernheim, a Nancy, et entra en rapport avec les professeurs Charles Richet, Myers et Sidgwick. Il fit lui-meme des recherches sur la transmission de pensée et la clairvovance et en publia le résultat en 1891, dans une étude très appréciée. A Munich, il s’occupa de traiter par la psychothérapie, les maladies nerveuses. Il étudia plus spécialement les questions sexuelles, en admirateur de Forel, à qui il dedia un de ses liveres sur ce sujet. Il contribua ainsi a enrichir la psycho-pathologie criminclle. Il publia également un grand nombre d'essais sur les néroses. Apres avoir approfondi, en igo, les rapperts de l'art et l'hypnose, il s’orienta vers létude de la médiumnité phrsique. Il fit des expériences avec différents médiums, comme Eglinton, Politi, Linda Gazerra, mais surtout avee Eusapia Paladino, qu’il étudia pendant seize ans, et avec Stanislawa Tomozy. A partir de r909, il entreprit, chez $\mathrm{M}^{\text {me }}$ Bisson, l'analyse méthodique de la médiumnité d'Eva C. Le résultat fut la publication de son grand trasail, Les Pbenomenes de malerialisation, qui excita de trés vives polémiques en Allemagne. Il y répondit par un ouvrage vigourcux et probant, Le Combat pour les Pbénomènes de matérialisation, qui réduisit a néant les attaques de ses adversaires. C’est lui qui formula définitivement l'hypothése de la télékinésie. Enfin il contribua a résoudre le probleme de lectoplasmie dans un livre récent sur les Pbénoménes physiques de la Médiumnitr. Il y démontre que les actions télékinétiques et téléplastiques ne sont que des phases différentes du mème processus biologique.

En plus de ces importants travaux originaux, le public allemand doit au savant psychiste une foule d'articles de vulgarisation et de critique, ainsi que des traductions d’ouvrages étrangers. Il a récé a son pass l'euvre de Chowrin, de Crawford et de Geley. C'est une grande figure de la « parapstchologie n, comme on dit en Allemagne. Voici l'esquisse qu’en fait le général Peter: "Son activité jamais interrompue, sa conception idéaliste du monde, sa fermeté d'attitude devant les attaques de la science officielle, sonénergie tenace, sa méthode
claire et positive dans la pratique de ees questions difficiles, son incorruptible amour de la vérité, son style facilement compréhensible et dépourvu de tous les ornements inutiles, ainsi que sa haute position sociale et son indépendance matérielle, tels sont les qualités et avantages qui ont rendu possible au Dr de Schrenck-Notzing l"éclaircissement du grand probleme de la vie."

René Scdre.

## LIVRES REÇC'S :

Lamgaye astral, par Paul Flambart (Chacornac, Paris).
Les Simies plamelaires, par P.-C. Barift (Chacornac, Paris).
La Clé de l'ocullisme, par Hores (Chacornac, Paris).
Le Spiritismé Dumanitaire, par Félix Remo (Durville, Paris).
 lise 21 jancier 1916 et non 21 janvier 1921.

## AVIS

Messieurs les Adhérents, Adhérents honoraires et Abonnés inscrits dans le courant des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 1921, sont priés de vouloir bien nous adresser le montant de leur cotisation pour l'année commençant le $1^{\text {rer}}$ juillet 1922.

Ceux d'entre eux qui désireraient se désabonner voudront bien nous en avertir sans retard.

Le Directeur-Gierant: Gustave Geley.

Il publie, sous le titre de Revue Metapsychique, un bulletin périodique, rendant compte de ses propres travaux et des travaux accomplis dans le monde entier, des événements métapsychiques, des publications et des revues françaises et étrangères.

Il dirige des enquétes partout où sont signalés des faits intéressants : maisons hantées, manifestations médiumniques ou télépathiques, etc...

Il sélectionne et éduque les sujets médiumniques et assure, à ceux qui en auront été reconnus dignes, une existence indépendante.

## LES ADHESSIONS.

Etant donnés les préjugés qui s’attachent encore à l'étude des questions supranormales, l'I. M. I. ne peut réussir et prospérer que dans une atmosphére de confiance, de sympathie et d'entr'aide. Il a besoin du concours moral et matériel de tous les amis de la science nouvelle et il compte surtout sur ceux d'entre eux qui voient en elle la plus grandiose des sciences, appelée à transformer la vie morale et sociale de .'humanité.

L'I. M. I. admet :
${ }^{\circ}{ }^{\circ}$ Des membres bienfaileurs, pour une souscription unique d'au moins joo francs;
$2^{\circ}$ Des membres bonoraires, pour une cotisation annuelle d'au moins ऽo francs;
$3^{\circ}$ Des membres adberents, pour une cotisation annt:elle d'au moins $2 ;$ francs.

Tout membre bienfaiteur, honoraire ou adhérent a droit aux divers services de l’I. M. I. : bibliothéque, salle de lecture, archives, conférences éventuelles, Revue.

La bibliothèque est ouverte deux fois par semaine, les lundi et jeudi, de 14 à 18 heures.

Le Docteur Gustave Geley, directeur, reçoit ces mêmes jours, de 14 à i6 heures.

## LA REVUE METAPSYCHIQUE.

Jusqu'à nouvel ordre, la Revue Métapsychique paraitra tous les deux mois. Elle comprendra au moins 56 pages de texte compact et des illustrations.
Elle rendra compte de tous les livres nouveaux qui seront adressés en double exemplaire au siège de l'I. V. I.

Sous la rubrique Correspondance, elle publiera les communications de ses lecteurs relatives à des faits métapsychiques dont l'authenticité pourra être établie.

Les manuscrits non insérés, ne cont pas rendu .
L'abonnement à la Revue Métapsychique est de:


Les abonnements partent du $I^{\text {er }}$ janvier ou du $\mathrm{I}^{\text {er }}$ juillet. Ils ne sont acceptés que pour une année.

Compte Chèques Postaux 3686
Le prix du numero est de $\rho$ francs.

Les membres du Comité et le Dtrecteur ont seuls qualité pour représenter l'Institut ou pour parler en son nom.

## LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN

BISSON (J.^- Les Phénomènes de matérialisation. Avertissement de Camille Flammarion. Préface du Dr j . Maxwel., $2^{c}$ édition, 1 volume gr. in-8, avec 165 fig. et

BOIRAC (E.).-La Psychologie inconnue, $2^{c}$ édition, un volume in-8

14

- L'Avenir des Sciences psychiques, in-8......... 1050
bozzano (E. . - Les Phénomènes de hantise. Traduit de l'italien par C. de T'esme. Préface du Dr J. Manwell. I volume in-8 ....... ............. 14
CORNILLIER (P.-E.). - La Survivance de l'âme et son évolution après la mort, $2^{c}$ édit. revue, i volume in-8 asee 2 portraits 20 "
- Les Conditions de la vie "post mortem ", d'après OIIVER Lodge, i brochure......... 2 »
DUGAS (L.) et MOUTIER (F.). La Dépersonnalisation, i vol. in-i6. 350
ELIPHAS LELI. - Histoire de la Magie, avec une exposition de ses procédés, de ses rites at de ses mysteres. 2 "édit. I vol. in-8, asec it planches hors texte......... 20
- La Science des Esprits. $\operatorname{dog}_{\mathrm{g}} / \mathrm{le}$ secret des cabalistes, esprit occulte des bimgiles, doctrines et phenomenes spiriles.Nouv. éd., i vol. in-8. 20 "

La Clef des grands mystères, suizanl Henoch, Abraban, Hermés Trismegisle al Salomon. Nouvelle edit., 1 rol. in-8, ill. 20
-- Dogme et rituel de haute magie, 5 édition, 2 volumes in-8, illustrés..................... 35
FOUCAULT (M), professeurà l'Université de Montpellier. - Le Rêve, I vol. in-8... 7 "
GELEY (Dr G.) - De l'Inconscient au Conscient. i vol. in- 8 , $f^{\mathrm{e}}$ mille.......... net. 1750

GELEY (Dr G. - L'Être subconscient, $4^{\mathrm{e}}$ édition, I volume in-I6.................... 420
GURNEY, MYERS et PODMORE. - Les Hallucinations télépathiques. Adaptation de langlais par L. Marillier. Préface du Pr Ch. Richet, 4 édition, i volume in-8.. 1050
JASTROW. - La Subconscience. Préface du Dr P. Janet. I volume in-8 1050
LODGE (Sir Oliver). - La Survivance Humaine. Etude de facultes non encore reconnues. Traduction par le Dr Bolrbon. Préface de J. Maxwell. a vol. jn-8 1250
MAXWELL (J.). - Les Phénomènes psychiques. Préface du Pr Ch. Richet. $5^{n}$ édition revue. I vol. in-8

14
MONTMORAND (M. de). - Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes. i vol. in-8 14 "
MORTON PRINCE. - La Dissociation d'une personnalité. Elude biographique de psyclologie pathologique. Traduit par R. et J. Ray. a vol. in-8

14 "
MYERS. - La Personnalité humaine. Sa survivance. Ses manifestations supra-normales, $3^{\mathrm{c}}$ édit. 1 vol. in-8.

14
OSTY ( $\mathrm{D}^{\mathrm{r}}$ ). - Lucidité et Intuition. Elude experimentale. I vol. in-8....................... 1120
RIBOT Th. , de l'Institut, professeur honoraire au College de France. - Les Maladies de la personnalité. I $z^{\mathrm{c}}$ édition, I volume in-I 6

420
RICHET (Сн.), Professeur a l’Université de Paris, membre de l'Institut. - Troité de Métapsychique. 1 vol. gr. in-8.. 40 " WARCOLLIER (R.). - La Télépathie. Préface du Pr Ch. Richet. i fort vol. in-8 .......... 20

# Institut Métapsychique International 

(Fondation Jean MEYER)
Reconnu d'utilité publique par décret du 23 avril 1919
89, Avenue Niel, PARIS (XVIIe)
Tėléph.: Wagram 65-48
$\cdots$ Téléph.: Wagram 65-48

LE COMITE.
Professeur Charles RICHET, de l'Institut de France et de l'Académie de Médecine, Président d'Honneur.
Professeur Rocco SANTOLIQUIDO, Conseiller d'Etat d'Italie, Représentant de la Ligue des Croix-Rouges auprès de la Société des Nations, Président. A. de GRAMONT, de l'Institut de France, Vice-President.

SAUREL, Trésorier.
Ernest BOZZANO.
Docteur CALMETTE, Médecin Inspecteur Général.
Gabriel DELANNE.
Camille FLAMMARION, Astronome.
Sir Oliver LODGE.
Jules ROCHE, ancien Ministre.
Docteur J. TEISSIER, Professeur de Clinique Médicale à la Faculté de Lyon. Directeur :
Docteur Gustave GELEY.
LES BUTS.
Les phénomènes métapsychiques retiennent, de plus en plus, l'attention passionnée de toute l'humanité pensante.

Le haut intérêt scientifigue de ces phénomènes se double d'un immense intérêt philosophique ; car ils révèlent, dans l'être, des pouroirs dynamiques et psychiques semblant dépasser le champ des capacités organiques et sensorielles, et leur étude permet d'envisager, à la lumière de la méthode expérimentale, les grands problémes de la vie et de la destinée.

Les Sociétés locales d'études psychiques ont rendu, rendront encore d'immenses services; elles doivent garder toute leur activité et toute leur autonomie. Mais la nécessité d'une organisation centrale s'imposait parce que, seule, elle permettra des travaux approfondis et de longue haleine, rendra plus faciles et plus fécondes les recherches particulières, assurera l'union des efforts et synthétisera les résultats acquis.

Cette organisation, vainement souhaitée si longtemps, est aujourd'hui chose faite. L'Institut métapsychique international, fondé par un initiateur éclairé et généreux, M. Jean Meyer, a son cadre constitué, ses ressources indispensables assurées et il a été déclaré d'utilité publique.

## L'ORG ANISATION.

L'I. M. I. comprend : des laboratoires pourvus de tous les instruments d'expériences et d'enregistrement; des bibliothèques et une salle de lecture; une salle de conférences.

# Revue Métapsychique 

Bulletín de I Institut Métapsychique International

## A propos des Expériences de la Sorbonne

Les expériences de la Sorbonne, préparées et annoncées avec un souci de publicité qui a dû bien gèner et agacer les Docteurs Dumas, Lapicque el Pieron, n'ont pas donné le résultat espéré... ou redouté.

Quinze séances ont eu lieu dont treize totalement négatives. Voici le compte rendu, emprunté au rapport officiel, des deux séances ayant donné quelques résultats:
" 3 arril. - Présents : Professeurs Dumas et Pieron.
" A 16 heures 10, courte période haletante. Calme. Retour vers 17 heures. A un moment donne, me Bisson déclare que le phenoméne est lat fampoule: rouge est allumée. Un contròleur ( ${ }^{(P r}$ Dumas) passe la tète dans les rideaux. Le médium machonne; il a la bouche pleine ; a un moment donné, il fait sortir de sa bouche, de 2 a 3 centimètres, une substance grisatre, et les rideaux ouverts, il lappuie, en baissant la tète et en élevant la main du contròleur de gauche ( $\mathbf{P r}^{2}$ Dumas; sur le poignet de ce dernier. Une lampe de poche ayant été allumée et approchée de la substance pendant des levres par le pr Pieron, le medium se détourne aussitòt et réabsorbe la substance. On attend de la voir reparaitre, mais, bientòt, apres quelques minutes, te médium ouve sa bouche pour montrer quial n'y a rien et introduit le doigt du Pr Dumas jusquiau fond de sa gorge.
" 29 mai. - Présents : Pr Pieron; Dr Langier.
"A 17 heures, le medium est pris et pendant une heure et demie est agite avec respiration précipitée, haletante, rales, ete. Eva déclare que "ça vient", "que c'est la"et demande a plusieurs reprises "si on le voit"et "si on le sent "près de son épaule gauche", puis fait refermer les rideaux. Sur proposition de $\mathrm{M}^{\text {me }}$ Bisson, on degrafe et rabat le maillot pour découvrir la poitrine; il n'y a toujours rien. C'est la premiere fois, remarque Me Bisson, que, quand le médium deblare que cela vient a un endroit donné, cela ne se produise pas. a un moment, Eva dépose sur son bas gathe un placard de sative, qu’elle ravale presque aussitot. A 19 heures 10, elle ne sent plus rien; Ma: Bisson et le Pr l'ieron lemménent se déshabiller. Ayant eutile sa chemise, elle se dit fatiguee, s'assied et déclare que le phénoméne revient. Ramenée dans la salle dexpériences, elle manifeste encore sa respiration haletante avec räles et cris; bienlot elle se place la tete dans le ridean, et $\mathrm{M}^{\mathrm{me}}$ Bisson, a travers le ridean, la lai soutient. Aussitost, on la voit machonner, prodant quelle maintient sa bouche au contact de son bas gatuche, et ille sort, un court instant, une substance plate et souple de sus lévres, ne la laissant pas dépasser de plus de quelques millimetres, puis la reprend. la ressort encore et la ravale. Elle demandr alors qu'on "appelle ". Mais plus rien ne se manifeste."

Jamais encore la médiumnite d'Eva n`avait été aussi faible.
Il ne faut donc pas sètonner de la conclusion suivante des savants expérimentateurs:
" En conchusion, quil nous soit permis de rendre pleinement hommage á la honne foi at à l'ardeur scientitique de $\mathrm{M}^{\text {me Bisson. Toutefois, contre son }}$ attonte:
"En er qui concerne lexistence dun ectoplasme, qui serait inexplicable. au moyen des donnés actuelles de la physiologie, nos experiences ont abouti id des resultats gui ne peuvent étre considerés que comme entierement négatifs.

## ADDESDCM.

". Mme Bissom, a qui noms avons communique ce rapporl, a bien voulu nous decharer quelle navait atucune objection de fait a presenter. Elle comprend que, dapres nos constatations, nous me pouvions conclure différemment. Mais - lle regrette de nous avoir montré son médium à un moment où il n’avait pas hous ses moyens, et regrette aussi gue les expurbuces ne se soient pas prolon-

sigute : (1)
Lunis Lapicque, Georges Demas. hlemi Pieron, Memri ladgem.

Si les expériences de la Sorbonne ont été négatives, ou à peu près négatives, elles donnent lieu, noanmoins, à quelques observations intéressantes

Tout d'abord, nous devons rendre hommage aux savants qui, bien que convaincus de l'inexistence de lectoplasmie, n'ont pas hésité a sacrifier leur temps et leur peine à une ilude ingrate et diflicile.

Ils ont observe loyalement et rendu compte loyalement de ce quils avaient vu. Leurs essais aỵant échoue à peu près totalement, ils ne pouvaient pas conclure autrement quils ne lont fait.

Cela dit, il nous sera permis d'apprécier les résultals de cette tentative malheureuse et les fails qui nous sont présentes dans le rapport ofliciel :
$\mathbf{1}^{0}$ Nous rappellerons une fois de plus quiun résultat négatif ne prouce jamais rien al güil ne saurail, en aurun cas, élre mis en balance aved des resultats persilifs.

Les ectoplasmes d`Eva ont été vus, palpés, photographiés par de très nombreux observateurs, par de nombreux savants.

Les quinze expériences négatives de la Sorbonne ne peuvent pats ètre opposées aux centaines d'expériences positives faites auparavant.
$\geq$ Lne deuxième remarque, non moins importante, simpose : Le controle employje a la Sorbonne est "xactement celui qu’ont réalisé les précedents ubservateur's : Seances dans un laboratoire scientifique; examen complet, deshabillage et mise en maillot d’Eva; tenue des mains; éclairage arrangements divers; tout est identique, point par point, dans les seances de la Sorbonne et dans les seances antérieures.

[^22]Le contröle des médiums，lel quail a éte mis au point par les metapsy－ chistes，ne laisse en réalité rien à desirer．Il met，pleinement et sirrement， à l＇abri de la fraude．

On a beaucoup parli des petites tricheries d＇Eusapia；mais ce qu’on a négligé généralement d’ajouter，ceest rue ces tricheries ont été découvertes et divulguées par les métapsychistes eux－mémes，qui neen ont jamais éte dupes．

Les satrants professeurs de la Sorbonne nont rien trouve a ajouter ou a modifier．

Nous sommes doncen droit diaftirmer la valeur absolue des phénomé－ nes positifs，constatis et enregistrés jusqu＂ici．On ne peut raisonnablement prétendre，en effet，que la méme méthode est defectuense quand elle est appliquée par Crookes，Richet，d’Arsonval，Morselli et tant d’autres，alors qu＇elle est excellente aux mains de MM．Dumas，Lapieque et Pieron．

3＂Comment expliquer l’échec de la Sorbonne？II ゃat probable que ret echer lient à un ensemble de causes diverses．
 symputhir entre le medium et les expurimontuleurs．

Je sais que cette assertion semblera absurde aux（1）Dumas，Lapicfue －t Pieron，mais elle n＇en est pas moins vraie．

Cela ne veut pas dire le moins du monde＂ruil faut croire pour voir＂： cela veut dire que l’ètat d’esprit des expérimentateurs joue un role impor－ tant dans la genèse des phénomènes．Cet état deeprit retentit sur le médium et，dans beaucoup de cas，peut prsilivement annihiler ses facultés．L’auto－ observation de M．Ossovierki，rapportée plus toin，contirme cette opinion． Et cependant，dans son cas，il s’agit de médiumnité subjective，moins deli－ cate que l＇ectoplasmie．

Qu＇y pouvons－nous？diront les Dr＊Dumas，Lapicque et Pieron？．ions croyons que l’ectoplasmic est impossible．Nous n｀ajoutons allcune foi alls travaux des metapsychistes．Cette conviction ne pourrait etre chassie de notre esprit que par des expériences réussifs，faites par nous．lille pour－ rait suivre un succès éclatant；en aucun cas elle ne saurat le précéder．

Soit，reprendrons－nous．Mais il ent éti facile de crier une ambiance plus favorable．

Il eut fallu，avant tout，se mettre au courant des travaux antérieurs． Les erreurs de technique et l’échec final auraient sans duute été érites．

Le succès ou l＇insuccès，en celle matière，dépend parfois，pour peu que le medium ne soit pas dans ses bons jours，de contingences diverses，quil est indispensable de bien connaitre．

Que penserait－on d’un savant，chimiste，physicien，naturaliste ou mème médecin qui，pour la première fois de sa vie，voudrait faire de la bactério－ logie，par exemple，sans études préalables，sans s’ètre mis au courant des principes élémentaires de la bactériologie？

Or，on ne s＇improvise pas plus＂ectoplasmiste＂quon ne simprovise bactériologiste！

L'écher en question n'a donc rien de surprenant. D'autre part, ne connais sant rien, nayant rien voulu connaitre des travaux antérieurs, les observateurs devaient fatalement être conduits à ressasser une fois de plus une hypothèse vingt fois démontrée fausse : celle de la régurgitation!

Cette erreur est explicable. Elle a été faite et abandonnée successivement par la plupart des expérimentateurs d'Eva. Elle est due à cette circonstance que, dans la grande majorité des cas, chez ce médium, l’issue des ectoplasmes se fait par la bouche. Comme d'autre part, les efforts nécessaires a l’"accouchement supranormal"qu’est l’ectoplasmie provo quent des reflexes analogues a ceux de l'accouchement normal, y compris parfois les vomissements, les observateurs novices ne manquent jamais de penser à la régurgitation.

Nous devons donc, sans nous lasser, rappeler les preuves irréfutables de la fausseté de cette hypothèse.

Ces preures sont données:
a) Par l'examen du médium.
b) Par l'examen des phénomènes.

Nous nous contentsons d'exposer ces preures, en laissant au lecteur le soin de se reporter aux travaux bien connus consacrés à Eva.

## 1s Preuves fournies par i'examen du médium.

a) Preuve obtenue par l'usare de substance colorante et par des vomitifs:

On a fait avaler au médiun, immédiatement avant les séances, des contilures de myrtil. Les ectoplasmes sortis de la bouche restèrentd'une blancheur éclatante. On lui a administré des vomitifs, de suite après des séances réussies. Les vomissements ne contenaient rien de suspect.
b) Preuve donnée par la radiographie :

L'examen aux rayons $X$, fitit par les $D^{\text {rs }}$ spécialistes Beauprez et Vallet, a démontré que l'estomac et l'esophage d'Eva étaient normaux et leur fonctionnement normal. Communication de $\mathbf{M}^{\boldsymbol{u} \cdot}$ Bisson au Congrès de Copenhague.)

Or, le tube digestif et son fonctionnement présentent, chez les sujets regurgitateurs, des anomalies caractéristiques. (Voir l’étude du Dr Farez dans La Medecine Intermationale de septembre 1921.)

## 20 Preuves fournies par l'examen des faits.

a) Il y a des ectoplasmes volumineux, complexes, à trois dimensions. Impossible deémeltre la supposition que de pareilles matérialisations ont pu étre dissimulées dans l'estomac el régurgitées.
b) Les matérialisations changent souvent de volume et de forme sous loobervation directe. Elles sont donc conditionnées par une idée directrice et un dynamisme spéciaux.

Lorsqu'un observateur a vu un ectoplasme amorphe prendre à ses yeux
la forme dun visage ou dune mann, il ne peut plus invoquer la régurgitation!
c) Les matérialisations sont souvent biologiquement vivantes. Elles ont tous les caractères dorganes vivants éphémères.
d) Les ectoplasmes solides peuvent sortir de toutes les extrémités du corps, des orifices naturels et non pas seulement de la bouche.
e) Les ectoplasmes peuvent itre vaporeux (voir nos expériences avec Kluski). Chez Eva, ce processus se constate de temps en temps. On voit flotter près deelle un petit nuage phosphorescent qui se condense sous loobsurvation directe et prend l`apparence d'un visage ou d'une main.
$f$ Les ectoplasmes sont soumis a des variations de visibilité tout a fait carartéristiques et inimitables par une fraude.
g) Enfin les ectoplasmes ne sont pas toujours reabsorbes par la bouche a la tin de lexperience. Dans curtains cas, ils disparaissentinstantanement.

Lespreuves, on le voit. sont surabondantes. Churume drelles rest dérisive el irrofutable.

Que nos amis ne sp laissent dond pat troubler par quelques experiences negatives. Les échecs partiels sont absolument négligeables en fare de liabondance et de la variete des observations positives.

Quant à la dilliculte que los matapsychistes éprouvent à faire admettre des faits indeniables, elle me saturat ni étonner ni émouvoir. Le systeme de Copernic, la découserte de la circulation du sang et, tout pres de nous, la theorie microbienne at l'antisepsie ont rencontré, meme dans les milieux scientifiques, surtout dans res milienx, des détracteurs ststemaliques et acharnés.

Comment nen sorat-il pat de mime de liethplasmie ? Les Dre Dumats. Lapicque et Pieron déclarent dan; leur maport que la réahté du phénomene " serait inexplicable an movin des données actuelles de la physiologie ".
 se beurlera longtemps à une résistance disusperére.

Sachons attentre, aver unי pllirnor surine. Le triomphe inductable de la viriti.
D (i. Grates.
***

Mon cher 1 imi.
Je n'ai qu'un mot à ajouter a volre ripuose, parliald a tous égards.
Je connais trop bien mes amis Lapicque, Pieron et Laugicr, éminconts physiologistes tous les trois, pour les supposer capablas d'une obserration défectueuse et d'une conchusion premaluree. Ils sont albsolumbrnt irreprochables. Ils ont regarde; ils nont rien vu, ct alors ils disent: * Nous n'avons rien vu. "Ils ne pouvaient dirrantre chose. Ell je les aprouve résolument el sans riserve.

Mais la presse quotidienne, aveugle et ignorante comme toujours, a allssilot, dans son ineptie, formulé cette conclusion : "Puisqu'ils n'ont rien $v u$, c'est qu'il n'y a jamais rien. n

Je laisse aux savants le soin de répondre à cette extraordinaire logique.
l'ailleurs, en fait de science, il n'y a pas d'autorité.
J'ai le plus grand respect pour la Sorbonne; mais je ne peux pas oublier que les prédécesscurs de mes excellents amis Lapicque et I'iéron ont brùlé Jeanne d'Arc. La Sorbonne peut donc se tromper queJquefois. Ici, Lapicque et Piéron ne se sont pas trompés. Ils n'ont piss vu, puisqu'il n'y avait rien. Ils l'ont dit et ils ont eu raison.

Laissons donc les savants, qu'ils soient de la Sorbonne ou d'ailleurs, poursuivre leurs études méthodiques sans avoir à nous préoccuper de ce que le vulgaire pulblic, vulgum pecus, peut soutenir ou supposer.

Il est lamentable de voir nos experiences sortir de la sérénite des laboratoires pour cilre disculées, commentées, déformèes par les petits journalistes qui, ell prenant leur aperilif, rédigent les faits divers et les échos du jour.

Croyez, mon cher 1 mi, à mes meilleurs sentiments.
(:harles RIC:IIET.

## L'Hypothèse de la Survivance

## Commentaire amical de la réponse du Professeur Richet.

Cest une consolation de pensir que mon bon ami et moi sommes diarcord sur les faits principaux et ne diflerons que dans leur interpretalion.

En ce qui concerne celte interprétation, j’èliminerai dès maintenant toute aflimation telle que : " Je suis lieorges Pelham, etc. " faite par un médium. Il va sans dire qu'une aflirmation de cette sorte ña aucun poids. Ce n nest pas sur de simples assertions que repose la conviction de la survirance de la personnalite.

Depuis ces dernieres anneres, une foule de messares, émanant soi-disant de mon fils Raymond, me parvient de diverses parties du monde: mais je ne les accepte pas comme tels. Ils ne portent pas son empreinte de je ne perds jamais de vue que la simulation est probable. De plus, chaque fois que jailoccasion de l’interroger au sujet des plus vraisemblables de ces communications, il les désavone pour la plupart. Il nadmet, rà et la, que lauthenticité de quelques-unes, ajoutant quelles transmeltent seulement en partie ce qu’il voulail exprimer.

C'est très lentement que se forme la conviclion de lidentité d’un Eire. Elle ne se base pas sur un exemple unique. Tout incident qui denote les connaissances spéciales propres à celle seule individualité, mises en relief par des nuances légères et des traits personnels tout a fait caractéristiques si difliciles à rendre dans un procès-verbal, ajoule une pierre à l'edifice. On obtient vaiment l'impression mème que nous donne normalement la présence rėelle d’un ami intime, sa parole ou son écriture. Si le Professeur Richel m’appelait au téléphone, si jentendais sa voix el certaines charmantes exclamations qui n’appatiennent qu`a lui, jaurais peine á supposer qu'un habile simulateur füt au bout du fil. Cela ne serait pas. mème alors, décisif, il est vrai, car une fausse personnification dramatigue reste possible. Ce serait encore moins décisif si le communicateur dictait sa pensée à un opérateur ou à un secretaire, car il ne m’arriverait ainsi que. l'essentiel du message. de mentionne ces deux possibilites, parce que des preuves de cet ordre m’ont éte données dans mes conversations avec l'audelà. Néanmoins, chaque cas de celle nature ajoute au faisceau des témoignages.

Si nous constatons, de plus. que le message fait allusion à des choses ou à des incidents connus de Richel et de moi seuls, la demonstration y gagne en force et la vague hypothése qu’il sagil uniguement de la lucidité du médium passe à l’arriere plan.

Il serait, en effet, aussi difficile d'attribuer exactement, dans une multitude de cas, la lucidité indispensable à un opérateur télégraphique, pour chacun de ces cas, quill le serait de supposer cet opérateur influencé télépathiquement par mes connaissances subliminales d`une façon erronée et dramatique.

La preuve, enfin, serait concluante si nous apprenions ce que ni moi ni personne dans le voisinage ne savons et si nous pouvions le vérifier après enquète ou après l'examen de documents appartenant all défunt : cela surtout, s'il était fait allusion aux mèmes questions par trois ou quatre médiums, indépendamment l’un de l’autre, chacun paraissant contrôlé par une intelligence unique.

Si l'évidence s'accumulait ainsi pendant des années, non seulement dans mon cas, mais dans celui d'un grand nombre de personnes éprouvées, ayant gardé l'anonymat devant l'instrument et se sentant en rapport avec leurs chers disparus, qui les attendent, prèts à parler. les preuves finiraient par devenirirrésistibles.

Voilà en résumé oì j’en suis aujourd'hui. Jose donc dire, avec toute déférence pour ceux qui pensent autrement ou ne croient pas à ces phénomènes ${ }^{(1)}$, que chercher à expliquer l'ensemble des fails par la dramatisation ou la simulation d’un opérateur lucide, ferait abandonner la ligne droite, et serait s'égarer à plaisir.

Cette affirmation semblera bien absolue; mais il est difficile, sans dogmatisme apparent, d’ètre à la fois bref et catégorique, ce que je veux ètre. rependant, pour prendre position.

Le Professeur Richet ne conviendrat-il pas que le postulat d'une vague lucidité générale, universelle, est vatiment excessif? Je me hasarde a le lui demander. Si la connaissance rherchée est accessible de toutes parts à un sensilif entrancé, quiest-re qui fail choisir précisément linformation adéquate pour la donner à la personne qu'elle interesse, si le sensitif ignore tout de cette personne? Si les messages ne sont pas dictés par une personnatite authentique, s'il ne sagit que d'une galerie de tableaux cosmiques. d’unr bibliothéque de références; si le scribe ou l'automatiste n’a que sa prore faculté de clairvoyance pour puiser dans ce réservoir de renseignements chaotiques sur les uns et les autres, quelle confusion nen résul-tera-t-il pas? Etrange faculti, vaiment, que celle qui permet a quelqu’un de debrouiller les allaires de cinquante inconnus rencontrés au cours de l’année, de consulter leurs dossiers respectifs sans se tromper et de les avoir à sa disposition chaque fois qu'il serait nécessaire! Ce serait comme une tenue de livres ou un systeme de fiches compliqué où tous les faits adaptés à chacun seraient ratalogués, sans oublier foutes les particularités de caractere ou les degrés de parenté!
don, cela ne se passe pas ainsi. Toute memoire individuelle retiendra

[^23]les faits qui lui sont personncls. Le: traits caractéristiques, les nuances délicates de l'expression et des manières, appartiennent de facon definitive à celui qui les possédait ici-bas. Nous les retrouvons, chose étrange, par le singulier canal de la médiumnité, au moven duquel une individualité décédée nous devient temporairement accessible. Si loon admet cette hypothèse et dans ce cas seulement, les faits se groupent d'eux-mèmes, tout comme ils senchainent dans la science quand nous approchons de la vérité.

Le Professeur Richet, je n'en doute pas. concevrait cela s'il avait des phénoménes mentaux une experience aussi complete que celle quiil a des phénomènes physiques, et si sa répugnance à accepter une telle manière de voir n’était pas basée sur la conviction que le cerveau est indispensable à la pensée et à la mémoire; que sa destruction ou la lésion de lorganisme entraine néressairement la destruction ou la perturbation de la personnalité.

Voilà en réalité ce qui nous sépare. Nous acceptons également tous deux les faits normaux sur lesquels il appuie son raisonnement. Tout lo monde sait qu'un homme violemment frappe à la tite par une brique ne peut plus s'exprimer; quelle que soit alors sa mentalité, elle nous échappe. Tout le monde sait que le cerveati est lorgane au moyen duquel l’esprit agit sur la matière, conformément aux lois de l’énergie et aux condilions physico-chimiques. Nous ne savons pas comment sexerce cette intluence. Mais nous savons que si la machine est faussée, linfluence cesse de se manifester. Ene très légere intoxication des tibres nerveuses sultit a les empècher de transmeltre quoi que ce soit. De même le sectionnement, ou une voie d’au, s'il s’agit du cable sous-marin. C'est ainsi, du reste, que dans les premiers mois de sa pose, les communications avec le Gromt Eustern ou lout autre navire cessèrent brusquement. On aurait pu croire que le vaisscau avait coulé ou n’existait plus. Ce n’était pas là l’hypothèse logique. Ceux qui étaient restés a terre ne supposèrent rien de semblable. Ils pensèrent simplement que quelque chose blait arrive au cable, ou a l’appareil qui était à bord. Leur optimisme était justifié, la communication fut rétablie quelque temps après au moyen du cable riparé, et aujourd’hui le "miracle " de 18.37 et de $181 ;)^{;}$est devenu une banalité sur laquelle pen de gens arrètent leur pensée.

Les modalites du rapport entre lesprit et la matière restent toujours le problème insoluble. L'idée du psycho-parallelisme contente Richet. Elle ne me satisfait pas. Il me faut une interaction positive et non pas le parallélisme ou mème l’épiphénoménalisme.

L’esprit et la matière agissent continuellement l’un sur l’autre; mais c'est l’action de l’esprit qui domine et controle.
"Spirilus intus alit, totamique infusa per artus
Mens a!fitat molem, et mert!no se corpore miseet. "
Virgile donne l'interpritation vraie d'un fait connu; un matérialisme aride est une philosophie dre phus ilementaires.

Richet $n^{\circ}$ accepte pas la comparaison que je fais entre l'esprit et le cerveau, d'une part, le musicien et son instrument, d’autre part. Il ne nous donne en exemple ni un violon ni un piano, mais un pianola, instrument qui fonclionne de lui-mème, automatiquement. La théorie Cartésienne de l'automatisme animal et humain, mise en avant plus d'une fois par Huxley, parait lui suffire.

Toute analogie est nécessairement défectueuse. mais sil me fallait analyser sérirusement celle du pianola, je demanderais : comment le rouleau a-t-il été placé dans l’instrument el par qui les trous ont-ils été perforés? Reponse : par une autre machine. Soit. Mais qui a tracéle plan des perforations et en a ordonnél’assemblage? N’y a-til pas. en fin de comptr, un Bach ou un Beethoven derrière tout cela?

L’analogie, cependant, maniée de la sorte, ne nous conduira pas à traiter des rapports entre l'espit et la matière : elle nous fera quitter le terrain philosophique pour aborder celui plus étendu de la théologie. Je ne le crains pas: mais il ne rentre pas dans le cadre de la présente élude. Je me contenterai de soutenir que le violon reste muct faute dexécutant, quiune automobile de course sans conducteur n'est qu'une force aveugle. que l'esprit enfin dirige et pénètre non seulement l'humanité, mais le rérne animal, et aussi, en quelque sorte, le règne végétal.
list-ce à dire que jadmets aussi la survivance chez les animaux et les verélaux? Non, la personnalité ne peut survivre, àmoins quelle ne soit déja. Le caractère individuel, la persounalité, sont des éléments qui sembent propres à l'espèce humaine, bien qu'on les trouve jusqu'à un certain point chez les animaux supéricurs. Quant au reste, le principe directeur que nous appelons la vie n’implique pas nécessairement la conlinuiti de l'individualité. Persistance du lout, oui. Continuité, oui. Nulle réaliti ne cessera absolument d’ètre, je crois. Mais l’énergie se manifestera sou; toutes les formes, se transme llra sans perte d'un objet a un autre, agira et réagira sans fin dans des cadres différents. La vie se conservera donc sans doute aussi sous sa forme inférieure el construira corps après corps, sans y adjoindre nécessairement des élements qui impliqueraient la persistance probable de liondividu. La continuité de la personnalité ne se montre qu’a un slade supérieur.

Mais je m’écarte trop ici de mon sujet el jaborde des questions épineuses où la diversité des opinions est aussi legitime que vraisemblable. Chercher a convaincre le Professcur Richet, et, après lui, nombre de savants matírialistes éminents que leur philosophie péche par la base el que lespril est, par son essence mème, indépendant de la matière qu`il faconne et emploic, est une tache suflisamment lourde. L'esprit, cependant, il te faut admellre, ne peut se faire connaitre à nous ici-bas, limités comme nous le sommes de toutes parts, quau moven d'un oryanisme quelconque, d'm rerlophlasme, dirons-nous, quil modele el pétril pour répondre à ses besoins. Xous n'imons, pour percevoir, que nos sens, tres près de lianima-
lite, et ne rovons lunivers quobscurement et fort incompletement Nos etudes ont suivi, pour la plupart, une direction toute materielle: den eflet, les decouvertes du xixe siecle ont presque toutes trail aux propriétes innombrables de la matiere. Ces reisultats trés brillants ne nous interdisent pas néanmoins d’aulres voies dexploration. Nous n’avons pas seulement devant nous la matiore, nous avons encore léther : au $\mathrm{xi}^{\mathrm{c}}$ siecle de découvrir l’énigme de ses rapports avec la Vie et l'Esprit. L’élher n’impressionne pas directement nos sens actuels: il a cependant une realite solile qui dépasse inliniment celle d’une structure atomique ou moléculaire. La Vie et I'lisprit agissent réciproquement sur lui, jen ai la conviction, et ils arrivent, je suppose, à agir indirectement sur la matière au travers de l’̈lher. Tout reci. cependant. n’est aujourd’hui que speculation; je ne mentionne rette liypolhese que pour montrer que je ne conteste pas à la Vie un véhicule quelconque, quelque chose de plus général. de plus fondamental qưune simple agglomération de la matiére. Nos instincts materialistes contiendraient done un grain de vérité et loin d’ètre confondus, l’ëlargissement et la modilication de nos vues leur donneraient satisfatlion. L’idée si rationnelle de survivance dans un milieu élhérique sera nelle, complète, satisfaisante, quand tous les faits seront connus.

Cultivons en attendant notre jardin et cherchons la verite sans craint. ni parli pris.

Oliver Lomal:

## L'Hypothèse spirite et la * Cryptesthésie »

Avant tout, jestime indispensable de delimiter la valeur technique du nuuveau vocable " cryptesthésic ", propose par le Professeur Richet.

Ce terme peut avoir son utilité s'il s'agit de désigner, en un seul mol. toutes les manifestations métapsychiques d’ordre intellectuel, c’est-à-dire. les phénoménes de " télépathie ", de " télesthésie ", de " rlairvovance dans le passé, dans le present et dans l’avenir ".

Mais, en mème temps, je ne puis le substituer a toutes les désignation-ei-dessus mentionnces, pas plus qưà d’aulers qui se rapportentaux diverses modalités sous lesquelles se presentent les manifestations métapsychiques loordre intrllectuel.

En affel, loute élule allalytigue de ees phénomènes considérera loujours comme indispensable de distin!uer les perceptions échangés: de cerveau a cerveau (térpalhir, do celles qui sètablissent entre le cerveau et les objets out les conditions ambiantes (telesthesie. De meme conviendra-til toujours danalyser, à part, les perceptions des bénements survenus dans le passe rétrorngnition, les perceptions qui se deroulent dans le present (elairvoyance, lucidite, monition), a celles des faits qui se produiront dans un arenir plas ou moins lointain prémonilions, prérognilions. propheities, Il sera meme bon de désigner, selon des termes appropries, les modalites distinetes par le moyen desquelles cesperceptions sont obtenues psechometrie, vision dans le cristal, ehiromancie. rlo.. ete.;

Jobscre, par surcroit. que le vocable "cryplesthesie . n est pas nouvall, puisque le Professur lolournoy en tit próedemment usage dans son
 ici beaucoup plus limitie, il n’en reste pats moins qu’il se réfere aux prrceptions subconscientes dévénements qui se deroulent et se préparent dans le voisintse immediat du sensilif. Ces perceptions, sil ne les recoit pas directement, exercent au moins sur lui un contre-coup, sous la forme d'une impulsion mesterricuse el irrisistibie qui le contraint a agir a un moment déterminé, de telle surle qưiléchappra un périlimminent pseuduprémonition'.

Je rappelle enfin que Mrers, soucieux de désigner sous un mime nom toutes les pereeptions metapsychiques dordre intellectuel, avait sussrire le terme "cosmopathien, dune formation bien approprice a lobjet proposé, mais qui noent pas la fortune qu’il meritait d’avoir.

Cela blabli, je ronstate que la Professeur Richet declare, a mainles reprises qu'il propose le nousean terme de " reptesilhesie n dans le hut
dèviter scrupuleusement de formuler des hypothèses en ce qui a trait aux manifestations métapsychiques d'ordre intellectuel. Et, à l’appui, il atlirme : "Quelle que soit la théorie, la cryptesthésie existe. Autrement dit : l'intelligence humaine a des procédés de connaissance qui nous sont inconnus" ( $\mathbf{p} . \mathbf{2 0 ̈ 5}$ ). C'est là une des nombreuses définitions de la cryptesthésie que, graduellement, il superpose pour éclairer sa propre pensée. Et lon est forcé de convenir qu'ainsi formulée, la conception en question ne sous-entend aucune hypothése. Quoi quiil en soit, à peine passe-t-il de l’abstraction théorique à l’application pratique de sa définition personnelle, le Professeur Richet se voit obligé de la modifier et de l'adapter à la complexité toujours grandissante des faits et phénomènes soumis à son étude. Et comme le processus logique de toute idée exige fatalement que l'homme synthétise en une hypothèse les résultats de ses propres observations, il advient que, peu à peu, l’auteur du Traité de Métapsychique se trouve dans lobligation de formuler, à son tour, une hypothèse dont l'intention est de se substituer à toutes celles qui, jusqu’à ce jour, ont été offertes comme explication des phénomènes métapsychiques. Or celte hypothèse se trouve etre, de beaucoup, la plus audacieuse de toutes celles avancées jusqu’ici. lille peut en effet se résumer en cette formule : L'intelliyence humaine a la possibilité de connaitre tout ce qui est, lout ce qui a élé et tout ce qui sera, suns limitation de temps, d'espace ou de conditions. Sur la foi d'une telle formule, il n'y a plus qu'a conférer, à la subconscience humaine, l’attribut divin de lomniscience.

Les choses étant à ce point, n’en résulte-t-il pas, de façon évidente, que la dite conception de la cryptesthésie prend tout le caractère dune hypothèse, aussi bien que les autres? El combien n'est-elle pas ainsi, plus téméraire que d’autres! Le Professeur Richet n'est pas de cet avis. Il soutient au contraire que sa formule est née d'une pure constatation des faits. Mais une semblable conviction est une illusion, puisque s'il est vrai que les faits sur lesquels il s'appuie existèrent incontestablement, il est encore plus vrai qu’ils peuvent être expliqués sans qu’il y ait lieu d’avoir recours à l’omniscience subconsciente: ce qui revient à dire que sa formule renferme une hypothèse qui se juxlapose à d'autres hypothèses.

Pour le mieux démontrer, j’aimerais faire voir comment le Professeur Richet est, d`autorité, conduit au besoin d’accorder lomniscience aux facultés subconscientes, par les multiples causes qui dépendent de son interprétation personnelle des faits. Il y est conduit, dis-je, et surtout, parce qu'il a pour but d'éviter l'hypothèse spirite dans les cas d’identification personnelle du défunt. Il en résulte, en fait, que, le jour où par $M^{\text {me }}$ Piper, on obtient des personnifications merveilleuses, comme celles de George Pelham et de Bennie Junot (cette dernière, bien supérieure à la première), personnifications où les détails fournis, -- par les individualités qui se communiquent, - sont extrêmement nombreux, bien qu'en grande partie ignorés des personnes présentes, repérables seulement dans le subconscient de personnes éloignées, ignorées aussi de toute
perconne vivante et sétant produits un demi-siècle plus tòt.... ce jourlit, dis-je, il apparait avec éclat que si lon veut expliquer un ensemble si complexe de details organiquement lies loun à lautre, en excluant l'hypothese de la présence spirituelle des defunts, il ne reste, pour 'xpliquer les faits, qu’à conférer au médium la faculté d’aller chercher ses instructions où elles se trouvent, sans limites despace, de trmps el de conditions. Cette faculté, au surplus, sous-entend une autre faculte plus prodigiruse encore: celle de selertionnro los fuils que le médium extrail de la subconscience d’autrui. Ceci revient a dire que les fitcultés subconscientes de V"Wiper, - après avoir decouvert, aux antipodes, les uniques individus les cavernes mnémoniques dont recèlent tes détails recherchés, et aroir fait tout ce travail dans lintention stupide de fabriquer une fausse personnalite du defunt, - parviendraient i faire un choix au milieu de cette intinie accumulation de souvenirs latents; à dégager, de ceux qui les ensevelissent. les seuls étiments qui lui sont uliles; exhumant ainsi, et uniquement, les donnces qui ont rapport aul soi-disant difunt reconstitué. Tout cela, sans jamais trébucher dans lerreur, sans bilurquer jamais dans quelquincident survenu à d’autres ètres que le morl dont il šagit. Celte faculté, on en juge, équivaudrail a loomniscience disine.

Bt le prodige se complique encore sil est question de "communicants " obscurs, inconnus de toutes les personnes présentes, morts depuis quelques heures, depuis peu de jours, dans un continent éloigné comme dans les cas d'Abraham lilorentine el de Sven-Stromberg. Dans des circonstances de ce genre, le fiait d'une faculté subronsciente qui parviendrait a exhumer des faits biographigues relalifs à un défunt inconnu, et sans limitation de temps, deespace ou de conditions, demontrerait comment cette faculté dispose librement du contenu de toute la subconscience humaine, existante et iyant existé ; présupposition hien faite pour confondre l’esprit du plus intrepide dentre tous les pensours. Au contraire, tout séclairerait de la fiacon la plus naturelle du monde, si l’on admettait que la personnalite qui communique liot reellement lesprit du difunt venu pour athirmer quil existe, avec tant dinsistance. Alors cet esprit extrairait de sa propre mémoire les faits biographiques qui se rapportent à sa propre persoune: hypothèse simple, logique, légitime, et qui présente, sur les aulres, limmense avaatage d'expliquer les faits sans quail y aillieu de faire appel, desesperement, a lat ressource supreme de loomniscience divine impartie a la subconscience humaine.

De tout ceci, il semble démontre que la nouvelle conception de la "cryptesthésie ", loin de résulter d'une pure definition synthétique des manilestations metapsyehiques intellectuelles, apparait bien plutot comme une hypothese viritablement personnelle, venant sajouter a la suite dautres hypotheses.

Maintenant et cela dit, je mestime en droit datirmer que malgré les prodigieuses farultés allribures à la subconscience humainc, - jusqu'à la
considérer capable de reconstruire une fausse personnalité de défunt en rappelant d'un peuparlout des laits biographiques sans oublier l'ambiance inanimée dans le cas de faits ignorés de quelque personne que ce soit parmi les vivants:, - il ne me parait point si facile d'expliquer, avec l'hypothèse de la cryptesthésie, un grand nombre d'incidents qui s’offrent à l'examen dans les cas d'identification personnelle des trépassés. Ne pouvant naturellement pas m`attarder sur ce thème, je me bornerai à signaler deux exemples, empruntés aux relations des séances Piper, et où des épisodes de ce genre, malaisés à élucider, surgirent très fréquemment.

Dans le cas qui suit, la personnalité médiumnique de George Pelham ne reconnait pas immédiatement une jeune fille que Pelham a connue de son vivant. Je retiens ce cas parce que, du point de vue qui nous intéresse, le fait d’une non-reconnaissance immédiate, me semble précisément l’un de ceux que l’on pourrait difficilement expliquer par la cryptesthésie.

Comme on le sait, à la personnalité médiumnique en question furent présentés, tour à lour, trente de ses anciens amis, qui furent immédiatement reconnus par elle, sans que jamais une personne étrangère ait été confondue arec l’un des amis véritables. Et non seulement Pelham appelle chacun de ses amis par son nom; mais encore, à tous, il adressa la parole sur destons différents, tel quiil le faisait pendant sa vie, avec l'un ou l'autre. (Il està remarquerà ce proposque nous ne parlons pas de la mème manière avec tous nos amis, et que le caractère de notre conversation varie de ton, selon lat nature des ètres, leur àge, l'intimité que nous avons avec cux, l’estime ou l'affection que nous ressentons pour chacun deux.) Vint enfin le tour dune certaine demoiselle Warner, jeune personne que Pelham avail connue toute petite, alors qu’elle avait à peine huit ans. Pelham ne l'identifia point, et il demanda au Docteur Hodgson qui elle pouvait bien ètre. Hodgson rípondit que la mère de la jeune fille était l’amie d’une dame Howard. que Pelham avait connue familièrement. Ceci dit, entre Pelham et miss Warner se déroula ce dialogue :
(i. IP. - Je ne crois pas vous avoir connue beauroup.

Miss W. - Très peu, en effet. Vous veniez parfois rendre visite à maman.
(i. P. -- Je suppose donc que je vous ai vue aussi.

Miss W. - Oui. Je vous ai vu quelquefois. Vous veniez avec un M. Rogers.
(i. IP. - De fait, lautre jour, quand je vous ai apercue pour la première fois, j ai subitement songé a ce M. Rogers.

Mis.s W. - C'est donc cela. Mais vous ne maver pas parlé.
(i. P. - Mais c'est que, malgré tout, je narive pas à vous reconnaitre... Mon plus vif désir serait de reconnaitre tous mes amis... et j’y ai réussi jusquä cette fois-ci... Peut-itre me trouvé-je daja trop loin de la sphère terrestre. En somme, ie ne puis pas me remémurer votre visage... Vous devez être tris changée, nest-ce pas ?

A ce moment intervint le docteur Hodgson: "Voyons, tu ne te souviens pas de Madame Warner ?"

La main du médium traduit une grande excitation :
(i. P. - Mais si, mais si je mien sonviens! Serait-ce donc vous sa petite-tille?

Miss W. - Oui, c'est bien moi.
G. P. - Mon Dieu, comme vous avez grandi!... Oh! j'ai très bien connu votre mère.

Miss W. - En vérité, Hlle appréciait beaucoup votre conversation.
G. P. - Nous avions les mèmes aspirations.

Miss W. - Comme écrivains?
G. P. - Oui, précisément. Mais, dites-moi, ainsi, vous avez connu M. Marte?

Miss W. - Je me suis, en effet, rencontrée plusieurs fois avec lui.
G. P. - Votre mère comprendra pourquoi je fais allusion à lui. Demandezlui aussi, si elle a mémoire du livre que je lui ai prèté ?

Miss W. - Assurement, je lui demanderai.
G. P. - Demandez-lui encore si elle se souvient des longues conversations, le soir, chez elle.

Miss W. - Je ne sais pais si elle se les tappelle.
G. P. - Je voudrais vous avoir mieux connue, parce que rest une si belle. chose que de revenir sur le passé avec mes amis terrestres!

Miss W. - Je nétais alor's qưun enfant, et nous mieux connaitre nétait pas possible.

Tel fut l'intéressant épisode de non-reconnaissance, de la part de George Pelham, en présence d’une personne connue par lui, sa vie durant. Le Docteur Ilodgson remarque à ce propos: "Il ne faut pas oublier que la séance dont il s'agit fut tenue cing ans après la mort de George Pelham, et que ce dernier, au moment de sa mort, n`avait pas revu Miss Warner depuis trois ou qualre années. En outre, il convient de répéter que Miss Warner élait une fillette quand elle vit Pelham pour la dernière fois ; qu'en conséquence, elle n’avait jamais été pour lui ce que l'on peut appeler un ami particulier. Et enfin, il fatut dire que la jeune tille avait sensiblement changé d’aspect depuis huit ou neuf ans. Cet intéressant episode de non-reconnaissance immédiate de la part de George Pelham, devient donc absolument naturel. Quand on considère que moi-mème élais parfaitement informé du nom et du prénom de Miss Warner, it du fait quelle avait connu, pendant qu’il vivait, George Pelham, la circonstance de ce qu'il n'a point reconnu la jeune fille assume la valeur du meilleur argument espéré, en faveur de la thèse de l’existence indépendante de George Pelham, vu qu`elle contredit l'hypothèse d’une personnalité secondaire dependante, par ses informations, de fa conscience et de la subconscience des personnes vivantes."

Les considerations du 1)r Hodgson, elles aussi, apportent une contradiction al lhypothèse de la cryptesthésie en ce sens que si cette dernière consistail reellement en la "connaissance de ce qui est", dans le cas présent, la personnalité médiumnique de Pelham aurait dû emprunter, à la conscience des personnes presentes, les renseiguements dont elle avail besoin. J'en deduis que cet incident, - aussi spontané et naturel qu’il eùt pu étre si Gurge Pelham avait rencontré, dans la vie, Miss Warner aprés l'avoir perdue de vue pendant huit ans, - concourt efficacement, ajouté a tant doulres, à suggerer l'interprétation spirite des faits. Je me limite ici à constatur, sans plus, que ledit incident ne peut ètre expliqué par la eryptesthesie.

Passant au second exemple, que jemprunte aux relations du Professeur James Hyslop concernant ses expériences avec le médium Me Piper, je dis d’abord, quen ce cas, le fait interessant du point de vue auquel je m’attache, est l’équivoque dans lequel est tombé le père défunt de Hyslop, par le fait d'un mot qui, dans la langue anglaise, possede deux sens. Pour aller au plus court, je reproduis l'épisode d’après l’excellent résumé qu’en fit M. Sage, dans son livre "Madame Piper" ( $\boldsymbol{\mu}$. $\boldsymbol{9}$ ()3).
" Le Professeur Hyslop, se souvenant que son père appelait catarrhe sa dernière maladie, alors que lui, James Hyslop, la prenait pour un cancer du larynx, posa au communicant une question calculée pour amener ce nom de catarrhe. Il se servit, dans cette question, d'un terme à donble sens qui n’a pas, en français, déquivalent, ce qui fait que je ne puis pas traduire la question d’une facon intelligible. Ce terme est "trouble ". Il signifie à la fois afffiction physique et malentendu. Ce mot donna lien, de la part du communicant, à une curieuse méprise, méprise que l'hypothèse de la télépathie expliquera difficilement. Le communicant, allligé. répond: "Je ne me souviens pas, James, qu'il y ait eu le moindre malentendu entre nous; il me semblait que nous avions toujours eu l'un pour l'autre la plus vive sympathie. Je ne me souviens pas d'un malentendu. Dis-moi donc it quel sujet cela était. Mais tu dois te tromper, cètait avec un autre.,""Tu ťes mépris, père. J’ai voulu parler de ta maladie." - "Ah! très bien, je comprends. Oui, je souffrais de lestomac." - "Ne souffraislu pas d’autre chose?" - "Oui, de l’estomac, du foie et de la tète. Javais de la difficulté à respirer. Mon cceur, James, mon corur me faisait souffrir. Ne te souviens-tu pas avec quelle difficulté je respirais? Et encore, je crois que c'était mon cour qui me faisait souffrir le plus, mon ceur et mes poumons. Il me semblait que quelque chose m'étreignait la poitrine et m’étouffait. Mais à la fin je m’endormis." - I'n peu plus loin, il ajoute : "Saistu que la dernière chose dont je me souvienne, c’est de tavoir entendu me parler? Tu fus le dernier qui me parla. de me souviens très bien d'avoir vu ton visage, mais j’ètais trop faible pour te répondre."
"Ce dialogue déconcerta tout d’abord le Professeur IIyslop. Il avait cherché à faire dire à son père le nom de la maladie dont celui-ci croyait souffrir : catarrhe. Ce ne fut qu'un peu plus tard, en relisant le procèsverbal de la séance, qu'il s'aperçut tout à coup que son père avait décrit, en termes bien à lui, les dernières heures de sa vie. Che fois de plus, il sètait mépris. Le médecin avait constaté une douleur à lestomac à $\overline{7}$ heures du matin; à $9 \mathrm{~h} .1 / 2$, les batlements du carur devinrent moins sensibles: peu après, la difficulté de respirer devint effrayante, et le moribond expira enfin. En lui fermant les yeux, son fils James Ilyslop dit: "Tout est fini" et il fut le dernier à parier. Ce dernier incident semble indiquer que la conscience dure chez les moribonds beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit."

Ici, l’impuissance de la cryplesthésie à élucider les événements est manifeste, en ce sens que si la faculté dont il s’agit était effectivement
＂la connaissance de ce qui est＂，dans le cas present，le mediumr Piper eùt dù lire dans le mental du Professeur Hyslop le mot＂catarrlie que celui－ci désirait oblenir du communicant．Et，tout particulierement． on n’aurait pas dû verser dans le contre－sens，du fait d＇un mot à double－ entente，vu que dans le mental de celui qui le proférait，ce mème mot avail dans son acception juste．El l’équivoque mème devient un inci－ dent hautement intéressant et suggestif，à cause de l’alliction aussi spontanée quèmuc que ce quiproquo fit naitre chez le communi－ cant，lequel ne se souvenait pas，en répondant à son tils．que des－ malentendus eussent pu s’élever entre eux deux．Cet épisode impreva prouve avec éloquence l＇identité spirituelle du défunt．al demon－ tre en mème lemps la lucidité de ses souvenirs，qui ne se latissent pas sug－ gestionner par les propres souvenirs de son fils，ou toul an moins par ceus fu＇il a cru lui entendre évoquer．

Je sais bien ce que lon pourrait mobjecter en presence des cas ri－ dessus，à savoir que，si la cryptesthésie existr，il n’est pas dil qu＂elle puisse sexprcer de manière constante．Ainsi，dans les circonstances sur lesquelles je table，on aurail droit de mobjecter que lat cryplesthesie n＇a pas agi．Soit．Faisons cette concession．Mais voici，alors．que surgit． formidable，l＇autre aspert du dilemme，car si dans les ras susdits．la eryptesthesie nest pas intervenue，une question se pose imperativement： ＂Quelle était donc lorıgine des faits véridiques apportes par le comnuni－ rant？＂Bref，ou lon présume que la cryplesthesie a agi，et，cons：－ quemment，une telle aflirmation se met en contradiction flagrante arer les faits；ou bien，si l’on soutient que la cryplesthésie na a pas joué de rile． les preuves didentilicalion personnelle qui ont été obtenues dérivaient dee esprits des défunts qui，ainsi，saffirmaient présents．－Une troisieme solution ne peut exister．

Mais allons plus avant．Pour mieux mettre en lumiere l＇inconsistance de la nouvelle hypothése，on me permettra d＇en appeler à deux autres inci－ dents dont je puise les materiaux dans le camp adverse ：Autant dire que je les delache du groupe restreint d’épisodes negatifs survenus au cour－ des séances Piper．

Il est notoire，n’est－ce pas，que la personnaliti mediumnique qui allirma etre l＇esprit de Myers，ne parvint pass à réveler le contenu d’un pli cachetr． latissé par ledit Myers，dans l＇intention de prouser médiumniquement sun identité．Ce fait，envisagé sous l’angle spirite．trouve une facile el platu sible explication dans les considerations exprimées par le Professeur llyslop，touchant aux interferences perturbatrices conséculives，pour le： defunts，a l＇acte de communquer．Mais il nest point question de cela． pour le moment．La circonstance à souligner est relle－ci ：à la suite de－ rentatives qui eurent lieu（pour la lecture mediumnique du pli cacheté． los membres directeurs de la Société anglaise de Recherches psychiques． －dépositaires du pli，－furent amenés à louvrir et à en lire le contenu． lle telle facon que si，reflement，il avait existé une forme de cryptesthesie
ommisciente, $\mathbf{N}^{\boldsymbol{u r}}$ Piper aurait dí décourrir et capter le secrel dans l’un ou liautre des subconscients des liseurs enfin informés du texte. et ceci dautant plus que les personnes ainsi instruites de la ridaction Myers etaiont souvent présentes aux séances qui suivirent louverture du pli. El malgre cela, rien et toujours rien.

Un en pourrait dire tout antant du cas, dailleurs analogue, de Mrs Blodgell, aree ceci en plus, - cela est digne d’ètre noté, - qu’après louverture du pli et le constat de l’insurces, on continua les séances dans lespoir daboutir à un résultat, fut-ce tardirement. Ainsi se reiterèrent les: tontatives de la part de la personnalite communiquante ou, si lon veut, du médium en transe alin dobtenir la révelation du contenu d'un pli qui. pourtant, éat connu tant par Mrs Blodgett que par le Professeur William dames. Quoi que lon lit, on nobtint jamais rien.

Dins des cas analogues a ceux dont il vient dètre parle, Mme Piper, malner les circonstances les plus favorables, ne parvint pas à enregistrer lifepathiquement la pensée, consciente ou subconscientr, des personnes prisentes. et, à plus forte raison, des absents. Il en résulte que l'hypothése de lat creptesthesie omnisciente est encore une fois contredite par les faits. dans le cas des expériences piper et quelle doit, par consequent, blre ronsidére comme inapplicable a ces ras delermines. Ceci etant, les episodes très nombreux d’identitication promnelle qui se produisent avec cer meme medium, at tout particuliorement, les trois cas, de toute importance. de George Pelham, de Bennie Junot a des tils du Dr Thaw, revetent le caractère de preures didentiticaton spirite scientiliquement etablie.

Jajoute que, si javais le lemps el la plate voulus pour étendre celle enquète à dautres mediums fameux dans le domaine des manifestations intellectuelles, je pourrais aboutir aux memes conclusions, absolument contradirtoires a lohpothese dune "ryptesthésie à étendur illimitee". Mais, en realite, ceux dont jai fatit etat el qui concernent $\begin{aligned} & \text { D"w Piper. suf- }\end{aligned}$ lisent a appuypren assertion de faron probante.

Aussi bien, de ces observations dicoulr un enseignerment: Coest que. prour resoudre la question des nemises subconscientes ou extrinséques des cas d’dentification spirite, ilest opporlundr procéder cas par cas, sur la base dune laborieuse analyse comparée de lous lesincidents et de tous les élépresonnes presentes, - ils assument une immense valeur demonstrative en fiveur de loypothése spirite, an ce sens qu’ils fournissent la preuse experimentale de lexistence d'un "corps lluidique ", qui, a la mort, se sipare de lorganisme somatique. A cet égard, le Professeur lichet ne consigne que peu de témoignages fariles à élucider par le moyen de llypothese naturaliste, et il ajoute, tout au plus: "Il est vrai qu’il est des cas plus complexes, plus troublants, et il ne faut pas les rejeter sous le fallacirux prétexte qu'ils genent telle ou telle theorie» •p. Thi . l'arole satcosainte .... Puisquil est très vai que les cas aunquels il rst fait allusion "genent terriblement" l'hypothese de la cryptesthésie, ou, pour miewx dire, ne sexpliquent pas du lout par cette lipothèse. de meme quils ne
sexpliquent par aucune autre hypothese autre que celle des spirites．
Pour parler de certaines modalités de fantimes qui se manifestent dans les lieux hantés，le Professeur Richet ne consent pas à accueillir l＇hypo－ thèse spirite d’une action télépathique à distance，provenant de l＇espril perturbateur，et il dit：＂Puisque l＇intelligence a disparu avec la putréfac－ tion，comment le défunt peut－il revivre，mème sous cette forme fantômale nuageuse？＂（p．7थh）．On le voit，cest toujours la preconception person－ nelle contrariant la possibilité de l＇existence et de la survivance de l＇àme，disposition critique qui impose，au Professeur Richet，une men－ talité littéralement inaccessible aux vérités impossibles à contredire， eclatantes，qui rayonnent des faits．lit parmi ces vérités prend place celle selon laquelle de telles apparitions de fantomes，dans les maisons han－ tées，ne peuvent ètre expliquées par aucune autre hypothèse que l＇hypo－ thèse spirite．

Outre les diverses catégories，ici mentionnées，de manifestations inexplicables par la théorie cryptesthésique，il en est dautres，dans la clas－ sification des phénomènes métapsychiques，dont l’auteur de cet article a parlé copieusement dans des monographies distinctes．Matis reconnaissant l＇impossibilité d＇en faire apprécier la valeur sans des faits précis，je me bornerai à déclarer que，parmi les manifestations dont la cryptesthésie ne peut fournir l＇explication．mériteraient d’ètre mentionnées deux calégories peu étudiees jusquai ce jour et dont je fis une classifica－ tion et une analyse récemment encore．Ce sont les cas de＂Musique transcendentale＂et de＂Telekinésie＂，qui se manifestent au moment de la mort et aprés le décés．Leur valeur démonstrative est en tout point équivalente a celle des cas d＂apparitions de défunts au lit de mort＂，ceux－la mème qui，ainsi qu’on a pu l’apprécier，troublent si parti－ culièrement les conditions matérialistes du Professeur Richet．

Nous nous voyons donc en présence de cinq types de manifestations des plus importantes que la cryptesthésie est impuissante à élucider．Si l’on considere qu＇avec cette hypothése ont été atteintes les limites extrèmes，－ ments constitutifs du cas envisagé，en tenant compte des conditions au milieu desquelles il se deroule et des caractéristiques particulières a la médiumnité au moyen de layuelle les fatits se produisent．Les theories for－ mées d’avance et exclusives ne peuvent avoir de valeur véritable．

Tout ce qui précede a pour objet de démontrer que la cryptesthésie． considerée comme＂hypothése de travail＂capable d＇expliquer，sous un terme complexe，les manifestations métapsychiques dordre intellectuel， n’est pas scientifiquement légitimée parce qu｀elle est en contradiction ouverte avec les faits．de complète la pensée qu＇expriment ces conclusions en démontrant，que mème si l’on voulait l’accueillir comme légitime，elle ne parviendrait pas à donner la raison d’une multitude de manifestations metapsychiques de la plus haute importance．

A ne puintméloigner du Truill de Mitapsurfique ici considéré，jobserve encore que le Professeur Richet reconnait plusieurs fois cette vérité，encore qüil en convienne évasivement，aver un dípit manifeste，et par un pur sentiment d’honnéteté scientilique，ce de quoi je lui adresse ma grande louange．Ainsi，par exemple，aux pages $4.51-4 ; 3$ ，il rapporte sommaire－ ment quatre exemples d＇＂apparitions de defunts au lit de mort＂，où des unfants sont des percipients．En ce qui concerne les deux premiers exem－ ples，il se borne à les faire suivre de ce très succint commentaire ：＂Je me contente de mentionner ces deux faits étranges sans en trouver ni en cher－ cher quelque explication．＂Pour les deux autres，voici de quelle manière il les traite：＂De pareils faits sont très importants．Ils s＇expliquent par lis théories spirites beaucoup mieux que par la simple hypothèse d＇une cryptesthésie．Mème il me parait que，de tous les faits invoqués pour faire admettre la survivance，ils sont les plus troublants．J＇ai donc tenu a les mentionner scrupuleusement．Pourtant，malgre leur apparence spiritoïde， res faits sont impuissants à me faire ronclure que les consciences des defunts assistent，sous la forme de fantiomes，a la mort de leurs proches ！．！！＂I．es trois points exclamatifs sont dans le texte．

Dre tout requi vient d’ibre exposi résulte de facon incontestable que les faits impossibles à élucider par la rerptesthésif，et，par contre tris expli－ cables par thypothese spirite，existent meme pour le Professeur Richet． encore que ses préventions contre l＇existence et la survivance de l＇àme soirnt telles qualles lempéchent d＇accorder aux fats la valeur scientifique qưils miriteraient．Je constater cependant ce que de telles déclarations， exprimées a contre－cour par liautrur du Traite，tenferment de haute valeur démonstrative，car，à travers elles，il est facile deentrevoir la＂vérité vaien，savoir，que les ras de nature inexpliable peuvent ètre exchusive－ ment expliques par thypothése spirite．．

Pour ce qui a rapport aux phenomenes de＂bilocation＂，－ceux qui se produisent au lit de mort et sont percus collectivement par les ＂t qui me pourraient ilre dipussies，－oü lon peut arriver avec une hypo－ these，et que，malgri cela，on norst pas parvenu a expliquer l’entière com－ plexite des manifestations metapsychiques dordre intellecher，－la oit Thypothèse spirite comprend toul et donne raison de tout，－si lon consi－ dere ce fait en lui－mime et reconnait quil porte en lui ane valeur probanta en fiveur de lunique hypothese qui resoud tout et il ne peut pas exis－ ter de cobtradicteurs qui，honnitement，ne doivent en convenir），le cour sourre à l＇espérance que nous pourrons assister avant peu a l＇acees triom－ phal de l＇hspothése spirite dans l＇Areopage de la scienceollicielle：cela．an nom de la justice，mais，par－dusisis loul，an nom du bon sens．

Largumentation de cette etude peut se rémomer dans les quatre propo－ sitions suivantes：
f＂Le terme de＂erypteshisie＂meritr didre arrueilli pour disigner．
sous un vocable unique, loutes les manifestations metapsschiques dordre intellectuel, à condition toutefois de maintenir en vigueur les autres termes techniques en usage, lesquels sont indispensables pour une sérieuse enguète analytique des categmies de faits:
º L'hypothèse de la "cryplesthésie ", dans le sens qui lui a èté, dergri. par degré, attribué par son auleur, savoir: une faculté métapsychique apte à connaitre ce qui est, ce qui a éte, re qui sera, sans limitation de temps. d'espace et de conditions, n’est pas scientifiquement ligitimér, parce qu'elle est en contradiction flagrante avec les faits:

3" Quoi qu'il en soit, il apparait démontré que lhypothése en question a manıfué son but, en tant qu’elle a fait la preure de son incapacitéa á expliquar lat totalité des manifestations métapsschiques dordre intellectuel ;

40 Liunique hypothèse capable dexplifurr " syuthétiquement ", et de ficon satisfaisante, les manifestations milapsychiques, tant intelligentes que physiques, est Thypothèse spirite considérér sous les deux formes del'Animisme et du spiritisme, qui lui permettent d’interpréter logiquement re que elle affirme, suivant les cas et les conditions.

Ernest Burzavo.


M. LINGENIEUR StEphan OSSOWIECKI

Dobiteedy, Google

## La Clairvoyance de M．Stéphan Ossowiecki

Le Professeur Richel a qualitié de décisives les expériences de luciditi： －fur nous avons faites a Varsovie avec notre ami M．Stéphan Ossowiecki．
lécisives．elles le sont en effet de toute manière ：
Par leur multiplicite，leur nettete et lpur précision：
Par le controle sur et aisé，qui ne laisse place a aucune hypothise furssible d＇illusion on de mystification ：

Enfin par leur possibilité d’ètre renouvelées à volonté．Se succés des －© piriences est à peu priss constant．

Iprés le depart du Professeur Richet，en avril $1!2 \boldsymbol{2}$ ，$j$ ai continué，avee M．Ossowiecki，quelques nouvelles seances．toutes réussies．

Mais le peu de temps dont je disposais d＇une part，et dautre part le srorupule de trop demander au devonement de M．Ossowiecki，accablé de travail et de preoceupations diverses，ne ma pas permis de tenter tous les ssatis que javais envisages．

Je me contenterai done de rapporter ici une seule des expériences faites par moi apris le depart du Pr Richet，car elle est la suite logique de celles quil a publises dans le dernier numero de la herur Mínps！frhique．

Mon maitre mavait remis lune des lettres cachetées que lui avait con－ times Mme de Noailles．Celte leltre ctait sous double enveloppe．Lenveloppe ＊xtericure se déchira quelque pen pendant que le Prolesseur la sortait de sa poche pour me la donner．Il me conseilla alors d＇enfermer l＇enveloppe interne intacte．qui contenait le document a lire，dans une seconde ense－ doppe et de cacheter cette dernicre．

Je suivis point par point cette recommandation．La lettre ne quilta la pubhe intiricure de mon paletot qualumoment dètreremise à M．Ossowiecki．

L＇n premier essai eut lieu dans ma chambre，à l’hétel d＇Europe，le 4 mai ！！ロシ，a If heures．M．（I．apres avoir concentre sa pensée en tenant la ficee dans sa main，me dit．au bout d＇un quart dheure ：＂Je vois，je sais． ie soir．je vous dirai ce que contient la lettre．＂Il me la rendit alors．Elle atail intacte et je la replacai dans ma poche．

Le méme jour，à 91 heures du soir，avail lieu une reunion de la Socirte Polonaise d＇Etudes psychiques à laquelle assistaient 80 à 100 personnes． Daccord aver M．Ossowiecki，je proposai，avant que la seance ne fùt levée， －II＇．l＇expirience projetre ent lieu devant la sociéti．On arceptat dipnthou－
siasme et je tendis la lettre à $\mathbf{M}$. O. Très vite, at bout de cinq à sept minutes, il commencea à parler. Il décrivit $M^{m e}$ de Noailles et son appartement. Il donna à ce sujet quelques délails que je nai pas vérifies, puis il dit:
"Elle parle, dans cette lettre, d'un grand génie contemporain. C'est " Richet. Elle a beaucoup de sympathie pour lui. Elle dit que le génia" de Richet est aussi grand que son curur. Elle signe de son petit nomr "et de son nom de famille et elle souligne la signalure. Cela se passait "le soir à oj ou (i heures.

Je décachetai alors, devant lassmblée ( Vouir ri-romtre la phologrophir d"u durumbint.

Comme on le voit, le succis est complet. Mes autres expériences ètant tout à fait du meme ordre, je ne ferais quallonger inutilement ce compterendu en les rapportant. Pour nos essais futurs, nous avons en rue drs procédés incidits.

Voici maintenant le récit d’une expérience sensationnelle qui fut faile avec M. Ossowiechi par le Chef de l'Eat polonais, le Maréchal Pild $\quad$ uski :

Le Maréchal Pidzuski a bien voulu nous en faire part, avec autorisittion de le publier dans la Revue Vetapsychique. Nous donnerons. tel qu'il nous a été remis, le procés-verbal de l’expérience, accompagné de la photographic du document écrit par le chef de l'Etat et de cello de l'enveloppe npaque, rachetée an sceau du Ministère de la liuerre, qui la contenail :
"Je certific par la présente que le document ci-joint, c'est-à-dire une formule d'un jeu d'echecs, écrite par le chef de l'Etat, Monsieur le Maréchal l'ildzuski, formule qui n'était connue que de lui, mise sous enveloppe par le Marechal en personne, et cachetee avec le cachet donne par le Ministre de ta liuerre, le general Sosukowski, fut lu en quinzevingl minntes par .V. slephan /ssoniecki.

## $e 2-e 4$ $e 5-e f$ <br> Photographie du document

[^24]
sus-nommés. Je reçus par téléphone la confirmation de la teneur du رillet, confirmation donnéc personnellement par le chef de l'Etat, qui s'intéressait beaucoup à cette expérience. Le Maréchal me disail que M. Ossowiecki ne s'était pas trompé.
*Le lendemain seulement la lettre lut dicachetée par le chel ed l'Etat, au Belvédere.


Photographie de l'enveloppe cachetee an scean da Ministre de la Gaerre.

[^25]I'ai assisté à quelques expériences de ce genre et jai été émerveillé du resultat.

Mes expériences de psychométrie sont encore trop incomplètes pour - -tre publiées dès maintenant. Je réserverai cette publication jusqu"i ce 'fu'il me soit donné de réaliser une nouvelle série d'études.)

Enfin. à diverses reprises, M. Ossowiecki a été à mème de retrouver des ohjets perdus ou volés. Mis en contact avec telle ou telle personne ayant purdu un objet, il pouvait, après quelques instants de concentration mentale, dire oí cet objet se trouvait, dans quelles conditions il avait été perdu; derrire la personne qui l’avait trouvé ou volé, etc. Voici le compte rendu d’une expérience de cel ordre, pleinement réussie, qui m’a été envoyé par l. timoin dirert :


## Monsieur,

J'ai I'honneur de vous faire parl d'un vrai miracle, que M. Mssowiecki Vient d'accomplir à Varsovie.

Lundi matin. le 6 juin, j'ai perdu dans la rue ma broche.
Le mème jour, après-midj, j’ai visité $M^{\text {me }}$ la Gènérale Krieger, la mirre die M. Ossowiecki, avec mon Crère, M. de Bondy, ingènieur, qui èlail timoin de cel èvencment.
M. Ossowiecki entre. Mon frère, son ami, me le présente et je dis qu'. je suis enchantėe de faire connaissance d'une personne douce d'un ןuuvoir occulle si éminent. Tout Varsovie ne parle que de lui. M. \%. hons raconte diverses choses extremement inléressantes; il s'enflamme en parlant, moi en l'écoutant. Puis, dans un moment de silence, je dis: " Monsieur, aujourd'hui, j’ai perdu ma broche. Pouvez-vons me dire" quelque chose là-dessus.? Toutefois si vous ctes fatigué ou si cela vous ennuie, ne vous dérangez pas." - " Au contraire, Madiame, je vais volus le dirc: la broche, vous l'avez à la maison dans une boile. Ellir.sl en metal, ronde, avec une pierre au milieu. Vous lavez portée il $y$ " Irois jours, elle est précicuse pour vous." - "Non, dis-je, ce n'esl pas ca." (ll faut dire que M. O. avait fait mexe excellente description d'une broche qui se trouvait dans la meme boile, avec celle que j'avais perdue.) " Alors, reprit-il, je regrelte bien de ne pas avoir deviné, je me sens fatigué." - "Eh bien, Monsicur, n'en parlons plus." -. "Oh! non, Madame, je tacherai de me concentrer. Je voudrais avoir quelque chose de materiel qui concerne la broche." - " Monsieur, la broch." rtail accrochée ici, sur celle rolic. "M. O. pose ses doigts sur l'endroil indiquei et au bout de quelques secondes il dit: "Oui, je la vois bien. Elle est ovale, en or, très légère, c'est une broche antique, qui vous est chère comme souvenir de famille; je pourrais vous la dessiner, tellement je la vois clairement. Elle a comme des oreilles, elle est composee de deux parties, qui entrent l'une dans l'autre et comme si c'étaient des doigts entrelacés... "- "Mais c'est extraordinaire, ce que rous dites, Monsieur! On ne saurail la mieux decrire: il $y$ a juslement
comme des doigts entrelacés！C＇est miraculeux！„ Puis M．（）．dit ：＂Je vois，vous l＇avez perdue très loin d＇ici！（c＇était vraiment à unc dis－ tance de 1 kiloneitres）．Oui，rue Mokolowska，au coin de la rue Koszy－ kowa．n－＂Mais oui，m＇écriai－je，c＇est lii que je suis allée aujourd＇hui！„ －＂Et puis，reprit－il，un homme à la moustache noire，modestement vetu，s＇incline et la prend．Ce sera très difficile de la recouvrer．Es－ sayez de faire des annonces dans les journaux．＂l＇étais éhlouie par cette minutieuse description，qui ne laissait nul doute que cet homme avail la broche sous ses yeux．Je le remerciai avec empressement pour． ce rare honheur de voir un vrai clairvoyant el je partis．

Le lendemain soir，mon trère vient chez moi et s＇icrie ：＂Miracle． miracle！Ta broche est retrouvèe．M．O．m＇a téléphoné que tu n＇as qu＇à venir demain à J heures chez Mme la（iénerale Jacyna（steur de M．（．） et $M$ ．O．te la remettra．＂Le lendemain，le 7 juin，je me rends avec mon frère chez Mme Jaryna，où nous trouvons heaucoup de monde．Je de－ mande à M．O．：« Eit ma broche，l＇avez－vous？„ J’ètais extrimement bouleverséc．＂Rassurez－vous，Madame，nous allons voir．„ İt il me présente ma broche．（：＇étail un vrai miracle．Je devins pille et pendant quelques instants je perdis la parole：
＂Dites，Monsicur，comment，comment l＇avez－vous trouvee＂）עdeman－ dai－je tout émue．Tout le monde rll nous écoutant étail fortement troublé el agite．

M．O．raconta l＇histoire tris simplement ：
Le lendemain après notre rencontre，je viens le matin à ma banque． Au vestibule je remarque un homme que je me souviens avoir vu quelque part；et，au mème moment je me rappelle que justement c＇est l＇homme que j＇ai vu，dans mesidées，avoir ramassé votre broche，Ma－ dame．Je le prends doucement parla main et je lui dis ：＂Monsieur， vous avez trouve hier une broche au coin de la rue Mokolowska et Koszykowa．＂－＂Oui＂，dit－il，tout étonné．－＂Où est－elle？＂－＂A la maison，mais d＇où le savez－vous？＂Je lui fis la description de la bro－ che et je racontai tout ce qui est arrive．Il devint pale et fut tout bou－ leversé comme vous，Madame．Il m＇apporta la broche dont il voulait annoncer dans les journaux la trouvaille．Voilà，Madame，c＇est tout．
．Jetais très emue．．fe remerciai M．O．awec emportcment，non pour avoir trouve la broche，mais pour me donner l＇occasion de voir un di－ vinateur et pour ainsi dire aroir une toule pelite part dans un miracle pareil．

A present，cette belle vieille mroche，je la porte toujours sur moi et jo la traite comme mon talisman．

L＇incident de ma broche a fait le tour de toute la l＇ologne at M．O． ell devint encore plus cilelse．Il est completcment assiege d＇unc masse de personnes qui viennent le consmlter，le prier de dire son opinion à propos des choses perduces，a propos des hommes perdus pendant ta ！uerre，etc．，etc．Ett cel homme si modeste et si extraordinaire perd son temps al se donne tant de peine aree und si honne ！frace et arer an desintiressement complet．C̈est un vrai divinateur．qui fat beauconp de bien par son talent sans allenn profit persommel．
— -3:3 -
Je vous demande pardon, Monsieur, pour ce rapport peut-itre un jell long; cependant je voulais le faire aussi exact que possible.
.ie m'en voulez pas pour ma langue défectueuse.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon estime très distinguée

Aline de GLASs, née de BoNDI, Femme du Juge à la Cour supreme de Polor,ne).

Vu et approuvé: Arthur de BONDY, In!,enieur.
M. Ossowiecki nous a écrit une lettre confirmant point par point le limoignage de $\mathrm{M}^{\text {me }}$ de Gilass et de M . Arthur de Bondy.

Il declare qu'il ne connaissait pas le monsieur qui avait trouve la brochr, ne l’avait jamais vu auparavant el l’a identifié uniquement d’après sa vision dans la séance avec $\mathbf{M m e}^{\text {me }}$ de cilass.

## Quelques points de repère pour l'interprétation " ${ }^{1}$.

Pour essayer de comprendre le don de M. O., il est essentiel de faire rtat de toutes les variétés de sa clairvoyance et de tenir compte de tous les faits.

De l`èlude que nous avons été à mème de mener à bien, dans nos trois siries d'expériences, ressortent les constatations suivantes :

Constatations positives : $1^{\circ}$ M. O. peut aisément connaitre le contenu d'une lettre cachetée inaccessible aux voies sensorielles normales. La luciditi semble la mème, quel que soit l'obstacle opposé aux voies sensorielles.

Elle s'exerce, également, à travers une couche épaisse de plomb i3 centimètres) ou à travers plusicurs doubles de papier opaque quáa travers une simple enveloppe. La nature de lobstacle semble done sans grande importance. Si M. O. a dù s'y reprendre à deux fois pour révéler le document enfermé dans le tube de plomb, il a cu exactement la mème dilliculté pour " lire " les simples lettres de $\mathrm{M}^{\text {me }}$ de Noailles.
$\geq^{\circ}$ M. O. prend connaissance, avec la mème aisance, des documents préparés loin de lui que de ceux qui sont préparés en sa présence;
$3^{\circ}$ Il est sans aucune importance, pour la lucidité de M. O., que les personnes présentes connaissent ou ignorent le contenu des plis cachés quilui sont soumis ;
$4^{\circ}$ Dans certains cas, comme dans ceux qu’a rapportes le Professeur Hichet, la lucidité de M. O. semble lui donner la connaissance du graphisme plutòt que de l’idée du document. Dans d’autres cas, elle semble specialisée a l'idée, en dehors du graphisme, comme dans l’expérience du dessin d’un poisson;

[^26]ت＂La lucidité de M． 0 ．est mise en jeu，non seulement par un docume nt écrit et caché，mais par un objet quelconque psychométrie）．Parfois all． se manifeste sans intermédiaire matériel découverte d’objets perdus．

Constatations négatives：En ce qui concerne les plis cachetés，M．1）est inrapable d＇en prendre connaissance s＇ils sont imprimés ou dactylogra－ phiés．Cette restriction est très curieuse et bien dilfi：ilement explicable． etant donnée la puissance＂psychométrique＂mise en jeu par les autres moyens．

Peut－être sagit－il là，simplement，dune sorte d’hathitude contractée par－ M．O．On peut laire lhypothèse quil a eu，un jour，un échec，dans une Lontative faite avec un imprimé，et que tont imprimé percu par lui dans la suite＂inhibe＂ses facultés de voyance ？

De ces constatations，que peut－on conclure ：
Tout d’abord，elles permettent d’ècarter définitivement，pour l＇interpré－ tation de la lucidite de M．O．，lhypothèse de lerture de pensie et de telip．．．． thie．Le Professeur Richet dans son dernier arlicle，nous－meme dans 1 ． n＂ 8 de la Recue Mitaps！jchique 1921，avons montré qu’elles ètaient insou－ tratbles．Si le lecteur veut bien relire le récit de toutes les experiences．it jugera sùrement que la question est tranchée et bien tranchée．

Sagit－il de simple connaissance du graphisme par une formidable h！／peresthesio sensoriplle，probablement tactile comme est porté a le croire le Professeur Richet？

Je ne saurais，pour ma part，accepter cette hypothèse：l＇experience da tube de plomb，les phénomènes de psychometrie ne peuvent pas s＇expli－ quer ainsi．En tout état de cause，l’hypothèse ne s‘appliquerait qu’à qu•l－ ques－unes des expériences．Or，il est bien évident qu＇une explication qui n＇ist pas générale n’est pas une véritable explication．

Il vaut mieux avour notre impuissance actuelle a comprendre le meca－ nisme de la lucidité．

Xous avons cependant tenu à connaitre lopinion et les impressions de de M．Ossowiecki lui－méme．

Voici la tres interessante auto－observation quil nous a envove ：
＂．．．Je vais tiacher de répondre à votre question：＂Quelles sont les impressions que j＇éprouve pendant la lecture des lettres cachetees？＂
＂I／me semble que la supposition du Protesseur Richet n＇est pas alisolument sulfisante．Il est possible que，sans m＇en rendre compte，je sois inlluencé par une sorte d＇hyperesthesie；maisily a sùrement autre chose．Voici ce qui se passe en moi：
＂Je commence bar arriler le processus de raisonnement et je m’èlallce de toutes mes forces intericures du coité des sensations spiri－ tuelles．J＇aflirme que celle condition est causéc par mon inébranlable foi dans l＇Unité de l＇esprit de toute l＇humanite．Je me trouve alors dans
an ètal nouveau，speécial ou je vois et ou j＇entends tout hors du temps et de l＇espace．
－Il m＇est arrivé，comme vous le savez，de retrouver par clairvoyance des objets perdus．Un pareil fait s＇est passé il y a une quinzaine（le récit vous en sera envoyè）．（1）
＂Que je lise une letlre cachetée ou que je retrouve un objet perdu， ou que je fasse＂de la psychomètrie »，les sensalions sont presque les memes；
＂Apparemment，je perds une certaine énergie；la température devient lébrile et les battements du cuiur inégaux．Ce qui contirme cette supposition，c＇est que，dès que je cesse de raisonner，ily a comme des fluides électriques qui traversent pendant quelques instants mes extrémités．
＊Cela dure un moment，puis une véritable lucidité s＇empare de moi；des tableaux surgissent；le plus souvent du passé．Je vois l＇homme qui a écrit la lettre et je sais ce qu＇il a écrit．Je vois l＇objet au moment oì il se perd，avec les détails de l＇événement；ou bien je perçois，je sens l＇histoire d＇un objet quelconque que j＇aj en mains．La vision est nébu－ leuse et exige une grande tension．Il faut d＇assez grands efforts pour percevoir certaines conditions et délails des scènes．
＂L＇état de lucidité est évoqué parfois en peu d＇instants，et d＇autres fois it peut se faire altendre des heures．Cela dépend en grande partie de l＇ambiance ：l＇incrédulite，le scepticisme ou mème une attention trop concentrée sur ma personne paralysent le succès prompt de la lecture ou de la sensation．Lorsque vous assistiez à ma séance donnée à l＇Institut Métapsychique de Varsovie，je suis certain que la lacilité et la rapidite avec lesquelles $j$＇ai lu les deux letlres étaient dues it l＇harmonie générale et à la disposition d＇espril sympalhique des per－ sonnes présentes，qui me favorisaient．
＂Voici，cher Docteur，tout ce quej’ai pu analyser concernant le phé－ nomène pendant mes expèriences sur moi－mème．Vous avez remarqué que quelquefois je me trompe．Je suis donc encore loin de la perfection， mais j＇espère y arriver un jour．Ciroyez－moi：tout ce que je vous dis lit est le résultat d＇un raisonnement muri，en union de l＇esprit el du cocur．
＂Que cela，cher ami，puisse vous guider dans votre cuvre．Elle－ ouvre la grande voie de l＇avenir．Veuillez agrėer l＇expression de ilia plus affeclueuse amitié．

＂Stéphan oSsowleckil．»

Cette autre observation est fort précieuse．Elle nous contirme dans notre opinion que la lucidité est tout à fait indépendante des capacitís sensorielles；de mème quaelle dंchappe à tous les modes de raisonnement．

Il en est de la lucidité comme de toules les facultés métapsychiques． Elle ne saurail ètre ratturhee aur processus physiologigues de l＇intelligenre

[^27]consciuntr．Elle est en dehors et au－dessus de toutes les contingences orga－ niques．Elle n｀a rien à voir avec le fonctionnement des neurones cérébraux．

D＇autre part，par sa loute puissance merveilleuse，qui la place vrai－ ment，comme dit M．Ossowiecki，en dehors du temps et de l＇espace，la luci－ dité nous apparait comme une sorte de faculté divine；comme un reflet ou une marque de la divinité incluse en tout Etre vivant．

On objectera sans doute que cette faculté divine，si faculté divine ily a，est pratiquement inutile，puisqueelle echappe，sauf exceptions raris－ simes，à notre volonté consciente；qu＇elle devrait，d’ailleurs，se manifester par une activité plus transcendante que la divination de plis cachetés ou la découverte d’objets perdus．

A cette objection，nous ferons une double réponse ：
l＂ll importe peu que la lucidité soit，dans l’élat actuel de l’évolution， exclusivement subconsciente el quelle se manifeste seulement par acci－ dents．

Ce n＇est pas son importance pratique que nous devons considérer，c’est son importance philosoprique．Or，cette importance philosophique est vraiment sans égale．La lucidité，comme toutes les autres facultés mé－ tapsychiques，vient nous donner，sur la nature vraie de l＇Etre vivant，une notion nouvelle，totalement contraire à celle que nous avait enseignée la psycho－physiologie classique．Elle prouve que lindividu est tout autre chose quiun organisme．

De mème，on ne pourrait déduire，du fait que la lucidité est subcons－ ciente dans la période actuelle de l’évolution，qu’il en sera toujours ainsi． Tout semble indiquer，au contraire，qu’elle est appelée id devenir consciente dans les phases évolutives supéricures．

2＂Si la lucidité ne se manifeste，dans la vie normale，que chezquelques rares sujets，particulièrement doués，elle doit，en réalité，appartenır，à loblat potentiel，à tous les Etres．

De fait，il semble bien que les grandes découvertes，les grandes inven－ tions，les grandes idées relèvent，avant tout，d＇un acte d＇intuition luride． Le raisonnement et l＇expérience neinterviennent que pour utiliser，pour viritier et controler；ou，dans certains cas，pour déclancher le processus de clairvoyance．

Ce n’est pas tout ：la lucidité n’est pas le privilége de l＇homme．On la retroure，peut－itre plus merveilleuse encore，dans l＇instinct des animaux： méme des animaux les moins évolués intellectuellement，comme les in－ sectes．

Entin，la lucidite joue un role probable dans la genèse des principales espéces animales et des principaux instincts．

Il y aurait，à lorigine de ces espèces et de ces instincts，comme unacte primordial de lucidite．

Je n＇insiste pas sur ces diverses propositions，que je me suis efforcé de demontrer dans IVe l＇Inconscient au Conscient．

- 237 —

Si ces propositions sont vraies, la lucidité n’est plus une simple curiositė métapsychique.

Elle apparait, au contraire, comme l'un des facteurs les plus importants de la progression humaine et comme l'un des rouages essentiels de l'Evolution.

I) (i. Geley.

## Le Congrès Métapsychique International de 1923

D'après les renseignements que nous avons reçus, le siège du prochain Congrès Métapsychique international sera, comme nous l'avons fait prévoir, Varsovie.

Nous ferons connaitre le plus tot possible le programme du Congrès et son organisation générale. Nous donnerons, dans notre prochain numéro, la liste des délégués des diflérents pays. (La mission de ces délégués consiste simplement à préparer les travaux du Congrès.)

Nous avons le plaisir d'annoncer que M. René Sudre a bien voulu accepter d`ètre rapporteur, pour l'Institut Métapsychique international, des travaux du Congrès.

# CHRONIQUE ÉTRANGÈRE 


lıus laissons aur periodiques el aux auteurs l'entière responsabilite de leurs obserrations ou de leurs interpretations.

Nolie but, dans celte analyse, est, purement et simplement. de lenir nos lecteurs au courant du mouvement metaps!gchique dans le monde entier.

 métholes. - Instriments de Mesthe polk les phfónomenes pstomples. - La vémation a priori de la Photographie psychioce. - Visios coldective bais le chistal. - Le Rìve antigie de la Transmetation. - Conimoverses. - Noivelles et Informations.

## Autour du Problème ectoplasmique.

bans le Light du 9 juin, M. I. G., qui ctoit a loetophasme, stadresse à ceux qui en nient l'existence : " Quest-ce donc que lectoplasme? Je ne crains pas davouer que je n’en sais rien, mais je demande: Quest-ce done que la matiere: Et nous voili tous également perplexes. Jincline à croire que lectopasme est le protoplasme dun nouvel "ordre de vie m. La vie physigue serait partie du protoplasme et si loon considere les gradations de la vie par serbes. foctophasme pourait marquer la tin de la série physigue et le commencement de celle qui le suit immediatement. Jai ouï dire que l'ectoplasme est une substance produite par les mediums, mais, a mon sens, cest trop limiter ses pessihilitis. l'ectoplasme est probablement une émanation propre a toute vie animale, et lectoplasme des médiums nest quane de ses apparences, une modaliti dans la chaine de toutes ses antres expressions, vraisemblablement ce que los chimistes aprollent un catalyser. Les diverses formes dectoplasme peuvent $\therefore$ tre maniées sous tous leurs aspects par ceux de "l'autre coté de la vie ", mettons par les exprits, puisque nous n'avons pas de meilleur terme. Il y a li pour nons tout un monde à explorer."

Líflet, a la méme page, applaudit aux déclarations du Dr Geley (publiées ici), concernant les travanx de la S. P. R. avec Eva) et celles de Mme Bisson au Doretour Schrenck-. Yotzing. Hajoute: ". Mous entendons beancoup parler du manque de controle lorsquil est question de jeter le discrédit sur un phenoméne qu:on dit avoir constaté. Mais on ne parle plus d'absence de contrôle lorsqu'il est question de denicher la fraude. A vai dire, un grand nombre des truquages supposés que loon signale ne sont ainsi qualitiés quàa la suite dune observation superticielle et parce que des personnes aux ides preconcues désirent, quoi quil arrive, aboutir a leurs conclusions toutes fates. Cette mentalité est deplorahbe cher des enquiteurs qui passent pour séricux et scientiliques. Elle las apparente anx journalistes qui flattent aver complaisance lironique ignoranee de leurs lorteurs. On connaft ces feuilles accueillantes a tont ce qui peut diminure la valeur des recherches pisychiques, et qui ne demandent point de preuves prour aftimer frur neant, alors quals ignorent tout ce qui pourrait parler-
en leur faveur. Cela demontre une diformation de la vision, une mamire de strabisme moral, qui samte aux yeux, mais il fant esperer que la vidime est inconscionte. La tendance de laliene a se regarder comme sain et le reste du monde comme fou, lamable propension de livroqne a accuser chacun davoir bu, trouvent leur parallile chez le monomane de la fraude qui ne voit patout que deception dans les etudes peychiques. Ce malheureux est, luimimer, un fraudrur. Il vole sa masen de ce qui lui est dù, il cole la réputation des hommes honnetes, mais par dessus tout il se retire a lui-meme la connaissance de tout ee qu’il apprendra... plus tard. "Il n’est pas inutile de rapprochar dr ces considerations ce que disait nagnere encore sir Arthur Conan Doyle a un interwiever américain: " Je ne puis sympathiser entierement avec lattitude de la S. P. R. où lon parait toujours aller a la chasse de la fraude. Pouryuoi pas, simplement, a la chasse de la verite? Je suis, comme quiconque, ennemi de la supercherie, mais ce nest pas une bonne route pour rencontrer la verite que cerlle où lon ne s’attend quä rejoindre des tricheurs., (Reproduit par The International Psyrfir Gazette, juin 19\%?.

Par alleurs, sir Oliver Lodgr exprimait recemment sur loctoplasme une opmion dont voici l’essentiel : "Pour moi, lectoplasme, tangible et visible, est un poluit materiel extrait dun midium, mais temporairement animé, modelé manipulé par " quelque chose " d’un order superieur qui intervient, "quelque chose" qui, par soi-meme, n’en appelle pas a nos sens, mais est parfaitement réel et persommel. J'imagine que ce "quelque chose " "st de nature -therique, que cerst le veritable protophasme du monde qui commence apris le notre. Il ne fait que se revitir de la matiore ertoplasmique pour demontrer a nos sens son existrace et ses pouwors. Cest la arthellement mon hypothese de travail. Il peut se faire quon utilise fe terme ectoplasme dans un sems phas large, on y faisat rentrer les dements sensibles at non sensibles, mais romme re terme a été inventé et utilisé par des physiologistes, jestime quiil ret preferahle de lemployer pour designer la seule partie materielle et quil vaut mieux ne pas lapplifuer au principe animateur que nous pourrons un jour étudire. Quelyue expression meilloure sera abors adoptie pour desizner le phénomime dans son entier, un mot analogue an terme " homme ", qui ne signitie pas uniquement le corps, mais aussi les prineris qui animent, modelent et font apir ce corps. Les physingozistes l’eludient. re véhicule material, et ils ont des quatLitiatifs pour les diverses parties du corps, mais sils desimaiont toute la strorLure cellulaire et protoplasimique par le meme terme " homme n, il en résultrrait la confusion. In importe de distinguer entre lertoplasme et le protophasme, avant de savoir comment le dynamismesineopore a la matiore"

Entin, le Dr Donald Frazer dédire au joumal The Sun (reproduit par Lieght, 2'f juin 1922, p. 392) : "Lemnui awe les spirites, čest quails milent trop le sentiment à la science. Jai vu, et jai manié ici, a Syduey, de leedophasme. Coest une substane - il n'y a rion la de prifituel - promite dans des condiLinus anomales. Quoble prone laspect des iman's subonseientes de l'eprit dun medium, cest aussi mu fait; mais comment et pourgnoi, nous, savants, ne lavons-nous pas ancore découverte. Jai vu cetto matiere il y a moins dun an pour la derniere fois, ajoute le professeur de psychothrapie de Syduey. Javais -he invité a une séance dans une famille. Jon ai fréquenti des douzaines et je dois dire quaici, braucoup de phenoménes sont truques. Mais rette fois, la jeune sujet, qui nétait pas du tout medium profressiomme, a donné quelques manifestations décriture aumiroir. Je demandai aux parents la permission de Thypotiser, et le mis en état de cataleprie. Prespümmediatemeat, a la vue des assistants, lectophasme coula de diverses parties de son corps. Colte production a été analysie. Malheureusement fe navais pris ancune disposition pour prendre des photographies, mais dir-i preu je vais étudier la question, avec er jeune homme, en suivant des metholdes seientitigues. Il ny a pas inn medium
sur cent, conclut le dr Frazer, qui produise de l'ectoplasme! De rares sujets le produisent à l'état de transe, mais les luis qui président à son apparition, a ses productions informes ou aux images subconscientes provenant du médium. restent mystérieuses."

## Une séance de Matérialisations avec le médium miss Ada Bessinet.

Pendant sa visite à Toledo (Etats-Cinis d'Amerique), sir Arthur Conan Doyle a assisté, avec quelques personnes, à une remarquable séance où le médinm était miss Ada Bessinet. M. W. W. Roche, rédacteur du journal Neurs Bee, de Toledo, (Ohio), en publia un long compte rendu, le $2 \cdot 2$ mai 192. Il fut témoin des faits et, autorisé par sir Conan Doyle, il ell établit un véritable procissverbal dont voici la substance:

La séance dura de 7 h. 45 du soir à 10 h . 13. Les assistants ont pris place autour dune grande table en chêne (onze persomes). On fait lobscurite. Presque aussitot, des lueurs fottont dans lair, provenant du medium ou allant vers lui, soit au-dessus des tétes, soit au niveau de la tahle. Avec des étincelles, on constate aussi la présence de lururs dapparence gazeuse, grandes, en moyenne, comme un demi-dollar. Sir Conan Doyle dérlare n'en avoir jamais vu autant. Miss Bessinet est consciente. Elle commente le phénomène. Les lueurs volligent sur les témoins et parfois se réllitent dans le bois poli de la table. ['n instrument de musique (victrola) joue un "air chanté ", et une douce voix de contralto reprend le refrain. La voix part successivement de divers points de la pièce. Des mains molles touchent celles des spectateurs. Le victrola joue un autre air quan siffleur accompagne. Quelqu'un, parmi les assistants, surgire que le sillement provient peut-être de linstrument. Sir Conan Doyle demande : "Voulez-vous cesser un moment de sifler?" ainsi fut fait anssitob, le victrola continua à jouer. "Veuillez recommencer à siffler." I.e siffleur repond a linstant a ce nouvean désir. De mime sitlle-t-il plus ou moins fort et de divers endroits de la piéce, selon qu'on l'en prie. Souveaux attoubhements de mains. L'n autre air est joué et un baryton chante le premier couplet: un soprano chante le second th le baryon reprend le troisieme et dernier. Lin premier visage materialisé est vu par le médium, circonstance rare, car, geniralement, miss Bessinet est inconsciente pendant toute la seance. "Cest, ditelle, un visage de fromme." Et, a cer moment, elle entre en état de transp. En soprano, un contralto, une " voix de dessus" chantent des airs variés joués par le victrola, et, pror loun d'eux, les voix de soprano et de contralto sunissent. Un autre visige parait trois fuis devant sir Arthur et lady Doyle. Ils disent ne pas le voir en entier. Ia lumiere est latarale et me partie des traits est olscurcie par lenvelophoment de lechoplasme. La voix de lodien controleur, Black Cloud, fait savoir, par le medium, quon va "montrer quelque chase de plas fort $n$. La main de Coman Dosle est saisie, placée sur celle du médium, puis elle $y$ est attachée. On éclaire a la lumiere rouge - sur lordre du contròle et lon constate que la main droite du médium est liée à celle de sir . Arthur, da telle sorte que la ticelle appuie fortement sur les chairs.

Puis lady Doyle at quelgues thmons voient une ligure, assez terne, derriere miss Bessinet, pres du victrola. Des raps se font entendre, lorsque lon demande des manifestations plus puissantes. Con voix dit: "Sitot tourhe; levezvous." Sir Arthar est tourhe et se leve. "Deux visages essainnt de se montrer", annonce loldien. Its se forment. Conan Doyle reconnait son fils et son neveu. Ils sedoignent, mais il les prie de revenir, et plusieurs fois il les revoit. Lady Doyle est tourhie et se live. Elle et son mari reconnaissent distinctement, dans une apparition, la mere de sir Arthur.
M. Lue Kerdick, présent, n’est pas spirite. Il assiste là à sa première séance. Il a été jadis lorqunisateur des tournées de conférences de sir Emest

Shackleton, lexplorateur. Soudain, il amnonce: " Cone femme igie, avec des rheveux gris." Son voisin de table a la mème vision. Le visage se précise pour lady Doyle. C'est sa mère, qui la touchr a la joue et au front. D'autres parents se manifestent tour a tour et sont reconnus. Kerdick voit divers visages, demande quils soient plus lumineux. Tiun deux seclaire prodant quelques secondes : "Cest Shackleton. " Keediok precisera apres la spance: "Je Jai nettement reconnu, sans doute aurun. Il ítait de mes plus intimes amis. Je ne me suis pas trompé." Dautres assistants ont, de meme, vu " ce visage dun homme soigneusement rase ". Keedick a signale en outre "quelyuin avec une grand" barbe blanche et la moustache ". AImlien commande: " Ievez-vous tous." L.es mains sur la table, on obrit el me forme indeterminéc, hanche, lumineuse, serge an rentre de la tahle pour se dissiper salls prendre une apparence prepise. Cost ensuite un visige de femme, dont le corps se montre jusquä la taille, sous une lmmiere si brillante queplle phlouit. Dans ladmiration, les temoins suxclament. Le corps est drape de blanc et un pan du vetement - lair entour la tete. Les traits sont parfatioment dessines, mais ne provent -He recomnos. Ces diserses figures sont vues par trois ou quatere témoins a la fois. Ias autres - a ranse de leur position - ne distinguent que la clarté délimitant lapparition dans Colescurite.

Lee heedick et ses deux voisins siqnalent une nouvelld manifestation que les autres persomnes constatemt. Cest une fromme. "Mais quoi? C'est Katie Ling ", avrlit lady Doyle. Katie se présente telle quelle est tiguree dans les projections faites en pullic par sir Conan boyle, an cours de ses conferences. Ordinairment, les matérialisations sont éclairées d'un seul coité. Katie King, dont les bras sont nus, est vite entomer dune lamiare également vive, de sorte que chaque détail se distingue parfaitement.

Dauters materialisations tris netles ont lieu: elles durent de deux a cing serondes: uncofant, un homme, und femme dge et plusirurs jeunes femmes. Certaines sont identitiees. Par intervalle, la voix dun adolescent se fait entrondre: rest celle de Pansy, loune ders Entites gui se produisent souvent aux seances de miss Bresinet. Pansy tantol chantr, tantiot parle avec les assistants. L'Indien, alors, fail sawoir que si le corne touche la main de guelquiun, la personne devra se lever at pacer la pavillon pres de son oreille. Sucerssivement, chacm recoit des communications par er moren. seul, fanditer peut entendre, mais les auIres suivent aisiment le ton da dialogue en feoutant hes reponses. Sir Arthur ot hady Doyle sentretiement aree leur tils Kingsley, a leur wande joir. I. Entiti dit à son pere qu'elle laide dans son oruve de proppyande "aver le concours de heancoup dautere qui restent profondement inieressis par les allaires humaines ef qui sont impatients de voir aboutir a de moilleurs modes de com-

 de fabe parvenir le message phas tard et par erot, si la fore disponible le permot. Ce message fut dictidu travers du cornet, mais an termes sourent ronfus. Il fut complite par un massagererit, qui avait un caractere persomel. Datres messages furent aussi domes, traces de la main du medimm. Las sujets traites "tainent rararteristigues, ainsi ghe les signatures. sitat un mess, termine, il "tait enlere du dock-notes et plare dans les mains de la persumbe a qui il etait destine (umerntite - Dan - devait parler ans assistamts et repordre a leurs
 maire anx seances Bessimet. (ieltr fois, il essaya, mais ne réssit print.) Apres be dernier messase, la wix gutturald de Black Cloud pronoma: "Noms ne pouvorns faire plus. " Cobtait la lin de la remion. On éclaira. Miss Ada Bessinet
 betail particulierement curirux : le contrite de la musique par les Entites. La

egard. Parfois le changement rut lieu sans intervention du prepose (more frequently the Vietrola was stopped or started or thie reconds changed without refrrence to the sitter). Sir Arthur Conan Doyle 户́tait le "favorise n de la séance. I., controle dit, pour expliquer des pressions exereres sur les bas du propagandiste: "Cest pour lui donner de la farce."

Telle est celte relation fort remaryable. Sous an publions le rexume sobs réserve des derlarations definitives que fera rertainement sir Conan Doyde et an supposant quil na pas laisse paraitre le texte de M. W. W. Roche, dans le lirrs Bre de Toledo, sans l'avoir la et aproure. Nos réserves sont dautant plus justitiés que le rapport ne mentionne pas suthisamment quelles étaiont les comditions de controle.

## Poltergeist.

II a dé beameoup parle, au Camala dt anx Etats-lonis doun cas de polter(geist ?) survenu dans l'Antigomish Comety (Nova Scotia). Le If Walter Franklin Prince "primeipal Rusearh olticer ". de l'American Society for Psychical Research a voulu tirer latlaire au clair. En janvier dernier, dans la maison du fermier Mac bonala, - où il hahite avec sa femme et sa tille adoptive Mary Ellon, - des incombers mystrioux se déclarent. En une nuit, six persomnes
 cantions. L'a correspondant du Halifar Herald, le detective Carroll, entreprennont une enguite, contendent des hruits inexplicables, croient sentir la presenre dun " $\begin{gathered}\text { tre } \\ \text { insisible et sumaturel } \\ \ldots\end{gathered}$. Le Dr Prince arrive sur les lienx. son rappert parait et tous les grands jommax le reproduisent a ploines colonnes. Cor raport sonve par une déclazation dordre qúnéal qui a son prix: "I

 constituer progessivement des theories. a Abordant liexamen du cas de lontigonish Comby, le Dr P. constate: $\mathrm{I}^{\prime \prime}$ que des bestianx ont ite detaches dans lat
 allumes dans la maison; $3^{\circ}$ yue des sons ont éti renterdus par Ir joumaliste rt If detertive at quils ont eu limpression de contacts ; f" If journaliste (Harodd Whidden a ohtenu un messine par eriture automatique dams la nuit du 10 mars.

## Variations psychométriques.

Con rorrespondimt dn Jomrnal of the .Imeriran suriet! for Psyrhical Research


 interalles de tomps imgotiers, et tougors sous des roveloppes, at, bien
 impersion, mais las indications fournies se completerent, se renforerent funn par liantre dinsi, dans le cas dune lettre presente deux fois, un paysage com-
 rriptions, on obtint du lien considere, une peinture intagrale. Telle autre lettre


 spt exproberes sur la meme erriture. I. simataire de ces denx textes vit en


prisonniers militaires, dune citi industrielle en sibrie. Il mentiomathssi une seene dans un cimetiere. Aprés engußte, il fut verifie et recomu par liautnur des lettres, que les faits étaient exacts et quils s'échelonnaient sur une periode de plusieurs annees. Le Dr W.-F. Prince enreqistre cette dedaration on constatant quelle ne contredit en rien a la realite des phenoménes de prschométie et quau contraire, la diversité des impressions recues par les clairvoyants, constitue pour la science un précieux theme détudes.

- COest encore une sorte de psychometrie que détinit The Oceuth Rorien de mai 1922 en parlant des "objets qui inspirent de tertibles reves". Vine dane Swinton, de Barnes, achète des pantoufles orientales dans un marasin anglais. Rentrée chez elle, elle les chausse, puis se rouche. Elle reve. Elle est un homme, qui a commis un crime et que des gens pousuisent. La scene se deroule parmi les hazars d'une rue asiatique. Ayant encore utilisé les pantoufles, te lendemain, le mème rève se reproduit. Dés lors, Mrs Swinton releque larquisilion dans un placard, et le songe affreux ne se renouvelle plus. Exemple peu probant? Mais fue penser de celui-ci? Con soldat achite au Caire quelyues souvenirs che\% un hrocanteur des fablourgs, parmi lesquels une lamper qual suspend au-dessus de son lit. La nuit, il reve d un combat de tigres dans la jungle. Le lendemain, et sans quentre elle ot le rève, son propribtaire établisse un lipn de cause à effat, la lampe est enfermée dans la cantine du soldat doù rlle ne sortira quäa sa rentree dans ses foyers, en Surrey. La, dans sa chambre familiale, il altarhe la lampe au plafond et... il rive d'une chasse au tigte. Il se sousient alors de son premier cauchemar et fait loxpérime doflrir la lampe à sa jeune surur qui ell decore aussitot sa chambre. Des la premiere nuit, la sopur pre quelle est pourchassé par un grand gorille. Sans parlor de rien, on porte la lampe dans a chambre dune servantr qui, la nuit, siveille an poussant des cris. Elle dait athapue par un ours et elle sentait sur sa poitrine la chaud haleine de lamimal. - Mme Broadtield achete a londres une robe chinoise et la revet pour aller au theatre. Toute la soirep, dans sa loge, elle est anxieuse et plusirurs fois se retourne brusquement. A la tin, elle derlare : "Javais limpression quou Chimois était derriere moi et cherchait a me poignarder. "Les cirronstances font gue la robe nest plus jamais porten par Mme Broadield. Plus tard, cepmdant, sa fille, devenue grande et qui ignore tout de cet incident du prasse, va au concert avec le votement oriental. Elle rentre, bleme, agitée, et avour quirle n’a cessé d’etre obsedée par la pensée d’un Chinois et d’un poignard menacant.


## Instruments de mesure pour les phénomènes psychiques.

Edison, a-t-on aftirme sans raison, se preaceupait de créer l'appareil qui permettrait de communiquer avee les "Esprits" ou, autrement dit, de detinir la nature des "forces" qui, dims leur ensemble, font lobjet des études mitapsyrhigues. Mais si le savant amérean parat avoir renonce a son projet, si tant est quill loit jamais formé, dautres gue lui le croment realisable. If a éte parle, voici environ deux ans, doun phonographe tres sensihle, qui aurat ite
 savant de l’onstitut Carnegie, vient de decharer a l'llistorian, de Boston, gue nous devons desormais etre capables dadapter le principe des aprareils de télegraphie sans fil au systeme newoux hamain et que, par conséquent, noms pouvons capter des pensées. "Jestime, dit-il, quavant longramp, nous saurons, à quelque distance que ce soit, echanger nos pensées arec mos amis gràe a un appareil que jappelte le Mental Radio. $n$ Et le satrant esquisse une peinture étonnante des possibilités de demain, alors que, dans lespace dune seconde et a des milliers de liemes, la hame, lamour, la raintret les elans
les plus complexes de l'esprit, pourront ètre transmis et enregistrés par l'appareil dont il se borne, du reste, à souhaiter la prochaine réalisation.

Plus précis, sans que nous osions encore dire plus près du but, est The Prouressive Thinker, de Chicago, lorsquil annonce la "merveilleuse découverte", de l'ingénieur Henry Edward Burket, medecin par surcroit. L'appareil Burket enregistre, dit-on, et multiplie les voix des Entités. "Il révolutionnera le monde. , Attendons et écoutons le Dr E. Free, déjà cité : "Marconi, en trouvant la radio-télegraphic, semble avoir trace la frontiere entre les savants de laboratoire et les theroriciens du plus grand inconnu. Ses experiences techniques lont conduit au hood du champ mysterieux. Voici maintenant le superradiophone qui va percer le voile du grand au-dela.". M. Burket fait savoir quiil a decouvert son appareil tout à fait accidentellement et quil fut fort surpris d'entendre tout à coup des voix alors quill les espérait le moins. Son radiophone promettrait aujourdhui aux gens les plus incrédules et les moins mídiums qui soient au monde de contròler la réalité du phénomène.

Le Progressire Thinker se réjouit de voir aboutir les vaines recherches de John Slater, du Dr Gilbert, jadis impuissants à créer l’appareil quon allirme prssédur aujourdhui. Notre confrère americain dit mème que le br Gustave Gieley a essayé, lui aussi, d'inventer un spiritophone. Ainsi présenté, le fait est complitement fanx. La Rerue Mrtapsychique emet le veu que tout l'artiole relatif a la decombete de M. II.-E. Burket soit fondi sur des raffences plus strieuses.

## La négation, a a priori», de la Photographie psychique.

Interrogé par Li, hat (10 juin 1921, dans ces termes: "Voyez-vous, a priuri. unf raison prouvant limpossibilite de la photographie psychique et son impuissance à justitier l'existence dagents exteripurs à lordre physique? " un "minent savant britamique non designé repondit: "Considerant qu’aujorThui, la plaque sensible, convenahement preparée, peut enregistrer des vibations lumineuses dune longueur donde beanoop plus etendue que jadis, je ne vois pas dimpossibilite a ohtenir, sur une plaque photographique ad hoc. la revelation de formes de matieres beaucoup moins pondérables que la matire arturllement photographiahle. Bien que de nombreux mediums aient ite denoncés pour avoir frandi, la question an ellememe n'en est affectée daurume facon, excepte aux yenx de ceux qui ont intérè à nier, quand mème. la possibiliti dudit phenomine." Remarquons que la persomnalité qui sexprimait ainsi se defend de croire avogloment a ce genre de photographie, mais estime qual est de son devoir de savant denvisager le sujet avec impartialitr. leoprit parfaitement libre.

Par aillurs, dans le meme fascicule, M. C.-G. Hayward combat la thes. selon laquelle la production des imares sur la plague, dans le cas de photografhif prychigue, semit le resultat dune transmission de pensées theorie ideophatique. ." 11 "st établi que, frequemment, l’epreave montre un antre visase que "elui yuon esprait y voir. "Ce sont, maintes fois, les traits de persombs incombues qui, plus tard, sont idmotiees par des btrangers ignorant absolnmonl quil y ait en soface ot ne connaissant daucune manipre le vivant quia puse devant laprareil. M. C.-G. Hayward, photographe protessiommel, propese un, "xpliration. A l'en croire, lorspue nons nous efforeons devorger mental.ment roux qui ne sont plus, il sajoute a notre effort la collathoration des disineanes gui aremtuent en nous la vision plas ou moins nefle de litre dont nous vontons nous souvenir. Par un mécanisme createur analogue, les entites, devant la plapue, monstitueraient feur image, avec cotte differemer, que la vision noss plus fugitive at que la plaype impressionnée p par eux fait fonction de memeire permanente rivible. C:Cst une hypothese parmi braturoup
dautres. Elle peut ici prendre place... à la suite, dans une seride de sugrestions: qui est loin dedre close.

## Vision collective dans le cristal.

Mme Barbara Mackensie, secretaire du British College of Psychir Scirnce a adressé a la Socipte pour létude des images sumaturelles Lomdres), un rapfort sur la médiumnité dune jeune fille de Bradford, dont les visions dans la. cristal seraient visibles pour les assistants. Visions trés variables, depuis l.portait, le paysage ot jus, phier les imases nont pas rassi, hien que loperatror, M. West, de la societi hodark, ait atlirme les avoir vu projetées dans sa chambre noire, pendant I. temps de la pose, nettes et ell rouldur comme des vues stereosopigues. Ide experiences ont pu lipu a la lumbere du jour ou a lélectricita. La formation des clichés dans le cristal itat genéralement amoncée par des raps.

Cette perception, par le photographe autant que par les temoins, des images colories formes dans le cristal nous conduit a signalur une enquete ouverte par The International Paychic Gazette de juin dernier sur les points suivantrelatifs aux couleurs vues par les médiums. "Lorsjuiun médium est en transe. un clairvoyant présent à la séance peut-il voir autour dr ce medium, une ri peut-ftre meme plusieurs couleurs? Sil on est ainsi, s'agit-il de lanza du sujet ou dune autre formation chromatique? - Si le medium est posside par deux entités successivement, y a-t-il une diflérence dans les colorations qui l'entourent? - Pour favoriser les meillaurs résultats, dans une seance, ay at-il pas lieu denvisager un placement spécial des persomes qui y participent, selon Ies colorations de leurs auras? Quelle est la loi de ce placement? Quelles sont les meilleures couleurs pour la constitution dun bon rerele? - A-t-on oblemu en photographie psychique, des epreuves en coulrur?"

Sans doutr, ce fr dohn Dee, dont parle localt Reriew de juin lane s. prosenpat-il peu des colomations dimages ohtenurs par vision dams le eristal. mais au moins pratiquat-il couramment of genre dexerrice qui ronsistr a rherebre, sur le thane dune bould de verte, des formes d des appremes. Dere. astrologue fameux en son temps, fait me en 182t. Ami de biand Nerator, it

 son pays, il refusait la chaire de mathematiques a oxford pour se consarere a " dautres études " qui ne tardiment pas a he fare fort mal considimer. Pourtant, lorsquelle monta sur le trinde, la reine Elisabeth lai demanda un horos. cope pour tixer an meilleur jour les fites du couronnement l'f jantior läs. Depuis, souvent, "lle alla consulter" son magicien ". La journal putil radigeail quotidiemmement fail foi de ces visites rovales. Il est vaisemblahk quil montra a Elisabeth. dans le cristal, el donze ans davance, la difaite de farmadir. In meme, ses ecrits prouventils la vision prophetique de lexembion de Mats.
 nord de l'Furope, un prince qui dexasterait l.allomane at disparaitait an 1632. Loangleterre, dit-il, naurait pas a souffrir. Le prince, ce devait etr-Gustave-Adolphe. Le 25 mai 1581 , bere consigna dams son diary: "lone vir. sest offerte a moi dans le cristal." Wis lors, il emporip divers sujets at d.phénomenes se produisent dans sa maison. Il mentionne sourent les coup fraphidans sa chambre. Dn feu mysterieux sallume dux fois dans une antre pione. Il entend, prés de lui, des voix mais ne peut distingure les paroles. son prin-- ipal médium est un certain Barnabas Saul qui exerfle a merarder dans le a great rrystalline globen. Tn autre collabomatror, Edward kelly, provelum, dams I. cristal, lapparitun de figures, par une mithode que Wee ne ditinit pas rlaire-
ment en ses écrits. Un Polonais, Adelbert Laski (médium?) se joint au cercle en mai 1583. Et les travaux dégénèrent en interminables consultations des Entitis paraissant dans le cristal, pour essayer de leur arracher le secret de la transmutation des métaux. John Dee mournt en 1608. Presque a sa derniere hrure, il consulta encore le cristal. Le moribond attendait de largent de I'Empereur Rodolphe. Il est dit qu'un message se forma dans le globe: "LEmpereur de tous les empereurs va venir à ton aide. Tu n’as plus besoin de Rodorphe." Ces quelques renseignements historiques ont le mérite de confirmer que la vision de textes écrits, dans le cristal, n’est pas une "acquisition "des médiums modernes, et que, sans doute bien avant John Der lui-mème, elle -bait une des formes rourantes du phénomène.

## Le Rêve antique de la Transmutation.

Le grand espoir des alchimistes redevient tout a fait dactualitr. La pierre philosophale, la creation de lor par la transmutation des métaux, hantent les imaginations. Des informations allemandes et amfraines pretendent que "Heure est venue ". Les tout recents travanx de sir Ernest Ruhherford au laboratoire Cavendish de Cambidge semblent asse\% probants a quelques "lanreurs d’aftaires" pour que loon parle déjà, et bien à la légire, de "syndicats" appelés à exploiter sur une grande échelle les demieres victoires de la science dans ce prestigieux domaine. C'est aller singulierement vite en besogne. Au renset de cervaux trop ardents, on voit soperer la transformation anticipee des ehments depuis thydrogeme juspüa l'manium. Des audacieux, exploitant la these de la commune origine ef de la commone structure de la matiere differemment dosen an ses atomes, revent de ce triomphe de la chimie moderne fui remontrat ou deserndrat a son gre la serie des corpspour les moditier -t les métamorphoser a sa convenance. De luranium, du thorimm, de Thelimm et du radium, on construit la "cle de connaissance" qui demain permettrait


Entin en un or pur le plomb stest transformé.
 ticules alpha inspirent, dans la presse mondiale, bien des pares téméraine.


## Controverses.

D"puis la publication de notre précédent faserule, dardentes polémiques se sont ilevere, tant en Angletere quan Danemark, concernant la rablite des phonomines produits, dune part, a Crewe at a Londres, par les mediums photo-
 arcuse de supucherip dans une manifestation dertoplasmie. Ces controrerses se pursuivent, artuellement, avec tant dapreta, que Ir moins que lou puisse dire est quelles muisent singulierement a la constatation de la verite, quelle guedte soit. Xons altendrons gue la sernité scientifique soit entin rétablar "on cos debats, pur en parler aver une phas chare comaissance des faits. Bor-mons-mous anjourdhui a ronstater que, pour ce qui a trait mu merlium Hope, lat rave Light du $\mathrm{I}^{\text {"r }}$ juillat dichare fort judiciensment: "Celte question ne peut Btre rater fur par des experts impartians de haute gmalitiation seientitigue -1 mon par desprocedes de debetives). Le grand progres scientique realise en Framor ust dà a lialoption des mithodes do la sciture et nom point a celles de
 ciant les proedres emplopes par denx membres de la sociéte des Recherehes

lu attentivement le prowis-rrobal du jommal de la S. P. R. et je me suis de mande quelle eàt fte aujourdhui lattitude de Myers, comme membre de cette Societe, en présence dune telle firon denquitro. La tendance génerale de la S. P. R. depuis quelques amers ne me laisse ancun doute a cel gard. Passionnement épris de vérite et de l' ririte senle, Myers rùt convoye, dans lat semaine. sa demission a la sociéte des Rechrohes pisylhiques. "

## Nouvelles et Informations.

$\therefore$ A la Societi de Psychologia at de Psehopathologie appligués de Viembe A Autriche, le Professeur lialt, de l'tniversiti de Viemme, a commmique un rapport sur " la Tebpathie et les phemomenes annexes ", sans pronder positinn. mais on insistant sur la neressiti dume empute ridomrensement scientitigue concernant un probleme si complexe. - La Professeur Winner-Taurge, a drmande a la societe dentreprendre une étude sur les " songes prophetigues, la seconde vue et les pressmbiments i.
$\div$ A Curitiha (Parana-Brésil), diverses persomalilís, tant médicales que socrupant de questions psychigues, ont jeté los bases d'une societe de Recherehes probhigues, à lapuelle adherent daja un gramd nombere de membres, el où lon eludierat les phenomenes avee toute la riqueur des méthodes stientitigues.

- I.Tnstitut Psyehique de Rio-de-daneion vient diotre constitur soms la diertion de M. Léoni Kaseff. Gutre les recherehes experimentales, on veut sy consarrer a la formation morale de la jeunesse, selon une pédagoge inspire par Irs données nouvelles foumies par la connaisamere, quoique thute relation, des forees occultes de la mature.
$\therefore$ On signale de la Republigue Argentine, lat reppariton juile lage), de
 avait eessé sa prdidation. It y sera particulieroment trate du Psyrhisme sous

 ama lieu a Rio-de-dameiro le Ve Congres spirite du Bresil.
 ohsedes. Les malades y seront taitios par la peshothatap spirite.
$\therefore$ Au Gualemala, la Rerista Manual de Cienrins y Filosufia Transcendentul vient de puhlier son premier fascicule.
 let, rebvons parmi les conferemes, celle du br Abraham Wallace sur "La Science phrsique dans ses rapports abre la dedourate a la repression des crimes "et celle de M. Stanley de Brath sur "Les rerentes expériences de mathrialisation du Dr Gustave Geley, avee Fianek Kluski ".
$\div$ La Grande Loge Occultiste allemande, présider par M. Bemhardil Richter, a Brolin, virnt de crear une hiblioheque. une ecole de mediums, des laborahires, des salles de ronfernees of un samatorium, pour létude et le developprment des facultes prychiques, thez les members de ceth Assoriation.
$\div$ Psyrhische Sturlien juin 192. , publie me étude de M. Erich von Czernin (Vienne), sur "La Chapelle ensevelien. Il sagit des exprinnces cotrputes en
 M. Fred Bligh-Bond essaya, aver liade dun médium à ériture amtomatique, didentitier lemplacement dunf chapelle construite a dilastombery et druit. en partie, lors des querelles religieuses de a 339 . Le médium donna des indica-


acturllement exhumbs. On romsultera avec interet sur cette question, 1 ourrage publia par M. Blish-Bond, architecte, en collahoration avec son médium John Alleyne, sous le titre: The Gate of Remembrance.)
$\div$ Mr et Mry llawat McKensie, revenus dallemagne, dAutriche et de Pologne.
 bal de leurs "xpmiences, dans le fascicule de juillet de Psychic Science, organe du Britich Collofe of Psychic Science (raps, attonchements, lueurs, matérialisations de mains, diplacements dobjels, toutes manifestations produtes en pleine Lumière). Wh trouve, dans 1'Occult Reriew (juillet 1992, p. 43-t6) d’abondants ditails sur les prétemburs guerisons de la scrofule, " le mal du roi", par las somverains abolais, depuis Edouard le Confesseur jusquà lavinement de la dyastie lanowrienne. Shakespeare parle de ce genre de traitement dans harbrth, (acte IN, scene III). Parmi ces rois-guerisseurs, Charles II, pendant les quatre premieres ames de son regne, "toucha" ét.000 malades, et, pour le rège entier, on en compte 92.107 . It lit, dit-on, des guerisons, ainsi que la reine Ame dont les remarquables dons furent attestes par des membres du corps medical, à liperque.

Pisial Forthexy.

## ERRATA

 wetohre 19t'.
 hems: assistants: M. Goo Lange et M. Stanislas de Jelsky.
 latron.



## BIBLIOGRAPHIE


#### Abstract

Nous rappelons à MM. les Auteurs et Editeurs qu'll ne sera rendu compte ici que des livres qui auront été déposés EN DOUBLE EXEMPLAIRE aux Bureaux de I'Institut.


## La Mort et son Mystère: Soprès la Mort

Par Camille Flammarios (Flammarion, éditeur, Paris.
Voici le tome 3 de l'important ouvrage que M. Camille Flammarion consacre au mystére de la mort, et qui contient 1265 pages d'observations communiquées par ses lecteurs. On se réjouira de savoir que ee n'est pas le dernier: le rénérable savant nous en annonce un quatrieme ou il ajoutera tout ce qu’il a recucilli en marge de sa démonstration, car il s'agit d'une démonstrarion, cette fois complete.

Dans ses précedents ourrages : L'Incomu et les Problimes psychiques, les Forces naturelles inconnues, C. F. avait cherché á établir les propositions suivantes: $1^{\circ}$ L'ame existe comme un ètre réel, indépendant du corps; $2^{\circ}$ elle est douće de facultés encore inconnues a la science; $3^{\circ}$ elle peut agir a distance, télépathiquement, sans l'intermédiaire des sens $; 4^{\prime \prime}$ il existe dans la nature un élément psychique en activité, dont l'essence nous reste encore cachée. A la suite de ses nouvelles investigations et réflexions, C. F . ajoute cette cinquième conclusion : L'ime survit it lorganisme plysique et peut se manifestor apres la mort. Comme on le voit, il se rallie sans réserves au spiritisme. Il considère toujours que l'existence de la télépathie est "aussi certaine que l'existence de Napoléon, de l'oxygene et de Sirius n, mais il affirme que la télépathie peut s'exercer aussi bien entre les vivants et les morts qu'entre les seuls vivants.

L'éminent auteur ne s'est pas assujetti à une démonstration logique. Il n'a mème pas classé ses cas dans un ordre de présomption croissante. Cela était trés difficile, nous le reconnaissons, à cause de leur complexité et aussi de leur degré inégal d’authenticité. A ce point de vue, C. F. assure qu'il s'est livré à un choix judicieux des témoignages. Sur $4.80 o$ lettres qu'il a reçues, il n'a retenu que quelques centaines d'observations et il les a controlées le plus possible. On ne saurait exiger davantage, à moins de renoncer à toute certitude en matière historique. Ces témoignages ont done été rangés dans un ordre empirique et la conviction doit résulter de leur ensemble. On trouse, par exemple, les groupes suivants: morts revenus a la suite d'engagements, morts revenus pour affaires personnelles, manifestations et apparitions dans de courts, puis dans de longs délais de quelques minutes à plusieurs années), expériences de spiritisme et preuses d'identité. De tous ces faits, C. F. deduit les conclusions suivantes :
" ${ }^{\circ}$ Les êtres humains décédés, ce que l'on appelle des morts, existent encore aprés la dissolution de l'organisme matériel ;
" $2^{\circ} \mathrm{lls}$ existent en substances invisibles, intangibles, que nos yeux ne percoivent pas, que nus mains ne peuvent toucher, que nos sens ne peuvent apprécier dans les conditions normales habituelles;
" $3^{\circ}$ En général, ils ne se manifestent pas. Leur mode d'existence est tout
different du notre. Ils agissent parfois sur notre esprit et, en certaines circonstances, peuvent prower leur survivance;
" $4^{\circ}$ En agissant sur notre esprit et par là sur notre cerveau, ils sont vus et percus par nous sous des formes sensibles: nous les voyons tels que nous les avons connus, avec leurs vètements, leurs allures, leurs cxercices, leur personnalité. C"est notre ceil interieur qui les roit. C'est une perception d'ame à ame ;
" $5^{\circ}$ Ce ne sont pas la des hallucinations, des visions imaginaires. Ce sont des réalités. L'étre invisible devient visible;
" $6^{\circ}$ Ils peuvent aussi se manifester sous des formes objectives;
" $7^{"}$ Dans un grand nombre de cas, les apparitions de défunts ne sont pas intentionnelles. Le mort n'agit pas expressément sur le spectateur. Il semble qu'il continue vaguement certaines habitudes, qu'il erre dans les lieux où il a vécu ou non loin du sépulcre; mais n'oublions pas que ce sont là des appréciations humaines de notre part, et que la distance ne compte pas pour les esprits. De l'âme émanent des ondes éthérées qui, en touchant le percipient, se transforment en images pour le cerveau récepteur vibrant stntoniquement;
" 8 . Les apparitions et les manifestations sont relativement fréquentes dans les heures qui suivent immédiatement le décis; leur nombre diminue à mesure que l'on s'en éloigne, et s'aménue de jour en jour ;
" $9^{\circ}$ les ames séparés des corps conservent longtemps leur mentalité terrestre. Chez les catholiques, des demandes de prières sont souvent exprimées. C'est lai un fait d'observation qu'il serait important d'analyser au point de vue de la psychologie humaine et transcendentale."

En adoptant d'une façon aussi nette et reffechic l'hypothese spirite, C. F. ne se dissimule pas les objections qui lui seront faites. II se borne a celles-ci, qui sont, en effet, graves: « Il nous semble que nos amis les plus chers devraient etre a notre disposition et se manifester toujours. Des ètres dont nous attendons les témoignages restent muets. Les communications sont, la plupart du temps, d'une vulgaire banalité et ne nous apprement rien sur l'autre monde. Les esprits supéricurs, qui, dans quelque branche que ce soit, philosophes, savants, écrivains, artistes, ont contribué au progrès de l'humanite, ne sont pas revenus nous instruire...". Sans doute, on peut répondre que les esprits supéricurs sont dans l'impossibilite de se manifister, mais cela augmente la difficulte au lieu de la résoudre. On ne comprend pas quills aient moins de pouvoir sur la matiere que les autres esprits; ils devraient, au contraire, en avoir davantage. Admettons cependant qu’ils soient trop "éthérés" pour produire des phén.)ménes physiques, ils pourraient se révéler dans les phénoménes intellectuels. C'est justement ec quon ne constate pas. Certains spirites pretendent quills se borncnt a inspirer les viants. L'affirmation est toute gratuite et sans controle possible ; de plus, elle est absurde, parec que si la supériorité des vivants était due a l'inspiration perpétuclle des morts, il n'y aurait plus que des imbéciles sur terre et alors quand ils meurent, ils devraient tous pouvoir se manifester, ec qui est en contradiction asec l'expérience. Ajoutons qu'il n'y a aucune différence the orique entre linspiration d'un homme normal et la possession d'un médium. S'ily en avait une, il semble que le médium, comme son nom l'indique, serait micux en état que l'homme normal de receroir les influences spirituelles de loau-dela.

Nous navons pas l'intention de nous livere ici a une critique philosophique de l'hepothese spirite; nous en aurons l'occasion dans un livere qui paraitra bientòt. Nous critiquerons, d’alleurs, aree la mème impartialité, l'hypothèse animiste qui n'est pas plus satisfasante. Pour en revenir al louvrage de Camille Hammarion, il ne donne pas, malgre son abondance documentaire, la preuve rigourcuse de la survivance, mais il apporte des présomptions troublantes qu'on ne peut pas repousser sans examen. « Personne, dit-il, n'a le droit d'affirmer
que les morts ne reviennent jamais, que les revenants soient toujours des ilillusions et que les apparitions soient toutes des erreurs ". Voila un jugement auquel nous souscricons entierement, tout en remarquant que la cause de la survie et celle de la réalité des fantòmes ne sont pas liées. En général, continue C. F., les morts ne reviennent pas et, au point de vae moral, il le regrette. C'est ainsi qu'il sétonne que les onze femmes et l’adolescent assassines par Landru ne soient pas venus confondre leur bourreau. Mais peutetre n'y a-t-il pas plus de sentiment de la justice dans ce monde que dans ce bas au-dela d'ou les manifestations spirites semblent sortir!

Les titres de gloire de Camille Flammarion sont nombreux et on les a ćnuméres, lautre jour, dans le grand amphithéatre de la Sorbonne. On a célébré lastronome, l'écrivain idéaliste, le poete et l'on a oublié le psychiste. Ce sera pourtant le plus haut mérite de l'illustre savant. Nul n’a plus fait que lui pour detruire le materialisme et pour proclamer l'existence autonome de l'esprit. Comment ne serait-on pas ébranlé quand au bout de soixante ans d’expérience et de méditation, il vient affirmer solennellement la survivance, sinon l'immortalité de l'ame?

## Vierte Dimension und Okkultismus

## Par Frédéric Zoeldser (Oswald Mutze, Leipzig).

Dans le livre dont nous senons de parler, Camille Flammarion adopte l'hypothése de l’hyperespace ou visraient les désincarnés. On réédite justement en Allemagne les érits de l'astronome Zoellner, qui a introduit pour la premiere fois l'hypothese de la quatrieme dimension dans ce qu'on appelle encore "loccultisme.," Le Dr Rudolf Tischner, de Munich, à qui nous devons deux liveres estimés, Monisme et Occultisme et Télepathie et Clairaoyance, a eul'excellente idée de faire un choix dans ces écrits, dispersés jusque-lá dans un certain nombre de publications scientifiques, et il $y$ a ajouté ses réflexions personnelles.

On sait que Kant avait, non sculement affirmé la possibilité d’un espace a plus de trois dimensions, mais qu’il en considérait l'existence comme très vraisemblable. Il appartenait aux grands mathematiciens Gauss et Riemann de faire la théoric complete de l'hyperespace à $n$ dimensions et de poontrer qu'il n'était point transcendant a l'intéligence humaine. A cette époque ( 18 -6), le probleme intéressa beaucoup Zoellner qui venait de publier ses Principes d'une Therorie cilcitrodynamique de la Matiere. L'existence des figures symétriques, c'est-i-dire identiques mais non superposables, comme les deux mains, fut le point de depart de ses raisonnements. Traçons sur une feuille de papier deux de ces figures; si nous en découpons une, il nous sera impossible de la faire coincider avec l'autre par un glissement quelconque dans le plan de la feuille : nous serons obligés, pour cela, de la retourner. Or la teuille est un monde a deux dimensions et pour opérer le retournement, il a fallu faire mouvoir, pendant un temps tres court, la figure dans le monde a trois dimensions, le nöre. Imaginons la méme expérience ave un objet qui, au licu dètre plat, possede troís dimensions, comme notre main, et nous comprendrons que nous pourrions amener nos deux mains en coincidence parfaite, si nous disposions un instant d'une quatriéme dimension. Bien entendu, il ne s'agit que d'une coïncidence géométrique, car l'organisation physique de la main ne se prèterait peut-étre pas facilement au "retournement" dans l'hyperespace.

Zoellner remarque que l'adoption de la quatriéme dimension élargit autant notre conception physique de l'univers que l'adoption, depuis Copernic, d'une troisieme dimension pour figurer les mouvements des astres, localisés par les

Anciens a la surface d'une sphère. Il rappelle la parabole platonicienne de la caverne de Socrate où les prisonniers ne peuvent voir que les ombres projetées par les acteurs sur un mur. Nous sommes pareils à eux, mais avec un degré de liberté en plus : nous ne pouvons voir que la projection dans notre espace d'un monde à quatre dimensions. L'hémiédrie des cristaux, qui a joué un si grand rôle dans les recherches de Pasteur, en est une illustration frappante. Si nous avions la faculté du retournement dans l'hyperespace, nous pourrions a volonté changer un cristal d'acide tartrique droit, en un cristal gauche, et réciproquement. Nous pourrions aussi faire un noeud dans une corde dont les deux bouts seraient fixés, et c'est la merveilleuse expérience que fit, devant lui et devant d’autres savants, le médium américain Henri Slade.

Chose rare, la théorie avait, che\% Zoellner, devancé l'expérience. C'est en aout 1877 que le savant astronome avait développé ses rues sur la quatrieme dimension et c'est en novembre que Slade lui fut présenté à Leipzig. L'expérience eut lieu en présence de nombreux témoins et notamment du phesicien Weber et du psycho-physiologiste Fechner. Quatre ficelles de i4 8 cent. de longueur et de 1 mim. d’épasscur furent préparées en dehors de Slade. Les deux bouts de chacune furent réunis et scellés a la cire. Zoellner en choisit une et la passa autour de son cou en gardant sous ses yeux le cachet. Or sans toucher ha corde et en pleine lumiére, Slade réussit à $y^{\prime}$ faire quatre nouds! Comme la fraude était absolument impossible, Zoellner fut conduit à deux hypothéses: celle de la pénétration de la matiere et celle de la quatrieme dimension. Schon cette derniere, le fil étant retourné dans l'hyperespace, doit subir une torsion. Pour le vérifier, l'auteur opéra avec les lacets plats en cuir, de 5 à ro cent. de largeur. Il scella deux d'entre eux, les deux bouts réunis, comme précédemment les ficelles, sur une planche, et il les courrit de ses mains. Bientot il sentit un souffle froid et les lacets de cuir remuerent sous ses doigts. Les mains de Slade navaiert pas bouge et étaient restées à 20 ou 30 cent. de la planche. Au bout de trois minutes, il décourrit les lacets et s’aperçuf qu’ils étaient entrés l’un dans l'autre en formant quatre noeuds. Les lacets ctaient bien réguliérement tordus. D'autres phénoménes se produisirent encore dans cette séance : une main apparut qui serra vigourcusement le bras de Zoellner et s'évanouit. Une autre fois, l'auteur a a ait vo disparaitre et réapparatre un étui de thermométre, un morceau de charbon de terre, un livre, qui redevint visible en tombant du plafond.

Voici un phénoméne du mème ordre mais encore plus incroyable. 7 . s'assied arec Slade a une table a jeu sur laquelle ils posent leurs mains. Un guéridon, qui est non loin d'eux, se met en mourement, il passe sous la table et comme on se penche pour le suivre, on ne voit plus rien: le guéridon a disparu. On était en plein jour! Au bout de cinq à six minutes, Slade vit des apparitions lumincuses; puis soudain le guéridon reparut à cinq pieds en l'air ; il retomba si rapidement que 7 . ne put éviter le choc et fut blessé légérement à la tete. "Cesfaits, ecrit le savant, détruisent le dogme de la conservation de la quantité de matiere dans notre monde a trois dimensions..."

Zoellner eut encore dautres manifestations intéressantes. De deux coquilles d'escargot qu'il avait mises sur la table pour voir sile passage dans la quatrieme dimension changerait le sens de leur enroulement, une traversa la table et vint tomber sur une ardoise que Slade tendait a cet effet par dessous. Dans une corde de violon \% passa deux anneaux de bois et un anneau également en boyau, tous les trois d'une scule piece ; puis il noua les deux bouts de la corde et les scella comme plus haut. Quelques minutes aprés, on sentit unefaible odeur de brùlé et on entendit le eliquetis des deux anneaux de bois, qui ctaient enfilés dans le pied du guéridon. Le passage n’avait pu normalement se faire ni par le plateau, ni par les trois branches du pied. D'autre part, il s'était formé deux noeuds laches dans la corde et l’anneau en boyau était passé dedans. Ies entités, que Slade
déchara apercevoir à l’état de transe. expliquèrent qu’elles avaient dú échaffer la eorde pour produire le phenomene.

Une des spécialités de ce fameux médium était l’écriture entre deux ardoises. Zoellner fit faire deux ardoises rémies par des charnieres, entre lesquelles il plaça un petit fragment de crayon. Le tout fut ficelé et cacheté de quatre secaus. Sans que Slade y touchat, on entendit grincer le petit erayon et l'on obtint un message spirite. Pareille chose arriva avee un cravon ordinaire introduit dans une double feuille de papier. Une autre fois, les ardoises étant séparées par l’épaisseur de la table et tenues par Z., le petit fragment qui avait été placé sous l'ardoise supérieure, traversa la table et vint écrire sur l'ardoise inférieure. Les autres phénomenes produits par Slade ne furent pas moins extraordinaires: pluie qui tombe du plafond, bougic qui s'allume toute seule, lueurs avec ombres portées paralléles, etc. Jusqu’a la clairvorance pour les objets enfermés dans une boite, 7. les explique constamment par la quatrieme dimension.

Dans un commentaire final, Tischner émet quelques doutes sur la sincérité de Slade, auquel un procès avait été intenté en Angleterre, l'année précédente par Lancastre. Mais on sait que les Anglais ont toujours eu de la défiance a l'égard des phénoménes physiques et méme sil a trompé, slade avait certainement de grandes facultés médiumniques. Tischner reproche aussi a Zoellner de n’avoir pas fait ses expériences aree une méthode rigourcuse. Enfin, il ne repousse pas l'hypothese d'hallucinations procoquées par Slade après avoir plongé ses expérimentateurs dans un état voisin de l'hyphose. Mais on n’a jamais constaté de réciprocité entre magnétiscur et sujet, on $n$ na jamais vu un médium ou un somnambule endormir ou suggestionner ses opérateurs. Nous derons conclure, comme Tischner, que toutes les critiques laissent debout un certain nombre de faits qu'on retrouve, d’alleurs, che\% d'autres médiums. Quant a l'hypothese de la quatrieme dimension, elle est tres kégitime, a moins pour expliquer la disparition et le changement de lieu des objets: elle explique bien moins, a notre avis, la pénétration de la maticre que celle de la dissociation moléculaire (1): entin clle ne convient guere a la clairsovance. A ce sujet, il fat présenir une confusion. La théoric de la quatrieme dimension que nous avons exposé dans cette Revue ${ }^{6}$, d’apres les idées d’Finstein et de Minkowski, na rien de commun avec celle de Zoellner. Il s'agit dans cette derniere, dune dimension purement spatiale et qui laisse le temps de coté. Dans la premice, cést le temps qui est considéré comme la quatrieme dimension. Remarquons que ces deus thiories ne sont pas incompatibles. Elles peuvent mème se superposer et loon obtient alors un univers $\dot{a}$ cinq dimensions, ee qui na rien de contradictoire et qui peurrait être admis méme par ceux qui nient la réalité des phénoménes psychiques.

## Die Seherin von Prevorst

## Par Justinius Kerner iSüddeutsches Verlagshaus, Stuttgart).

De même que le $\mathrm{D}^{\mathrm{r}}$ Tischner a eu raison de réediter l'ouvrage de Zoellner, de même M. Rudolf Lambert a-t-il rendu service a la métapsychique, en nous donnant une édition critique de La Voyante de Prevorst, le célebre ouvrage que le $\mathrm{Dr}^{2}$ Kerner publia en 1834 , trois ans apres le rapport Husson, qui amenait l'Académie de Médecine de France à conclure à la réalité du magnétisme animal. Dans ce travail, que M. Iambert a soigneusement émondé, Kerner rend

Cif. Hevue Metapsychique 1921, p. 31: .
compte des observations qu'il a faites sur une somnambule, lirédérique Hauffe, du village de Prevorst, en Würtemberg, pendant deux ans et demi. Flle tombait dans le sommeil magnétique tous les soirs, à sept heures. Malgré le traitement que Kerner lui fit subir, son état s'aggrava et elle mourut en 1829.

Sa première vision date de l'adolescence. A minuit, elle vit une forme humaine qui passait dans un corridor. Elle raconta la chose à son grand-père qui avait su, lui aussi, le méme fantòme et qui tacha de la convaincre qu'elle a a ait été le jouet d'une illusion. Depuis, elle eut un grand nombre de visions, toutes annonciatrices d'un malheur: ceux qui allaient mourir lui apparaissaient étendus dans un cercueil. Elle prédit ainsi la mort de ses grands-parents, de son père, de sa belle-mére, unc tentative d’assassinat contre son frère, etc. Lorsqueelle fut mariée, elle eut encore un grand nombre d'apparitions. Kerner en cite une vingtaine qui se répétaient souvent pendant des semaines et dont il a pu contröler la plupart. Souvent les fantòmes n'étaient visibles qu'a Frédérique, mais ils se manifestaient à d'autres personnes et provoquaient toutes sortes de bruits: ouverture at fermeture de portes, coups violents ou légers, pas, grattements, sable dans les vitres, etc., qui étaient entendus par un grand nombre de témoins. L.e philosophe Eschenmayer et l'historien D. F. Strauss en furent. Les revenauts étaient de paurres ámes totrmentées par le remords d'un crime, d'une mauaaise action ou simplement par des soucis matériels. La Voyante invoquait toujours le nom de Dieu et les amenait a prier, apres quoi, ils disparaissaient. Parfois un secours lui était nécessaire ; c'est ainsi qu'un esprit lumineus, un "esprit blane », laida a amender un maurais esprit qui paraissait sous la forme d'une colonne noire, surmontée d'une tète horrible.

11 est curieus de constater que vingt ans avant les événements survenus dans la famille Fox, à Hydescille, le spiritisme était né avec toutes ses caractéristiques, dans ce petit village wurtembergcois. Il est varai que les esprits ne descendaient pas encore dans les tables. Frédérique Hauffe entendait directement leurs voix; elles étaient de timbre différent, comme chez les vivants, mais le ton était égal et comme un souffle. La Voyante les percevait, même si elle avait les oreilles bouchées, alors qu'elle ne pouvait pas voir les fantomes si elle fermait les yeux. Cependant elle avait tellement le sentiment de leur présence qu'elle les localisait tout de suite. Ces fantomes ne projetaient aucune ombre. Ils paraissaient encore plus nettement a la lumière de la lune ou du soleil que dans l'obscurité. Ils sétaient habillés comme de leur vivant, mais leur aspect était gris et décoloré. Les bons esprits étaient clairs, les méchants sombres. Les premiers ćtaient souvent revètus d'une robe à plis, serrée par une ceinture. Les femmes portaient toutes un voile autour de la tête. "Qu'ils ne puissent se manifester à moi que sous cet aspect, ou bien que mon ceil ne puisse les voir et mon esprit les imaginer que sous cet aspect, dit-elle, c'est ce que je ne puis assurer en toute certitude ; mais je me doute bien que pour un ceil plus immatéricl, ils le seraicut également davantage. " Les esprits les plus clairs plamaient, les bas esprits marchaient lourdement et faisaient beaucoup de bruit (c'est l'antithése éternelle d'Ariel et Caliban). Une parole magique ou une amulette les éloignaient; une prière les rendait plus clairs et plus légers. Ces esprits formaient la majeure partie des visiteurs de Frédérique. Ils appartenaient, disait-elle, aux derniéres sphères de l'au-delà, qui ressemblent tout à fait à notre monde. C'est pourquoi ils s'adressaient à des incarnés plutòt qu'à des esprits supérieurs. "Ceci paraitra incroyable et même inepte à beaucoup d'hommes et surtout a ceux qui croient qu'un esprit en sait davantage qu'un faible humain. Tel n'est pas le cas avec ces esprits-la qui sont de basse catégorie et toujours préoccupés de leurs erreurs et qui, dans leur lourdeur, trouvent plus facile de s'adresser à des pécheurs terrestres (ceux qui ont une constitution nerveuse favorable), qu'à des esprits bienheureus. Les incrédules doivent savoir qu'un esprit qui sest enténébré ici-bas ne devient pas clair aussitòt
après la mort．＂C＇est，avant la lettre，la doctrine spirite，et Kerner l＇expose de la façon la plus claire．

Frédérique Hauffe avait des facultés métapsrchiques complettes．Elle s＇exté－ riorisa plusieurs fois．Un jour，dans le sommeil magnétique，elle s＇écria tout a coup ：«Ah！Dieu！＂et se réveilla aussitot avec le sentiment qu＇elle avait elé deux a prononcer ces mots．Or son père était mort ce jour－lia，à Oberstenfeld， et le médecin qui le soignait à ses derniers moments，avait entendu très distinc－ tement ces mots，a tel point qu＇il était allé dans la chambre voisine pour voir s＇il n＇y avait personne．Un autre jour，le Dr Kerner et sa femme entendirent tout prés d’eux sept coups au－dessus de leur tête．Le lendemain，en hypnose， lédérique déclara que c＇était elle qui les avaient produits．

Les objets brillants，les verres，les miroirs，les bulles de savon excitaient sa clairvoyance．Elle lisait les lettres qu＇on lui appliquait au creux de l＇estomac． Quand elle ne reconstituait pas exactement la phrase écrite，elle éprousait le sentiment correspondant．Ainsi on avait ćcrit ：＂Ton fils avale une aiguille．＂ Elle dit：＂Il faut toujours que je pense avee tristesse a mon enfant；il ne mourra done pas？＂Le contact de certaines matieres agissait fortement sur elle lorsqu＇elle était en somnambulisme．Le rubis lui causait une douleur au bras， des mouvements convulsifs et la faisait bégayer．Le cristal de roche provo－ quait une rigidité totale du corps，etc．Des expériences analogues á celles que fit plus tard Reichenbach，furent tentées par Kerner et un de ses amis，le consul Titot．La Voyante reconnaissait les minéraux au＂fluide＂qu’ils émettaient et apercevait les traces des passes que l＇on faisait au－dessus d＇un verre d＇eau pour la magnétiser．Enfin，elle présentait la plupart des phénoménes que les magné－ tiseurs de l’époque découvraient dans leurs sujets，en France et ailleurs．

Le livre du $\mathrm{Dr}^{\text {r Kerner peut être considéré comme un des classiques de la }}$ métapsychique，comme aussi du spiritisme，et il est a souhaiter que nous en ayons bientòt une traduction française．

René Sudre．

## IIIRES REÇCS ：

Sume new evidence for buman surivial，par le Rév．Charles Dravion Thomas （II．Collins，Londres）．
＇Die Wünschelrute als wissenschaflliches Problem，par le comte Carl von Kisnc－ howstrom（Konrad Wittmer，Stutteart）．

Ein Einblick in das Tun and Treiben der gollfcindlichen Geistervell，par Georg Sulzer（Oswald Mutze，Leiprig）．

La Divine Réalisation，par Marie Potel（Editions Rhéa，Paris）．
Le Catéchisme de la raison，par l＇abhé Alta（Chacornac，Paris）．
Le Cbristianisme du Christ el celui de ses vicaires，par le mème（Edit．de la Revue contemporaine，Paris）．

Le Probleme de la Suríitance de l＇Jlomme，brochure，par Fugairon（Henri Durville，Paris）．

Manifestationsdu Fandime des ciiants，conférence，par Hector Durvinle（idem）．
Senl le Spiritisme pent renover le monde，par Henri Regvault（H．Durville， Paris）．

La Rialité spirite，par le méme idem）．
Il Mectanisme della Coscienza，par R．Patese（Edit．Isis，Milan）．
In Cerca della quarta dimensione，par Francesco Amato（Angelo lirani，Naples）．
La Fine del Mondo，par Vout（Edit．Modernissima，Milan）．
Anthologie de l＇Occullisme，par Grillot de Givry（Ed．de la Siréne，Paris）．

## CORRESPONDANCE

## Un cas de télesthésie auditive.

C'était le 31 décembre 1920 ; je travaillais comme d'habitude danslatelier en compagnie de Mme V. qui était it ce moment-la ma dame de compagnie, et qui est, parait-il, un excellent médium. Maman était sortie. et nous restions toutes deux seules avec la cuisinière. Il pouvail itre $\boldsymbol{6}$ h. 1 2, Iorspue toul a coup nous entendons toutes deux, tres distinctement, la voix de Maman, mais sans comprendre ses paroles, car, justra ce moment, da cuisinierrétait venue nous dire quelque chose. Cela ne nous étoma pas: Maman a thabitude. lorsque ell. rentre, douvrir la porte d'un petit escalier intericur qui fait communiquer sa chambre avec latelier, et, den bas, avertir quiclle est revemue.

Je lappelle donc aussitat et lui demambe ce quelle vent. Mme V. me dit: - Moi aussi j’ai bien entendu la voix de votre Maman, mais je n'ai pas compris ce quelle a dit. "La cuisinière, elle, na rien entendu. Cependant je la fais descendre. Elle revient en disant fue la chambere est noire. Sur mes protestations elle redescend et s'assure que la petite lampe d. lantichambre est toujours à sa place et que Madame nest nulle part dans l'appartement.

Nous épiloguons sur ce mystère pendant dix minutes. Mm. V. se décide a descendre pour vérifirr si Maman nost pas dans le rabinet de toilette et ne prépare pas un baill.

En entrant dans la rhambre de Maman, elle la trouve qui arrivait, ayant encore son manteau et son chapean. Et. comme elle lui monte ce gui vient de se passer, Maman, fortement plonnée et intéressée, avoue quill y a dix minutes il lui était arrive un accident : en voulant monter au rond-point des ChampsElysées dans un tramway en marehe, elle étail tombée sur la chaussée. Elle n'avait pas eu de mal, mais elle se souvient qu'elle avait pu peur davoir les jambes coupées.

Je certifie encore que jai parfaitement el clairement entendu la voix de Maınan, peut-ètre un peu plus prolongée que dhabitude, et que ce phénomène. d'après l'heure observée, s'est produit a l'instant où elle tombait du tramway.

Cillonie de Blives,<br>18, rue Fabert. Paris.

## Un cas de lucidité ou de dédoublement pendant le sommeil naturel.

Le $1: 5$ lévrier dernier, vers 11 h .12 du matin, je passais Cours Gambetta, a Lyon, lorsque l"idée me vint d'entre au n" 32 , pour prendre des nouvelles d'un ami, M. Prudhomme, imprimeur, dont les ateliers sont installés à cette adresse. Cet ami était, depuis une quinzaine de jours, malade à son domicile, lequel sr trouve dans un autre quartier de la ville et est asscz éloigné de l'imprimerie.

Javais la certitude absolue d'avoir va M. Prudhomme dans ses ateliers, deux „u trois jours avant, ce qui me faisail croire quil était guéri ou, tout au moins, en bonne voie de guérison.

Mes souvenirs ptaient très précis: javais ru mon ami assis à son bureau, et javais été smpris de constater que, contrairment à son habitude, il avait conserve son chapean, son pardessus et son rache-rol : ces faits étaifat restés gazves tres nellement dans ma memoire.

Sentrais done dans Ir hurean de limprimerid, wion fus très surpris de tue pas trouver M. Prudhomme.

Son fils, à qui je fis part de ma surprise de ne pas trouver son pere an hatvail, en fut profondément étombi pruisque, me dit-il, son père, qui étail malade alepuis le 31 janvier precedent, navait fait qu une sente apparition a son burean
 venu a l'imprimetic co jour-lia: jo navais done pas pu le voir.

Mais ce qui provoqua le plas l'atonnement du tils, c'est quen effel son pere conserva, prodant tout le temps guil resta assis a son burean, son chapeau, son pardessus et son rachecol sur lui, ce quill ne faisnit jamais hubituellement. Or, rebait hifn a cettr place et dans cette tenu-fa que je pretendais lavoir vo.

Je fis preciser a M. Prudhomme tils, lequel nest plas men enfant, puisyuil
 phat venu a son burean of quil ny avait ancuntereur possible a ce sujet; il fut formel dans son allirmation - ératathen le mardi ít février que son pern etait venu. La prenve absolur enf fut dilleurs faitr par l'examen des commandes regues la vaille commandes faites permbint que M. Prudhomme pere était present.




 14 février, mon ami nest pas revenu a son burean.

Or, de mon cota, bien quiayatht la certitude davoir vo, habille comme je in dis plus hamt, M. Prudhomme installi a son bureatu, jp possedais la prenve absolue quäl mavail ete impossihle de le voir ainsi la veille. l'e fiovier, puispue er jour-là joavais, élant grippé, gatde le lit toute la jomrore el gur je ravatis pas mis le nez dehors un seul instant.

Rentré che\% moi, avant de methe ma femme au romand de ce cas hizare, je lui demandai si je noavais pas dormi au coms de l'apres-midi de la veille. Elle me répondit gue javais, en effet, dormi de 13 heures 30 a 16 heures 30 phviron. ce dont je me souvins également de mon cots. Wr. je raprolle quä er momentla, M. Prudhomme était present à soll bureall.

Comme les jours précedents javais, a manters reprises, eu lidáe daller voir mon ami, à qui javais des renseipmements à demander; il est à supposer que. pendant le sommeil, mon étre subconscient serst exteriorisé et s'est hansporté dans le bureau de mon ami où il a vil relui-ri installí a sa place el habilli comme il létait répllement.

J’ajoute que je ne me souviens pas du toul diavair reve el que, diauter part, dans la matinée du li: février, avant d'aller a l'imprimerie, a ma certitudo diavoir vu M. Prudhomme se joignait létonnement, que je narrivais pas àmexpliquer. de ne pas avoir demandé a mon ami, au cours de ma visite, les renseignements pour lesquels j’étais allé le voir.

Ceci confirme bien que mon corps materiel nétait pas present all moment de cette visite: cest pourguoi il me fut impossible de parler a mon ami "ommor jen avais lintention.
 rement a sa maladie, cost-i-dire avant le 31 janvier, mon ami. portant som chapeau, son pardessus et son cache-col, assis à son bureau, vision que mon subconscient aurait enregistrée inconsciemment el qui me spait revenur
a la momoire quelyues jours avant le fi：fevrier．En effet，les renseiguements que $\mathfrak{j}$ avais à demander à M．Prudhomme，et que jétais étonne de ne pas Iui avoir demandes lors de la visite que je croyais lui avoir faite，ne m＂étaient nicessaires que depuis guatre ou cing fours et n＇avaient pas méme raison dêtre avant：la vision navait donc pu aroir lieu avant la maladie puisque mone éton－ nement de ne pas aroir demande les dits renseignements était associé intime－ ment à cette vision．

Je vons serais tris reomnaissam，Monsieur le Directeur，de vouloir bien me donner votre avis sur l’explication du cas ri－dessus et je vous prie de croire a loassurance de mat considération distinguée．

Edonard Roxde， 1．i，Cours de la Liberle，Iyon．

Nous soussignés，certitions liexartilude absolue de ce qui précède．Tout s＇est exalement passe comme il＇st dit ri－dessus．

Lym，le 20 fririor 19zz．


## A propos de la lumière vivante．

<br>1上：<br>PAIEONTOIGGIE IICMANE<br>Fomblatom Alliert I＊ prime de Monaco<br>hitconce brethite pebliglt．<br>1，rue René－l＇anharid（Boulerard Saint－Narrel）

Cher Monsietb le Direatieira，

 logique les faits smivants observes par moi ardentelloment，voici de nombreu－ ses ammes，alors gue fe noblais guen collogien on un chatiant．






 Ol rectrillis ee qui hrillail ainsi dans la main．Je te mis dans du papier of
 nement pas de plus de＇t cemtimitres delongurur，que javais exase partiollement rol marchant dessins．

2＂Fa fermant une fenitre，dans la mème propricte，el dans lobscurité，et
 yue fai deja decrite，dans la partir inferterer de lionbrasure．Linhjet qui
 Fiabri de la lumiere，sous les pimerson soms les feruilles mortes，pas un Lithabin． mais bien plus allonǵ，plus lont et decolore，a pru prés du type ci－contre．

Il avait été partiellement ectasé par la fermeture de da fenetre．
 lonstitut Catholique，fohservai une luminosite semblable anx proderntes sur un sol que je venais de fouler．Elle était due a un scolopromber semblahle atu precedent et que javais anssi erasi a demi en me promenant．

Ces trois faits concordants montrent quau moment ou ils virment dibte Hesses，certains animaux inferieurs，lombrics ou scolopendres，dmeltent des sortes de vaprurs lumineuses，formant autour d＇eux de veritables bouffes mat－ gruses．Le phénomine est de courte durée，mais tres intense．

Il ne mappartient pas den préciser le mécanisme．Il serail farile dexproi－ menter avec des animaux anssi répandus．

Vous pouvez，à toutes tins utiles，communigure ars lignes a M．le Profis－ spur Dubois．

Je vous prie，cher Monsieur Ir Directeur，de rroire a mes sentiments las meilleurs．

## J．Buecti．， <br> Professentra l＇mstitut de Palemalologie humaine．

 quetant comme soldat dans la feret de Villers－tolleret proll de jours anant favance victorieuse du 18 juillet，il ohserva la luminositi remaryuablement Btendue et intense doun trone darber pouri，qui se trousail pres de sen abri； cola rappelle les faits signales p． 169.

## A propos de la brochure «Des Preuves ？．．．en voilà ！！＂．

La Rerfur Metupsychique a bien voulu publier，a la pase sel de son n＂3，mai－ juin 1922，un compte rendu plutòt bienveillant de ma petite hrochure：bes Preures en roila．J＇en remercie hien sincerement la Direction．Il me sembla rependant que pour les trois cas suivants une mise an point est miressaire．

Lautpur de larticle，parlant des apports de roses，dit：Elles ne se conser－
 lit une creur，puispue，sur un total de cinquante－quatre roses gue nous arons reçues，deux sealement se fanerent，lume dans un verre d＇ean，lautere ane bou－ tomière du corsage du medium où clle s＇effeuillat on se matriatisant．

Au sujet des pilules，ce ne sont pas seulement dix－ncuf gui me liment don－ nées，mais soixante et une en trois fois，leur action me preserva peradan plus de trente ans des fatigues que j’eprouvais alors．si je ne les ai pas fait analy－ ser coest parce que jétais prévenu par nos Guides que eetle recherche ne don－ nerait aucun résultat．Au sujet de la bague de Mme Bedatle，quoi que puisse en penser l＇auteur de larticle，il me semble que des allimations hasips sur des procès－verbaux datés et signés par les témoins des phamomes，sont，bien yül hes récuse，des preaves plas sérieuses yue tont re gue promail dire un chi－ miste n’ayant pas vu se produive ce phénomene．Se chimistr dient pu laire qưune chose ：assayer de déronvir la nature des áments qui sont rulrés dans la composition de la bague，mais cela all wrand dommage de celle－ri．C＂est ha cer que je n＇ai pas voulu．

Je me suis bien occupé thoriguement vers 1890，avec M．Alh．Poisson pour conducteur，des sciences hermétignes，de la transmutation des mians．Jiai consulté les travaux des grands alchimistrs，mais leurs conceptions mont sem－ blé tellement nébuleuses que je ny ai pas dommé suite at ce n＇est pas pour d－ pareilles recherches que je voudrais aujourdhui sacrifier la dite bagur．Je vons dirai cependant que si j’ai refuse lintervention du chimiste，je n＇on ai pas moins montre lobjet at drux bijoutiors．Ler promior mia dielari lout
 piepres sont fausses. Le second mia dit: Ca cest du doublé, les pierres sont












 pour me demander de lui contior le presulat de mes recherches sur les apports
 preparation. Limpurtane que le rolonel attrihuait anx resultats que mons
 valewr de mes athimations all pareilh mathere.



 dun travail fail "In dehors dielle.
 dialdes salutalimus.

Heblifi Salsse,
Place de l'E!lise, à Etoile (Droime).

Il publie, sous le titre de Revue Metapsychique, un bulletin périodique, rendant compte de ses propres travaux et des travaux accomplis dans le monde entier, des événements métapsychiques, des publications et des revues françaises et étrangères.

Il dirige des enquétes partout où sont signalés des faits intéressants : maisons hantées, manifestations médiumniques ou télépathiques, etc...

Il sélectionne et éduque les sujets médiumniques et assure, à ceux qui en auront été reconnus dignes, une existence indépendante.

## LES ADHESSIONS.

Etant donnés les préjugés qui s'attachent encore à l'étude des questions supranormales, l'I. M. I. ne peut réussir et prospérer que dans une atmosphére de confiance, de sympathie et d'entr'aide. Il a besoin du concours moral et matériel de tous les amis de la science nouvelle et il compte surtout sur ceux d'entre eux qui voient en elle la plus grandiose des sciences, appelée à transformer la vie morale et sociale de :'humanité.

L'I. M. I. admet :
$\mathrm{I}^{\circ}$ Des membres bienfaiteurs, pour une souscription unique d'au moins soo francs;
$2^{\circ}$ Des membres bonoraires, pour une cotisation annuelle d'au moins so francs;
$3^{\circ}$ Des membres adberents, pour une cotisation annuelle d'au moins 25 francs.

Tout membre bienfaiteur, honoraire ou adhérent a droit aux divers services de l'I. M. I. : bibliothéque, salle de lecture, archives, conférences éventuelles, Revue.

La bibliothèque est ouverte deux fois par semaine, les lundi et jeudi, de 14 à 18 heures.

Le Docteur Gustave Geley, directeur, reçoit ces mêmes jours, de 14 à 16 heures.

## LA REVUE MÉTAPSYCHIQUE.

Jusqu'à nouvel ordre, la Revue Métapsychique paraitra tous les deux mois.
Elle comprendra au moins 56 pages de texte compact et des illustrations.
Elle rendra compte de tous les livres nouveaux qui seront adressés en double exemplaire au siège de l'I. M. I.

Sous la rubrique Correspondance, elle publiera les communications de ses lecteurs relatives à des faits métapsychiques dont l'authenticité pourra être établie.

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus.
L'abonnement à la Revue Métapsychique est de:


Les abonnements partent du $\mathrm{I}^{\text {er }}$ janvier ou du $\mathrm{I}^{\text {er }}$ juillet. Ils ne sont acceptés que pour une année.

Compte Chèques Postaux $\mathbf{3 6 8 6}$
Le prix du numero est de 5 francs.

Les membres du Comité et le Dırecteur ont seuls qualité pour représenter l'Institut ou pour parler en son nom.

## LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN

BISSON J.).-Les Phénomènes de matérialisation. Avertissement de Camille Flammarion. Préface du Dr j. Maxweli., $2^{\mathrm{c}}$ édition, I volume gr. in-8, avec 165 fig . et $37 \mathrm{pl} . . . . . . . . . . . . . .$.
BOIRAC (E.). - La Psychologie inconnue, $2^{2}$ édition, un volume in-8

14

- L'Avenir des Sciences psychiques, in- $8 \ldots . . .$.
BOZZANO (E. . - Les Phénomènes de hantise. Traduit de l'italien par C. de Vesme. Préface du Dr J. Maxwell. I volume in-8

14
CORNILLIER (P.-E.). - La Survivance de l'àme et son évolution après la mort, $2^{\mathrm{c}}$ édit. revue, I volume in- 8 avec 2 portraits 20 "

- Les Conditions de la vie " post mortem ", d'après Oliver Lodge, i brochure........ 2 »
DUGAS (L.) et MOUTIER (F.). La Dépersonnalisation, i vol. in-i6....................... 350
ELIPHAS LEVI. - Histoire de la Magie, avec une exposition de ses procédés, de ses rites et de ses mystères. $2^{e}$ édit. 1 vol. in-8. avec 16 planches hors texte........... 20
- La Science des Esprits, dogme secret des cabalistes, esprit occulle des deangiles, doctrines et phénomenes spirites. Nouv. éd., I vol. in-8. 20 "

La Clef des grands mystères, suivant Henoch, Abrabam, Hermès Trismégiste et Salomon. Nouvelle édit., i vol. in-8, ill. 20
-- Dogme et rituel de haute magie, 5 édition, 2 volumes in- 8 , illustrés.................... 35 ,
FOUCAULT (M), professeur a l'Université de Montpellier. - Le Rêve, I vol. in-8................. 7 "
GELEY (Dr G.) - De l'Inconscient au Conscient. i vol. in-8, $4^{e}$ mille.......... net. 1750

GELEY (Dr G. - L'Être subconscient, $4^{\text {e }}$ édition, I volume in-I6.

420
GURNEY, MYERS et PODMORE.

- Les Hallucinations télépathiques. Adaptation de l'anglais par L. Marillier. Préface du Pr Ch. Richet, 4 édition, I volume in-8.
JASTROW. - La Subconscience. Préface du Dr P. Janet. I volume in-8 1050
LODGE (Sir Oliver). - La Survivance Humaine. Etude de facultés noll encore reconnues. Traduction par le Dr Bourbon. Préface de J. Maxwell. i vol. jn-8....... 1250
MAXWELL (J.). - Les Phénomènes psychiques. Préface du $\mathrm{Pr}^{\mathrm{C}} \mathrm{Ch}$. Richet. $S^{\text {e édition revue. }}$ I vol. in-8

14
MONTMORAND (M. de). - Psychologie des mystiques catholiques orthodoxes. I vol. in-8

14 "
MORTON PRINCE. - La Dissociation d'une personnalité. Etude biographique de psychologie pathologique. Traduit par R. et J. Ray. a vol. in-8

14 "
MYERS. - La Personnalité humaine. Sa survivance. Ses manifestations supra-normales, $3^{\mathrm{c}}$ édit. I vol. in-8.

14 "
OSTY (Dr). - Lucidité et Intuition. Efude expérimentale. i vol. in-8....................... 1120
RIBOT Th.), de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France. - Les Maladies de la personnalité. $\mathrm{I}_{7}^{\mathrm{c}}$ édition, I volume in-i6..................... 420
RICHET (Сн.), Professeur à l'Université de Paris, membre de l'Institut. - Traité de Métapsychique. i vol. gr. in-8.. 40 "
WARCOLLIER (R.). - La Télépathie. Préface du Pr Ch. Richet. t fort vol. in- $8 \ldots . . \ldots$. . . 20 ,


[^0]:    Wans motre prohain numero, nous publirrons un artirla de M. Ernest Borramo, continnamt rette interessante polimique.

[^1]:    (1) Wautres expriences apris mon depart de Varsovie ont ibe faites par Geler. Elles ne sont ni plus ni moins pobantes que les miennes. 11 y a une egale dertitude. de laisse a lipley le plasir de les exposer avec lous les details quelles comportent.

[^2]:    (1) datus eu soun de faire a la plume plusieurs traits sur les roplis dr lenveloppe, pour itre sin que nul decollagr, avec adaptation parfate des traits, ne fùt possible.
    (2) Par curiosite, nous donmons idi les phrases fuiont érites par une sorte de tournoi avee 0 . les ciny personnes presentes: $1^{\circ}$ La crilique est aisép el l'art est difficile; $2^{\circ}$ Je coulrais retomoner it Menton: 30 It nefmut etre ni trop content, ni trop mécontent de soi; \{o Que rest lriste que les wbjets durent plus lun!temps que les hommes;
    

    Dinsi, comme on poovait le prevoir sans cette tris inulile constatation, le hasard na pu permettre it oiny persommes de rien donner danalogue a la lettre écrite par M"•• de Noailles. Il est probable que. si nous nous etions adresses a dix mille personnes, le resultat eut ete le mime.

[^3]:    (1) D'autant plus que, parait-il (sans que ce soit dument ètabli encore), o. ne peu rien dire quand dans lenveloppe, aulicu de lettres écrites, ily a des caractères imprimés ou actylographiés. Cela mérite confirmation.

[^4]:    (1) V. Raphaêl Dubois : La Vie el la Lumière, p. シ́bi, chez Alcan, liais, 1914.

[^5]:    (1) V.-R. Dubons: Pseulo-cellules symbioliques anariobies el phologiones. C. If. de lit Su. de Bio!., 26 juillet 1919.
    (2. V. Lumière (Production et Action de la) in grand Dictionnaire de Physiologie de Charles lideliet :ous presse).

[^6]:    (1) V. Raphael Dubors : sur l'Echairage par la lumiore froile physiologique ou lumière vivante. C. R. de l’.lcademie des sciences, 27 anit 1900 et sur une Lompe de suirelé, ibid., 2:i juin 1903.

[^7]:    (1) Il est bien curieux de constater que l`idée de ret éclairage idéal n’est pas nouvelle. Voici en effet un extrait de l'Histoire comique des Etats et timpire de la lune el du Soleil, de Cyrano de Bergerac (notes et notice historique, par P.-I. Jacoh, chez Garnier frères, 6, rue des Saints-Pères, p. 176 du Voya!e dans la Lune, dont jai dü autrefois l'aimable communication à Edmond Rostand: "...Je m'en vais sur ce principe, vous expliquer la création, l'harmonie et l'influence des globes célestes aver l'immuable varièté des météores."

    Il allait continuer : mais le vieil Hote entra là-dessus, qui fit songer notre philosophe à la retraite. Il apportait des cristaux pleins de Vers luisants, pour eclairer la salle, mais comme les petits feux-insectes perdent beaucoup de leur éclat, quand ils ne sont pas nouvellement amassés, ceux-ci, vieux de dix jours, nédairaient presifue point.

[^8]:    Mon lémon natlendit pas que la sociéti en fùt incommodée : il monta dans son cabinet, et en redescendit aussitol aver deux boules defeusi brillantes, que chacun sétonna comment il ne se brulait pas les doigts. "Ces flambeaux incombustibles, dit-il, nous serviront mienx que vos pelotons de verre, ce sont des rayons de soleil, que jai purLe's de leur chalrur. Autrement, les qualités corrosives de son fen, auraient blessé notre vue en leblonissant. Jen ai tixé la lumière, et je l’ai renfermée dans ces boules transparentes gue je liens. Cela ne doit pas vous fournir grand sujet dodmiration, car il ne mest pas plus diflicile à moi, qui suis né dans le Soleil, de condenser ces rayons, fui sont la poussière de de monde-là, qu’í vous d'amasser de la poussière ou des atomes qui sont de la terre pulverisie de celuidi. Lȧ-dessus notre llobte envoya un Valet conduite les philosophes, parce qu'il etait nuit, avec une douzaine de globes de verre pendus a ses quatre pieds. "

[^9]:    (1) Voir Raphaël Dubors: A propos d'un travail récent de M. Guilliermond: C.R. de la Soc. de Biol. LXXXIII, P. 10:1, 1920 et Symbiotes et mitochondries, vacuolides et leuciles, ibil., 10 mai 1919.

[^10]:    1) Vola. - Le secret du mécanisme intime de la biophotorenise phrsiologique n'existe plus, les résultats de nos rerherches ont été controlés, en particulier, par les Iméricains, et l'interprétation en a èté trouvée exacte, ainsi que l’élablit une note publiée en 1906 par Newton Ilarver, dans Science (v. if, $n^{\circ} 112 x$, p. 208-2099, renfemant les lignes suivantes : " There is absolutly no doubt of the exislence of luciferase and luciférine and the possibilit!, of separating these two substrnces. The credit of this discovery helon!s entirely to Professeur Laphail Dubois of the I'niuresit! of Iams.
[^11]:    (1) V. R. Durors, La Vie et la Lumière, chez Alcan, Paris, 191', p.p. 2:33 et suivantes.

[^12]:    (1) Les premiers essais de lancement d'un aèroplane ont éte tente, en France, a Carquéranes, par un des eleves de Marey, Charles lichet, seconde par le constructeur Tatin.

[^13]:    " Plus la mer profonde est riche en amimatux, moins lobsiruriti y est gramde ;
    " l’̈clairement de cette nuit noire est rialisi par la foule doetoiles amimérs qui
    " scintillent dans l’eau tenébreuse. Ce sroait un speracle morveilleux pomb
    " lobservateur qui pourrait contempler colte voùte parseme de milliards de
    " points brillants, parcourue par des étos plas gros somblables it des ballons
    " d’illumination, aux multiples couleurs, où les guirlandes opalescentes des
    " Sinophores se mèlent aux globes des Meduses violelles, aux thamboiements
    " ronges et bleus des Pyrosomes, aux saphirs et aux emeraudes des Cóphalo-
    " podes. Et, si nous pouvions marcher sur le sol oceanipur, nous y haverse-
    " rons des taillis diarbrisseaux luminrux, anx lleurs animies ruisselantes do
    "gouttelettos du feux colores, wi rampent des Astiries vertes, des buissons

[^14]:    (1) L. Jocbin : Le Fond de la mer.

[^15]:    
    Je me contenterai d'athirmer une fois de phas mat certithde de la reatite des faits dans toutes les observations pui vont suivre. Jai tonjours operé dans des conditions éliminant toute possibilite de cramde.

[^16]:    " Il y aurait toute une étude spreiale a faire sur les manifestations homi. bruses qui se produisent pendant les seances obscures. Tantot elles se pré" sentent sons la forme droiles, declairs, de taches plus ou moins brillantes,
    " de couleur bleu verdatre, ytri apparaissent dans lespace; tantòt ce sont des
    " sortes de brouillards amorphes, hmineux, qui llottent atour du médinm ou

[^17]:    (1) G. de Fontenay: Les Séances de Montfort-l'Amaury, pp. so et 111.
    (2) Nous reproduisons d'autant plus volontiers ce récit que nous avons décrit des phénomènes analogues dùs à la médiumnité de Franek Kluski.

[^18]:    1) Paroles écrites à mesure qu'exprimées, condition sans laquelle tout fait de connaissance supra-normale a sa valeur compromise - par deformations inéluctables.
[^19]:    1) Des temoins dignes de foi me signalent, de province, un cas sinon aussi remarquable que celui de olto schrader, mais tout au moins ayant avec lui une frappante analogie. Il y a une quarantaine dannces, au village de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher). vivait une sorte de vagabond, nommé Volland, type de dégénèré, nourri par la charite publique, incapable de propos raisonnables et considéré comme un idiot. Souvent, les gamins du bourg le harcelaient de pierres, mais lorsque dautres personnes, en le montrant, commr une curiositic. à des étrangers an pays, l'interrogeaient sur la qualite du temps à des dates fort éloignees, Volland répondait avec precision et coux qui le puestionnaient, ayant choisi des dates qui leur evoquaient un souvenir méléorolowifue personnel, étaient, parait-il, frappés par lexactitude de ses reparties (P. F'..
[^20]:    1. La marie naturelle est le fondement physique et biologique sur lequei reposent toutes les les autres. quoiquelle ne soit pas organise la premiere.
    2. R:lle comprend letude plesiohgique du magicien, celle de logent magizue et celle de ses eflets.
    3. Ies effets allequis. conformes a coux dont $j$ ai indique la constance et peméralite appatiennemt a la phesique et a la biologic: ils forment le lien gencral et maturel de toutes les magies; les autere effets peurent etre provisoirement au moins. consideres comme des acorctions imiginates, artiticielies ou traduleuses; ils sont du ressurt de lanthropologic, de la sociologie et de la pstehologie.
    4. Re cercmonial magifue se divis: en deux coterories de rites : ceux qui sont aptes a produire les ctats pherio-phehologiques dans lespuck lativite de la conscience organique entre en jeu. Ce sont les rites essomtielo, associes anx efficts naturela. Ceux qui nont pas ees aptitudes sont les rites artificicis asocio aun eflets imagimates.
    5. Ies diserminations precedentes se font dans les principales branches de la mapie : ivoedtoire, symbolique, sympathique, divinatoire, therapentique.
    6. Les rites essumicls contionnent en arme des appliations scientifiques.
[^21]:    7. Les rites artiliciels donnent des indications sur les états sociaux anterieurs al lépoque ou ils s.mt en usige coutumes, langues, habitat, tout rite tendint a se perpetuer.
    8. Comairiment aux rites essentiels, ils presentent une grande variete, car leur origine est
     les formules parkes ou cerites conservent des noms de divinites on de genies, souvent des formes grammatiales et an vozabulare arehaques. On peut, mais plus difficilement, retrouver dans les atitudes et les gestes des indiations sur des usages primitifs. Celar resulte dun fait general que I'on peut appeler la loi de conservation des rites.
    9. L.a mapic cevotatore, an cermomial complique. riche en formules, fournit le plus grand nomere delements a lamalyse. D:lle subit fortement limflacence des croganes religienses et des superstitions dominantes.
    to. Les migie symbolique et talismanique revelent laction de la loi precitée ; fetude des swnoles tournit des indications sur lectat social et thabitat: les talismans, par leur matiere, leurs fizures, leur forme et leurs inseriptions ont un interet comparable a eclui des formules et des rites au point de cue documentaire.
    10. On pent en dire autant de la magie divinatoire, particulierement de lastrologie et des mantiques.
    11. Ia magie sympathique a sa source dans les magics naturelle et symbolique et les observations faites a leur sujet s'appliquent a clle.
    12. La magie therapeutique se rattiche a la nature remedes et psychothérapie' et aux magies symp.thitue, symbolique et talismanique.
    13. l.es acerections fraduleuses sobservent partout et se raménent a deux types: ha fraude est faite dans un interét collectif ou particulier. I.cur étude est intéressante au point de vepe psychologique et sucial.
    M. Maxwell déclare que ses conclusions doivent réhabiliter la magie. "Sa fécondité n'est pas épuiséc et nous touchons au moment ou la science conquerra un ensemble de phénomenes complexes dans lesquels on peut soupconner laction de modes d'energie incomus, l'intervention de modes de connaissanae dont lamalye n’a pas été faite. "C'est l'opinion que les peychistes ne essent de défendre et il faut remercier le distingué sociologue de son trìs érudit et habile plaidoyer.
[^22]:    (1) Il est indispensable de faire observer que M. Lapicque na assiste qu'a une scule wence, nérative: M. Dumas à $x$ seances et M. Pieron á 13 .

[^23]:    (1) Patmi lespluels heatmonf nont pas ete favorises comme moi dune peperience atu-a complete de ce phenomine sperial.

[^24]:    " İtairnt presents: Mm" la génerale Jacron, Ia sarur de M. S. Mssowiecki, M"M. Vemman, la lrincesse Michel Wovoniecka, le Ministre de la Gurrre, le general Sosukowski, le géneral Jacyna, aide de camp géneral du chel de l'E:tat, le lientenant Saszkiewicz, aide de camp du gemeral Jacyna, et le sonssignte.
    " l'me fois la lerlure faite par M. "ssowiecki, je me mis en communicalion trhphonique arec le Brhedere, en presence des assistants

[^25]:    " Il faıt ajouter que, quand M. Ossou'iecki prit en main l'enveloppe cachetée, avant de dire ce qu'elle contenait, et ne sachant pas de qui étail celte letlre, il annonca aux assistants que ce billet était cicrit par le chef de l'Etat.
    «En même temps, M. Ossowiecki dessina le plan de l'appartement du chef de l'Etat au Belvèdère, où il n'avait jamais èlé, fit ensuite la description des meubles et de leur disposition, et décrivit même la lable sur laquelle le Maréchal lildsuzki avait pris son papier à lettre.
    «Celte expérience cut lien, 30, allėe d'Ljarlow, dans l'appartement du général Jacına.
    "Varsovie, décembre 1!920."
    Signé : Licutenant C. Switski, aide de camp el secrétaire personnel du Ghef de l'Etat.

    La clairvoyance de M. S. Ussowiecki ne se manifeste pas seulement par la possibilité de connaitre le contenu de plis cachetr's ou de documents enfouis dans une enveloppe ou un élui opaque.

    Elle se révèle aussi et surtout par une faculté de "psychométrie" qui dépasse de loin tout ce quion a enregistré dans les annales de la métapsychique.

[^26]:    1. Vi, licuиe Métapsychique, 1921, p. 27:, 27n, 277.

    -     - $\quad 9291, \mathrm{p}$. $1: 20$ à 131.
    $-\quad-\quad 1922$, p. $1: 88$ à 167.

[^27]:    （1）Cest le cas de Ma• de Glass，rappoite plus haut．

