## L'ile Des Pingouins

Et tout en grondant de la sorte, elle courait a sa garde-robe et en tirait un vieux chaperon, un corps de baleine et une longue jupe grise dont elle affublait en grande hate le page metamorphose. Puis, quand ce fut fait: "Catherine, ma "mie, Catherine, mon petit chat, fit-elle tout "haut, allez ouvrir a votre oncle: il est plus "bete que mechant, et ne vous fera point de "mal." Le garcon devenu fille obeit. Maitre Nicolas, entre dans la chambre, y trouva une jeune pucelle qu'il ne connaissait point et sa bonne femme au lit. "Grand benet, lui dit celle-ci, "ne t'ebahis pas de ce que tu vois. Comme je "venais de me coucher a cause d'un mal au "ventre, j'ai recu la visite de Catherine, la fille "a ma soeur Jeanne de Palaiseau, avec qui nous "etions brouilles depuis quinze ans. Mon homme, "embrasse notre niece! elle en vaut la peine." L'orfevre accola Violle, dont la peau lui sembla douce; et des ce moment il ne souhaita rien tant que de se tenir un moment seul avec elle, afin de l'embrasser tout a l'aise. C'est pourquoi, sans tarder, il l'emmena dans la salle basse, sous pretexte de lui offrir du vin et des cerneaux, et il ne fut pas plus tot en bas avec elle qu'il se mit a la caresser tres amoureusement. Le bonhomme ne s'en serait pas tenu la, si sainte Orberose n'eut inspire a son honnete femme l'idee de l'aller surprendre. Elle le trouva qui tenait la fausse niece sur ses genoux, le traita de paillard, lui donna des soufflets et l'obligea a lui demander pardon. Le lendemain, Violle reprit sa premiere forme."

Ayant entendu ce recit, le venerable chanoine Monnoyer remercia Pierre Mille de le lui avoir fait, et, prenant la plume, se mit a rediger les pronostics des chevaux gagnants aux prochaines courses. Car il tenait les ecritures d'un bookmaker.

Cependant la Pingouinie se glorifiait de sa richesse. Ceux qui produisaient les choses necessaires a la vie en manquaient; chez ceux qui ne les produisaient pas, elles surabondaient. "Ce sont la, comme le disait un membre de l'Institut, d'ineluctables fatalites economiques." Le grand peuple pingouin n'avait plus ni traditions, ni culture intellectuelle, ni arts. Les progres de la civilisation s'y manifestaient par l'industrie meurtriere, la speculation infame, le luxe hideux. Sa capitale revetait, comme toutes les grandes villes d'alors, un caractere cosmopolite et financier: il y regnait une laideur immense et reguliere. Le pays jouissait d'une tranquillite parfaite. C'etait l'apogee.

## LIVRE VIII. LES TEMPS FUTURS. L'HISTOIRE SANS FIN

Tae Hellasi peniae men aie chote suntrophos esti, haretae de hepachtos esti, hapo te sophiaes chatergaomenae chai nomoy ischyroy.<br>(Herodot., Hist., VII, cn.)<br>Vous n'aviez donc pas vu que c'etaient des anges.<br>(Liber terribilis)<br>Bqsfttfusftpvtusbjuf bmbvupsjufeftspjtfuoftfnqfsfv stbqsftbxpjsqspdmbnfuspjtgpjttbmjelsufmbgsbodftft utpvnjtfbeftdpnqbhojftgjobodjfsftrvjcjtqptfouef.sjdif tiftevqbztfuqbsmfnpzfoevofqsfttfbdifulfejsjhfoumpqj ojpo.

## VOUFNPJOXFSJEJRVF.

Nous sommes au commencement d'une chimie qui s'occupera des changements produits par un corps contenant une quantite d'energie concentree telle que nous n'en avons pas encore eu de semblable a notre disposition.

> SIR WILLIAM RAMSAY.

## Section 1

On ne trouvait jamais les maisons assez hautes; on les surelevait sans cesse, et l'on en construisait de trente a quarante etages, ou se superposaient bureaux, magasins, comptoirs de banques, sieges de societes; et l'on creusait dans le sol toujours plus profondement des caves et des tunnels.

Quinze millions d'hommes travaillaient dans la ville geante, a la lumiere des phares, qui jetaient leurs feux le jour comme la nuit. Nulle clarte du ciel ne percait les fumees des usines dont la ville etait ceinte; mais on voyait parfois le disque rouge d'un soleil sans rayons glisser dans un firmament noir, sillonne de ponts de fer, d'ou tombait une pluie eternelle de suie et d'escarbilles. C'etait la plus industrielle de toutes les cites du monde et la plus riche. Son organisation semblait parfaite; il n'y subsistait rien des anciennes formes aristocratiques ou democratiques des societes; tout y etait subordonne aux interets des trusts. Il se forma dans ce milieu ce que les anthropologistes appellent le type du milliardaire. C'etaient des hommes a la fois energiques et freles, capables d'une grande puissance de combinaisons mentales, et qui fournissaient un long travail de bureau, mais dont la sensibilite subissait des troubles hereditaires qui croissaient avec l'age.

Comme tous les vrais aristocrates, comme les patriciens de la Rome republicaine, comme les lords de la vieille Angleterre, ces hommes puissants affectaient une grande severite de moeurs.

On vit les ascetes de la richesse: dans les assemblees des trusts apparaissaient des faces glabres, des joues creuses, des yeux cayes, des fronts plisses. Le corps plus sec, le teint plus jaune, les levres plus arides, le regard plus enflamme que les vieux moines espagnols, les milliardaires se livraient avec une inextinguible ardeur aux austerites de la banque et de l'industrie. Plusieurs, se refusant toute joie, tout plaisir, tout repos, consumaient leur vie miserable dans une chambre sans air ni jour, meublee seulement d'appareils electriques, y soupaient d'oeufs et de lait, y dormaient sur un lit de sangles. Sans autre occupation que de pousser du doigt un bouton de nickel, ces mystiques, amassant des richesses dont ils ne voyaient pas meme les signes, acqueraient la vaine possibilite d'assouvir des desirs qu'ils n'eprouveraient jamais.

Le culte de la richesse eut ses martyrs. L'un de ces milliardaires, le fameux Samuel Box, aima mieux mourir que de ceder la moindre parcelle de son bien. Un de ses ouvriers, victime d'un accident de travail, se voyant refuser toute indemnite, fit valoir ses droits devant les tribunaux, mais rebute par d'insurmontables difficultes de procedure, tombe dans une cruelle indigence, reduit au desespoir, il parvint, a force de ruse et d'audace, a tenir son patron sous son revolver, menacant de lui bruler la cervelle s'il ne le secourait point: Samuel Box ne donna rien et se laissa tuer pour le principe.

L'exemple est suivi quand il vient de haut. Ceux qui possedaient peu de capitaux (et c'etait naturellement le plus grand nombre), affectaient les idees et les moeurs des milliardaires pour etre confondus avec eux. Toutes les passions qui nuisent a l'accroissement ou a la conservation des biens passaient pour deshonorantes; on ne pardonnait ni la mollesse, ni la paresse, ni le gout des recherches desinteressees, ni l'amour des arts, ni surtout la prodigalite; la pitie etait condamnee comme une faiblesse dangereuse. Tandis que toute inclination a la volupte soulevait la reprobation publique, on excusait au contraire la violence d'un appetit brutalement assouvi: la violence en effet semblait moins nuisible aux moeurs, comme manifestant une des formes de l'energie sociale. L'Etat reposait fermement sur deux grandes vertus publiques: le respect pour le riche et le mepris du pauvre. Les ames faibles que troublait encore la souffrance humaine n'avaient d'autre ressource que de se refugier dans une hypocrisie qu'on ne pouvait blamer puisqu'elle contribuait au maintien de l'ordre et a la solidite des institutions.

Ainsi, parmi les riches, tons etaient devoues a la societe ou le paraissaient; tous donnaient l'exemple, s'ils ne le suivaient pas tous. Certains sentaient cruellement la rigueur de leur etat; mais ils le soutenaient par orgueil ou par devoir. Quelques-uns tentaient d'y echapper un moment en secret et par subterfuge. L'un d'eux, Edouard Martin, president du trust des fers, s'habillait parfois en pauvre, allait mendier son pain et se faisait rudoyer par les passants. Un jour qu'il tendait la main sur un pont il se prit de querelle avec un vrai mendiant et, saisi d'une fureur envieuse, l'etrangla.

## L'ile Des Pingouins

Comme ils employaient toute leur intelligence dans les affaires, ils ne recherchaient pas les plaisirs de l'esprit. Le theatre, qui avait ete jadis tres florissant chez eux, se reduisait maintenant a la pantomime et aux danses comiques. Les pieces a femmes etaient elles-memes abandonnees; le gout s'etait perdu des jolies formes et des toilettes brillantes; on y preferait les culbutes des clowns et la musique des negres et l'on ne s'enthousiasmait plus qu'a voir defiler sur la scene des diamants au cou des figurantes et des barres d'or portees en triomphe.

Les dames de la richesse etaient assujetties autant que les hommes a une vie respectable. Selon une tendance commune a toutes les civilisations, le sentiment public les erigeait en symboles; elles devaient representer par leur faste austere a la fois la grandeur de la fortune et son intangibilite. On avait reforme les vieilles habitudes de galanterie; mais aux amants mondains d'autrefois succedaient sourdement de robustes masseurs ou quelque valet de chambre. Toutefois les scandales etaient rares: un voyage a l'etranger les dissimulait presque tous et les princesses des trusts restaient l'objet de la consideration generale.

Les riches ne formaient qu'une petite minorite, mais leurs collaborateurs, qui se composaient de tout le peuple, leur etaient entierement acquis ou soumis entierement. Ils formaient deux classes, celle des employes de commerce et de banque et celle des ouvriers des usines. Les premiers fournissaient un travail enorme et recevaient de gros appointements. Certains d'entre eux parvenaient a fonder des etablissements; l'augmentation constante de la richesse publique et la mobilite des fortunes privees autorisaient toutes les esperances chez les plus intelligents ou les plus audacieux. Sans doute on aurait pu decouvrir dans la foule immense des employes, ingenieurs ou comptables, un certain nombre de mecontents et d'irrites; mais cette societe si puissante avait imprime jusque dans les esprits de ses adversaires sa forte discipline. Les anarchistes eux-memes s'y montraient laborieux et reguliers.

Quant aux ouvriers, qui travaillaient dans les usines, aux environs de la ville, leur decheance physique et morale etait profonde; ils realisaient le type du pauvre etabli par l'anthropologie. Bien que chez eux le developpement de certains muscles, du a la nature particuliere de leur activite, put tromper sur leurs forces, ils presentaient les signes certains d'une debilite morbide. La taille basse, la tete petite, la poitrine etroite, ils se distinguaient encore des classes aisees par une multitude d'anomalies physiologiques et notamment par l'asymetrie frequente de la tete ou des membres. Et ils etaient destines a une degenerescence graduelle et continue, car des plus robustes d'entre eux l'Etat faisait des soldats, dont la sante ne resistait pas longtemps aux filles et aux cabaretiers postes autour des casernes. Les proletaires se montraient de plus en plus debiles d'esprit. L'affaiblissement continu de leurs facultes intellectuelles n'etait pas du seulement a leur genre de vie; il resultait aussi d'une selection methodique operee par les patrons. Ceux-ci, craignant les ouvriers d'un cerveau trop lucide comme plus aptes a formuler des revendications legitimes, s'etudiaient a les eliminer par tous les moyens possibles et embauchaient de preference les travailleurs ignares et bornes, incapables de defendre leurs droits et encore assez intelligents pour s'acquitter de leur besogne que des machines perfectionnees rendaient extremement facile.

Aussi les proletaires ne savaient-ils rien tenter en vue d'ameliorer leur sort. A peine parvenaient-ils par des greves a maintenir le taux de leurs salaires. Encore ce moyen commencait-il a leur echapper. L'intermittence de la production, inherente au regime capitaliste, causait de tels chomages que, dans plusieurs branches d'industrie, sitot la greve declaree, les chomeurs prenaient la place des grevistes. Enfin ces producteurs miserables demeuraient plonges dans une sombre apathie que rien n'egayait, que rien n'exasperait. C'etait pour l'etat social des instruments necessaires et bien adaptes.

En resume, cet etat social semblait le mieux assis qu'on eut encore vu, du moins dans l'humanite, car celui des abeilles et des fourmis est incomparable pour la stabilite; rien ne pouvait faire prevoir la ruine d'un regime fonde sur ce qu'il y a de plus fort dans la nature humaine, l'orgueil et la cupidite. Pourtant les observateurs avises decouvraient plusieurs sujets d'inquietude. Les plus certains, bien que les moins apparents, etaient d'ordre economique et consistaient dans la surproduction toujours croissante, qui entrainait les longs et cruels
chomages auxquels les industriels reconnaissaient, il est vrai, l'avantage de rompre la force ouvriere en opposant les sans-travail aux travailleurs. Une sorte de peril plus sensible resultait de l'etat physiologique de la population presque toute entiere. "La sante des pauvres est ce qu'elle peut etre, disaient les hygienistes; mais celle des riches laisse a desirer." Il n'etait pas difficile d'en trouver les causes. L'oxygene necessaire a la vie manquait dans la cite; on respirait un air artificiel; les trusts de l'alimentation, accomplissant les plus hardies syntheses chimiques, produisaient des vins, de la chair, du lait, des fruits, des legumes factices. Le regime qu'ils imposaient causait des troubles dans les estomacs et dans les cerveaux. Les milliardaires etaient chauves a dix-huit ans; quelques-uns trahissaient par moment une dangereuse faiblesse d'esprit; malades, inquiets, ils donnaient des sommes enormes a des sorciers ignares et l'on voyait eclater tout a coup dans la ville la fortune medicale ou theologique de quelque ignoble garcon de bain devenu therapeute ou prophete. Le nombre des alienes augmentait sans cesse; les suicides se multipliaient dans le monde de la richesse et beaucoup s'accompagnaient de circonstances atroces et bizarres, qui temoignaient d'une perversion inouie de l'intelligence et de la sensibilite.

Un autre symptome funeste frappait fortement le commun des esprits. La catastrophe, desormais periodique, reguliere, rentrait dans les previsions et prenait dans les statistiques une place de plus en plus large. Chaque jour des machines eclataient, des maisons sautaient, des trains bondes de marchandises tombaient sur un boulevard, demolissant des immeubles entiers, ecrasant plusieurs centaines de passants et, a travers le sol defonce, broyaient deux ou trois etages d'ateliers et de docks ou travaillaient des equipes nombreuses.

## Section 2

Dans la partie sud-ouest de la ville, sur une hauteur qui avait garde son ancien nom de Fort Saint-Michel, s'etendait un square ou de vieux arbres allongeaient encore au-dessus des pelouses leurs bras epuises. Sur le versant nord, des ingenieurs paysagistes avaient construit une cascade, des grottes, un torrent, un lac, des iles. De ce cote l'on decouvrait toute la ville avec ses rues, ses boulevards, ses places, la multitude de ses toits et de ses domes, ses voies aeriennes, ses foules d'hommes recouvertes de silence et comme enchantees par l'eloignement. Ce square etait l'endroit le plus salubre de la capitale; les fumees n'y voilaient point le ciel, et l'on y menait jouer les enfants. L'ete, quelques employes des bureaux et des laboratoires voisins, apres leur dejeuner, s'y reposaient, un moment, sans en troubler la paisible solitude.

C'est ainsi qu'un jour de juin, vers midi, une telegraphiste, Caroline Meslier, vint s'asseoir sur un banc a l'extremite de la terrasse du nord. Pour se rafraichir les yeux d'un peu de verdure, elle tournait le dos a la ville. Brune, avec des prunelles fauves, robuste et placide, Caroline paraissait agee de vingt-cinq a vingt-huit ans. Presque aussitot un commis au trust de l'electricite, Georges Clair, prit place a cote d'elle. Blond, mince, souple, il avait des traits d'une finesse feminine; il n'etait guere plus age qu'elle et paraissait plus jeune. Se rencontrant presque tous les jours a cette place, ils eprouvaient de la sympathie l'un pour l'autre et prenaient plaisir a causer ensemble. Cependant leur conversation n'avait jamais rien de tendre, d'affectueux, ni d'intime. Caroline, bien qu'il lui fut advenu, dans le passe, de se repentir de sa confiance, aurait peut-etre laisse voir plus d'abandon; mais Georges Clair se montrait toujours extremement reserve dans ses termes comme dans ses facons; il ne cessait de donner a la conversation un caractere purement intellectuel et de la maintenir dans les idees generales, s'exprimant d'ailleurs sur tous les sujets avec la liberte la plus apre.

Il l'entretenait volontiers de l'organisation de la societe et des conditions du travail.
-La richesse, disait-il, est un des moyens de vivre heureux; ils en ont fait la fin unique de l'existence.
Et cet etat de choses a tous deux paraissait monstrueux.
Ils en revenaient sans cesse a certains sujets scientifiques qui leur etaient familiers.

## L'ile Des Pingouins

Ce jour-la, ils firent des remarques sur l'evolution de la chimie.
—Des l'instant, dit Clair, ou l'on vit le radium se transformer en helium, on cessa d'affirmer l'immutabilite des corps simples; ainsi furent supprimees toutes ces vieilles lois des rapports simples et de la conservation de la matiere.
-Pourtant, dit-elle, il y a des lois chimiques.
Car, etant femme, elle avait besoin de croire.
Il reprit avec nonchalance:
-Maintenant qu'on peut se procurer du radium en suffisante quantite, la science possede d'incomparables moyens d'analyse; des a present on entrevoit dans ce qu'on nomme les corps simples des composes d'une richesse extreme et l'on decouvre dans la matiere des energies qui semblent croitre en raison meme de sa tenuite.

Tout en causant, ils jetaient des miettes de pain aux oiseaux; des enfants jouaient autour d'eux.
Passant d'un sujet a un autre:
-Cette colline, a l'epoque quaternaire, dit Clair, etait habitee par des chevaux sauvages. L'annee passee, en y creusant des conduites d'eau, on a trouve une couche epaisse d'ossements d'hemiones.

Elle s'inquieta de savoir si, a cette epoque reculee, l'homme s'etait montre deja.
Il lui dit que l'homme chassait l'hemione avant d'essayer de le domestiquer.
-L'homme, ajouta-t-il, fut d'abord chasseur, puis il devint pasteur, agriculteur, industriel.... Et ces diverses civilisations se succederent a travers une epaisseur de temps que l'esprit ne peut concevoir.

Il tira sa montre.
Caroline demanda s'il etait deja l'heure de rentrer au bureau.
-Il repondit que non, qu'il etait a peine midi et demi.
Une fillette faisait des pates de sable au pied de leur banc; un petit garcon de sept a huit ans passa devant eux en gambadant. Tandis que sa mere cousait sur un banc voisin, il jouait tout seul au cheval echappe, et, avec la puissance d'illusion dont sont capables les enfants, il se figurait qu'il etait en meme temps le cheval et ceux qui le poursuivaient et ceux qui fuyaient epouvantes devant lui. Il allait se demenant et criant: "Arretez, hou! hou! Ce cheval est terrible; il a pris le mors aux dents."

Caroline fit cette question:
-Croyez-vous que les hommes etaient heureux autrefois?
Son compagnon lui repondit:
—lls souffraient moins quand ils etaient plus jeunes. Ils faisaient comme ce petit garcon: ils jouaient; ils jouaient aux arts, aux vertus, aux vices, a l'heroisme, aux croyances, aux voluptes; ils avaient des illusions qui
les divertissaient. Ils faisaient du bruit; ils s'amusaient. Mais maintenant....
Il s'interrompit et regarda de nouveau a sa montre.
L'enfant qui courait buta du pied contre le seau de la fillette et tomba de son long sur le gravier. Il demeura un moment etendu immobile, puis se souleva sur ses paumes; son front se gonfla, sa bouche s'elargit, et soudain il eclata en sanglots. Sa mere accourut, mais Caroline l'avait souleve de terre, et elle lui essuyait les yeux et la bouche avec son mouchoir. L'enfant sanglotait encore; Clair le prit dans ses bras:
-Allons! ne pleure pas, mon petit! Je vais te conter une histoire.
"Un pecheur, ayant jete ses filets dans la mer, en tira un petit pot de cuivre ferme; il l'ouvrit avec son couteau. Il en sortit une furnee qui s'eleva jusqu'aux nues et cette fumee, en s'epaississant, forma un geant qui eternua si fort, si fort que le monde entier fut reduit en poussiere...."

Clair s'arreta, poussa un rire sec et brusquement remit l'enfant a sa mere. Puis il tira de nouveau sa montre et, agenouille sur le banc, les coudes au dossier, regarda la ville.

A perte de vue, la multitude des maisons se dressaient dans leur enormite minuscule.
Caroline tourna le regard vers le meme cote.
-Que le temps est beau! dit-elle. Le soleil brille et change en or les fumees de l'horizon. Ce qu'il y a de plus penible dans la civilisation, c'est d'etre prive de la lumiere du jour.

Il ne repondait pas; son regard restait fixe sur un point de la ville.
Apres quelques secondes de silence, ils virent, a une distance de trois kilometres environ, au dela de la riviere, dans le quartier le plus riche, s'elever une sorte de brouillard tragique. Un moment apres, une detonation retentit jusqu'a eux, tandis que montait vers le ciel pur un immense arbre de fumee. Et peu a peu l'air s'emplissait d'un imperceptible bourdonnement forme des clameurs de plusieurs milliers d'hommes. Des cris eclataient tout proches dans le square.
-Qu'est-ce qui saute?
La stupeur etait grande; car, bien que les catastrophes fussent frequentes, on n'avait jamais vu une explosion d'une telle violence et chacun s'apercevait d'une terrible nouveaute.

On essayait de definir le lieu du sinistre; on nommait des quartiers, des rues, divers edifices, clubs, theatres, magasins. Les renseignements topographiques se preciserent, se fixerent.
-C'est le trust de l'acier qui vient de sauter. Clair remit sa montre dans sa poche. Caroline le regardait avec une attention tendue et ses yeux s'emplissaient d'etonnement. Enfin, elle lui muramra a l'oreille.
-Vous le saviez? Vous attendiez?... C'est vous qui....
Il repondit, tres calme:
-Cette ville doit perir.
Elle reprit avec une douceur reveuse:
-Je le pense aussi.

Et ils retournerent tous deux tranquillement a leur travail.

## Section 3.

A compter de ce jour les attentats anarchistes se succederent durant une semaine sans interruption. Les victimes furent nombreuses, elles appartenaient presque toutes aux classes pauvres. Ces crimes soulevaient la reprobation publique. Ce fut parmi les gens de maison, les hoteliers, les petits employes et dans ce que les trusts laissaient subsister du petit commerce que l'indignation eclata le plus vivement. On entendait, dans les quartiers populeux, les femmes reclamer des supplices inusites pour les dynamiteurs. (On les appelait ainsi d'un vieux nom qui leur convenait mal, car, pour ces chimistes inconnus, la dynamite etait une matiere innocente, bonne seulement pour detruire des fourmilieres et ils consideraient comme un jeu pueril de faire detoner la nitroglycerine au moyen d'une amorce de fulminate de mercure.) Les affaires cesserent brusquement et les moins riches se sentirent atteints les premiers. Ils parlaient de faire justice eux-memes des anarchistes. Cependant les ouvriers des usines restaient hostiles ou indifferents a l'action violente. Menaces, par suite du ralentissement des affaires, d'un prochain chomage ou meme d'un lock-out etendu a tous les ateliers, ils eurent a repondre a la federation des syndicats qui proposait la greve generale comme le plus puissant moyen d'agir sur les patrons et l'aide la plus efficace aux revolutionnaires; tous les corps de metiers, a l'exception des doreurs, se refuserent a cesser le travail.

La police fit de nombreuses arrestations. Des troupes, appelees de tous les points de la confederation nationale, garderent les immeubles des trusts, les hotels des milliardaires, les etablissements publics, les banques et les grands magasins. Une quinzaine se passa sans une seule explosion. On en conclut que les dynamiteurs, une poignee selon toute vraisemblance, peut-etre moins encore, etaient tous tues, pris, caches ou en fuite. La confiance revint; elle revint d'abord chez les plus pauvres. Deux ou trois cent mille soldats, loges dans les quartiers populeux, y firent aller le commerce; on cria "Vive l'armee!"

Les riches, qui s'etaient alarmes moins vite, se rassuraient plus lentement. Mais a la Bourse le groupe a la hausse sema les nouvelles optimistes, et par un puissant effort enraya la baisse; les affaires reprirent. Les journaux a grand tirage seconderent le mouvement; ils montrerent, avec une patriotique eloquence, l'intangible capital se riant des assauts de quelques laches criminels et la richesse publique poursuivant, en depit des vaines menaces, sa sereine ascension; ils etaient sinceres et ils y trouvaient leur compte. On oublia, on nia les attentats. Le dimanche, aux courses, les tribunes se garnirent de femmes chargees, apesanties de perles, de diamants. On s'apercut avec joie que les capitalistes n'avaient pas souffert. Les milliardaires, au pesage, furent acclames.

Le lendemain la gare du sud, le trust du petrole et la prodigieuse eglise batie aux frais de Thomas Morcellet sauterent; trente maisons brulerent; un commencement d'incendie se declara dans les docks. Les pompiers furent admirables de devouement et d'intrepidite. Ils manoeuvraient avec une precision automatique leurs longues echelles de fer et montaient jusqu'au trentieme etage des maisons pour arracher des malheureux aux flammes. Les soldats firent avec entrain le service d'ordre et recurent une double ration de cafe. Mais ces nouveaux sinistres dechainerent la panique. Des millions de personnes, qui voulaient partir tout de suite en emportant leur argent, se pressaient dans les grands etablissements de credit qui, apres avoir paye pendant trois jours, fermerent leurs guichets sous les grondements de l'emeute. Une foule de fuyards, chargee de bagages, assiegeait les gares et prenait les trains d'assaut. Beaucoup, qui avaient hate de se refugier dans les caves avec des provisions de vivres, se ruaient sur les boutiques d'epicerie et de comestibles que gardaient les soldats, la baionnette au fusil. Les pouvoirs publics montrerent de l'energie. On fit de nouvelles arrestations; des milliers de mandats furent lances contre les suspects.

Pendant les trois semaines qui suivirent il ne se produisit aucun sinistre. Le bruit courut qu'on avait trouve des bombes dans la salle de l'Opera, dans les caves de l'Hotel de Ville et contre une colonne de la Bourse. Mais on apprit bientot que c'etait des boites de conserves deposees par de mauvais plaisants ou des fous. Un des inculpes, interroge par le juge d'instruction, se declara le principal auteur des explosions qui avaient coute la vie, disait-il, a tous ses complices. Ces aveux, publies par les journaux, contribuerent a rassurer l'opinion publique. Ce fut seulement vers la fin de l'instruction que les magistrats s'apercurent qu'ils se trouvaient en presence d'un simulateur absolument etranger a tout attentat.

Les experts designes par les tribunaux ne decouvraient aucun fragment qui leur permit de reconstituer l'engin employe a l'oeuvre de destruction. Selon leurs conjectures, l'explosif nouveau emanait du gaz que degage le radium; et l'on supposait que des ondes electriques, engendrees par un oscillateur d'un type special, se propageant a travers l'espace, causaient la detonation; mais les plus habiles chimistes ne pouvaient rien dire de precis ni de certain. Un jour enfin, deux agents de police, en passant devant l'hotel Meyer, trouverent sur le trottoir, pres d'un soupirail, un oeuf de metal blanc, muni d'une capsule a l'un des bouts; ils le ramasserent avec precaution, et, sur l'ordre de leur chef, le porterent au laboratoire municipal. A peine les experts s'etaient-ils reunis pour l'examiner, que l'oeuf eclata, renversant l'amphitheatre et la coupole. Tous les experts perirent et avec eux le general d'artillerie Collin et l'illustre professeur Tigre.

La societe capitaliste ne se laissa point abattre par ce nouveau desastre. Les grands etablissements de credit rouvrirent leurs guichets, annoncant qu'ils opereraient leurs versements partie en or, partie en papiers d'Etat. La bourse des valeurs et celle des marchandises, malgre l'arret total des transactions, deciderent de ne pas suspendre leurs seances.

Cependant l'instruction concernant les premiers prevenus etait close. Peut-etre les charges reunies contre eux eussent, en d'autres circonstances, paru insuffisantes; mais le zele des magistrats et l'indignation publique y suppleaient. La veille du jour fixe pour les debats, le Palais de Justice sauta; huit cents personnes y perirent, dont un grand nombre de juges et d'avocats. La foule furieuse envahit les prisons et lyncha les prisonniers. La troupe envoyee pour retablir l'ordre fut accueillie a coups de pierres et de revolvers; plusieurs officiers furent jetes a bas de leur cheval et foules aux pieds. Les soldats firent feu; il y eut de nombreuses victimes. La force publique parvint a retablir la tranquillite. Le lendemain la Banque sauta.

Des lors, on vit des choses inouies. Les ouvriers des usines, qui avaient refuse de faire greve, se ruaient en foule sur la ville et mettaient le feu aux maisons. Des regiments entiers, conduits par leurs officiers, se joignirent aux ouvriers incendiaires, parcoururent avec eux la ville en chantant des hymnes revolutionnaires et s'en furent prendre aux docks des tonnes de petrole pour en arroser le feu. Les explosions ne discontinuaient pas. Un matin, tout a coup, un arbre monstrueux, un fantome de palmier haut de trois kilometres s'eleva sur l'emplacement du palais geant des telegraphes, tout a coup aneanti.

Tandis que la moitie de la ville flambait, en l'autre moitie se poursuivait la vie reguliere. On entendait, le matin, tinter dans les voitures des laitiers les boites de fer blanc. Sur une avenue deserte, un vieux cantonnier, assis contre un mur, sa bouteille entre les jambes, machait lentement des bouchees de pain avec un peu de fricot, Les presidents des trusts restaient presque tous a leur poste. Quelques-uns accomplirent leur devoir avec une simplicite heroique. Raphael Box, le fils du milliardaire martyr, sauta en presidant l'assemblee generale du trust des sucres. On lui fit des funerailles magnifiques; le cortege dut six fois gravir des decombres ou passer sur des planches les chaussees effondrees.

Les auxiliaires ordinaires des riches, commis, employes, courtiers, agents, leur garderent une fidelite inebranlable. A l'echeance, les garcons survivants de la banque sinistree allerent presenter leurs effets par les voies bouleversees, dans les immeubles fumants, et plusieurs, pour effectuer leurs encaissements, s'abimerent dans les flammes.

Neanmoins, on ne pouvait conserver d'illusions: l'ennemi invisible etait maitre de la ville. Maintenant le bruit des detonations regnait continu comme le silence, a peine perceptible et d'une insurmontable horreur. Les appareils d'eclairage etant detruits, la ville demeurait plongee toute la nuit dans l'obscurite, et il s'y commettait des violences d'une monstruosite inouie. Seuls les quartiers populeux, moins eprouves, se defendaient encore. Des volontaires de l'ordre y faisaient des patrouilles; ils fusillaient les voleurs et l'on se heurtait a tous les coins de rue contre un corps couche dans une flaque de sang, les genoux plies, les mains liees derriere le dos, avec un mouchoir sur la face et un ecriteau sur le ventre.

Il devenait impossible de deblayer les decombres et d'ensevelir les morts. Bientot la puanteur que repandaient les cadavres fut intolerable. Des epidemies sevirent, qui causerent d'innombrables deces et laisserent les survivants debiles et hebetes. La famine emporta presque tout ce qui restait. Cent quarante et un jours apres le premier attentat, alors qu'arrivaient six corps d'armee avec de l'artillerie de campagne et de l'artillerie de siege, la nuit, dans le quartier le plus pauvre de la ville, le seul encore debout, mais entoure maintenant d'une ceinture de flamme et de fumee, Caroline et Clair, sur le toit d'une haute maison, se tenaient par la main et regardaient. Des chants joyeux montaient de la rue, ou la foule, devenue folle, dansait.
-Demain, ce sera fini, dit l'homme, et ce sera mieux ainsi.
La jeune femme, les cheveux defaits, le visage brillant des reflets de l'incendie, contemplait avec une joie pieuse le cercle de feu qui se resserrait autour d'eux:
-Ce sera mieux ainsi, dit-elle a son tour.
Et, se jetant dans les bras du destructeur, elle lui donna un baiser eperdu.

## Section 4.

Les autres villes de la federation souffrirent aussi de troubles et de violences, puis l'ordre se retablit. Des reformes furent introduites dans les institutions; de grands changements survinrent dans les moeurs; mais le pays ne se remit jamais entierement de la perte de sa capitale et ne retrouva pas son ancienne prosperite. Le commerce, l'industrie deperirent; la civilisation abandonna ces contrees qu'elle avait longtemps preferees a toutes les autres. Elles devinrent steriles et malsaines; le territoire qui avait nourri tant de millions d'hommes ne fut plus qu'un desert. Sur la colline du Fort Saint-Michel, les chevaux sauvages paissaient l'herbe grasse.

Les jours coulerent comme l'onde des fontaines et les siecles s'egoutterent comme l'eau a la pointe des stalactites. Des chasseurs vinrent poursuivre les ours sur les collines qui recouvraient la ville oubliee; des patres y conduisirent leurs troupeaux; des laboureurs y pousserent la charrue; des jardiniers y cultiverent des laitues dans des clos et grefferent des poiriers. Ils n'etaient pas riches; ils n'avaient pas d'arts; un pied de vigne antique et des buissons de roses revetaient le mur de leur cabane; une peau de chevre couvrait leurs membres hales; leurs femmes s'habillaient de la laine qu'elles avaient filee. Les chevriers petrissaient dans l'argile de petites figures d'hommes et d'animaux ou disaient des chansons sur la jeune fille qui suit son amant dans les bois et sur les chevres qui paissent tandis que les pins bruissent et que l'eau murmure. Le maitre s'irritait contre les scarabees qui mangeaient ses figues; il meditait des pieges pour defendre ses poules du renard a la queue velue, et il versait du vin a ses voisins en disant:
-Buvez! Les cigales n'ont pas gate ma vendange; quand elles sont venues les vignes etaient seches.
Puis, au cours des ages, les villages remplis de biens, les champs lourds de ble furent pilles, ravages par des envahisseurs barbares. Le pays changea plusieurs fois de maitres. Les conquerants eleverent des chateaux sur les collines; les cultures se multiplierent; des moulins, des forges, des tanneries, des tissages s'etablirent; des routes s'ouvrirent a travers les bois et les marais; le fleuve se couvrit de bateaux. Les villages devinrent de

## L'ile Des Pingouins

gros bourgs et, reunis les uns aux autres, formerent une ville qui se protegea par des fosses profonds et de hautes murailles. Plus tard, capitale d'un grand Etat, elle se trouva a l'etroit dans ses remparts desormais inutiles et dont elle fit de vertes promenades.

Elle s'enrichit et s'accrut demesurement. On ne trouvait jamais les maisons assez hautes; on les surelevait sans cesse et l'on en construisait de trente a quarante etages, ou se superposaient bureaux, magasins, comptoirs de banques, sieges de societes, et l'on creusait dans le sol toujours plus profondement des caves et des tunnels. Quinze millions d'hommes travaillaient dans la ville geante

