A TRAVERS. L'ÉPURATION.
~ Solvenirs ce Prison: ~

* Illustrés

Par Guy - cellule 460.
6. facy témoin assermente.

14 fusilis, 230 coudamnes vrici mon palmares et $\gamma$ suin diphome. -it reconme d'utilite' an tarif syndical, fe charge ì volante : fe suin un fany temoin assermante.
J'à ma carte massiun ye puis vous la monthy avec fauss empreintis et mème antidatec Ie dis toujom la veite:
Ie I ai vu, reconnus, simpiret a le yiner: Ir sim un fawx temoin assermente.
Prince des tribrnay, itoile de lumière Si vous 1 innocentez, fe suin dans la misère. I'un paune hire ange pitie.
T'ai quatorze-z-enfant que nourvir mon metien:
Ie suin an fany temoin assermente'..

$$
\begin{aligned}
& \text { Gui } \\
& \text { HANRO } \\
& \frac{\text { Hin }}{}
\end{aligned}
$$

1才LLieulx egt de xieq quede Lavmeg egcrive Whour se que rise est te propre de Lhomme.


La danse Sacrée de l'Épuration par latroupe du TRIBUNAL'S GIRL.





A vous mes cherg amis, je dois un preambule, ITMes verg vous sontdediés, ce n'est pas un jecret. Quahd nou seront chez hou, leur gouvenir dijcret Noug remémarera le sejjour en cellule.

Par eux, je ne Fais pas le procés d'un Reigime quoique tous différents, ils sonttoug inhumaing. Nous étiong tous conscients d'avoir pris le chemin, Qui devait écarter la France de l'abime.
$\mathbb{N}$ Nous avons tous souffert de diverses fasons: Dany nog coeury, dang nos corps, et de l'indifférence La vie efface tout et meme la souffrance. Puigous dang noj malheurg les plug belles lesong.


quand libres nous serons... थn jour nous devong l'e'tre! Mes quatraing sous setont un trej doux cousenir. gardong notre confiance ence proche avenir Qu le bonheur vien dra, dang hof foyerg, renaitre.

TUn probléme a Ré/oudre:
R苃 $G_{0}$ ロIIMIINT/


गang les prijons d'état exigte un Reglement IIn Reiglement ciest bien, carliordre eft nécéf/aire, Qui pourra m'expliquer comment il peut ge faire, qu'il soit interprété foujoury diffeiremment?

Par exemple audejoit, a la fouille een pa/sant, On prendra vos lacets, crasates et bretelles, thais on ferme lef yeux sur lef bouts de ficelle Empeichant de chuter le pantalon glissant.

Le verre est interdit, le metal tout autaht Dang un couvert de boif on prendra la fourchette, Maij on he prenara pas, cartes, damiers, serviettes, Vous Laijsez lej bijoux, maij gardez deuxcent, Francy.

Fregnes, c'est diffeirent, leg lacety sont permis. On voug rend la crasate aingique leg bretelles, imaij n'ayant plus be join de vos bouts de ficelle, Avec tout sotre argent, les stylos... Ifs sont pris.
$\dot{\mathbb{C}} \mathrm{ci}$, pas de valije! Vous pourriez vous tuer, $\mathbb{P o u r}$ ramasser sos biens, voici sos couvertures, Mettez-y tout en vrac. Deux hoeud pour fermeture. aartes, damiers, Adieu! Nous he pouvons jover.
Whe curiogité: les montres sont joustraites, Qn lit l'heure au joleil, Lit l'adminijtration, II'idée est excellente et dang cette question (1) $\mathfrak{y}$ deurait en yaut lieu, bien faire quelque enquête.

Prenong pourterminer le sujet Éclairage: La lumière au Dejpot, les vingt-quatre heure, luit; On vous la coupe ici dé qu'arrive la nuit. Comprenne qui pourra ce réglement volage!
He Reglement ciejt bien, si partaut on L'applique, Maij allez demeler dans jon nouveau fatras
Tout ce quel'on doit faire, et ce quon he doit pa $\int$. $\mathbb{R e} f l e$ chisfez là-haut! Montrez de la logique...



Enentimant eiz cellule on a l'impression nette Mu'on chute tout diun coup dans un mortel tombeau Quatre murs gris, Le Lit, La table, l'escabeau. Et puis le froid quitue en tombant sur la tête.

Le lit étroit et dur., fait pourune personne, Des croisillons de fer en guige de sommier, fcellé dans Lemur, mais on peut le plier Afin de le lever si la régle l'ordonme.

Mais comment faipe ì troig pour une seule couche. Deux amis s'étendront par terpe dés le soir. Deux paillasfes feront office de dortoir. Vite on prend L'habitude, on abort comme une jouche. - Ke Songe d'une nuit dété. - d'aprés Shakespeare.

Dh regard à lentour pour vair he mobilier: Un ejcabeau de bois avec sa courte chaine. Tans doure pour ne nas le laiffer à lat foaine Ou pourne pas encore assommer le geolier.

Dans un coin, deux planches pour caser ses affaires, Le serait trop beau sil y en avait trois, UR n'était pas prévu qwion serait tant, parfois Alors, dèbrouillez-vous. Dn arrive à le faire.

Puis danf un autre coin, la oì l'on se goulage Je náai pas le begoin dien faire description: $\mathbb{P l u s}$ haut quela cuvette, un robinet presgion Qui danke l'eau, pourboire et laver le visage.

## 



Entre ces coins charmaints setrouve notre porte Au milieu de laquelle on perçuit le judas. Sans doute il fut pojé pour qu'on nous regardat Juste au momzent dijcret où l'on se deculote.

Pous nous donney de lair, voici notse fenétre Elle est large, elle est grande, elle a neuf gros barreaux Le jour passe aijement a travelg Les carreaux Sur son appui jou vent, nous y faisons hos lettres
© $\mathbb{1}$ pardon, l'essentiel... Cepenclant que j'écris Occupalat I'escabrau, joubliais La tablette, Que l'Administration soucieuse et trés coquette? A scellé elle-meme dang le mur sale et groig.

Elle nést pas bien large et méme tre's étroite Que de larmes ont du couler surson plancher Tue de coturs elle a du sentir 4 palpiter, IEt voir de Fronts courbes!'Et toucher de maing moites


Ua tendresse et l'amour, La haine et la Sengeance fur elle ont su leurs mots s'elancer tour à tour. Toes ceux qui ont écrit, sertes ont compte les jours Sauf le dernier de tous, portant leut délivsance.

L'oeil était dang la tombe


Et regardait CAïn...
(d'aprés V. Hugo)


$\mathbb{N}$ ous sommes trois amis, jelaidit, en cellule $\mathbb{N}^{3}$ ous sommes des humains qui avons nos begoing, Lha régle est qu'entre nous, nous prenions quelques soing A coup jûr, mieux saudrait etre une libellule.
$\mathbb{N}^{\text {Nous }}$ pourrions aingifuir au travers des barreaux,
Mujarder, voleter, chercher dans la nature Quelque coin isolé, quelque cachelte sûre, पí nous détendriong hos sacs abdominaux.
$\mathbb{N}^{\prime}$ 'étant pas Libellule, ai-je Gesoin diun prône Fenètre ouverte à bloc, deux amis prennent laif Le visage crispe. Le troisieme ...ell éclair Se déculotte... Et prend possession de son trône.


Les Mardis et Jeudiy sont des jours de parloir Ce sont les jours bénis et porteurs d'es perance. fi voir un ètre aime engendre La souFffance Nous nous sortong, dumoing, d'un lieu de déjespoir.

Ilans chaque Division quinze cents politiques Attendent ce jour la ceux qui seulent les voir Et l'administration qui s'entend a prévoir Al he faire quiun travail rapide et magnifique.


The prijonnier descend avec jon sac de linge Les gardiens vérifient fiquelque mot decrit Dang le sac est caché, ce qui est interdit Canvions que ce ravail núse pas les mieninges.

Patient, le prisonnier comme un enfant bien sage

fur deux rangs, face à face, elles sont trés etroites A travery fon grillage, au de dans, devant moi, On perçoit l'autre cage identique, et la loi Mit deux gardiens dessus, pour surveiller les boikes

Je suppose qu'aussi du coté des familles On a du procéder de la meme fasolz Qu'on a du leur donner la semblable leson. $\mathbb{C}$ ar on les voit rentrer avec un dif tranquille.


Alors surgit dun coup un brouhaha immense Tout le monde rugit. Yl faut s'égos iller Adieu les mots d'amour quion v́oudrait réseiller, Entre les caurs untrou, causé parla distance

Ïci je metairai surce qu'on peut se dire Chacun a ses secret, qu'il ne faut devoiler Malgré que dang sa cage il deura les hurler Seule sa parte naire entend avec jourire.

Wotre coeur bat la charge, et vous ères tout pà le Vous criez vos désirs sans vouldir faire exprés juste dang le moment où vous criez procés On apporte, sans bruit, le sac de linge sale.

He quart d'heure est passe'! Il paut se séparer Du coté prisonnier, du cotédes familles (1) In fait évacuer les cabaizons charmilles, Al travers le grillage on se jette un baiser.

We parloir est fini! Atroce mécanique Sot instrument fans Âme, agencement idiot Dù nos coeury sont broyés sans echanger leurs Maij où nous entendong la plus belle musique

Tendres aveux:


## CIEMOTARID。

Je n'y suis pas alle... Jerien peuxdone rien dire...
Et tout ce que je sais, ce n'est que par dit-on". Il parait qu'il resfemble a de srais cabanong Avec grilles de fer. La nourriture est pire.
(1) Sous prend les tricots, les reigles sont tiej dures cache-nez et chandaily et meme cale song.
On guérit votre rbunze avecque def glasons,
On prend le pardeffus, gardez lej couvertures.
Couvertures? Ai-je fait - Mais excellent réchaud furtout quand elles cont Eaites de bonne laine!
Penjez-vous! M'a-t.ondit! Elles jont pluj vilaines que celles qui chez vous rendent le lit fi chaud.

Épaifges fur vog draps, ici ellef font minces Wof lity jont bien couvertf, ici paf de longereurs, De plus avec deg trouj, elle, ont ine odeur A je boucher le nez. Il faut donc qu'on lef rince.

Mais passong au Mitard: a terre de carreaux Un gol humide et froid. Au plafond un espace $\mathbb{P o u r}$ soir un bout de ciel, le rare oijeau qui pa/je $\sqrt{ }$ Et naturellement de court, et gros barreaux.

Pour dormir: un baj.flanc fait de grog madriers Vous voul y allongez sang la moindre paillafse Voug n'avez pas begoin de megurer la place. Le froid jait obliger, en deux, à vouj plier. En entrant au Mitard vous ères frais et roje Parceque vog parent, a pportaient des colis; Ici tout eft fini : leau froide et le pain bis.正t de plug, en gortant, une tuberculoge.


ME MITAARD。(Juite)


A/jommer ungardien? Défoncer la cellule?
IEtre un fiéffé gredin? Pousser le ridicule
A ge montrer un olur jang cespe et gans répit?
Mais non répondit-on, c'est encore pluy banal! Je mette entre le/ rails quand il faut-etre au mur, Dù bien invergement, ou bien soyez en gur. fe mettre à pétuner quand on egt dang le hally. Se meltre en dejaccord entre amis de cellule Aupoint dallerge battre, et faire du pétard. Ca fuffit amplement pouraller au mitard. J'en juis aba jourdi! quelle est celte pilule?
$\mathbb{P}$ ilule diteg-vous! Soici dautrey exemples: Vog amis, vo, parent, pour vous chawn se prive, E-/jayez de cacher comment il vous arrive D'avoirdu bor tabac enquantité trés ample.

$\mathbb{E}_{\iint a y e z}$ donc un peu d'ecrire aun ami, IEt par votre avocat de passer celte lettre!
(1) jez mettre un chaprau, je dis bien de le mettre, Quand à la promenade on val'a prej-midi!
(1)ez un peu! Orez pour chajser le cafard De sortir votre jeu, mais un vrai jeu de cartes, Possedez un canif pour découper vostartes, fang tarder cher ami, vous irez au Mitard.
Sü! Jén'operaipaן! Je perdrais mon sourire Un jour j'ai rencontré quelqu'un quien jortait : Jur plusieurs de ces point, tout cela concordait
 Mais jen'y juis alle ! ... jen'en peuxdone rien dire
i) faut mahgex pour viske Et noy pas vivre pour manger...

Allo deuy cent vingt heuf! filez la camionnelte! La voix venant d'en baf, vient jus qu'a nof barreaux, Nous allong recevoir aingi quelques journaux, Ou contre troij megots changer des allumeltes.
quést donc la camionnelte? In gervice rapide Ftabli parmi nouy a tout moment senu, Et dej que retentit le fignal convenu, La voiture demarre, à l'ingtard'un bolide.
fon chàsfif est forme dune longue ficelle, In livise, un poid, un quart, jert de moteur au bout, Il fuffit de laiffer defcendre gang-àcoup. Á l'e'tage au deffous, celuidóù l'on appelle.


Lor que léchange est fait, jignal, et l'on remonte $\mathbb{N}$ e tirons pas trop fort! Prétony de l'attion La ficelle en papies vaut quelque/ précautiong Ce qui monte vaut mieux, que ce quile remónte.
file pervice est fait à dey vois ing d'étage On defcend le paquet, on donne au fil saidi Un grand balancement harmonieux et har- $\alpha_{i}$ Juquä ce que l'oijeau arrive dang jacage.

## CMMMMANNUUTIE (Joite)

Zorro, I homme au fover...


Is Celvi quijén gaifit ne doit pas jeen deimeltre, A jon tour, il altache un paquet de journaux, Répéte jon jighal, et largue je rouleaux, fany quoi, tout dejringole au bas de noj fenetreg.


Il exifte un modele audacieux: une perche, Comment on la poffede est le jecret deg Dieux, Parelle, le tranjport je fait de mieux en mieux, Car on trouve jon but direct et $\rho$ ans recherche.

Qui veut bien famuger se pofte à gafenètre, Et $\alpha^{\prime}$ 'une camionnette en suit l'évolution: D'un bout de batiment a l'autre, en action, Il la voit manduurer, monter, dijparaitre.

Vieux manchey à balais, bout, de vieille, ficelle, Mesfagers ingénieux d'un genre tout youseau Il nouy plait de vouy soir venir a no, barreaux Parce qu'a chaquefoij vous portez des Nouvelle. .


Heureux le prijonnier, celuidont la famille Lui peut chaque femaine, apporter un calis Pendant rrois joury jurgept, aut res jourf abolis, Avec se, troig kilogs, ja faim gera tranquille.
quand on vient lappeler, il prend fa couverture Et diun pas hejitant defcend le epcalierg, fentant jon appetit se faire cavalier IL attend dang le $H$ all son surplug de pature.

Il charcute le pain, en biais, en large, en long. Il ote le couvercle au pot de canfiture, Renverge la moitié dang votre couverture Et jette par defgus le bout de gaucifgon.

La viande, les bijcuity tombent dang l'escarcelle quelles saient dang leur boij, vous n'aurez pas sog noix quand autabac bien jür, vous n'y avez pas droit In ca/fe l'ouf pour voir sila coque eft réelle.

Quant du gàteaúu quionfit à coups de privationg Taille' dans toup les seng, on l'équinte, on labiene On y craint quadu dedang, on aitcache la lime qui Faciliterait voj idées déévajion.


quand un colis de linge arrive avee leg viures Plaignez les blaneg mouchoirg, chemises, calesons le gardien vous meltra tout en colimason Et l'encre iratacher leg pages de vog liures.

Lorsque tout egt fini, vous remontez ravi
En braggant un peu plug votre infame mixture, jounaitez que le pain boive la confiture, que votre porte s'ou vre à cet instant béni

Car dang votre cellule, enfin seul, vouy pourtez
Remettre un ordre neuf dans votre deballage.
D'uncoté votre pain, de lautre le Fromage
Parici un mouchoir, parla un cache.nez.


He sucre dang son fac, le sel dang son étui. La viande en fon papier, liallumette en ja boite. He linge egt replie, si vous le trouvez moite Rincez! Meltez au jec, et votre temps a fui.
L'inventaire se fait dune maniére süre He moindre petit rond du bout de gaucifson quoi que petit morceau, fera grogse ration Ett l'on en est content, cela je vouj l'ajsure.

IMalheureux egt celvi qui he connait pergonne
Pourlui le jourg j'enfuient, trijtes, longs et sans fin.
fa prison lui est dure, et plus dure fa faim
quand tout autour de lui, le monde l'abandonne.

Le dimanche enprijon, la journée est mortelle $\mathbb{C}^{\text {ést }}$ un dimanche triste ou nulle animation, Réjouit le Prisonnier, savf la satis faction De pouvoir ecouter la messe a la chapelle.

Je suis un bon chrétien... Faire un sejour a Ffreshes Sanstrop savoir ce qu'est chapelle de Prison,

© Surprise pour tous! quelle est cette Chapelle? $\dot{\text { il n'y a point de bancs, encore moins de Prie-Dieu, }}$ Cabanons étages, un regard au milieu, Un autel haut dresse' comme une passerelle.

Un gardien nous culturte en nos noires cellules Nous sommes deux par deux, entassés, compressés Nous sommes bien cinq cents, dont l'esprit ètonné Attend de soir son Dieu par des trous ridicules.

## 

Vestons deboutonnés, casquette sur L'oreille,
Deux gardiens, l'air hautain, les yeux meichants et durs,
Tounnant le dos au Prêtre, a ppuye's suries murs,
Ins pectent les regards; c'est ainsi quón surveille.
Le prètre est à I'hotel, les servants à genoux,
Ha clochette résonne, et la masse commence
A paisez-vous, les courg assoiffés de vengeance,
ici, cest le Pardon: Dieu va venir vers vous
... La messe est bientöt dite, le prétre a termine, Hes cierges sont éteints, ciest fini du miracle Jesus s'est retire' dedans son tabernacle
Nous sommes tous muets. qu'avons hous donc reniè?


$\int f i$ dang certaing milieux, un nous sait prijonniers quel eft done notre crime? un delit politique, que ce délit joit faux ou mence veridique,


Une lame de fond déferle de partout.
Lef goi dijants amif, tranjformej en grenoville, /j'enfoncent dang la mare, et la vaje qui jouille. Lha peur lej a jaijis, la làcheté jurtout.

Ils ont peur des voifing, ducreimier, du concierge, Ils ont peur ducoiffeur, ilsont peur du gazier, Ilf ont peur du facteur qui porte le courrier, Ilf ont peur du goleil et ineme peur d'un sierge.

Ils ont peur de nous qui jomines au cachot, Illy ont peur de venir faire une sifite, Aly ont peur de parler, leurlangue a fait faillite, Ilf ont meme la peur de nous écrire un mot.

Ilf ont peur de leur ombre, ilfont peur de leury pas We pére a peur du fils, le fils a peur du peire, Ilf ont peur de liamour, ils rampent gur laterre La làcheté les suit, un parun, paj à pas.

M/ais la peur a du bon. Dans l'affreuge tourmente ©u tout ce qui est faux et clinquant jéngtoutit, Seuls, emergent bien haut, tels des rocs de granit L'ami fidele et urai, laffection de Lamante


$$
\iint \frac{23}{\square}
$$



He soir dans ma prison lorsque la nuit descend, que son voile s'étend surce qui m'environne, que d'angoisse elle etreint, mon àme qui frissonne, Et que de désespoir, mon coeur noye se sent.

Tout vient s'aneantir dans l'ombre qui moppresse Tout est noir dans leciel. Derrieive mes barreaux Jaltends fébrilement, qu'au traver's des carreaut, Le premier des clous d'or, aufirmament paraisse.

Un jour vient de mourir, un autre nait demain
Et nion espoir revient, comme revient la vie.
Regagnant la chaleur, que l'ombre avait ravie,
Mes baisers vont vers toi d'un signe de ma main.

Jai retrouse la paix, mon soir est plus serein
je fuis de ina cellule, en poursuivant mon réve,
Et reviens au foyer, sentir battre sans trève
$\begin{array}{lll}5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0\end{array}$
le Petit-Parisien Présent Partout o in Menmosismu.

He President Trumann recommande aux journatistes Français, plus d'objectivité. (les journaux).


- Honny soit qui mal y pense.
"Honny soit qui mal y pense"
Repondit charles de Gaulle les miens sont sans experience Car en cave ils ont appris klemétier qui n'a pas de prix: JJeter d'autres fransais en taule

Ke genéral serait surpris \{'il voyait les urais redacteurs \{sinon les administrateurs Des "Nouveaux-Temps" du" Parisien" Devenus lecteurs clandestins.
ils ont compris, ces puits de science que sur leurstrones de faience Tout en expulsant leures navets ils pouvaient absorber sans crainte Et digever sans une plainte La prose ailce de ces valets.

3 Puis tel Le Bon Roi Dagobert iis utilisent en substance De la glorieuse résistance. Tous les journaux... mais a l'envers!
\}... Honny soit qui mal y pense"...


Fourret en trite aruitic Hañ̈ ly ES



En venalit du dipot en fourgon cellulaire, A Frejnes on descend au gein de la Prigon. Onpafse entre leg inains dune administration qui desra sous montrer qu'elle est penitentiaire.

Oy entre dans le Hall, d'abord un grand coulair Deimegurement long, barre par une grille. On pasfe en un local ou nulle lueur ne brille, Danf lequel on denombre un boncent dijoloirg.

A droite, aubout: bureau ou l'on prend les eni preinteg; Céet là quón établit sotre mignon dosfier: Un numéro décrou, de compte, d'átelier, Tout est bien ordonne a tort quifait des plainteg.

Deuxieme opésation: la fouille ou l'on épure; $\mathbb{C}^{\prime} e j t$ ici le repaire oú lon rafle l'argent, Les bi joux, les papierg; devenant indigent On Joug doit mainkenant gamelle er couverture.

IEt afin de présoir tout danger d'évajion, $\mathbb{D}$ anj un cain l'on attend, il faut guiure le guide; Mais geneiralement, cest dang l'isoloir vide, qu'on vous conduit, avant d'aller en Division.


Et quand, fait du hajard, ciest I'heure de la foupe, Pendant une beure ou deux, on soug laigge enferme', Vous he sentirez pas l'estomac affame', I'ijoloir est parfait, l'appetit, il le coupe!


## IDea゚meiero Docime alle lila Vie．

dedie a Robert Brasillach．

## mon ami Chesheau，en souvenir einu

une autre veillie d＇armes en un licu triste et nu，
Le timoignage urai dúne amitie fidele
Qqui bientot vers les cievy ina a tire dadiles．

Tu as quilte＇ceslieux．l＇âme pure et sereine Dans tes grands yeux si clains que tu voulais sans taine On lisait le regret de la fière souffrance De quitter aussitot，ce doux pays de France． Mais la joie du martyr accelevait tes pas． TTu volais verston Dieu，et non vers letrepas

Tu aimais ton prochain selon la loi divine Tuaimaiston seigneur，devant qui，tous s inclinent Tu leur as consenti ce dernier don d＇amour En lui offrant ton sang，de promesses silourd Et pour que tes douleur－s，aux hommes ne soient saines iil sest en fui，cesang，des plus infimes veines．

Brillant de son savoir，i＇honneur de la jeunesse Tu n＇as ev de la vie que son gout de détresse qu＇importe à son renom la taiche sacrifiè， I＇àme n＇est plus captive en ta chair crucifice Et des frissons d＇Auril，pressentant la douceur EElle est partie，des champs，feconder la moiteur．

Plus baut elle séléve，et plus grande la cime \｛ous le soupfle du vent se penche vers l＇abime C＇ést le son de ton âme，et ta mort héroique Est le commencement d＇une vie magnifique． De la boue de Montrouge，un clair ruisseau murmure \}qui va porter partout, ta foi vibrante et pure.
comme un roc impossible accepte le nuage Qui File sans changer l＇auguste paysage Ton soleil à linstant à nos yeut sést caché ii brille dans un ciel où rien ne sit taché Et tranquille，il attend la fin de la tourmenté Pour ressusciter t＇homme avec sa foi ardente．

Tu benis tes bourreaux d＇ungeste sans angoisse Ainsi la rose donne a la moin qui la froisse Son parfum le plus doux，avant que de mourir l＇innocence，au triepas condamnée à courir， N＇est jamais parvenue quelle immortalite； Eux qui voulaient tavie，t＇ouurent l＇éternité＇．
cha peau bas，j＇ai refait le yaint pélerinage， En cet etroit logis teingln de ton passage． les fers que tu portais，sont augourd hui les miens les murs ou tu as $r_{L}$ sont de tes chants tout pleins， Sur lierroite couchelte et sur la meme table． \｛Nos deut fronts ont pali du sort in exorable．

La recolte n＇est point fendemain de semaille Et pourtant de ton coeur meurtri par la mitraille Deja vers la lumüre une pousse est jaillie qui portera bientot en sa verte saillie
Et les fleurs et les fevilles，et les fruits et le grain， ？la riche moisson semee ce clair matin．

Dieu！que la France vive，et la mort sera belle
A ceux qui te suiuront dans la vie eiternelle
Heureut que de nos cendi．es，elle abreuve son sang．
Heureuy que sur nos tombes elle marche en avant，
Et sur nos ossements prenant un ferme appui
Qu＇elle dicte sa loi，du monde ebloui．

$$
\text { cel. } 77 \text {. le } 3.3 .45 \text {. }
$$

$$
\text { Y } 1908 \text {. } 太 15.3 .45 \text { 二 } 9^{+30}
$$

## 

Debout sur le lourd tombereau A travers Paris surchauffés Au front, la paleur des cachots Au coeur, le dernier chant d'Orphée Tu t'en allais velos l'écha ̧aud. $\hat{O}$ mon frére au col dégrafé.

## 2

 Dans la prison oú les eau suintent Piés de toi les beiros légers qui furent Tercis or Armint Riaient de ceuy quiles juo -aient Refusaient le cri et la ple inte Et souriaient aux noirs $d$ ingers.BLa chandelle jetait au mur leurs ombres, comme a la dérive
les cartes et les jeux impurs
Animaient les jours qui se suivent.
Toi turirdis d'un sort moins dur Et effantais les jeunes captives.

4 Le soleil des iles de Grêce. Rayonnait auciel pluvieux Perçait les fenétres epaisses Et les filles aux braux chereux Nageaient autour de toi sans cesse Sup les rives avec les Dieux.

## 5

Tur souhaitais dans les nuits noires Une aube encore pourt'iclairen Pour pouvois altendrir l'histoire Sur tant de justes massacre's Rour embarquer sur ta memoire Tant de treisors prets à sombrel.

$$
\begin{aligned}
& \text { Avec les flots de l'écriture } \\
& \text { A travers les jours variés } \\
& \text { les beures vives où obscures } \\
& \text { Un siècle et demi a passé } \\
& \text { La saison est encore moins surre } \\
& \text { Voici le temps d'André Chénier }
\end{aligned}
$$

7
Jans la prison fermee et pleine Un nombre encore, a disparu i) Soleil nouir de notre peine Une autire fable est danslarue comme dans lavieille semaine Demandant encore que l'on tue.

## 8

Dans la pellule ou l'eau suinte. Un autire que toi est assis Dédaigneux des cris et des plaintes Evoquant les bonpeurs enfuis


9 Au fond du pa Prés des muns dressés quelque part les fusils des gardes mobiles Abaltent ay jeu du hasard Nos freres des guerres civiles. Iil J'entends dansles noirs corridors Resonner des pas bien pareils A ceux que tu entends encor Jusque. danston pale sommeil
Et comme toi le soir, de dors Et comme toi, le soir, je dors Avec en moi, mon yrai soleil


Pre's de nous tous ressuscité,
le cocur plein de justes coléves
Dans la nuit, oh t'ent'end monter
Du fond de l'ombre froide et claire 0 Freire des sanglants eteis $\hat{o}$ sang trop pur des vieilles guerres.

## 08.

Et ceux quel'on mense au poteau
Dans le petit matin glace:
Au front la paleur des cachots,
Au coeur, le dernier chant d'orppeee
Tu leur tends lamain sans un mot,
Ó mon frère au col dégrafé.


- Moénen tanle.

Noël 1944 Robert Brasillach cellule 77

Qu'im porte aux enfants du hasard le verrou qu'on ferme sur eux Noel n'est pas pour les veinards, Noèl est pour les matcyancux. Voici la nuit, iln'est pas tard Mais la cloche tinte pour eux

Beau Noél de garson en taule, Noel des durs et, des fílous ceux dont la vie neffut pas drole la fille que bat le Marlou,
les gars quisuivent mal l'ecole, ils le connaissent comme nous

Noèl derriéve les barreaux
Noël sans arbre et sans bonhomme Noei sans peu et sans cadeau c'est celui du lieu où nous sommes. où d'autres on't jove leur peau, Sur la paille, dormi leur somme.

Les chefs qui lächent leurs garcons ceux qui s'enfuiệnt, ceux qui sont riches Boivent see dans leurs reveillons, De la Baviève au de F'Autriche, Mais nous autres, dans nos prisons. Nous sommes contre ceux qui trichent
je t'adopte Noeil d'ui,
Bon Noèl des mauraises passes, Tu es le Noeil des proscrits,
De ceux qui rient dans la disgräce
Des pauvres bougres qu'on trahit Et des enfonts de bonne race.

Nous savons qu'au dehors ce soir les amis et les coeurs fidéles les en fants, ouurant dans lenoir, Malgre leur sommeil, les pronelles
Évoquent l'heore du revoir.
Et tendent leurs mains fraternelles.
Et pour revoir, gens de dehors,
le urai Noèl de nos enfances,
il suffit de fermer encore
Nos yevy sur l'ombte de l'absence,
Pour dissiper le mausais sort,
Et faire flamber l'espérance.

## 



## A lat Iibegolfé

Pourquoi le prononcer, ce mot de "Libertee" Dans matriste cellule, mon ceura sursaute' IL résonne dans mon àme endolorie

Comme resonnent au fond des cours altendris


Les constants mots d'amour que l'on redit toujours!


- Le ménage en liberté.

Lien conjugal: Un moyen
comme un autre pour
"Ameliorer son courage"...

Liberté, c'est la leson de la nature

## Oi I'on a fait delle.

 Une maquerelle.Liberté, c'est viure aupre's de l'amante Auprés de l'épouse, toujours plus aimante, Et chaque joun, améliorer son courage. Aujourd'bui, hier, et toujours davantage, Dans la paix et l'à me

R. Dez .


Sulitain: - J'ai plevié sur tes pas.


J'ai pleuré sur les pois, $E_{n}$ maudissant tout bas, ces maudits argousins, ces enfants de putsin, quit'ont botté les fesses J'ai pleuré sur les pois, Ente voyant la - bas
comme un veiel abat- jour. accroche' haut et court, Devant la foule en liesse. Tu vas vers ton destin, Pour toi jene peux rien; Mais jáchite avec rage Des Kilogs de fromage. Pour me rapp'ler sans cesse
Ton doux parfum grave'
Par la pluie délavé,
Dans les pois retrouvé Et je pleure sur toi Devant ma soupe de Pois.

Tu t'en étais allé, cueillirles pois en fleur, Tun'es pas revenu, et j'ai sonné du cor Sachant que tu aimais le cor au fond des pois. J'en ai souffle' trois nuits, et l'écho dans les bois, Seul m'a répondu" Merde ... Et jet'altends encor... Deux flies t'ont emmené, et dans la planche de pois, J'aireconnutes pas, et de tes pieds I'odeur.


Culation


Lily Marléne.

## II

Dans la Prison d'Fresnes
De's le clair matin
Nous trainons nos chaines Et notre noir chagrin, Nous aurons notre liberté À Pàques ou à la Trinité Article 75

III

De 16 francs d'amende
Al la peine de mort.
Chacun se demande
Ce que sera son solt,
Mais cependant on $n^{\prime}$ s'en fait pas
正t l'an altend son avocat
Article 75 ...

## IVI

## Pour les avocats

 dest une affaire d'or Tous us traitres là $^{\prime}$ Bon diew paieront tre's fort Il Faudrait qu'il yait uraiment L'épuration une fois parah, Article 75 (bis)



## $11 I$

Et l'on quitte tout d'mème
©e urai camp maudit
En traversant tout Paris
On arrive à Fresnes
Personne ne sourit
Voyant tous ces grands murs gris
$\mathbb{D}_{\text {ans }}$ des cellules on nous case tour à tour.
A nos appels nos gardiens restent soulds quel drâle de sejour!

dernier Refrain_


Sur liais:
ça fent fi bon

or Ht un'gnande eonsequenc. Lle "collabos" que la France,
Apréj cinquant'mois dun'ferme rejistance,
Ejt donc arrivée la liberation.
Mais ila fallu, premie're consequence,
commencer. par un'grande epuration. La France

ion flanque en Prison. ca Jent Jibon leus flanquent ace. Les F.F.I qu gi bon la Frape le chignon. Hes femmes à quilon ca ent fi bon la France.
2. refrain.

Ie matin, vite, on aute du"plumard: Ca fent fibon la FRance,
Paij rapidement onenfile un bragsard, Ga fent fibon la France, quand on revient ie goir, ilest bien tard, ça jent fi bon la France, Ilf ont la congcience tranquille, Cestrijte, abrutis, comme tout ceciest futile, $A h$ ! mon pauvire pays! A tour de braj on arrete,
3.

Voilà donc enfin, derrière les grillagef, Rafsemblée toutes ces band' de "collabos," Au moins à préfent, ils setrousent en cage, On peut bien les insulter à "gogo".


Vous etes internes administratifs
De par la seule volonté d'un préfet; Fa n'a lair de rien, mais cet adject if Semble là pour vous officialiser. Sa sent sibon la France,
coups de fusir qui fartent sent si bontent tout seul,
Sal En fad sent sibon la Fipulant leun arance, Tous ces simplant leurg armes, Dieviennes simples d'esprit, Mh! le pane vietim espric
o parnes,
0. We Pays. $\infty$


St Lepinin
En somme, 定
Sa rous u'lai dans ladministration, puis cela voun la Finance? Sur Sajent sibonhe un renom, uous sites on la France!
$\mathbb{E}_{t}$

Car fa sas mieux là quén
Me sevous jure sentsibon la ern Prison Mes pauves Jure bien quibon la Furen er cherg itaule. Ra vienures er cher quén "t auke. $\mathbb{D}_{\text {ans }}$ yest pastras is, ce sacre res droile,

## Petit aperçu Historique

## 5

Mais celte existence aux douceury factices Ne saurait durer éternellement;
Et Lorg un beau Jour, en Cour de Justice On vous traduit et cést le chatiment
5.refrain:


Le Prejident vous poje des questions Vous plaidez l'innocence; He Procureur s'acharnant sans raison Dé ploie toute sa science;
comm' les jurej he disent jamais: Non,

Ah! Triste consequence,
le tribunal vous condamne: C'est Fresnes ou bien pis,


- A perpéte...
- Veinard va, t'aurais pu étre condamné à mort !..


## Tirop Tantocl.

 dédié à Benedetti.1
C'que j'di éte', tu l'sais, toi mon vieux pisseur d'énere, Un poulet et un urai, pas noche et pas tocquard, J'di bossé tous les jours, et fait bosser des cancres, Mais tout gazait au poil, et y avait pas d' pétared. Les cocos veul' ma peau of y $m^{\prime}$ meltent en quarante I goupillent un vache truc, arnaqué en traque ard. Moi, comme uncon, j'y vais: Toc, ils me sautent sur I'pante En moins d'deux, f'suis baise', coince', foutu, te't rd A six qui m'tombent dessus, y m'sautent, y m'ó quepincent, Y m'braquent leurs feux sul. I'bide, et des droles de petard cravate, em paumé, serre', y m'foutent les pirces Je r'nifle, je r'mue ducul, j'suis fait comme un canard. Trop Eard.

## M

On va bien t'epurev qu'y m disent, et y goskaient, y sonnent a tout berzingue. On l'tient I'malabar I m'emménent chez Arroult qu 'érait là, qu'attendait, Is s'fendent bien la gueule, y jouait les grands penards cequi m'a raconté, tu l'devines ina sieille branche que jétais un fumier, le Roi des salopards, Mais maint'nant quíy m'avaient, Jallais yaller d'La tranche Et que 'f'rais l'ecumoire, d'vant un p'Loton d'riflards Merde, que j'dis, c'est serieux, pource couplà y m'baisent, Il faut sattendre à tout avec ces têtes de lard. Je gueule, j'les baratine, j'les salive tout a l'aise: I m'écoutent, disent rien, et puis les v'là qui s'marrent.

Trop tard.
Alors j'vais au Depot. J'y trouve de dróles de gniasses, Ya arait des purs, des choueltes, des truands, des tricards Y avait méme des pidés qu'arrangeaient leur tighasse Et r'luquant les copains, c'qui-z'-dvaient dans I'be'nard J'me dis: "Te v'la tranquille, y vont thaisser sortir." Autant qui t'laissent ici, autant qu'tu restes peinard" Merde! Au milieu de Décembre, a Fresnes il Faut partir, Encore un coup en vache, j'écris à mon bavard. Mais j't'en fous, rien à faire, y faut qu'on m'instructionne Milou m'file des combines pour quand jaurai l'cafard Je m'dis te u'la marron. L'caberlot je m'l'frictionne Baisé! je r'gimbe encore, et y m'traitent de conard.
Trop tard.


## Tro@ PP Taliodl. (suite)

OV Pour m'defendre à Et j'dois I'dire Mais slà qu'une Se file parle tra Le bavard la co La móme, elle $m$ Et moi j'etais L'curieut y dis Je r'guiche enco Son greffier y Son sourive y
'turbin, j'connaissais la manoeuure juvais un chouette, un urai ba uard. sme Morve, Laissant tomber ses oevures rs, et m'file un coup sachard. rait, sa y $r^{\prime}$ mue la conscience. baise', ell'y avait mis la science. one, tout seul surle trimard. trien, mais y s'Pendait la pipe. - un coup, je gueul', j' Pais du pétara. er'luqul., tout en faisant la lippe. disait "ta queule". J' étais tétard.
V) Sous c'te nouvelle vacherie qu'arrive en ava lanche J'trouve un mee à la r'dresse, le p'tit jeunot guittard L.tempsqu'y vieune me voir, timstruction, elle calanche D'vant la cour on m'balance, et roc, et pas d' pétard. Les cocos itaient Lá, et la salle moche, duraille, L. President m'enfon sait qu'c'étair un srai bazar, Les teimains, des tordus, purlaient a la mit raille. Et moi j'levais les bras, couinant comme un canard I'truc eitait goupille', qu'y Pallait pas qu'jen sorte; Mes temoins engueules, sa leur foutait l'cafard. Et L'me'chant qui rimer ta, vas $-y$, $j^{\prime}$ te reconforte, J'mets la gomme un bon coup, sa passe comme un blizzard. Trop tard.

QOA Alors le móme Guiltard, il a ram'ne sa Praise il leuren a sorti de der-riére les placards.
 çuilàqu'yleura dit, pourquai ciest.y qu'ont'baise, C'est pas qu'il a vole' su 'l'poil aux comniunards? Et la France qu'y leur dir, sa s'rait donc un'gonzesse Tendant son cul bande' a n'importe quel braquemard! I dirisa c'est pas urai, cést pas pour vous ses fesses, Sous pouvez rengainer sos ch'mises en cellular. Tor, que j'mue dis, vas-y, Pil';ya dans ta proponde J'Leur fais un baratin. J'leur dis, j'suis pas toc quard. mais y r'vierenent en moins d'deux: Fusilk qu'y repondent. confisqué, nib de bien, ertout ertout, tricard.

Trop tard.

Souriant, joyeux ef chanteur
Jamais it ne fait de manièves
(1)

Souserir d'une veitle
Douce est sa voix, bon est son coevr
de.... feite.
Ter est mon ami l'auxilliaire.
R. Simonnet le 31.5 .45 condamne à mortle 14.6 .45

Chaque matiy, cahin, caha.
Portant une immense cafetière le café il te servira,
Tel est mon ami iauxilliaive.
iL travailles comme on forsat "quil dit", mais il exagéve Car jamais tant il n'engraissa, Tel est mon ami l'auxilliaire.

Si tu lui demandes du tabac. it te repond : "Cest la dernière."
Puis toute la semaine fumera
iL a une moustache frisie Des chereux ondulés au fer. De sa fonction il est grisei comme un sapeur, notre auxilliaire.
it se nomme Pelletier, I'auxilliaire!

Saint-Meartin de Ré


$\qquad$ d oh ch ! Hevors la prison!...


Nomethe France.
-...Et poun cet infaime traitre, qui a tente de butalizer ses afresseuns, y demande la peine de mast!...


- paidon harién le Surveillarr... La dortie, evt Gien par ici?...

dité dove vors! Gpand vors ane fini de me segardes par en-dessous!...



Doulce France: - Tu vo's ga cstr papa...





- Saint. Mantin de Re S.v.P?
- Commissariar, Fusos palain de Justice, com de Justice ... est arect ...
- Le vafuens te, dout le moins quion puise due ost quil a...des lettes....


- Ils nous prennent tout!...


Historie sans parols.

