$$
F 12 F 8-2
$$

## DES MOYENS ET DES CONDITIONS

黄D'UNE

# refforile péntevtiare 

## EN FRANCE,

## P.sR

## M. CHARLES LUCAS,

yembre de linstitut.

Au moins on saura que nous ne faisons pas de la littérature pénitentiaire à l'usage des gens da monde, mais que nous donnons des conseils et des solutions pratiques qui s'adressent aux hommes d'ėtat (p. 59).

## PARIS,

## AU BUREAU DE LA REVUE DE LÉGISLATION, RUR des beadx-arts, 9.

1840. 

19
antrodction.

Cet écrit a paru dans la Revue de législation et de jurisprudence de M. Wolwski, t. XI, $3^{e}$ et $4^{e}$ livraisons. La méme Revue contient, sur le même sujet, nos communications à l'Académie des sciences morales et politiques, citées dans cet écrit.

Plusieurs membres éminens des deux chambres et de la magistrature, en me témoignant leurs sympathies pour la réforme pénitentiaire, telle que j’en avais développé les principes, les moyens et les conditions d'application dans mon ouvrage sur la théorie de l'emprisonnement, m'ont exprimé toutefois l'utilité, la nécessité même d'un exposé rapide et substantiel qui, prenant la question au point de vue actuel des prisons départementales, des maisons centrales et des bagnes, démontrat les moyens et les conditions d'une solution pratique, d'abord en n'y procédant que d'une manière progressive; et ensaite en écartant toutes ces exigeances déraisonnables et ces sacrifices illimités qui rendraient la réforme impraticable à leurs yeux, du moment où l'on y ratiacherait la nécessite de tout détruire et de tout rééfier.

C'est pour répondre à ce désir que $j$ 'ai entrepris cet écrit (1). La tâche était facile pour moi, qui m'y étais préparé de longue main : © Sous ce mot théorie, disais-je a en 1837 (2), il y a tout un système pratique en grande
(1) On doit comprendre que j’ai dû écarter tontes les questions du régime intérieur, traitées dans mon ouvrage, et qui sont l'affaire de l'administration. (2) Théorie de l'empris., t. Irf, p. 75 de lintroduction.
» partie applicable à la France, et s'il est un sentiment ${ }^{\text {y }}$ qui m'ait inspiré et soutenu dans le cours de ce volumin neux ouvrage, c'est le sentiment du patriotisme, c'est „l'espérance de travailler pour le bien de mon pays. J'ai "puisé dans les faits mes principes, pour les convertir »en faits à leur tour. "Et après avoir ajouté : « Il est en „France des concessions qu'imposent les dépenses du passé, "pour les combiner avec les ressources du présent et les -besoins de l'avenir : © Nons nous déclarions prêts à̀ indi" quer le système de transaction qui nous paraftrait le mieux " concilier les difficultés des choses, l'autorité des précé„dens, lla nécessité des transitions. "
Ce n'était pas.là une déclaration vaine : nous n'avons jamais abordé la question de la réforme pénitentiaire avec un esprit et des opinions systématiques, comme le font et sont pour ainsi dire obligés à le faire, presque tous ceax qui s'en occupent aujourd'hui, tant il leur est difficile, au milieu du conflit des systèmes, de ne pas en adopter, ou même en créer un à leur tour.

Mais qu'on veuille bien se reporter à 1828 , époque où nous avons commencé en France à provoquer, par voie de pétition et de publication, l'attention des chambres et du pays sur la nécessitş d'une réforme pénitentiaire : qui sonyeait alors à proposer et formuler un système pénitentiaire? personne : Et nous-meme qui prenions devant les chambres et le pays, l'engagement public et sérieux de vouer désormais notre vie à provoquer sans relache l'accomplissement de cette réforme, quel était notre but alors?
celui d'obtenir da gouvernement cet engagement qu'il, a contracté solemnellement dans le discours du trône de 1838, et qu'il vient de renouveler dans le discours dat trône de 1840, en annonçant aux chambres un projet de: loi sur l'introduction d'un système pénitentiaire.
Nous demandions une réforme, un système péniten:; tiaire : mais lequel? pour résoudre la question, songions s nous alors à donner une théorie à la réforme pénitentiaire? Non, mais une histoire (1); et lorsque cette histoire théorique et pratique de la réforme pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, fat terminée; lorsque cette solution complette que nous eussions désiré y trouver, pour la présenter avec joie à l'adoption du pays, nous fit défant; nous vit-on avec cette confiance des esprits systématiques qui ne prennent que le temps de s'interroger eux-mêmes et eux seuls, tracer sans délai un système pénitentiaire? Devant celte:
(i) Voici l'extrait textuel de la préface du tome II de notre histoire sur la système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis : «Il y avait deux manières 3) đ’aborder la question du système pénitentiaire : la première, c'éait de la \% traiter $\dot{\text { a priori, comme on dit dans le langage philosophique.Cette voie était }}$ 3 la plas courte, et anssi la plus attrayante, car rien ne plait tant à l'homme - que de travailler sur son propre fonds, et de s'élever ainsi à lidée d'une - création qui vienne de lai et qu'il paisse revendiquer. Inventer, ce mot là , contient toute l'ambition et tout l'orgueil de l'esprit hamain. Heareasement » j’ai su m'en défendre, et avant de me mettre à créer un système péniten, tiaire, j'ai cru devoir, par un juste sentiment de défiance dans mes forces, $\nu$ et de déférence pour les travaux de ceux qui m'avaient précédé, regarder „ autour de moi, si ce que je recherchais n'ṫtait pas déjà trouvé, sì ce quae je „ désirais ne s'était pas déjà réalisé. Dès-lors, sans aucune id́ée systémati* que, j'ai résolu d'étudier à la fois lhistoire théorique et l'bistoire pratique $\nu$ du système pénitentiaire, bien décidé dans le cas où la solution m’eut paru - complète, à l'accepter avec joie et à la présenter telle qu'elle à l'adop» tion de mon pays. $\Rightarrow$
ghission si difficile qui avait jasques-la provoque nos hêsitations et nés ajournemens, hous demandâmes laide de Dieu, de l'expérience et ad teanps, et tórsqué sept añ de ceutelles, etüdes ét dobsérvations pratiqudềs, entreprises et suivies avec cette activite de travail quí lait blanchir les chevéux avant Page, nods eutireit porté conseil et confiaince à la fois; alors sealement nous avots propose ún système ,
 ges et cồnblait lés làcunés de tous les autres, au inoins au temps present; car loin de bous lả prétention d'entháneer les perfectionnemens de l'ávenir. Lé système pénitentiairé tel que nous l’avons conẹa, expression de là sociabilite hidmaine, de ses instincts, de ses besoins; ést eotmbié tous hés systèmes qui suivent la vole progrestive de l'hự̆ànite $:$ hâl ne le fera parfait, parce qu'il est indéfiniment pérfêtible : it marche avec les resultats de l'expérience et lés progres du temps : il n'est plus à Auburn ce qu'il élail à Gand, il n'est pasà Getève ce qu'il est à Auburn; il hō sera pás en France ce quỉil est à Genève, et Dieu seul sait les transtormations diversés qu'il recerra deséprogrès et des besoins de l'hamanité.

Tellè èst notre réponse à ceux qui, ne soccupant de là question des prisons que depuis que l'attention publique s'y ést portée, se tromperaient ègalement à notre edgard, en rattachant le système que nous avons proposé soit aux tendances d'un esprit naturellement systématique, soit à ce talent d'improvisation, en matière de sýstème pénitentiaire, qui s'est révélé en France dans cos derniers temps,
mais trop tardivement pour notre onffage, auquel douze ans de labeur n'ont pas permis d'en profiter.
Gela dit, et il était essentiel de le dire, pour que chacan pût à l'avance savoir le dégré d'attention et d'importance que pouvait mériter ce travail, nous n'avons pas besoin d'ajouter que cet écrit n'a aucun caractère polémique.

En 1838 il y eut nécessité pour nous de descendre dans l'arène des discussions polémiques, pour livrer combat aux écoles opposées, à ce moment décisif où il fallait à nos. principes, pour passer désormais du domaine de la théorie à celui de l'application, se rendre mattres du champ de bataille. Tel fut le but de l'appendice à notre théorie de l'emprisonnement : ce but a-t-il été atteint, nous le croyons; et nous avons dû le croire en voyant parteut en Europe les hommes d'état n'admettre le cellulage de jour et de nuit, que dans les'limites où nous en avions conseillé l'adoption pour les prérenus et les petits délinquans, et refuser de l'étendre aux condamnations à long terme.

L'Angleterre, qui transporte ses condamnés adultes à la Nouvelle-Galles, quand la condamnation excède un an, z'était appelée à décider la question des détentions à long terme qu’à l'égard des jeunes détenus, et la décision a été prise en favear dn travail en commun. En Allemagne (1),
(1) Un essai prétendu du système pensylvanien à la prison d'Eberbac, dans le duché de Nassau, avait été cité dans le rapport distribué aux chambres sur les prisons de l'Allemagne méridionale, avec l'autorité d'un précédent, Sur la foi de ce rapport, je me suis rendu sur les lieux, avec le directeur de la maison centrale d'Haguenau, pour vérifier le fait, et nons en avons reconnu et constaté la complète inexactitude. Il n'y a pas plus trace du système pensylvanien à la prison d'Eberbac que dans nos maisons eenirales de France. Voyez

En Italie, on sait la belle et féconde initiative qu'a prise le roi de Sardaigne dans les patente royales du 9 férier 1839 où S. M. trace un plan de la réforme pénitentiaire dans ses états, qui témoignee de son entière adhésion à nos principes. On sail anssi le concours qu'il avait ouvert à tous les ingénieurs et architectes nationaux et érangers, et les récens et heureax résultats de ce concours qui promettent une prompte exécution du système projetée el résolu. Du reste, l'Italie d'ou j'arrive, n'est pas seulement à Turin, mais à Florence, à Rome, à Naples, sérieusement préoccupée de la réforme pénitentiaire. Dans tous les pénitenciers soit en cours, soit en projet d'exécution, tels que dans les états sardes, ceux de la Générala et d'Alexandrie ; en Toscane, la maison correctionnelle de Florence et la maison centrale de Volterre ; a Rome, la prison des femmes (ik; et dans le royaume des Deux-Siciles (2), la prison qui
du directeur et du personneI; car aucun système ne saurait prodnire de bons résultats sans une direction habile, qui ait sous ses ordres un personnel intelligent et dévoué. Rien de plus important que le choix du directeur : ainsi l'a compris le gouvernement sarde, qui, avant que le pénitencier d'Alerandrie ne soit construit, en a déjà choisi le directeur parmi les fonctionnaires supèrieurs du royaume, en montrant combien dans sa pensée la direction d’un pèritencier devait être une haute et belle fonction. Puis, après avoir désigpé pour cette grave mission M. l'intendant Eandi, le gouvernement sarde l'envoie visiter les principales prisons d'Europe pour s'instruire à l'école de la pralique et de l'expérience. C'est que la direction d'un pènitencirr est un gonvernement, et le plus difficile de tous, car c'est un gouvernement quia a charge d’àmes !
(1) La prison projetée pour les femmes, en rendont aux jeunes détenus le Iocal que ces femmes occupent et encombrent aujourd'hni à St-Micheli.
(2) S. Exc. M. le chevalier Santangelo, ministre de l'intérieur, dont l'esprit actif et éclairé est vivement préoccupé d'introduire dans le royaume des Deux-Siciles la réforme pénitentiaire, qui est le vœu personnel du roí, a bien voula me communiquer ses intentions d'organiser à Naples, $1^{\circ}$ un pénitencier
s'achève à Palerme, et celle qui va se construire à Naples pour les condamnés à deux ans et plus, partont c'est le système cellulaire de nuit seulement , et de travailen commun de jour sous la discipline du silence. Et ce système qui seul en Italie se produit dans les faits, est aussi le seal que l'on conseille dans les livres publiés sur ce sujet.
L'opinion que M. le comte Petiti a développée à Turin dans ses excellens écrits en faveur de nos communes convictions, est la même qu'a professée avec talent, à l'autre extrémité de l'Italie, M. le chevalier Volpicella (1) dans son ourrage publié à Naples, sous les auspices du ministre de l'intérieur. Telle est aussi l'opinion du savant criminaliste Carmignani qui nous annonçait dernièrement, qu'il la professerait cette année dans son cours de droit criminel à l'Université de Pise (2). J'aime à citer l'opinion des publi-

[^0]cistes et criminalistes italiens, parce qu'blle'doit avoir du poids aux yeux de l'Europe, qui n'a puoublier que, depuis Beccaria jusqu'à ce jour, c'est l'Italie qui a donné à la législation criminelle, les hommes de science et de progrès. L'Italie n'est pas seulement la patrie des beaux-arts, elle est aussi le pays des études sérieuses: placée entre l'Allemagne et la France, lítalie semble emprunter à l'une la profondeur de ses études, à l'autre la vivacité de ses conceptions, et le génie italien, par un heareax mélange de l'érudition allemande et de la sagacité française, est appelé pent-être, dans un prochain avenir, à de belles et hautes destinées dans le mouvement scientifique de la civilisation earopéenne.
Pour en revenir à la réforme pénitentiaire, ce n'est pas seulement l'opinion des publicistes, mais celle des souverains et des hommes d'état qui repousse partout en Italie le système pensylvanien. J'ai eu l'honneur d'avoir sur ce sajet des entretiens particuliers ( 1 ) avec les souverains des
plasieurs universités étrangères on se prépare à la professer. Mon honorable confrère et ami, M. le docteur Villermé, m'a communiqué une lettre écrite par M. E.-D. Friedlander, professear à l'Université de Dorpat, en Russie, qui lui annonce son intention de faire, pendant le prochain sėmestre, un cours à l'Université sur la théorie de l'emprisonnement. Les principes que M. Friedlander développera à l'Université de Dorpat, sont ceux que professe le célèbre professeur de l'Université d'Heidelberg, M. Mittermaier, notre excellent et illustre ami, qui a mis tant de sens et de raison à combatire le système pensylvanien. Ainsi l'on voit que jusqu'au seir des aniversités comme au sein des gouvernemens, soit qu'il s'agisse d'enseignement ou d'application, le système pensylvanien n'a pu nulle part en Europe obtenir des lettres de naturalisation.
(1) J'ai déjà parlè des conuaissances spéciales sur la matière de S. M. le roi de Sardaigne, qui m'a fait l'honneur de m’admettre deux fois en audience particulière. Honoré de la même faveur par S. A. I. le grand-duc de Toscane, qui daigna , à l'issue d'une première audience, me faire savoir qu'il désirait,
états que j’ai visités, et de fréquentes conferences avec ceux de lears mịnistres (1) plue spécialement chargés de l'administration des prisons (2); et partout j’ai rencontré là
m'en accorder ane seconde avant mon départ de Fionence ; j'ai pu dans tette seconde audienee surtont apprécier les lumières et les sentimens génereux et élevés dé ce prince, occupé en ce moment d'importans travaux de codification , qui , j'en ai la ferme espérance, lui mériteront de voir son mom associé à celui du grand Léopold dans l'histoire de l'humanité.
(1) Dans une brochure rècente, on a niè formellement l'approbation donnèe par le gouvernement sarde à mes principes, en ajoutant que ce gouvernement avait l'intention d'attendre la décision de la France. Pour toute réponse, je me bornerai a la citation suivante de la lettre de S. Exc. te ministre de l'intérieur de S. M. Sarde, en date du 31 juillet 1839. a Monsieur, S. M., qui » voue un intérêt tout spécial à la réforme des prisons, et qui apprécie les - services éminehs tue vous avez rendus à la science; m’a chargè de vous $\nu$ faire tenir une médaille en or, pour vous témoigner le prix qu'elle attachait mà votre nouvel ouvrage. En remplissant l'ordre que S. M. m’a donné, * venillez en agréer mes félicitations bien sincèresi H m'est agréable de voir ${ }^{2}$ que l'opinion que je m'ètais faite depuis long-tempss sur le système seul ap${ }^{\text {a }}$ plicable avec succès dans les états du roi mon auguste maitre, ait trouvé én » vous le publiciste qui l'ait prouvé avec une êvidence et un enchainement $»$ logique qui ne permet plas le doute. S'ai la ferme conviction que l'essai que in mon gouvernement va faire du système d'Aubarn et de Genève, modifié se$»$ lon votre théorie, sera fécond en heureux résultats. © On voit quee le gouvernement sarde n'attend la décision de personne, et qu'au lieu d'une initiative à prendre, il ne laissera peut-étre à la France qu'un exemple à imiter.
Je puis ajouter̀ à cette lettre de M. le comte de Pralormo l'extrait suivant de celle de M. le chevalier Santangelo, qui prouvera que le ministre de l'intérieur à Naples est du même avis que le ministre de l’intérieur à Türin. Le 9 octobre $\$ 839$, M. le chevalier Santangelo m'écrivait : « En voas remer$\%$ ciant de vos écrits sar le şystème pénitentiaire, je ne puis vous cacher là》 satisfaction que j'ai éprouvée, en apprenant que mes opinions sont les vôtres.» Le roí des Dcux-Siciles, qui, à son avénement au trône, a ordonné qu'ồn murât tous les cachots, ne songe certainement pas à l'emprisonnement solitaire, comme moyen d'opérer la réforme que S. M. m'a annoncé elle-même lintention d'àcompiir ; en me disant : Je regrette que vous soyiez vena trop tot pour visiter nos prisons: dans quelquies annéés les choses auront bien changé de face.
(2) En Toscane, S. Exc. le comte Corsini, ministre de lintérieur, a d'excelleates intentions sur la réforme des prisons, qui sont partagèes par M. J. Bologne, president du bon g̣ouvernement. La magistrature compte aussi des
conviction profonde, que le cellulage contin
conviction profonde, que le cellulage continu pour les condamnés à long terme, ne convenait ni a la civilisation de l'Italie, ni à ses mæurs, ni à son climat, ni même à sa foi. Si la lecture de la Bible suffit au quaker de Pensylvanie, la foi catholique a besoín de plas d'aliment et d'expansion. Le catholicisme sent que le système cellulaire est antipathique aux exigences et aux cérémonies de son colte, qu'il en gêne la ćélébration et en énerve l'influence. J'ai eu l'honneur de voir à Rome quelques ons des hommes éminens du clergé romain (1), qui m'ont comblé de marques d'estime en considération des services qu'a leurs yeux j’avais rendus à la cause du catholicisme, par mon opposition au système pensylvanien (2); et, sans manquer à de hautes
hommes progressifs, et au premier rang M. le chevalier Aurèle Puccini, prè sideat de la R. Consulta.
(1) Je ne saurais ici laisser écbapper l'occasion d'exprimer toute ma gratitude à lilltistrè cardinal Tosti, pro-trésorier du pape, chargè de radministration générale des bagars, qui a vou'u m'accompagner luị-même à la visite de plasieurs établissemans, en me comblant des marques de son estime affectueuse dont j'ai reçu un nouveau et prècieux témoignage depuis mon retour en France ; son excellent ouvrage sur l'ètablissement apostolique de St-Michel; où l'hospice et la prison rénnis en deux quartiers distincts, indiquent à l'homme d’'tat que l'art de prévenir le crime doit être intimement unià celu de le réprimer. Puis-je également paraître oublier ici l'autẹur du savant ouvrage sur les institutions pies dans les états romains, que le docteur Bwring cite avec un èloge mérité dans sa Statistique de ritalie, Mgr. Morichini, l'un des membres les plus éclairés du clergé romain, qui m'a si cordialement permis à Rome d'user de son obligeance et de son savoir.
(2) On peut aisément conrevoir que dans une question anssi importante que la réforme pénitentiaire, qui est une œeuvre plus grande encore que la conversion du péché, car c'est la conversion du crime, le catholicisme se soit èmu des tendances d'un système peu compatible avec l'exercice et l'inflaence de son calte; d'un système au nom duquel on lit dans an ouvrage sérieux , récompensé par l'Académie des sciences morales et politiques, les réflexions suivantes, quil font partie, il est vrai, des chapitres sur la question des prisons,
convenances, il me sera permis de rapporter au même motif l'accueil si bienveillant dont $S$ a Sainteté a bien voula honorer, en audience particulière, l'autear et l'ourrage de la Théorie de l'emprisonnement.
Il nous reste enfin à parler de la Saisse, qui vient d'ajouter, aux pénitenciers de Berne, de Lausanne et de Genève, un quatrième pénitencier pour les condamnés à long terme, avec cellulage de nuit seulement et travail en commun de jour, sons la discipline du silence. La maison pénitentiaire, construite d'après ce système, dans le canton Saint-Gall, pour 108 détenus, est habitée depuis le ${ }^{\text {er }}$ juillet ${ }^{183} 9$. Mais voici un fait plas important encore peutêtre à relater.

Le gouvernement et le Conseil représentatif da canton de Genève, viennent d'étre appelés, pour réaliser la seconde et dernière partie de la réformede leurs prisons, à discuter et résoudre les questions précisément qui doivent, selon

[^1]noas, devenir le premier objet de la réforme en France, et qui sont, à ce titre, traitées dans cet écrit. Or, après un débat sérieux, où toutes les opinions ont été représentées et défendues avec talent, toutes ces questions viennent d'être. résolues dans le sens de cet écrit (1), ou plutôt de l'ouvrage sur la théorie de l'emprisonnement qui l'avait précédé, et dont il n'est qu'un résumé pratique.

Ainsi deux parties doivent diviser, selon nous, l'exécution de la réforme pénitentiaire en France : or d'une part l'Angleterrequin'apu, enraison de son système de transpor-tationà la Nouvelle-Galles, s'occuper que de la première partie, sans même y comprendre les femmes condamnées à long terme, s'est prononcée en favear des principes développés dans cet écrit; d'autre part, tous les autres états de learope qui ont commis, à l'exemple des États-Unis, l'énorme faute de commencer leur réforme par la seconde partie, c'est-à-dire par les condamnés à long terme, snt partoat repoussé jusqu’ici le cellulage continu, et partout admis le régime cellulaire de nuit seulement et du travail en commun sous la discipline du silence : enfin én troisième et dernier liea, la Sardaigne, seul état qui ait encore eu la sagesse, du moins dans son programme, d'embrasser
(1) In est pourtant deax principes importans, selon nous, qui font lacune dans la loi genevoise ; il aurait fallu exiger deux ans de détention pour dèterminer l'entrée à la prison pénitentiaire; et ensuite abréger la durée de l'emprisonnement solitaire, appliqué aux condamnés correctionnellement à moins de deux ans, de manière à laisser un intervalle suffisant entre la peine de l'isolement absolu et la peine de lisolement relatif. M. le docteur Gosse, dans une excellente lettre insérėe dans le Fédéral du 25 férrier, a signaḷé ces dęfauts de la lọ. L’application en révélerara la gravitệ.
léenseinble de la réforme, et de s'expliquer sur tontes ses pärtiés; et le canton de Genève qui, après avoir réalisé ane partie de cette réforme, viént d'eñ résoudre les derniêrrès questions, ont consacré les mếmes princípes et àdopté les mêmes solutions.
'Quoiqu'il n'y ait que deux ans de distance entre cet écrit et l'ouvrage sur la thêorie de l'emprisonnement qui l'a précédé, oni voit qué déja ùn grand intervalle les sépare. En 1838 , voici en quels termés iobus résumions fidèlèmeat les dispositions des esprits.

- J'érisen ce moment au milieu de la désertion des opininions amies, en face l'agression des opinions adverses qui - me font l'honnear de concentrer sur moile feu de l'atta${ }^{\wedge}$ qué ; et, ce qui estiplus grave à mes yéuxí, j'écris devant « les hésitations de plusieurs goùiveriemeñès: Oan voit qu'en力 loyal adversaire, je ne chêrche pas à contestér, aux opi--- nidùs épposées, le terreiiz qu'elles ont gaghé ; mais c'est "précisément l'exagération du succès qui he permet pas de "croire à sà durée. Je n'aperçois que des esprits fascinés èt n non convaincus. En principe et en fait, les quastions "n'ont pas encore été résolues, elles n'ont pas été discun têes, elles n'ont pas mềme été posêes.
* Je viens, dans cet ouvrage, les poser, les discuter et les -résoudre, avec le calme d'une conviction profónde, qui a ${ }^{n}$ plíus d'une fois appris, à plus rude épreuve, à ne jamais - désespérer du succès de ce qu'on croit la vérité. Sans re, monter bien haut dans le passé; on peut y rencontrer nn p système qui obtint en France, à une antre époque, un bien
i" autre crédit que celui dont le système pensylvanien y jouit en ce moment. Ce n'étaient pas seulement les veux "̀ de quarante-an conseils gênéraux, mais ceax de deux n commissions du bndget, qui demandaient augouvernement , l'imitation du système anglais de la colonisation pénale a la „Noüvelle-Hollande. Ce futalors que, sans nom, sans précé, deñs, sans āacinn appui que celui de notre conviction, nons nprimes la résolution d'opposer la discussion des principes „et le contrôlè des faits, à l'engouement irrśfléchi des „ Chambres, des conseils généraux et du pays. Quelques années plus tard, ce système ne trouvait plus qu'une voix "pour le défendre. Nous nous confions pleinement à ce n bon sens national, qui ne permet à l'erreur que le succès "passager de la mode" (1).

On connait les faits: partont les hésitations des gouvernemens ont cessé ; partout c'est la même opinion, c'est le mềme système qui a prévalu jusqu"ici dans la balance de leurs délibérations, et quise présente aujourd'hui sous l'autorité de ces précédens, au gouvernement, aux chambires et au pays.
Un si important et si prompt résultat n'est-il pas la meilleure preuve de la puissance du travail en commun. Aujourd'hui ce n'est pas seulement dans le mouvement de l'industrie, mais dans celui des idées, que l'esprit hamain ne procède en tout et partout qu'avec l'assistance du travail en common. L'individu est faible, impuissant, et malheur à lui si ce sentiment de son impuissance et de sa fai-
(i) Théorie de Le Lemp. t. 3, p. 457.
blesse ne lui rérèle qu'aujourd'hai aucane réforme atile ne saurait arriver à bonne fin, qu'en devenant l'œuvre de la coopération mutaelle d'hommes éclairés et généreux qui s'y dévoaent. Et il faut én bénir la Providence, qui, en faisant ainsi sentir à l'homme le besoin de l'assistance, dans les grandes choses comme dans les petites, étouffe un vice personnel par l'exerciee d'une vertu sociale, en remplaçant l'orgueil par la charité. Ce qui vient de se passer en Europe à l'occasion de la réforme pénitentiaire, n'en est-il pas un heureux et frappant exemple. Si tous les hommes detalent, d'expérience et de coeur avec lesquels nous étions en communauté de principes, n'étaient venus défendre ce patrimoine de nos communes convictions; si MM. Mittermaier et Obermaier en Allemagne, le comte Petiti et le chevalier Vegezzi à Turin, le chevalier Volpicella à Naples, MM. Aubanel, Grelet, Gosse et Coindet en Suisse, MM. Bérenger, Delaville, Dyei, Léon Faucher, Marquet Vasselot(1), en France, n'avaient apporté à la cause de la réforme la puissante coopération de tant de lumières et de talensréunis(2); en un mot si tous et chácun, nous n'avions travaillé
(1) Nous n'avons pas compris dans cette énumération l'excellent livre de MM. de Beaumont et de Tocqueville, parce que nous ignorons s'ils reproduiront devant les chambres l'opinion déreloppée dans leur ouvrage, où ils ont conseillé à la France le système d'Auburn.
(2) Il faut ajouter que les articles insérés par MM. Léon Fancher, dàns le Courrier francais et Wolowski dans le Siècle, ont rendu de grands services à la cause de la réforme pénitentiaire en France, et paissamment contribué à la saine intelligence de son application pratique. L'excellente direction donnée à la Revue de législation étrangère par M. Folix, a ouvert entre la France et l'étranger un précietux échange de lumières et de renseignemens sur cette importante matière. Enfin, après ąvoir parlé au nom des intérêts génén
en communà défendre la cause du travail en commun; sí nos efforts n'avaient été puissamment secondés auprès des hommes d'état, par le témoignage des hommes de pratique et d'expérience qui leur ont révélé l'autorité des faits; si enfin les hommes d'état eax-mêmes avaient montré moins de pénétration et de décision; assurément on n'aurait pas vu la cause de la réforme pénitentiaire réaliser en deux années de pareils progrès; on n'aurait pas vu surtout les gouv̧ernemens européens procéder arec cette unité si remarquable de principes qui, jusqu'ici, contraste si étrangement avec la diversité des systèmes et le conflit des opinions qui s'agitent au dehors, sans avoir pu encore produire autre chose en Europe que le brait qu'ils y font, et qu'ils s'attachent à continuer, commela condition sans laquelle on ne s'apercerrait bientôt plus de leur existence ( I ).

Nous avons avons tort pourtant, quand nous disons que tout ce bruit s'est passé en bruit. Dans les pays étrangers où la forme du gouvernement donne une grande stabilité au pouvoir ministériel, les hommes quis'y trouvent placés ont le temps d'étudier les questions avec maturité et d'arriver à une conviction personnelle. Mais en France, la mobilité du
raux de la réforme, nous devons ici exprimer à M. Wolowski tonte notre gracitude pour l'empressement avec lequel il nous a permis de nous servir de son estimable Revue, comme d'une tribune onverte à la défense de nos communes convictions.
(1) Si le cellulage continu de jour et de nuit n'a èté adoptė nulle part en Europe, pour les condamnés à long terme, lé cellulage de nuit a été au contraire partout accueilli, et la France est le seul pays du monde où le système des dortoirs en commun ait conservé quelques partisans: il n'en compte pas un seul aux Elats-Unis.
pouvoir ministériel, dans ces dernières années, n'a permis àaucun ministre d'apporter à cette grave question de laréforme des prisons, l'attention soutenue et l'examen approfondi qu'elle réclame. Dans l'impuissançe de se former une conviction personnelle, on conçoit l'ipfluence que ce brayant conflit d'opinions opposées a dû exercer sur l'esprit de tout homme d'état, qui se voyait condamné à choisir, sans avoir le temps suffisant de délibérer. Aussi le blâme jeté a l'étranger sur les pésitations des hommes déétat qui, appelés jusqu'ici en France au ministère de l'intérieur avec la question des prisons, en sont tous sortiss sans conclure, est-il un blâme immérité: il faut louer, aa contraire, cett esprit de réserve, et ne pas imputer aux hommes le vice de leur situation. Le meilleur remède à cette situation, c'eût eté assurément une trève à ces bruyantes hostilités que se livraient les opinions opposées : ce bruit n'abboutissait qu'à élourdir le pouvoir : le calme eût permis à la réflexion de le convaincre. Quant à nous, nous avons voulu, dans ce but, donner l'exemple du silence, en laissant sans réponse les attaques journellement et personnellement dirigees contre nos principes; et en nous bornant seulement à recueillir et constater, au fur et à mesure que l'occasion s'en présentait, les faits propres à éclairer la science, sans prendre ni accepter aucun auire terrain de discussion. C'est dans cet esprit que nous avons fait à l'Académie des sciences morales, en arril $183_{9}$, une communication sur les détenus cellulés dans plusieurs de nos maisons centrales, suivie en décembre de la même année, d'une autre commu-
nication dn treizième rapport de lạ Société de Bọston, qui donnait lieu, pour 1837 , à des rapprochemens intéres sans (1) sur les résultats comparés des deux pénitenciers ąméricains d'Auburn et de Philadelphie. Tel est le motif

[^2]d'an silence dont on nons a sourent demandé l'explica? tion.

Il y avait encore un aatre moyen de remédier au vice de cette situation administrative, et de servir la cause de la réforme ; c'était de la presenter comme une cearre qui ponvait et devait se diviser : d’analyser ses diverses parties, de montrer par od il faudrait commencer et plas tard finir; puis, en examinant d'autre part le champ ouvert aux combats des opinions militantes, d'en indiquer la limite, d'en circonscrire l'horizon, et d'arriver à prouver an gouvernement qu'unepartie de la reforme, et précisément la première dans l’ordre rationnel, était en état de receroir une solution immédiate, puisqu'elle ne sooléerait aucon dissentiment sérieux. Tandis que d'autres prenaient malheureasement à tâche d'aigrir et d't́tendre les funestes querelles, qui divisent des hommes primilivement et toujours unis par le veru sincère de la réforme pénitentiaire, nous nous sommes efforcés de signaler aux reformistes les points sur lesquels ils étaient en bon accord, et de les appeler à reunir du moins
retour des Etats-Unis (p. 267 et 268) : a Les rapports publiés sous les auspices $\geqslant$ de cette Société, sont comme un livre authentique dans lequel sont enregisn trés tous les abus et toutesles erreurs du système pénitentiaire, en même temps n qu'on y constate tontes les heureuses innovations. Une des plus grandes » richesses de la Société consiste dans le zèle de M. Dwisght, son secrétaire,》 qu'on voit rechercher avec une ardeur infatigable tous les documens propres » déclairer l'opinion publique, ne négligeant aucun voyage, quelque pénible y qu'il soit, quand il poursuit la vérité, visitant les bonnes comme les mau-- vaises prisons, signalant les vices des unes, les avantages des autres. „C'est toujours le même secrétaire et le méme esprit qui préside à la rédaction des rapports de la Société de Boston; et le nom vénéré de M. Dwisght continue d'attacher à ces rapports le cachet de l'authenticité.
sur ce terrain lears généreux efforts. है Trève, disions-nous, » à de fâcheux et stériles débats, où noup épuisons une acti$\rightarrow$ vité, où nous consommons un temps que nous devons à la » réforme : réservons pour une autre époque nos opinions » respectives sur la question des condamnés à long terme. , L'expérience est notre maitre à tous: ayons la patience , d'en attendre les enseignemens. Quant à moi, ce que je » veux aujourd'ui, comme toujours, c'est que la réforme , se fasse ; c'est qu'on se mette à l'œuvre, pour l'appliquer - d'abord aux jeunes détenus, aux prévenus, anx accusés, » aux passagers, aux délinquans. J'adjure tons les réformis» tes de se rallier à cette pensée. Ce n'est pas pour nos opi» nions respectives, c'est pour l'ordre social qu'il y a péril en , la demeure : or, qui de nous n'est animé de cet amour du .) pays qui doit nous faire porter à tous une âme de citoyen sau dessus d'un amour-propre d'auteur. $\quad$.

Ce langage que nous tenions, ily a un an, devant une imposante assemblée, est celui qu'on retrouvera dans cet écrit. Dieu merci, il a été compris, non de tous, mais du plus grand nombre; et les ajournemens qu'a subis la réforme, auront du moins pour résultat, nous l'espérons, d'épargner aux chambres ces discussions brayantes, qui n'ont que trop éclaté au dehors, et dont le retentissement trop prolongé pouvait aller jusqu’à compromettre le sort de la réforme.

## DES MOYENS ET DES CONDITIONS

## d'une réporme pantrentiaire en france. '

Si la question de la réforme pénitentiaire n'était pas divisible, le problème serait insoluble dans un royaume aussi vaste que la France; car il excéderait, șinon les ressources financières, du moins les forces morales, intellectuelles et même administratives du gouvernement et du pays. Heureusement, la question, envisagée du point de vue, soit de la théorie de l'emprisonnement, soit de la situation du pays, permet de mesurer l'œuvre et de n'entreprendre successivement que la tâche qu'il est possible d'accomplir.

La théorie de l'emprisonnement a désormais son cadre bien tracé avec ses cinq degrés distincts, savoir :

Les jeunes détenus ;
Les prévenus et accusés;
Les passagers;
Les petits délinquans;
Les détenus à long terme.
Puis sur la question des régimes, la théorie de l'emprisonnement est bien loin d'être livrée sur tous les points, comme on paraît tenté de le croire, à l'anarchie de la polémique.

Le mot système pénitentiaire obtint naturellement la confiance générale, tant qu'il courut le monde sans se préciser ni se définir : mais du moment qu'il faudrait rédiger les princi-
pes du programme et les conditions de l'application, il était facile de prévoir qu'alors surgirait la controverse. Si la question n'avait été discutée que par les hommes spéciaux, initités à l'intelligence pratique de ses difficultés, l'accord qui règne assez généralement entre eax ( 1 ), témoigne que le débat eût été moins diffus et moins prolongé. Rien ne précise et ne dénoue les difficultés de pareiller questions ${ }_{\text {\% }}^{*}$ "comme l'esprit pratique, parce qu'il sait le fait et qu'il y va.
Mais la question de la réforme pénitentiaire étant une fois devenue un lieu commun qui ne demandait que de l'esprit, en dispensant toutefois de celui de la pratique, on juge quelle a dû être alors chez une nation aussi spirituelle que la nôtre, l'afllaence des écrivains, et des écrits qui formeront bientôt un véritable cours de littérature pénitentiaire. Cępendant la théorie de la réforme est hasée sur des principes si vrais, que, dans le vaste horizon qu'elle embrasse, elle n'a donné prise que sur un seul point aux débats d'une polémique, beaucoup moins importante qu'on ne le suppose généralement.

Les réformistes dans leurs discussions animées, n'ont point dit au public les points sur lesquels on était d'accord: ils n'ont débattu devant lui que ce qui faisait pour eux l'objet de quelque dissentiment; de telle sorte que bien des esprits, étourdis par tous ces débats, ont conclu de ces divisions parmi les réformistes, que le système pénitentiaire n'était pas encore
(1) Ce fait remarquable a été gènéralement remarqué par les jeurnaux étrangers. « Un fatto notabilissimo, che principalmente dee si tener per fermo - in questa polemica, è che gli avversari del signor Lucas sono in generale nomini di lettere, ed al contrario i suoi partigiani sono in generale uomini di - prattica.» Foglio settimanile di scienze, lettere ed arti, Napoli 1839 . Дiest cértain qu'à l'ètranger les praticiens sont gènéralement d'accord entre eux et en France les plas habiles directeurs de nos maisons centrales ont constamment opposé l'autoritéde leur expérience à l'engouement irréféchí des partisans de l'introduction du système pensylvanien.
trouvé; quelques uns même, qu'il était introuvable; et pourtant la théorie de l'emprisonnement est déjà parvenue, ainsi que nous l'avons indiqué ailleurs (1), à n'avoir plus de querelle à vider que sur son cinquième et dernier degré. Anssi offre-$t$-elle en ce moment à la réforme, non seulement des degrés distincts quil lui permettent de diviser sa tâche, maís encore an assentiment d'opinions, qui lui laisse quatre degrés à parcourir (2), sans crainte d'être arrêtée par aucun dissentiment sérieux.
Envisagée du point de vue de l'état actuel des choses en France, la question de la réforme s'y prête à merveille au cadre de la théorie: d'une part les jennes détenus répartis entre les prisons départementales et les maisons centrales, avec ou sans quartiers séparés, et exigeant la création de pénitenciers nouveaux : d'autre part, les prisons départementales, comprenant les prévenus et accusés, les petitsdélinquans et les passagers, et enfin, en troisième lieu, les maisons centrales et les bagnes renfermant les détenus à long terme, savoir : les uns, les condamnés des deux sexes à l'emprisonnement correctionnel au-delà d'un an, à la réclusion, et les femmes condamnées aux travaux forcés; les autres, les hommes seulement condamnés aux travaux forcés; telles sont lestrois grandes divisions qui permettent à la réforme pénitentiaire de scinder son ouvre, et de l'accomplir par des solutions successives.

La réforme pénitentiaire étant ainsi essentiellement divisible, il ne saurait yavoir le moindre donte sur laquestion de savoir par où doit commencer l'exécution. La logique et la
(1) Voyez discours prononcéà la séance publique de la Société de la morale chrétienne du 22 avril 1859.
(2) Nous disous les quatre premiers degrés, parce que nous montrerons bientôt qu'à l'ègard des jeunes détenus, le fait isolé de la maison de la Roquette à Paris, ne constitue ni un précédent, ni un dissentiment séréeus.
raison, ainsi que nous l'avons si souvent répété (1), veulent que l'on s'occupe des différens degrés de la théorie de l'emprisonnement, dans l'ordre où nous les avons énumérés. D'abord les jeunesdétenus, parce que c'est non seulement attaquer le crime dans le présent, mais le combattre dans l'avenir. Pais les prévenus et accusés, les passagers et les petits délinquans; les uns, non seulement parce que la présomption légale d'innocence leur donne les premiers droits à la sollicitude de la société, mais encore parce que la corruption doit être d'abord prévenue dans la maison d'arrét, d'où elle va autrement se répandre, dans les autres prisons par l'effet de la condamnation, et au sein de la société elle-même par l'effet de l'acquittement: les autres, parce qu'il est bien inutile d'empécher la corruption mutuelle dans les prisons, si les détenus arrivent à leur destination déjà corrompus par les relations du trajet : les derniers enfin, parce qu'il importe de ne paslaisser le délinquant s'affermir dans le vice, et qu'au lieu d'avoir à corriger en lui un criminel, il vaut mieux l'empêcher de le devenir.
Je vais donc m'occuper successivement d'abord de la quesLion des pénitenciers de jeunes détenus; puis de la question des prisons départementales, relative aux prévenus et accusés et aux petits délinquans, et enfin en troisième et en dernier lieu, de la question des maisons centrales et des bagnes, qui renferment les condamnés à long terme, à l'emprisonnement correctionnel, à la réclusion et aux travaux forcés.

1 re Partir. - Pénitenciers de jeunes detenus.
Personne en Europe, ni même aux Etats-Unis, n’avait songé,
(1) Théorie de l'emprisonnement, t. III, p, 582 : voyez aussi discours à la Société de la morale chrètienne.
sauf dans le cas de la correction paternelle, à appliquer à des enfans le régime cellulaire de jour et/de nuit, lorsque liidée s'en est présentée pour la première/fois dans la maison-dite pénitentiaire de la Roquette, établi< à Paris pour les jeunes détenus da département de la Seipe. Cette idée n'a été suggérée par aucun écrit, même dans les rangss des publicistes pensylvaniens, ni par aucun précédent, pas méme à Philadelphie. Un rapport publié par les journaux, relatif à la prison des jeunes détenus du département de la Seine, a motivé la nécessité de recourir au cellulage continu, sur le danger d'appliquer aux enfans le système vicieux, funeste et stérile du travail en commun (1). En Europe et aux États-Unis, où ce système du travail en commun, appliquéaux enfans, a partout produit, même à Philadelphie, d'excellens résultats (2),
(1) Voyez ma réponse à ce rapport, t. X, p. 396 de la Revue de législation.
(2) Voyez, sur les pénitenciers américains de jeunes détenus, Y'ourrage de MM. de Beaumont et de Tocqueville; le rapport de M. Crawfort; les rapports pabliés par la sociėté de Boston, et par les inspectears locaux des divers pénitenciers américains: voyez sur les pénitenciers des jeunes détenus en Europe, le journal du docteur Julius sur les prisons, les rapports publiés en France par le ministère de l'intérieur sur les prisons del'Angleterre, de l'Allemagne méridionale et del'Italie. On lit dans le premier de ces rapports, pag. 40, relativementau pénitencier des jeunes détenus (park-burst reformatory), établ sur le système du travail en commun, que, d'après l'opinion des inspecteurs anglais et du ministre de l'intérieur, "assurément si la réforme pent-étre otentée avec chance ou espoir de succès, c'est sur de jennes hommes que le * vice a pu fétrir déjà , mais qu'il n'a pu entièrement corrompre. Pour opérer - cette réforme, il faut mettre surtout en jeu le ressort de l'amour-propre et » de l'émulation. Le système de la vie en commun le jour, avec la séparation ocllulaire de nait, semble le meilleur qui paisse être appliqué dans ce but. n Voyez anssi la communication faite par M. Cousin à l'Académie des sciences morales et politiques, séance du 18 décembre 4836 , sur la maison de correction de Rotterdam pour les garçons : la brochure de M. de Metz sur la colonisation agricole de Mettray, où il rend compte des pènitenciérs agricoles de Hambourg et d'Angleterre : l'article publié par M. le docteur Learet dans les Annales d'bygiène sur le pénitencier agricole de Hambourg. Enfin l'écrit de M, Ed. Dacpetieaux sur les maisons de refuge en Angleterre.
on a dâ naturellement conclure que les vices que le rapport précité attribuait au système du travail en commun, ne ponvaient être imputables qu'à la mauvaise application qu'on en a faite dans le prétendu pénitencier de la Roquette. Et c'est aussi l'opiaion qui s'est manifestée en France, là où une application plas habile et plus intelligente du système du travail en commun, a su en éviter les abus et en utiliser les services (1). Il n'est pas nécessaire de s'appesantir ici davantage sur ce fait isolé, qui commence une épreuve sans précédens, et dont Y'état présent des faits démontrait l'inatilité. Ajoutons seulement ici que, loin d'appliquer aux enfans l'isolement de la cellule, la pratique américaine et européenne n'a pas même voulu les soumettre d'une manière absolue à lisolement moral du silence. On a pensé avec raison qu'il devait êre permis à des enfans de rompre le silence dans les momens passés aux promenoirs ou aux préaux, non pour se divertir et se livrer à des jeux bruyans, inadmissibles dans le pénitencier, qui
(1) Voyez l'article du Courrier de Lron d'octobre 4839 , relatif ax pénitencier de cette ville.
(2) L'homme habile qui vient d'être appelé à la direction de la maison cenurale de Fontevrault, après avoir fait ses préuves de capacité à la maison centrale d'Hagueneau, M. Hello, m'écrit en parlant du quartier des enfans: «Ces pauvres enfans, c'est de la cire que loon pétrit à volonté. Il faut être bien malhabile pour ne pas réussir à les discipliner avec le régime da travail en common. Croiriez-vous qu'après avoir déraciné la paresse, me voilà contraint de corriger l'excès du travail : le principe de l'émulation est si puissant, que plusiears de ces pauvres enfans fournissent jusqu'à ciaq annes de rovennerie par jour, c'est-à-dire plus que le meillear ouvrier parmi les hommes. Je viensde fixer la tâche à treis zunes, et sur quatre-vingt-seize enfans, quatre senlement ne l'ont pas foarnie cette semaine. Avec beancoup de boaté et de fermeté, on fera des enfans ce qu'on voudra, mais seulement dans la vie en comman : c'est publiquement qu'il faut récompenser et punir. Et puis laissez donc ces pauvres enfans s'agiter, se remuer dans le préau sous l'oeil de votre surveillance : qu'ils fatiguent le corps, et les mauvaises passions ne germeront pas. Voilà ce qu'on n'apprend pas dans les livres, et ce qu'il faudrait savoir avant d'en fáre. MM. Demetz et de la Brétignière réussiront à la colonie de Mettray : ils ont pris la bonne voie.
ne doit "avoir ni le caractère ni le régime du collége, mais pour laisser de l'exercice et du mouvenent au développement du physique, et quelques moyens aussi d'expansion au moral; enfin, pour donner l'éveil aux observations de l'éducation pénitentiaire, à l'étude des divers penchans individuels, qu'on ne saurait connaltre qu'en leur permettant de se produire.

Ge qui introduit parmi les réformistes, non pas des dissentimens, mais des nuances différentes d'opinion sur le régine des pénitenciers de jeunes détenus, ce n'est pas la question du travail en commun, adopté partout, même à Philadelphie, pour ces jeunes détenus, mais la question d'option entre le travail indastriel et le travail agricole. Aux Etats-Unis, e'est avec le travail industriel qu'ont été fondés tous les péni-tenciers de jeunes détenus jusqu'en 1835. Cette année offrit le premier exemple d'un pénitencier agricole, élevé dans I'fle de Thompson, au milieu de la rade de Boston, établissement commencé avec cinquante-deux enfans et qui en cempte aujourd'hui trois cents.

En Allemagne et en Italie, le travail industriel régit tontes les institutions de jeunes détenus. G'est sous le même régime qu'avaient été établis en Hollande la maison des jeunes ģarçons à Rotterdam; en Angleterre, les maisons de jeunes de tenas, antérieures à 1835, et enfin, en France, la division p\&nitentiaire de la prison de Perrache, dans la ville de Lyon. Mais, dans ces derniers temps, le système du travail agricole s'est introduit et propagé avec faveur. La colonie de Horn on la maison de Salut, a été organisée près de Hambourg. En Angleterre, par acte du gouvernement, il a été établi daus l'tie de Wigt, près de Porthsmouth, en un lieu appelé Parkhtrrts, un pénitencier de trois cents jeunes détenus, Parkharst refor̀matory, avec l'exploitation d'une ferme de 32 hectares, et d'autres institutions s'élèvent avec le même régime; tels que
l'asile de Brenton, à Hackney-Wick , et celui de Victoria , à Chiswick. Deux hommes de bien (1) viennent d'importer en France le régime agricole, en prenant l'honorable initiative d'une colonie agricole de jeunes détenusà Mettray. Ce n'est pas une lutte, c'est une généreuse émulation qui s'èlève entre les deux systèmes de pénitenciers industriels et de pénitenciers agricoles : on ne conteste pas au premier ses bons résultats, on ne refuse pas au second ses belles espérances. Quant à nous, le système à appliquer en France aux enfans que l'administration est chargée de détenir, nous parâtt clairement indiqué par les résultats de l'expérience et la saine intelligence des mœurs et des besoins du pays.
Il nous semble, d'abord, qu'on doit distinguer dans ces enfans deux catégories, qu'on ne saurait pas plus confondre dans le même régime que dans la même dénomination, savoir, les enfans détenus par correction paternelle, en vertu des articles 365 et suivans du Code civil, et les enfans jugés en vertu des art. 66, $6 \%$ et 69 du Code pénal. A l'égard des enfans détenus par voie de correction paternelle, en vertu des art. 375 et suivans du Code civil, la loine s'est inspirée que d'une pensée d'intimidation, dictée par le besoin de conférer à l'autorité paternelle une sanction coërcitive. En fixant la durée de la détention de l'enfant d'un mois à six, la loi n'a pu se préoccuper d'une pensée d'éducation, d'autant que le père a le droit de requérir la mise en liberté de son enfant, dès le lendemain, dès le jour même de son arrestation. En raison de la courte durée de la captivité et de son but purement correctif, la loi ne saurait être exécutée, qu'autant que la détention ordonnée ou requise par le père, ait lieu sous sa surveillance et à sa proximité. L'érection de pénitenciers centraux ne saurait donc
(1) MM. Demetz et de la Brétignière.
être applicable aux enfans détenus pay correction paternelle; et leur petit nombre (1) rendrait, d'un autre côté, inadmissible linstitution d'établissemens spéciaux et locaux. Par toutes ces raisons, ils ne sauraient étre renfermés que dans des quartiers séparés des maisons d'arrêt ou de correction, pour y être soumis à l'emprisonnement séparé, le mieux approprié à ce genre de détention, sous le double rapport de son but d'intimidation et de la brièveté de sa durée.
Maisà l'egard des enfans à détenir en vertu des art. 66, 67 et 69 du Code pénal, cette détention, envisagée sous les divers points de vue, soit de la criminalité, soit de la discipline, de ses principes et de ses moyens d'exécution, exige un établissement spécial, un personnel spécial, enfin un régime également spécial.
Je ne pense pas qu'en France on pût admettre la création d'un pénitencier de jeunes détenus par département. Il y a un trop grand intervalle dans l'importance et l'étendue relatives de nos départemens, quand on songe que le nombre des arrondissemens dont se compose la circonscription départementale varie de trois à six. Comment prendre pour base uniforme les départemens du Nord et de la Corrèze, du Pas-deCalais et de la Creuse, de la Gironde et des Hautes-Pyrénées? Les établissemens de jeunes détenus, en France, doivent être des établissemens centraux, et c'est dans la détermination des sminima et maxima de leur population, qu'il faut chercher la règle et la limite à poser à leur circonscription. Ici il y
(1) Le nombre des enfans détenus par correction paternelle n’a jamais atteint le chiffre de 80 pour tout le royaume ; mais il fant ajouter qu'en l'état actuel des prisons départementales, il y a une aversion bien légitime de la part des parens à requérir la séquestration de leurs enfans dans ces écoles d’enseignement mutuel du crime. On peut dire que la situation des prisons départementales désarme sons ce rapport l'antorité paternelle du senl moyen coërciṭif qui lui ait été accordé par la loi; il est urgent de donner à la famille cette garantie qui lui manque, et qui intéresse si puissamment l'ordre moral et social.
a trois intérêts à concilier : ceux de la circonseription, de l'éducation pénitentiaire et de la dépense. Une circonscription trop étendue ne permettrait plus de conserver et entretenir les relations de la famille, de saisip chez ces enfans les antécédens de leur passé, les circonstances du présent, les ressources de l'avenir, et interdirait cette biographie si nécessaire pour éclairer le système pénitentiaire sur le choix du métier à enseigner, sur les maưais penchans à combattre, et si utile à l'époque de la libépation, pour assurer à cès jeunes libérés le bienfait du patronage et du placement.

Un chiffre trop bas de population exagérerait les frais de constraction, de premier établissement et d'administration; un chiffre trop élevé entraverait l'éducation pénitentiaire, qui ne pourrait plus agir sur l'individu, quand la direction de la masse ¥iendrait absorber sa respónsabilité et exiger ses préoccupations exclusives. Les minima et maxima de 150 à 250 nous semblent concilier tous les intérêts. Il resterait toutefois bien entendu que les pénitenciers centraux, érigés d'après ces principes, laisseraient toujours en dehors de leur cadre les cas de détentions trop brèves pour justifier les frais et les besoins de transfèrement. Pour ces cas, la détention serait subie dans des quartiers distincts des maisons dé $\rightarrow$ partementales d'arrêtt ou de correction.

Tae fois que sur la spécialité des pénitenciers de jeunes détenus, sur leur centralisation, sur leur circonscription, sur les minima et maxima ainsi que sur les élémens de leur population, les principes ont été posés, nous ne voyons pas que les travanx agricoles puissent soulever; sur la question de régime intérieur, aucun des obstacles que leur admission présenterait dans l'organisation de pénitenciers déstinés à des condamnés adultes (1). Les pénitenciers agricoles,
(1) Un écrivain dieptiagué, M. Léon Faucher, a développé avec talent
comme les pénitenc̣iersindustriels, sont à nos yeux également nécessaires à la marche de la civilisation et au développement de la réforme pénitentiaire des jeunes détenus. Nous reconnaissons leur bonté relative, et la question d'oplion n'est souvent qu'üne question de temps et de lieu. En ce qui concerne la France, nous pensons qu'enl'état actuel de sa sinuation, on ne doit, en principe général, y procéder à aucun emploi exclusif, soit de travaux industriels, soit de travaux agricoles; poin y élever deux catégories d'établissemens distincts, sous le nòm de pénitenciers industriels et de pénitenciers agricoles de jeunes détenus. Partout, au contraire, il y a lieu, selon nous, au mélange de ces travaux, et l'extension des uns ou des autres danṡ l'organisation du pénitencier, doit être subordonnée à la position relative des jeunes détenús, à celle de léur famille, à la considération enfin des ressources qu'à leur sortie ils doivent plus naturellement trouver dans le travail agricole on industriel. En un mot, le pénitencier doit être calqué sur les besoins de la famille et du pays!

Nous conseillons donc à la France, pour les jeunes délinquans, le système de pénitenciers mixtes, semi-agricoles et semi-indíustriels, qui vient d'être adopté par le gouvernement sarde, et qui déjà touche au moment de l'application; car les travaux du projet de pénitencier à la Generala, près de Turin, sont poussés avec vigueur par l'ordre du roi et l'activité de son ministre de l'intérieur, M. le comte de Pralormo (1).
lidée d’organiser en France des pénitenciers agricoles pour les coudamnés, hommes et enfans, appartenant à la population rurale. Nous avons dit à ette occasion, t.II, p. 423, 426 et suiv., de notre Theorie de l'emprisonnement, les motifs qui ne nous permettaient pas, à notre grand regret; d'admettre du point de vue pratique lidée de M. Léon Faucher.
(1) Dans un récent voyage à Turin, admis plasieurs fois à l'honneur de m'entretenir avec le roi de la réforme pénitentiaire, j’ai été frappé de rencontrer chez le roi, non senlement les lumières de l'érudition sur l'état de la réforme, mais encore et surtout lintelligence pratique des difficultés et

Si le gouvernement sarde avait une ferme attachée au pénitencier en cours de construction à la Generala, il réaliserait immédiatement son projet de joindre aux travaux horticoles (1) l'enseignement théorique et pratique de l'agriculture; mais comme il ne peut disposer en ce moment que d'un vaste enclos, il se bornera, en ce qui concerne l'agronomie, à l'enseignement théorique. C'est déjà beaucoup que de renseigner ces enfans sur la nature des terrains, des engrais et de leur composition ; sur les assolemens, et de les initier à l'exercice manuel des instrumens aratoires. Enfin, le pénitencier de la Generala aura aussi son enseignement industriel, soit pour fournir de l'occupation aux détenus pendant les chômages des travaux des champs, et pour leur procurer ainsi la connaissance d'une industrie qui leur garantisse un supplément de ressources et de salaires, soit pour donner ane profession industrielle aux détenus dont la constitution physique ne supporterait pas les travaux des champs, et à ceux qui, en raison de leur position individuelle ou de celle de leur famille,
des moyens de l'application. Le roí, dans la résolution positive quill a prise de réaliser dans ses états une réforme pénitentiaire, a besoin d'être bien secondé, et il l'est à merveille par un ministre qui sait agir et vouloir. Enfin ce ministre, M. le conte de Pralormo, a su commaniquer sa volonté et son activité à M. Juvénal Vegezzi, chef de la division des prisons au ministère de l’intérieur , homme modeste qui ne croit donner à la réforme qưune vocation dévouée, et qui possè̀e un esprit aussi versé dans la théorie que dans la pratique du sujet. Nous aurons aussi occasion de parler ailleurs d'un homme qui non seulement à Turin, mais dans toute l'Italie, a bien mérité de $l_{a}$ réforme pénitentiaire par l'influence de ses écrits, M. le comte Petiti de Roreto.
(1) Nous ne sommes pas autorisés à initier le public à la connaissance de l'excellent programme du gouvernement sarde pour l'organisation semi-agricole et semi-industrielle de ce pénitencier de jeunes détenus; et c'est à regret que nous privons le public d'une communication qui eutt puêtre fort utile à ceux que ces institutions préoccupent en ce moment. Le programme indique à l'avance les travaux horticoles convenables au climat, au sol et aux débouchés du pays.
peuvent trouver dans l'industrie des ressources plus naturel-: les et pour eux plus certaines.
Après avoir indiqué le double point de vue qui me fait conseiller à la France le pénitencier mixte, c'est-à-dire semiagricole et semi-industriel, je ne cacherai pas mon penchant prononcé pour l'extension relative du travail agricole (1).
Du côté de la famille, le système pénitentiaire n'a malheureusement à attendre que des garanties fort restreintes et des espérances fort limitées. Le nombre des jeunes détenus auxquels on pourra procurer, au moment de la sortie, le meilleur de tous les placemens, celui de la famille honnête, sera peu considérable. J'ai démontré ailleurs que ce n'était pas à un vice d'organisation individuelle, mais de position sociale (2), qu'il fallait généralement imputer les causes et les cas de détention chez les enfans au dessous de 16 ans. Une grande partie de ces enfans n'a pas de famille, une autre partie n'en a plus; et enfin parmi ceux qui ne sont qu'orphelins de père ou de mère, combien en est-il quin'ont sous les yeux que l'exemple du concubinage, ses mauvais conseils et ses mauvais traitemens. On peut dire hardiment que pour les trois quarts des jeunes détenus, la question de famille est hors de cause, parce que la famille n'existe pas ou n'existe qu'à des conditions de corruption. C'est donc l'état qui a charge d'âmes, c'est lui qui pour tous ces paurres enfans a non seulement la tutelle du présent, mais la responsabilité de l'avenir. Dès-
(1) Je crois également que , même en Angleterre où se trouve la plus grande aglomération de population manufacturière qu'il y ait en Europe, le travail agricole obtiendra la prèpondérance dans l'organisation des pénitenciers de jeunes détenus, parce que l'Angleterre a un grand intérêt à encourager les enfans à émigrer dans ses colonies, à l'expiration de lear peine, et qu'alors le meilleur mojen de rendre cette émigration facile et utile, c'est d'en faire des agricalteurs.
(2) Voyez, Théorie de l'emprisonnement, les quatre premiers chapitres du tome II.
lorsqu'il est maitre de la direction $\mathbf{~ \$ ~ d o n n e r a ̀ ~ l ' e n s e i g n e m e n t ~}$ professionnel, il me semble qu'il ne saurait mieux user de sa liberté, qu'en accordant alors ses préférences au travail agricole. Il suffit pour cela' d'interroger notre état social, d'y rechercher la cause et d'y suivre la trace de cette criminalité progressive chez l'enfance. Ce n'est pas le travail agricole, mais le travail manufacturier qui engendre et propage ce mouvement de criminalité. Ce n'est pas de la population rurale, mais de la population urbaine, surtout dans les grands centres du commerce et de lindustrie, que nous viennent les jeunes délinquans. Tậchons de les arracher à cette fréquentation des villes et des manufactures qui les démoralisent, et de les renvoyer, autant que possible, aux travaux des champs quil eur donneront à la fois la santé de l'âme et du corps.
Du point de vue de notre état social, je suis également porté à désirer là prépondéraace pour le travail agricole. J'ai déjà eu ailleurs (1) l'occasion de dire à cet égard quelques mots sur la situation du pays. Pour quiconque a observé en France la répartition des bras des travaillears entre les occupations agricoles et les occupations manufacturières, il est évident que cette répartition est essentiellement inégale et défectueuse. Tandis que la concurrence nuit à la demande du travail chez la population manufacturière, le fait contraire semble se produire dans l'industrie agricole, qui manque des bras nécessaires à ses travaux (2). Il y a, selon nous,
(1) Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques, sar l'extinction de la mendicité par le perfectionnement de l'agricultare.
(2) Si l'on veat interrnger et suivre la répartition de la population agricole et manufacturière de la. France, on verra qu'en 1680 presque toute la population était agricole. Le rapport était en 1700 comme 2 à 4 . C'est le rapport inver:e aujourd'hui. En Angleterre, de 1814 à 1821, la population centésimale des familles de la classe agricole est tombée de 55 à 28 , d'après les tableaux statistiques dresses par M. J. Porter, chef du bureau de statistique commerciale à Londres.
ane doable perturbation dans les fendinces actrelles du travail au sein de notre société frąçaise/Dans notre ouvrage sur la théorie de l'emprisonnement (1), nous avons révelé tous les symptômes affligeans de cette perturbation au sein des classes moyennes qui encombrent les professions libérales, Nous avons signalé ces vanités de cité et de famille, qui font pulluler tous ces petits colléges d'où l'instruction secondaire se répand dans la société, d'une manière non seulement disproportionnée, mais essêntiellement incomplète et défectueuse. De là cette superfétation (2) d'individus qui demandent en vain une existence à l'exercice des professions libérales ; car, alors même qu'ils n'y formeraient pas encombrement, leur incapacité leur en fermerait l'entrée.

L'aflluence exagérée dés classes inférieures vers l'industrie manufacturière, est la même que celle qui précipite les classes
(1) T. III, sixième partie, p. 235, et chapitre 3, p. 260. Il y a beaucoup de gens fort surpris que nous ayions fait an ouvrage en trois volumes sur la Théorie de $P$ émprisonnement. Nous concevons cette sarprise de la part de ceux qui ignorent le point de vue et l'horizon du sujet que nous avons trailé. La plus grosse et la plus importante question de la civilisation moderne, c'est, selon nous, la question des classes ouvrières; et nous dirons mme quà nos yeax, du point de rue politique, il n'est pas de question qui exige une préoceapation plus sériease. Convaincu que le seal moyen d'arriver à une solution pacifique est de procéder par voie d'éducation; c'ést de ce point de vue que nous avonsconsidéré la question d'éducation pénitentiaire, comme le premier pas et le premier essai de cette ère èducative dans laquelle il est grand temps que la société cherche un abri, car l'intimidation seule serait une garantie insuffisante. C'est ainsi que nous avons été condnit à envisager la question de léducation pénitentiaire dans ses rapports avec l'éducation sociale, et à montrer comment elles devaient se prêter un mutuel appai, l'une en prévenant les crimes, et l'autre les récidives.
(2) Théorie de l'emprisonnement, t. III, p. 265, rapprochement fort carieux, dâ aux recherches intelligentes de M. Collard, membre du conseil général des Vosges, entre le nombre annuel des candidats aus professions libérales que produit chaque année, en France, l'enseignement secondaire, $e_{t}$ e nombre correspondant des places annuellement disponibles dans la sphère de ces professions.
moyennes vers les professions libérales. Delà un déclassement dans la division naturelle du travail; de là un malaise qui; grầce au ciel, ne tient point à la stérilité de notre beau pays, ni à l'excédant de ses habitans. Je ne connais aucun pays qui rẹ́unisse aussi heureusement que la France tous les élémens nécessaires à la prospérité générale, comme au bien-être individuel. Nos ressources excèdent nos besoins; il ne s'agit que d'en avoir une saine intelligence et d'en faire une bonne application. Hấtons-nous, par une meilleure organisation de l'instruction secondaire, de combattre cette tendance des classes moyennes à encombrer les professions libérales, et d'agir par tous les moyens légitimes d'influence, pour arrêter cette désertion du travail agricole qui vient tarir en France la source la plus féconde de sa richesse et de sa moralité.
Eh bien! ce moyen d'influence n'appartient-t-il pas ici au gouvernement? Ne dépend-il pas de sa volonté, par l'organisation du pénitencier, de reporter vers l'agriculture les bras de tous ces jeunes délinquans, dont les trois quarts attendent de lui l'emploi et la direction de leur avenir? Et en dehors même du pénitencier, le gouvernement n'a-t-il pas ailleurs charge d'âmes ! N'est-il pas le tuteur des enfans trouvés? et, au lieu de laisser les hospices de l'enfance se convertir en petites manufactures qui souvent même se font concurrence entre elles, ne peut-il pas là encore remplacer le travail manufacturier par le travail agricole, et diriger vers l'agriculture l'emploi de tous ces bras qui seront utiles, non seulement à ses besoins, mais à ses perfectionnemens?
Je n'hésite pas à le dire, l'organisation agricole du pénitencier telle que je la conçois, serait l'un des plus signalés services à rendre au progrès de l'agriculture. Est-il personne qui puisse dire que les fermes modèles aient réalisé en France les espérances qu'on avait conçues de l'influence que leur
établissement devait exercer, ces/epmes ont profité à la science, mais peu au pays.
La raison en est simple. Les fermes modeles réalisaient les conditions du succès, le capital nécessaire, les instrumens perfectionnés et enfin les agens intelligens pour s'en servir. Mais comment pouvaient-elles faire de la propagande, quand autour d'elles les fermes voisines n'étaient pas dans les conditions de l'imitation? On a essayé, il est vrai, de remplir l'une des trois lacunes. On a distribué çà et là des instrumens perfectionnés ; mais à quoi bon, quand lintelligence faisait défaut? Le plus grand service à rendre à notre agriculture, ce n'est pas seulement de lui distribuer des 'instrumens perfectionnés, mais de lui préparer de bons agens d'application. Le pénitencier doit former des garçons de ferme qui populariseront l'emploi des instrumens perfectionnés, du jour où ils en répandront la connaissance pratique dans le pays. Et une fois que le gouvernement aura ainsi réalisé pour l'agriculture ces deux importantes et inséparables conditions de son perfectionnement, de bons instrumens aratoires et de bons garcons de ferme pour en pratiquer l'usage, alors vous verrez le pays réaliser la troisième; car les capitaux se portent naturellement là ọù l'on a lintelligence de s'en servir.

Et parlerai-je maintenant du point de vue politique? Là encore j'ai les mêmes motifs de préférence pour l'extension du travail agricole dans le pénitencier de jeunes détenus. Quel est, en effet, dans tous les grands centres de la population urbaine et de l'industrie manufacturière, l'élément le plus corrompu et le plus corrupteur? c'est précisément cet élément qui sort de l'hospice des Enfans-Trouvés ou de la prison des jeunes détenus. Le mauvais ouvrier, c'est généralement celui qui n'a pas été initié dès son enfance par les affections
de la famille aux affections du pays fr'est celui qui ne se sent attaché par aucun lien à la société, pas même par celui du foyer domestique. Dans les jours de crișe et d'émeute qui troublent la tranquillité de nos grandes villes, vous ne rencontrerez pas, ou peu de cess ouvriers qui ont père et mère, femme et enfans au logis; ceux-là tiennent à ne pas exposer une existence nécessaire à tant d'êtres qui leur sont chers. Puis ils ne peuvent vivre dans cette atmosphère d'affections, sans y désirer la cranquillité qui fait seule le bonheur du foyer domestique : la paix de la famille engendre ainsi l'habitude eț le besoin de la paix de la cité. Si donc ie gouvernement pouyait faire refluer vers l'agriculture lapopulation des jeunes délinquans, mendians, vagabonds, et enfin celle des enfans trouvés el abandonnés, il enleverait à nos grands centres de population urbaine et manufacturière l'élément où se recrute la partie turbuiente et dangereuse des classes ouvrières. La réforme pénitentiaire, loin d'être une réforme isolée, est un premier jalon qui nous trace la voie à suivre, pour préparer sûrement et progressivement une solution pacifique à la situation actuelle des classes inférieures, par l'amérioration morale et matérielle de leur condition sociale.
Nous pourrions aussi envisager la question d'un autre point de vue. Les travaux des fabriques out tellement abâtardi la constitution physique (1), qu'aujourd'hui c'est sur la population agricole que pèse d'une manière inique la loi du recrutement. Si l'on veut bien se rappeler, d'un autre côté (2), que cest aussi la population agricole qui fournit le per-
(1) Voyez l'excellent rapport de M. le baron Charles Dupin à la Chambre des pairs, sur les travaux des enfans dans les fabriques.
(2) Voyez Thécrie jde l'emprisonnement, t. III, pag. 272. Le paysan de l'ouest envisage l'agriculture comme un métier qui ne demande que la force du bras et non celle de l'intelligence. A-t-il un fils qui paraisse plus inelligent que les autres; son ambition unique, c'est de le faire entrer au sémi-
sonnẹl du clerge dans une grange partie de la France, ne sera-t-on pas singulièrement frappé de cette situation de l'agriculture, à laquelle le double recrutement de l'armée et du clergé vient enlever ses corps les plus robustes et ses intelligences les plus capables? N'est-ce pas au gouvernement, par l'epvoi de tous les enfaps qu'il peut porter vers l'agriculture, pon seulement à combattre cette inégalité des charges personnelles pour la défense du pays, qui pèsent sur l'agriculture, mais encore à ne pas laisser s'apauvrir de jour en jour et de plus en plus la somme des forces physiques et intellectuelles qu'elle peut employer à son développement?
Et au lieu de s'élever à cette saine intelligence des besoin et des intérêts du pays, on n'a su que trouver un dernier moyen de rejeter encore sur nos villes et nos places pabliques une population plus rabougrie, plus étiolée, en mettant les enfans de Paris à l’isolement! C'est la cetlule qui est destinée désormaisà leur rendre la viggueur del'âme et du corps!

La population desjeunes enfans détenus en verıu des art. 66, 67 et 69 du Code pénal, était au ler septembre 1838 de 1248 garçons et $\mathbf{1 5 6}$ filles, ainși réparties en France : $\mathbf{8 0}$ garçons et 8 filles dans les maisons d'arrêt, de justice et de dépôt; 727 garcenss et 85 filles dans les maisons spéciales de correction, 444 garçons et 63 filles dans les maisons centrales. Mais on se tromperait étrangement, si l'on évaluait d'après ce chiffre les besoins de la réforme. En l'état présent des choses, partout ọ̀ l'enfant doit être détenu dans une prison commune, les citoyens hésitent à dénoncer, les procureurs du roi à poursuivre, les juges à sévir, parce que la prison apparaitt comme un remède pire que le mal. Mais partout au contraire où l'on a pu former, tant bien que mal, quelque établissement spécial,
naire. C'est chose fâcheuse pour le clergé luii-même, qui aurait besoin de se recrnter plus haut.
on a vu la population croitre dans une proportion double et triple même en peu d'années. Aussi n'hésitons-nous pas à déclarer que la situation présente exigerait des pénitenciers pour 2000 garçons, répartis sur les différens points de la France (1).
Toutefois nous conseillerons de ne procéder que par expérimentation, et afin d'étendre simultanément l'épreuve à ce qu'il y a de plas distinct en France dans les élémens de la population, dans les degrés de sa civilisation, dans les tendances de sa criminalité, et enfin dans les conditions du sol et du climat, il nous semblerait convenable de préluder à l'organisation générale du système, par la création de trois pénitenciers d'essai, dans le nord, le centre et le midi de la France. Ce serait à l'administration à porter une sollicitudeéclairée dans le choix des lieux favorables à l'établissement de ces pénitenciers : il ne suffirait pas de rechercher les facilités de l'enseignement et de l'exercice des travaux agricoles et industrieis. En fondant des pénitenciers pour y travailler à la régénération des jeunes détenus, on s'exposerait trop souvent à perdre le fruit de tous ses efforts, s'il fallait à la sortie abandonner ces jeunes libérés à euxmêmes, à leur inexpérience, à leur dénûment; les exposer ou même les rendre peut-etre aux mauvais exemples qui les firent une première fois tomber dans le crime. De là pour l'administration la nécessité de se préoccuper, dans le choix de l'emplacement, des conditions favorables à linstitution complémentaire et essentielle du patronage, qui, à cette époque critique où le jeune libéré est appelé à réaliser ou trom; per les espérances du régime pénitentiaire, vienne lui procurer l'exercice honnête de la profession apprise, le sage et
(1) Le nombre des jeunes garçons de 1820 à 1839, a suivi une augmentation progressive de 2,526 à 1,420 . Voir plus hant le tableau général.

21
6
utile emploi de la masse de réserve; l'assistance morale enfin des conseils et des directions que réclame sa situation, et apposer ainsi, même chez les meilleurs, son cachet à la stabilité des principes et des bonnes résolutions.
Les jeunes filles, dont nous n'avons pas encore parlé; se trouvent réparties en trop petit nombre dans le royaume, pour justifier la création d'établissemens spéciaux, sauf le cas où la circonscription d'un ou quelques départemens circonvoisins présenterait un chiffre de ces jeunes filles, en moyenne constante de 100 au moins. Dans ce cas, les habitudes et les occupations généralement sédentaires de ces jeunes filles, ne nous paraîtraient guère comporter que le système des pénitenciers industriels. En dehors de ce cas, l'état des choses nous semble devoir conseiller à l'administration, à l'égard des jeunes filles de l'art. 66 du Code pénal, de les placer , soit en apprentissage, soit dans des maisons de refuge et de charité légalement autorisées; soit enfin, suivant la gravité des circonstances, dans des quartiers spéciaux des maisons départementales d'arrêt ou de correction.
Quant aux jeunes filles condamnées en veríu des art. 67 et 69 , c'est dans ces quartiers qu'elles devraient toujours être détenues, sauf le cas de pénitenciers spéciaux. Ici le placement dans une maison de refuge ou de charité ne semble plus légalement admissible ; dès lors qu'il y a condamnation, l'administration a un devoir d'ordre public qu'elle ne peut abdiquer, celui d'appliquer la peine décrétée par la loi.
Tel est le plan que, du point de vue pratique et du point de vue français, nous conseillonsà notre pays .d'adopter et de suivre, dans l'application d'un régime pénitentiaire aux jeunes détenus.

Quant aux détenus passagers à transférer d'un lieu à un autre, nous 'avons été ássez heureux pour voir notre idée d'appliquer un système de voituŕés celiulaires au trẫisfére= ment de ces dêtenus, réunir un assentiment gênéral, grấces à l'habile entreprèneur (i), qui a sui en réalisér le plati; et surtout gráces à l'administration à laquellè revenait la tâche la plus difficile et la plös méritoire à nos yeux̆, cellè d’exeouter le système, et quî s'en est acquititée avec une habileté (2) qui nª rencontré en Europe que des éloges, et niémè des sympathies d'imitation. Nous nous bornerons encore ici à constater l'assentiment général des réformistes, sans̀ rentrer dans les développemens que l'on trouvera dans notre ourrage (3); toutefois nous ajouterons ici qu'il est essentiel que le ministère de la justice, chargé du transférement des prévenus, songe à suivre l'exemple du ministère de l'intérieur, et à étendrè à ces prévenus le service des voitures cellulaires qui ne s'organise jusqu'ici que pour les condamnés. Ň'est-ce pas une chose bizarre que dans toutes les découvertes et lies applications de la réforme, les prévenus soient toujours oubliés,' et qu'il faille sans cesse rappeler qu'ils devraient pourtant obtenir dans la sollicitude de l'administration la place qutilis occupent dans celle de la loi?
soñnement séparé pour les détenus avant jugement : la maison d'arrêt va étre reconslruite sur ce plan.
(1) M. Guillo.
(2) Nous avons rendu, t. III, p. 622 de la Théorie de l'emprisonnement, la justice qui est due à MM. de Gasparin et de Rémusat, qui ont préparé cette réforme, et à MM. le comte de Montalivet et Macarel qui Tont exécutée. Sous le ministère de M. le comte Duchâtef et la direction de M. Antoine Passy, cette réforme a reçu une nouvelle et utile extension. Nons avons aussi à la même occasion signalé tout ce que l'administration deviait à l'habile et stadieuse collaboration de M. Ardit, chef de la section des prisoms.
(3) Theorie de l'emprisonnement, t. III, p. 36 et suiv., et 684 .

- il nous reste à parler des petits delinquans. Si chacun pouvait, avant la publication de notre théorie, placer partout le système pénitentiaire, parce que la définition n'etait nulle part, cette confusion est devenue depuis imposible. Ceux même qui n'ont paş adhéré à notre programme du système pénitentiaire, du moins ont reconnu la place qui lai revenait spécialement dans la théorie de l'emprisonnement. Il a bien fallu avouer que l'emprisonnement avant jugement n'était qu'un emprisonnement préventif; il a bien falla convenir encore que le système pénitentiaire qui devait déraciner, par l'acquisition progressive des bonnes habitudes, l'empire des mauvaises, ne pouvait se passer de l'appui du temps. Une minute pent suffire pour faire de lintimidation; car en une minute, on a le temps d'appliquer plus d'un coup de fouet ou de baton ; mais quand il faut agir à la fois dans l'intérêt de lintimidation et de l'amendement réunis ; quand il faut que la peine vise, non seulement à châtier, mais à corriger, le secours du temps devient indispensable. Aussi, s'est-on généralement accordé à reconnattre que le système pénitentiaire n'était point applicable aux détentions à court terme, et que cean'était point là par conséquent le terrain sur lequel devait s'engager la discussion des principes, des moyens et des conditions d'application du programme pénitentiaire. Dès-lors le cellulage de jour et de noit pour les petits délinquans, à titre d'intimidation, n'a pas rencontré d'opposition sérieuse ; ici encore, nous nous bornerons à constater le fait, sans plus ample développement (1).
La réforme de nos prisons départementales a donc aujourd'hui un programme sur lequel tous les réformistes sont d'accord, 'et qui se résume en quelques mots : Emprisonnement
(1) Voyez pour les développemens tome III de la Théorie de l'emprisonvement, pages 576 et suiv.
séparépour les prèoenus et accusès; transfòrèment cellulairépour les passagers; emprisonnement solitaire polr lespetits délinquans. Cette réforme n'est pas une ouvre /aussi difficile et aussi onérease qu'on pourrait se l'imaginer! D'abord en ce quiconcerne le transfèrement des condamnés, par voiture cellulaire, ce n'est pas au mode de transfèrement, c'est au système des bagnes qu'on doit en imputer les dépenses et les difficultés primitives. Lorsque dans un pays aussi étendu que la France, on entreprend de faire traverser tout le royaume, précisément aux condannés les plus dangereux, pour arriver à trois points seulement de la frontière ouest et midi, il faut bien subir les conséquences de cet état de choses, où l'on a accumalé tout ce que le plus mauvais système de circonscription pent entraîner de périls eţ d'abus. Appliquée aux condamnés à transférer aux maisons centrales, la voiture cellulaire non seulement n'offrira plus aucune exagération de dépense, parce que les trajets sont moins longs et tous les retours utilisés, mais elle produira même une économie véritable, résultant de la suppression des frais de construction, réparation et entretien, d'abord des maisons de gite et de dépôt, et même des quartiers distincts qu'il fallait consacrer dans les maisons de justice et d'arrêt, à cette population flottante de passagers.

Quant à la population sédentaire de nos prisons départementales, il ne fandrait pas en emprunter à la statistique (1) le chiffre total, sans le discuter et l'analyser. Sous le titre de reclus, infirmes et aliénés, ce chiffre total a long-temps renfermé, et renferme encore même depuis la loi récente sur les aliénés, des individus qui appartiennent anx hospices, èt qui ne peuvent entrer ni dans le programme de la réforme, ni dans les prévisions de la dépense.
(f) Yoyez ci-après le tableau de la population des prisons du royaume.

Il est aussi un autre elément de la population des prisons départementales dont nous n'avons pas parlé, c'est celui
 prisonnement pourr dettes (1) que nous n'admeltóns pas dans la théorie de l'emprisonnement : nón qué nous partagioñs l'opinion de cetix quii voient dañs tons les individus détenus pour dettes, autant de vicitimes innocentés qui méritent nos sympathies. Il y a des débiteurs dee mauroaise foi qui sonit de véritables délinquans; et nous toüdrions què cette manvaise foi du débiteur pât être, en cerlains cas, assimilée an délit, et punie cómme telle, de la peine de Pémprisónneimènt. Ce quill y a d'inique et de révoltant dàis l'état actuel dè notré législation, c'est qu'elie emprisoitiè la bonie foi tomme la manvaise foi, lizinoceint corme le coapable. La refforme dè nós prisons départèmentales mé sèmble exiger à céte égard la réevision de noíré légisitition sür la conirainte par corps'. Quá ón abolisse eir Fraice (2), coimmé lont fail les états de New-York, de Kenlucky et dé lóliio, l'emprisonneinient pour dettes, en faveur de la bonnè foio. Alơrs, limité aux débitêurs de nààivaise foi, cet emíprisoniement pour dettes devra changer de nom et de natiure : il prendra uí caracietere et un but de répression, et fera des déterius pour dettes une classe de délinquans qui tomberont, comme tous les autires, sous la règle de la thérie de l'emprisonnement : alors aussi disparaṭtront ces récriminations que toutes les âmes généreuses ne soulèेvent qu'en faveur de la bonne foi et de la probité malheureuses.
Le mouvement des prévenus et accusés, détenus dans nos maisons de justice et d'arrét, en y comprenant ceux en appel ou e e npourvoi, peut être évaluéa 7000 au plus, et
(1) Théorie de l'emprisonnement, t. I, p. 191.
(2) La législation de Lonis XIV admettait l'exception de bonne fò̀.
celui des petits délinquans, condamnés à un an ét au dessous, détenus dans les maisons ou quartiers de correction de nos prisons départementales, à 6500 ; mais, en ce qui concerne les prévenus et accusés, nous avons indiqué (1) comment on pouvait abréger les détentions avant jugement, nécessité ị̣posée d'ailleurs par li'introduction de l'emprisonnement séparé, et arriver ainsi à dịminuer d'un cinquième le chiffre de la population actuelle des maisons de justice et d'arrết (2). Quant aux petits condamnés correctionneilement à un an et au dessous, ce chiffre devrait subir une diminution, résultant de láa conversion de l'emprisonnement correctionnel actuel en emprisonnement solitaire. La durée de la dêtentionge saurait être la méfiè, quand la sévérité de la peine est si différente. Tout le monde est d'accord quíil doit y avoir lă une réduction dansla durée dé la peine; mais on varie sur la proportion quie les uns voudraiént de moitié, d'autres des deux tiers. Cette dernière opinion est la nôtre, parce que nous sommes convaincus qu'un mois d'emprisonnement solitaire et rigoureux serait üne peine plus redoutée et plus redoutable, que ceile de trois mois d'emprisonnement correctionnel, quand on sait la manière dont on subit l'emprisonnement correctionnel dans nos prisoris départementales (3). L'adoption de notre proposition aurait donc pour résultat définitif, dans nos prisons départementales, de réduire des deux tiers la durée des séjours et par conséquent les journées de présence des condamnés.
(1) Théorie de l'empris., t. III , p. 14 et suiv.
(2) En ce moment, par exemple, où le département de la Seine va bâtir une maison d'arrêt pour remplacer celle de la Force, si, par l'augmentation du nombre des juges d'instruction, on diminuait à Paris la durée exagérée des détentions avant jugement, on rédairait notablement le plan et le devis du projet.
(5) Théorie de l'emprisonnement, t. III, p. 376.

Mais il est une autre proposition qui viendrait au contraire déterminer un accroissement, proposition motivée sur un principe encore assez généralement reconnu (1), celui de ne point envoyer au pénitencier des condamnés à moins de deux ans. On en sent la nécessité, même du point de vue actuel de nos maisons centrales, où les condamnations au dessous de deux ans, abrégées par les délais des transfèremens, jettent un étément flotant de population, qui surnage à la surface, sans avoir la volonté ni le temps de s'imprégner des habitudes du travail et de la discipline. Le nombre des condamnés à plus d'un an et à moins de deux ans d'emprisonnement correctionnel, s'élevait, au $1^{\circ 0}$ janvier 1837, dans nos maisons centrales, à 1680 hommes et 553 femmes, ensemble, 2233. Le renvoi de ces délinquans aux prisons départementales, serait loiu de balancer la réduction de population résultant de l'abréviation des séjours par l'effet de l'emprisonnement solitaire, et nous pensons qu'en dernière analyse le mouvement habituel des délinquans à celluler solitairement dans les prisons départementales, n'atteindrait pas 5000 .
Le maximum de la durée de l'emprisonnement solitaire pour les délinquans détenus dans les prisons départementales, étant ainsi de huit mois, et l'emprisonnement pénitentiaire, ou l'envoià la maison centrale, ayant deux ans pour minimum, il y aurait un intervalle de seize mois, de l'un à l'autre. Cette innovation, qui, dans notre système, conserverait à l'emprisonnement pénitentiaire, jusque dans le minimum de sa durée, son caractère essentiel d'intimidation, est justifiée par plusieurs autres motifs développés ailleurs (2) : et elle a méme en Angleterre un précédent qui nous semble devoir acquérir un jour l'autorité d'un principe dans la révision des
(1) Théorie de l'empris., t. III, p. 28-578.
(2) Idem, t. I, p. 57,211 ; t. II, p. 20.

Codes pénaux ; car là où le codificate re pose arbitrairement la limite où les peines se séparent, l'esprit rasé du malfaitear, saisissant celle où elles se confondent, renverse tout le système de leur graduation.
Si la France n'était pas déjà couverte des bâtimens des maisons départementales, et qu'il s'agît de les construire, le devis de la dépense serait facile à calculer, en raison de 2,200 francs par détenu (1); car nous avons dit (2) les raisons qui rendent le système cellulaire infiniment moins onéreux à établir pour les prisons départementales, qu'il ne le serait pour les maisons centrales, où l'organisation du travail et la durée des séjours augmenteraient singulièrement les exigences à satisfaire et les difficultés à résoudre. En l'état présent des choses, nous ne saurions tracer le devis des frais d'appropriation des bâtimens des prisons départementales qui pourront être couveries en cellales. Le nombre en est assez considérable. Quant aux bâtimens qu'on ne pourrait utiliser pour la séparation cellulaire, ce ne seraient pas des non-valeurs, d'autant que, n'ayant souvent aucun cachet de leur destination spéciale, ils seraient propres à une destination différente.
Des trois grandes divisions de la réforme pénitentiaire en France, nous venons de tracer pour les deux premières, les pénitenciers de jeunes détenus et les prisons départementales, le plan à suivre. N'est-ce pas là une tâche assez grande pour le présent, et le pays ne doit-il pas s'attacher à l'accomplir, avant de s'engager plus'avant?
(1) Paris excepté.
(2) Théorie de l'empris., t. III , p. 168 et suiv. *

## Troisième partir. - Condamnés à long terme.

$\int$ fer. Maisons centrales. - Condamnés des deux sexes à plus d'un an d'emprisonnement et à la réclusion. - Femmes condamnées aux travaux forcés.

Les détentions à lopg terme comprennent trois catégories distiactes de détenus, les enfans dont nous n'avons plus à nous occuper ici, les femmes et enfin les hommes : toutes les opinions soṇt unanimes à réclamer pour ces trois catégories, trois ordres d'etablissemens essentiellement distincts. Quel que soit ensuite le système pénitentiaire qu'il s'agisse d'appliquer, toutes les opinions ne sont pas moins unanimes à reconnaître la nécessité de renfermer la population d'un pénitencier dans le chiffre de 400 (1), sans jamapis excéder celui de 500 , sous peine de compromettre les intérêts moraux de la discipline pénitentiaire. Il y a un troisième principe enfin qui n'est pas moins généralement reconnuu, c'est la nécessitéćque les bâtimens soient disposés de manièree à procurer aux gardiens sur les détenus, et au directeur sur les gardiens et les détenus, une surveillance facile, continue, simultanée, qui réserve même au directeur la faculté de l'exercer d'une manière invisible et inattendue.

Nous croyons avoir déjà rectifié bien des idées (2), dissipé bien des préveṇions et notablement simplifié la question de la réforme, en montrant que le chàmp qui reste ouvert aux débats des opinions dissidentes, se réduit d'abord aux condamnés adultes, et seulement pour les condamnations à long
(1) Théorie de l'empris., t. III, p. 4 et suiv.
(2) La nécessité de commencer la réforme par la question des jeunes détenus et des prisons départementales, a été parfaitement développée par M. Léon de Malleville, dans son excellent rapport sur le projet de budget pour 1889.
terme, et seulement encore pour le régime intérieur des établissemens qui leur sont consacrés, ou plutôt sur un seul point de ce régime inntérieur ; car, d'accord sur la spécialité de ces établissemens, sur le maximup de leur population, sur les conditions de leur surveillance, les réformistes le soṇt également sur la nécessité de l'instruction élémentaire , morale et religieuse, et ne discutent plus entre eux que la question de savoir si l'on doit admettre ou exclure le travail en commun.

Y a-t-il en ce moment urgence d'une solution législative sur cetle question, résultant de la nécessité d'entreprendre simultanément en France la création de pénitenciers de jeunes détenus, et la réforme des prisons départementales, des maisonș centrales et des bagnes. Une pareille tâche excederait les ressources et les forces du prys. D'ailleurs, ainsi que nous l'apons longuẹment développé ailleurs, la réforme des maisons centrales attend de la réforme préalable des prisons départementales, le meilleur élément de la solution du problème ; car le jour où le condamné, au lieu d'avoir été déjà corrompu à la maison d'arrêt, corrompu à la maison de justice, corrompu à la maison de correction, corrompu dans les trajets de la maison d'arrêt à la maison de justice, de la maison de justice à la maison de correction, de la maison de correction à la maison centrale, arrivera à cette maison centrale, pur de toute corruption antérieure, grâce au système cellulaire établi jusque dans la voiture de transfèrement; ce jour-là seulement il serait permis d'apprécier la prétendue nécessité de recourirà ces moyens désespérés, à ces dépenses exorbitantes qui ne préoccupent maintenant tant d'esprits, que parce qu'ils se placent exclusivement au point de vue de cette criminalité d'érudition qu'on apporte aux maisons centrales, et que la
(1) Discours de la Société de la morale chrétienne.
société doit surtout s'imputer à elle-mếme, puisque que c'est elle qui lui a ouvert école dans les prisons départementales.
A toutes ces raisons, nous ajouterons, qu'en ce qui concerne la réforme de nos maisons centrales, le parlement et le pays ne nous semblent suffisamment éclairés, ni sur les faits, ni sur les difficultés de la question. L'état et le régime intérieur de nos prisons départementales sont assez généralement connus au sein des chambres et du pays, parce qu'un grand nombre de citoyens ont été appelés, soit comme procureurs du roi ou juges d'instruction, à y pénétrer fréquemment dans l'exercice de leurs fonctions, soit à les visiter comme présidens des assises, soit à les surveiller journellement comme membres des commissions des prisons, soit enfin à en discuter, comme membres des conseils généraux, les dépenses d'administration, d'entretien et de régime intérieur. Mais quant à nos maisons centrales, combien pourrait-on compter d'hommes, soit dans le pays, soit dans les conseils généraux (1), soit dans les chambres, qui aient pris une connaissance sérieuse de l'état ét du régime intérieur de ces établissemens? Les plus zélés y ont fait un beau jour une de ces apparitions, où l'on s'imagine
(1) M. Flandin, avocat-général à la Cour royale de Poitiers; qui , dans un discours de rentrée, a traité avec érudition la question de la réforme pénitentiaire, a témoigné sa surprise que les conseils généraux, consultés deux fois en 1837 et 1838 sur le régime applicable à nos maisons centrales, se soient prononcés, dit-il, en majorité, la première fois poar Auburn, et la seconde fois pour Philadelphie. La différence de ces deux résultats pourrait s'expliquer parle motif qu'en 1837, on se borna à leur poser la question, et, qu'en 1858, la circulaire qui entreprit de leur résumer les argumens respectifs des deux systèmes rivaux, inclinait tellement vers le système pensylvanien, que tous les journaux soit partisans, soit adversaires de ce système, déclarèrent, les uns pour s'en prévaloir, les autres pour s'en plaindre, que l'administration, par l'autorité de son opinion déclarée, allait platôt entrainer que consulter celle des conseils gènéraux. Toutefois plusieurs conseils généraux, convaincus de l'insuffisance de lumières spéciales, eurent la sagesse de s'abstenir.
soivent, et de la meilleure foi du rionde, en une heure ou deux, avoir vu le fond des choses, quand on n'a pu même en effleurer la surface. Il n'y a, en France, sur la situation de nos maisons centrales, qu'ignorance et préjugés : ce qui fait que, dans le mal comme dans le bien qu'on en pense ou qu'on en dit, on tombe de part et d'autre dans l'exagération.
Et c'est malheureusement dans cette disposition d'esprit, que sont partis pour l'étranger ceux qui sont allés s'y enquérir des améliorations applicables à nos maisons centrales. Aucun n'avait été préalablement initié par un examen sérieux et une observation pratique, à la connaissance de l'état et du régime de ces établissemens. N'était-ce pas là interdire à ces missions toute leur utilité? Ne faut-il pas étudier le mal, pour acquérir le diagnostic duremède à y apporter? On est évidemment allé à l'étranger avec cette funeste et injuste préoccupation, que chez nous tout était vicieux dans le régime de nos maisons centrales, et que, pour améliorer, il fallait d'abord tout renverser ; tandis que si l'on avait étudié de près l'état des choses, on eût va qu'à côté de la part du mal, il y avait à faire la part du bien : que le système de ces établissesemens, si imparfait qu'il fût, étaít éminemment perfectible, et qu'il fallait songer à perfectionner plutôt qu'à détruire Alors, avec cette saine appréciation de l'état des choses, on eût cherché dans les pays étrangèrs si ce qui était mal chez nous était bien chez eux ; si ce qui élait bien chez nous, était encore mieux ailleurs. Et dans ces utiles et féconds rapprochemens, on eût vu que la France n'était pas plus restée sur la question des prisons que sur les autres, à la remorque de la civilisation moderne; que dans aucun pays du monde le système pénitentiaire n'avait été coulé d'un seul jet comme une statue de bronze; qu'il ne fallait en décerner le brevet d'invention à aucune nation, soit d'Europe, soit d'Amé-
rique; qu'enfin ce système pénitentiaire ne se fonderait, comme toutes les grandes institutions sociales, qu'a l'aide de l'expérience et du temps, par l'échange des lumières et la comparaison des essais et des résultats de tous les pays. Avec cette conviction, on n'eût pas mis la France, en matière de rêforme pénitentiaire, à l'école de l'étranger, quand l'étranger sent, au contraire, que, là comme partout, il a besoin de s'inspirer du génie de notre civilisation française (1).
Je ne prévois guères d'objections à l'ajournement d'une solution législative sar la question du système pénitentiaire applicable aux condamnés à long terme; mais je prévois des obstaeles, et celui d'abord de l'encombrement actuel de nos maisons centrales. Nous avons déjà indiqué deux moyens d'y remédier, par la création de pénitenciers de jeunes détenus et. le renvoi aux prisons départementales des condamnés à moins de deux ans. La première mesure ne retirerait, il est trai, aux maisons centrales que 437 enfans qui y restaient encore détenus au $1^{0 r}$ janvier 1838; mais la seconde opérerait une diminution de 2233 dans la population decesétablissemeress. Eafin il est encore un troisième moyen. La mécessite de consaerer aux femmes des maisons centrales spéciales, et de supprimer les quartiers de femmes qui existent aujourd'hui dans plusieurs maisons d'hommes, a été reconinue

[^3] un engagement qu'elle est encore on demeure d'exécuter. Les premiers pénitenciers à construire en France pour soulager l'encombrement des maisons centrales, doivent donc être des pênitenciers de femmes. Dans l'ètat actuel, sur nos dix-neuf maisons centrales, déjà les quatré maisons de Montpellier, Cadillac, Clermont (Oise) et Hagueneau, sont consacrées aux femmes exclusivement, et les six maisons centrales seulement đè Beaulieu, Clairvaux, Fontevrault, Loos, Rènaes et Limoges, affectées anx dêtenus des deux sexes, renfermaient au ler janvier 1838, 1,792 femmes; ce nombre se réluirait a a 1,500 par léffèt đó renvoi des condamnẻes au dessous de deux ans aux prisons départementales. Ainsi trois petiterciers de femmess, de 500 chacun, ou ce qui vaudrait mifieux èrcore, quatre de 00 , suffiraient pour permettre au gotvernement de remplir sés engagemens, et de réaliser lamélior nies aux 2,600 places disponibles par le renvöi des condamnés à moins de detux atis et lezvactiation des enfans, procurefaient ainsi an total de 4,100 places, pour remédier à l'encombrenent des maisons centrales. Ces ressources combinées seraient assurément plus que suffisantes pour permettre au gouvernement de reavoyer à 1845 la proposition aux chambres de la seconde partie de la rêforme, c'est- a -dire du système applicable"aux condamnés à long terme.
Ici pourtant je rencontrerai deux sortes d'adversaires; les uns qui, partisans du statu quo, se refuseront à prendre pour 1845 l'engagement d'une réforme dont ils nient à l'avancee la nécessité, landis que les autres, les pensylvaniens, qui ont besoin de tout renverser, regarderont comme préjudiciable tonte mesure qui tendrait à prolonger un ordre de choses où il n'y a rien, à leurs yeux, de bon à prendre. C'est exagerer le
bien et le mal, pour aboutir d'une part à tout maintenir, et de l'autre à tout détruire. Le tort de l'opinion que représente M. de Liancourt est de méconnaître dans ce système les abus du présent, mais le tort non moins grand de l'école pensylvanienne est de nier les ressources et les espérances de l'avenir.

La vérité est dans l'opinion, qui, ne croyant pas à laperfection, mais seulement à la perfectibilité du système actuel de nos maisons centrales, reconnait la réforme nécessaire, mais seulement dans la voie du perfectionnement.

Nous avons déjà porté ailleurs notre jugement motivé sur le régime des maisons centrales (1). Le système pénitentiaire devant viser, selon nous, à empêcher la corruption mutuelle, à produire l'intimidation, à opérer l'amendement, nous avons successivement demandé au régime de nos maisons centrales s'il obtenait ces trois résultats, et il a été facile de voir qu'il n'avait pas même été conçu et organisé dans le but de les atteindre. Mais aussi ce qui nous a paru évident ; c'est que le principe fondamental du régime des maisons centrales, le principe de la réunion auquel on devait le travail en commun, était un principe éminemment fécond, et qui n'attendait qu'une meilleure organisation pour satisfaire à toutes les exigences du système pénitentiaire : que seul même il pouvait réaliser le but de tout système pénitentiaire, qui est de rendre à la société des hommes sociables.
M. de La Rochefoucault, qui ne veut pas plus isoler les détenus de jour que de nuit, a commis une méprise trop répandue, en croyant que la question entre les partisans et les adversaires du système pensylvanien, se bornait à savoir si on isolerait les détenus de jour et de noit ou de nuit seulement. La lutte est entre le principe de lisolement et le principe
(4) Théorie de l'empris., t. I, p. 518 ; t. III, p. 329.
${ }^{3}, 77$
de la réunion ou du travail en commun? Quant au cellulage de nuit dont je suis partisan persévérant, il n'estle principe d'aucun système, mais seulement un moyen dont quelques défenseurs du travail en commun, en très-petit nombre, il est vrai, n’admettent pas la nécessité; non qu'ils étendent à l'isolement cellulaire de nait, ainsi que le fait M. de Liancourt, le reproche de favoriser un vice funeste. Ce vice justement appelé le vice solitaire, est l'une des conséquences déplorables et incontestables de l'isolement de jour et de nuit ; mais la cellule de nuit ne; pourrait le faire craindre que dans le cas où lintervalle du coucher au lever excèderait le temps nécessaire au sommeil. Or l'une des premières conditions de la discipline pénitentiaire est de régler précisément le temps de veille et de sommeil; de telle sorte qu'au moment du coucher le besoin de réparer la fatigue du jour livre immédiatement le détenu au sommeil , auquel le lever vient l'arracher, quand la cloche du matin sonne l'heure du réveil (1). Ajoutons que l'omission de la règle précitée ne rendrait pas moins dangereux le séjour trop prolongé dans les dortoirs; car le détenu dont on n'aperçoit que la tête, puisque la couverture dérobe les mouve mens de son corps; aurait aussi bien que dans la cellule de nuit la liberté de mal faire. Mais en considérant le cellulage de nuit comme moyen d'empêcher les communnications dangereuses, quelques publicistes préféreraient organiser un service spécial, pour exercer de nuit dans les dortoirs en commun, la même surveillance que pendant le jour dans les ateliers; c'est-à-dire qu'ils proposent ainsi d'organiser de nuit la discipline du silence, comme elle est organisée de jour. Je ne partage pas leur avis.

Le cellulage_de nuit a d'abord deux avantages à mes yeux:
(1) Théorie de l'empris., t. II, p. 134.
le premier, c'est qu'il rend impossible le vice le plus hideux et le plus dégradant des dortoirs en commun; le second, c'est qu'il enlève aux imaginations l'excitation des nudités, sidangereuse dans cette vie de prison, où ce n'est pas la religion qui inspire, comme au couvent, le vœu d'une chasteté volontaire, mais la loi qui impose une abstinence forcée (1). Et pourtant, dans tous les couvens des deux sexes, on est si convaincu, même chez les trapistes, des dangers de cette excitation des nudités, que là où l'on n'a pu introduire la celIule de nuit; on a pratiqué du moins dans les dortoirs en commun des cloisons de séparation, à hauteur d'homme, entre chaque lit:

Un autre motif qui me rend partisan pẹrsévérant du cellulage de nuit, c'est que la réunion de nuit ne peut se comparer à la réunion de jour. Dans la réunion de jour, le détenu est soumis à une triple surveillance, à la surveillance des gardiens, à celle de la direction et de linspection, enfin à celle de ses codétenus, dont tout praticien sait linappréciable utilité, non dans le sens de l'espionnage, mais dans celui du contrôle, parce qu'en prison, comme en société, la masse vaut mieux que l'individu, la vie publique vaut mieux que la vie privée, et le détenu sent le besoin de se respecter davantage en face de la réunion qu'en face de lai-même. Mais la nuit, la réunion dart, et l'individa qui veille échappe à ses regards. La direction et l'inspection dont le service de jour est si actif, si pénible, ont besoin de sommeil: elles dorment

[^4]aussi. Le gardien seul veille, et veille saps controle. Custodes ipsos, quis custodiet? Personne n'est lid pour surveiller les surveillans; ni looil de la direction et de l'inspection, ni celui de la réanion des détenus. Dans une pareille situation, le gardien ne vaut pas pour moi le mur de la cellule, parce que le mur seul est infaillible. Et quand on échapperait à cette inconséquence d'accorder pour la nuit aux gardiens cette confiance absolue qu'on leur refuse de jour, ces surveillans que vous coulez tous dans le même moule, comme également incorruptibles, vigilans; incapables de céder à aucune espèce de sollicitations, pourront-ils toujours résister à celles du sommeil? Croyez-moi, la discipline pénitenti aire, basée sur le principe de la réunion de jour, est déjà une œuvre assez di fficile et assez̀ laborieuse, ne cherchez pas à en accroître les difficultés outre mesure. Le vice du système pensylvanien, c'est de substituer le mur à l'homme; ne vous jetez pas dans l'excès contraire, en voulant partout substituer l'homme au mur. Il y a des deux côtés un excès dont il faut se garantir. Quand la force morale sommeitle, empruntez alors à la force matérielle la garantie de la cellule de nuit ; permettez à la discipline de sommeiller elle-même, sous peine d'en user et briser les ressorts, si vous leur demandez une tension continuelle. Que sur vingt-quatre heures, le directeur en ait au moins sept où il puisse reposer, sans crainte que la négligence d'un gardien, d'un seul gardien, puisse favoriser le désordre. Elles sont si grandes ces difficultés du personnel, qu'en vérité j'adopterais le système cellulaire de nuit, quand il n'aurait à mes yeux que le seul avantage de nous épargner d'étendre an service de nuit la surveillance de la réunion de jour. G'est une trop grande dépense d'hommes et de capacités, que de voulloir supprimer le cellulage de muit, et ce ne serait pas assurément une économie d'écus; car le système qui doublerait les frais de surveil-
lance serait certes plus onéreux que la dépense de premier établissement des cellules de nuit.
Mais dans le système pénitentiaire tel que j'en ai tracé la théorie, la cellule a un autre but que d'empêcher de nuit les communications dangereuses. Si le tort du système pensylvanien est de croire à l'omnipotence de la réflexion solitaire, le tort de ses adversaires est d'en nier et méconnaltre complétement l'utilité. Rien n'est plus faux que cette opinion de l'école pensylvanienne, qui croit l'esprit humain organisé de telle sorte, qu'il puisse s'appesantir constamment sur un sujet quelconque. Cette école vient détruire, par la permanence delisolement, l'efficacité de la réflexion solitaire. Les intermittences qu'apportent à la solitude la réunion silencieuse et le mouvement du travail en commun, loin d'être un obstacle, sont à nos yeux une condition essentielle à l'influence éducative de la réflexion solitaire. Il est un jour dans la semaine où la cellule de nuit vous sera utile, non plus pour faire dormir le détenu, mais pour le faire réfléchir; c'est le dimanche, c'est dans ce jour du repos et de la prière, où le silence de la discipline n'est plus même troublé par l'activité des travaux, par lebruit des outils, par les cris des machines ; c'est dans ce jour que la voix intérieure de la conscience, réveillée par linfluence du culte et de la prédication morale et religieuse, doit parler au détenu dans le recueillement de la cellule, où il se trouvera, pendant un certain temps, placé seul en face de luimême, des bons conseils qu'il a entendus, des sages exhortations qu'il a reçues, sans qu'aucun autre bruit que l'écho intérieur de cette parole morale et religieuse vienne résonner à ses oreilles et ọccuper sa pensée.
C'est une singulière chose de voir combien dans la marche de l'esprit humain l'excès d'un côté entrâ̂ne presque toujours de l'autre l'excès opposé : parce que l'école pensylvanienne

## 41

n'a voulu placer le détenu qu'en face de lui-même, en lui interdisant de jamais poser devant la réunion, il se rencontre une autre école qui lui commande au contraire de toujours poser devant la réunion, sans lui permettre de pouvoir jamais se trouver un moment avec lui seul. Si notre système a obtenu généralementà l'étranger l'attention bienveillante des hommes d'état , c'est qu'ils nous ont su gré d'avoir cherché , sans au cun esprit d'enthousiasme ou de dénigrement, le côté vrai et pratique de chaque école, eu utilisant leurs services sans partager leurs excès.
Tels sont les motifs qui nous feront demander avec toute l'énergie de notre conviction, toutes les fois qu'il s'agira de construire de nouvelles maisons centrales, l'adoption du système cellulaire de nuit. S'ensuit-il, qu'à l'exemple de l'école pensylvanienne, qui exige le sacrifice des bâtimens de nos dix-neuf maisons centrales et des millions qu'elles ont coûté, pour substituer le travail solitaire au travail en commun, nous venions aussi de notre côté montrer des exigences aussi absolues et aussi déraisonoables pour le système cellulaire de nuit? Non, sans doate : pour l'église pensylvanienne, il n'y a pas de concession possible; hors du cellulage continu, pas de salut, et avec le cellulage continu, renversement et abandon de tout ce qui existe, parce qu'elle ne peut, sous peine de suicide, transiger avec les deux principes de la réunion et du travail en commun. Or, ces deux principes qui régissent les maisons centrales sont les nôtres ; et nous n'attaquons que les lacunes et les vices de leur mauvaise application. Nous pouvons donc admettre, sous ce double rapport, dans l'ẻtat actuel de nos maisons centrales, des améliorations relatives qui, sans réaliser complétement notrè système, sont du moins un acheminement progressif vers son application. G'est ainsi que, sous le rapport des, dortoirs en cọmmun, ce
serait apporter un grand palliatif à leurs inconvéniens actuels, que d'organiser un service de gardiens de nuit, afin d'y rendre la surveillance continue et permanente. C'est une amélioration que nous appelons de tons nos vœux, dans les bâtimens denos maisons centrales quine seraient pasd'ure appropriation facile au cellulage de auit.
Il est d'autres principesdont toutes les opinions proclament rutilité et tous les systemes exigent l'observation; ce sont ces prineipes déjà cités, relatifs aux conditions de la surveillance et aux limites de la population. Malheureusement on a poussé bien loin l'oubli de ces principes dans l'organisation de nos maisons centrales. Lestravaux soit d'appropriation, soit de construction, ont été faits successivement, à tort et à travers, sans aucun plan d'ensemble, sans l'intelligence des besoins de la surveillanee, non seulement de jour, mais de nuit.
Quant à l'encombrement de la population, il n'y a jamais eu abus pareil dans aucun autre pays de l'Europe: le chiffre va de $\mathbf{4 0 0 0}$ à 2000 détenus.
Avec ces deux vices de leurétat actuel, il n'est aucun système pénitentiaire possible dans nos maisons centrales. Fautil en conclure le sacrifice et l'abandon général des bâtimens existans? Nullement.
D'abord sur nos dix-sept maisons centrales; il en est deux dont on peut faire le sacrifice, sans que ce soit à titre onéreux. Le Mont-Saint-Miehel n'a pas été construit , mais seulement dégradé par la destination de maison centrale qui ne lui convient aucunement, en raison des difficultés des approvisionnemens et de l'organisation de la surveillance et du travail. De là une charge pour le trésor, qui supporte une augmentation de prix de journée. La maison centrale de Rennes a des bâtimens en si mauvais état, que depuis bien des années la nécessité d'une reconstruction a été reconnue par l'administration.

Les quatre maisons centrales exclusivement affectées aux femmes, sont celles dont les bâtimens sont généralement le moins défectueux, et surtout le moins encombrés. La population est habituellement à la maison centrale de Cadillac, de 300 détenus; à la maison de Montpellier, de 450 ; à lałłmaisọ d'Hagueneau, de 600; et à la maison de Clermont, de 700, Si l'on n'admettait plus à l'avenir dans les maisons centrales, comme je l'ai déjà proposé, que les condamnés à deux ans et plus, l'effet de cette mesure, diminuerait la population de ces maisons de manière à y faciliter à la fois l'action de la surveillance et de la régénération. La réforme de nos maisons centrales de femmes n'exigerait ainsi, en frais de construction, que l'érection des trois pénitenciers précédemment indiqués, destinés à recevoir les femmes détenues encore aujourd'hui dans des quartiers des maisons centrales d'hommes.
Quant aux treize maisons centrales qui restent, nous en prendrions huit, généralement les plus considérables, pour remplacer les bagnes, savoir : les maisons centrales de Clairvaux et de Fontevrault pour les condamnés à perpétuité, et les six maisons centrales de Gaillon, Mẹlun, Loos, Eusisheim, Eysses, Nîmes, pour les condamnés aux travaux forcés à temps. Nous expliquerans bientôt, en nous occupant des bagnes, à quelles conditions cette mesure nous paratrait praticable.
Enfin quant aux cinq maisons centrales de Beauliey, Limoges, Embrun, Poissy et Riom, nous croirions pouvoir, par de notables réductions dans le chiffe actuel des détenus, ramener ces établissemens au point où, sans procurer à la discipline pénitentiaire toutes les garanties désirables, du moins ils ne lui offriraient plus d'insurmontables obstacles. Ainsi nous réduirionsla population, à la maison centrale de Beaulieu, de


1200 à 850 ; à la maison de Limoges, de 800 à 650 ; à Embrun, de 800 à 600 ; à Poissy, de 700 à 550 ; à Riom, de 500 à 400 . Nous laisserions à la maison de Beaulieu le chiffre élevé de 850 , parce que c'est la maison centrale dont les bâtimens offrent le plus de facilités à l'action de la surveillance; et par le motif opposé nous réduirions Embrun de 800 à 600. On voit donc que nous ne demandons, au nom de la réforme pénitentiaire, le sačrifice d'aucune maison centrale, car l'abandon du mont St-Michel et la reconstruction de la maison centrale de Rennes sont des nécessités actuelles.

## § 2. Bagues. - Hommes condamnés aux travaux forcés à temps et à perpétuilé.

Il est deux"choses sur lesquelles j'ai insisté depuis bien des années avec une infatigable persévérance, parce que ce sont à mes yeux des conditions vitales de la réforme pénitentiaire en France; je veux parler de la double nécessité, de supprimer les bagnes, et de ne pas isoler la question des maisons centrales de celle des bagnes, mais au contraire de n'entreprendre et rechercher la solution de ces deux questions, qu'avec la conviction profonde de leur connexité. Notre opinion sur la suppression des bagnes, dont naguères on critiquait le radicalisme, fait de tels progrès, et son prochain succès nous paraît tellement assuré, que nous ne reviendrons pas ici sur les argumens (1) inutiles à une cause désormais gagnée.
Il n'en est pas ainsi du lien de connexité qui unit la question des maisons centrales à celle des bagnes. Jusqu'ici, au sein des commissions réunies au ministère de l'intérieur, pour
(1) Voyez les articles que nous avons publiés dans la Gazette des Tribunaux, en octobre et novembre 1828 : Théorie de l'empris., t. III, p. 611. Voyez aussi l'excellent rapport de M. le baron Tupinier sur le mátériel de la marine.
s'occuper de la réforme pénitentiarre jamais la question des bagnes n'a été mise à l'examen, et oq s'est toujours placé au point de vue exclusif des maisons pentrales. La question des maisons centrales et du système a/y introduire, est aussi la seule qui ait généralement préoccupé au dehors l'attention des réformistes et suscité leurs debats. Cependant, après avoir eu jusqu'à ce jour le tort d'isoler la question des maisons centrales de celle des bagnes, quelques esprits sembleraient aujourd'hui pencher vers l'excès opposé. Quant à nous, si le pays ne nous a pas paru encore suffisamment éclairé sur la question si débattue du système applicable aux'maisons centrales, parce qu'on n'avait pas apporté dans ces débats une connaissance exacte de ces établissemens, à plus forte raison devons-nous désirer un plus ample informé sur cette question des bagnes, restée à l'écart, et qui mérite pourtant d'être mise sérieusement à l'étude, avant qu'on puisse en résoudre et même en soupçonner les difficultés.
Il faut considérer la situation des bagnes du point de vue répressif, qui est celui de l'intimidation, et du point de vue pénitentiaire, où il s'agit d'empêcher la corruption mutuelle, et de travailler à opérer l'amendement. Du point de vue pénitentiaire, il y aurait la même inconséquence à s'occuper du bagne avant la maison centrale, qu'à partir de la réforme de la maison centrale pour arriver ensuite à la maison de justice et d'arrêt. Mais du point de vue de l'intimidation, la situation actuelle des bagnes mérite la plus sérieuse attention.
Il y a douze ans, en 1828, voici en quels termes nous nous exprimions à cet égard (1): "On est mieux aux bagnes que dans les maisons centrales, à ce point que les septuagénaires eur-mêmes ne veulent plus user des dispositions de la loi, qui
(1) Gazette des Tribunaux, octobre 1828, p. 1241.
leur perrnet d'aller dans ves dernièrés maisons: Cordre de la répression dans les etablissemens de detention en France, eat en sens inverse de ta vriminatite..... Des assassins échappent à l'échafaud, paree qu'mn jury s'est rencontré qui a écartéla oirconstañoe de la préméditation par l'effet d'une invincible répixgrance è condämner à mort. Eh bien! ces coupables, que les jüres ont rendus à là vie, qu'en faites-vous au bagne? vous lesg revides à la liberte, vous les metteis en travail et en circutation au miliew de vos arsenaux; mais; sans vous è douter, volus Etes les hommes les plus impruidens et les plus ineonisquens que je eonnaisse ( $\mathbf{1}$ ).
Ge que nous disions en 1828 , nous l'avons répété à satiété depuis (2), en jetant le cri d'alarme sur les dangers d'une pareille situation : nous avons dit et redit également que le régime des maisons centrales était pourtant entièrement dépourvu du caractère d'intimidation que ces établissemens devaient offfir au dedans et au debors; qu'on y menait une vie de manufacture et non de prison : que le jour où l'on entreprendrait la réforme de cès établissemens : il faudrait commencer par y organiser d'abord l'élément de la répression;
(1) Gásette dés Trib., novembre 1828.
(2) Voici ce que rous écrivions dix ans plus tard, en 1838, Theorie de l'empris., t. I, p. 38 : «Tandis que le correctionnel des prisons départementales aspire à la maison centrale, attiré par l'appât du travail qu'on y sa-
 vie captive et monotone, anubitioná la vie extérieure du furçat, l'air libre qu'il respire, l'arsenal où il circule, la mer qu'il sillonne, le soleil qui luit pour lui depuis le lever ju:qu'au coucher, et étale à ses regards cet at'rayant spectacle que présente dans nos ports maritimes l'activite de l'homme et l'agitation des flots. J'ai vu plusieurs condamnés me prier de les faire transférer de là maison centrale au bagne qu'autrement ils feraient un mauvais coup pour y réussir. C'est l'infamie senle attachée au nom de forçat qui fait préférer le séjour des maisons centrales aux condamnés encore accessibles aux considérations morales.» Pourtant on semble pour la première fois s'apercevoir aujourd'hui de cet ètat de choses, et plusieurs même s'attribuent en 1840 le mérite de la découverte.
mais que ce jour-là, si le système desbagnes était encore debout, on aggraverait tellement la différence entre les régimes de ces deux sortes d'établissemens, qu'il y aurait prime d'encouragement au crime. Les faits se sont passés tels qu'il était si facile de les prévoir.

A peine l'arrêté du 10 mai 1839 a-t-il entrepris, et selon nous d'une manière encore incomplète (1); la réforme de l'abus des cantines; qu'est-il arrivé? Ce seul élément d'intimidation (2) a tellement aggravé la graduation déjà si disproportion-
(1) Cependant M. de Lavochefoucaud-Liancourt critique l'arrèté du 10 mai comme une barbarie. Quant à nous, qui ne sommes pourtant pas suspects de
 tolèrast Yacthat da bénrre et dr fromage, il ria pas sapprimé la cantine: qu'en maintenant la répartition actuelle du produit du travail, dont les deux tiers continuent à être remis au détena, il a laissé le travaii à la prison tel
 néte ouvrier; car il faut à l'honnette ourrier payer avec son salaire; pour hai it sa famille, le logement, la nourriture et l'entretien; tandis que le detenu à $a^{2}$ maísón centrale, logè , nourri, vêtu aux frai's dè Tétat reçoit les deux ièrs de sod travail, dont lun inmédiatemeit disponimle én achat de bearre tt de fromage. Aussi faut-il voir les tartines beurrees qui circulent à la maison sentràle. En songeant que je mangeais an pensionnat le pain sec au déjenner
 as de la ration commane, que l'achat da paini poar nívelér les appétits.

- Ft dût M. de Larochefoncaud me rayer de la liste des philauthropes, jajourerai que je venx que le détenu à la maison centrale apprénne, non seule. m̈ent à travailler; mais à vivre de son trásailt, et qu'en conséquette on mette à sa charge ses frais de nourriture et d'entretien. C'est ainsi que j'entends le travail pénitentiaire. Théorie de l'empris., t. II; p. 265 et suiv.
(2) M. de Larochefoucaud-Liancourt a également attaqué la disposition de Parrete do 10 mai qui prescrit le silence. Pourtant, en face de fèncombrepeat actuel des maisons ceentrales et des obstacles des localités, si l'on a prescrit le silence, c'est, ainsi que l'indique la correspondance ministérielle . moins dans l'espéränce de lobtenir tel qu'il devrait être oblenu, que dans le but d'imprimier aui regitine des iaisons centrales uf certain earactère d'intimidation. Mais le jour où les drux obstacles précités n'existeront plus au même degrédans les bâtimeus actuels, et auront complétement disparu de ${ }_{s}$ péniteneiers nouveanx, M. de Larochefoucaud-Liancourt doit s'attendre qu'alors la discipline du silence recerra une sériense application, non plus
née du régime pénal entre les maisóns cêntrales et les bagnes, quedu sein de ces maisons centraleson a vu les détenus s'accuser de crimes qu'ils n'avaient pas commis, etd'autres même en commetre avec préméditation, dans le but avoué d'obtenir leur envoi aux bagnes. Cette situation est grave, sans doute; mais, après lui avoir refusé la prévoyance du passé, il ne faut pas lui accorder exclusivement toute la sollicitude du présent, et croire qu'on doive passer des prisons départementales aux bagnes, pour commencer la réforme par les deux extrêmes. Le remède, selon nous, serait pire que le mal : car l'un n'alarme que le présent, l'autre compromettrait l'avenir. Le seul enseignement à retirer de la situation des choses, c'est de ne pas scinder la question des condamnés à long terme, et de poser immédiatement, comme préliminaire de sa solution future, le principe de la suppression des bagnes, c'est-à-dire la substitution de la vie captive à la vie extérieure, de l'étroite enceinte du chemin de ronde à la circulation dans l'arsenal, et enfin l'austérité silencieuse de la prison aux bruyans mouvemens du port. Ce principe de la suppression des bagnes ainsi posé, il suffit de prendre l'engagement de proposer aux chambres, en 1845, sur le système applicable à tous les condamnés à long terme, une solution complète qui donne satisfaction égale aúx besoins de l'intimidation et de l'amendement, par une heureuse combinaison de leurs intérêts réciproques et une saine intelligence de leur mutuelle et utile assistance; certes, en face d'un si prochain avenir, il n'y a pas, pour la réforme, péril en la demeure. Quelques précautions suffiront pour obvier aux difficultés du présent.
Cet affaiblissement alarmant de l'influence répressive que les bagnes devraient exercer au dedans et au dehors, n'est
seniement pour opérer l'intimidation, mais pour empêcher les communications dangereuses.

pas un fait général et absolu. Pour bien juger le fait, sans en exagérer la portée, il faut distinguer l'infamie et la sévérité du châtiment. Envisagée comme peine infamante, il y a encore pour le public, depuis et malgré la suppression de la chaîne, un immense intervalle entre l'infamie de la condamnation que le réclusionnaire subit à la maison centrale, et celle qui s'attache au nom du forçat et au séjour du bagne. C'est quand on le considère sous le point de vue exclusif de la sévérité relative au chàtiment, que le bagne est alors moins redouté et moins redoutable que la maison centrale, qui pourtant elle-même ne l'est point assez.
Or, précisément les travaux forcés s'appliquent à deux catégories diverses d'individus (1), qui sont portés à considérer la peine du bagne de ces deux points de vue opposés. Les condamnés envoyés aux bagnes pour crimes contre les personnes, sans avoir jamais été antérieurement repris de justice, regardent l'infamie du costume et du nom de forçat, comme ce qu'il y a de plus redoutable dans l'échelle de nos établissemens de détention. Mais les chepaux de retour, les récidivistes, qui ont déjà porté dans les prisons ou dans les bagnes la livrée du crime, ceux-là, ne se préoccupant guères que de la dureté du châtiment, n'hésitent pas à donner au bagne leurs préfé rences.
Quant à la société, cette intimidation de la peine, qui doit non seulement s'adresser au coupable, mais à celui qui serait tenté de le devenir, a conservé de l'énergie sur tout ce qui n'est pas repris de justice. G'est donc contre les repris de justice ou du moins contre l'élément dangereux (2) de cette
(1) Théorie de l'emp., t. 1, p. 50 et suiv.
(2) C'est une erreur de croire que la récidive soit, dans tous les cas, le résultat d'une perversité invétérée. 11 y a des détenus qui reviennent à la prison, parce qu'on leur a partout fermé la porte de l'atelier. Théorie de l'emp., t. II, p. 77 et suiv.
catégorie, contre cette race de récidivistes poussés à la récidive par l'effet d'une perversité invétérée, qu'il faut prendre ses précautions; c'est contre ces chevaux de retour qu'il faut renforcer le frein de l'intimidation, pour les contenir jusqu'à l'époque prochaine de la suppression desbagnes. Il est donc urgent, d'abord, d'étendre aux bagnes les dispositions del'arrêté du 10 mai qui prescrivent dans les maisons centrales la suppression de la cantine, du vin et du tabac; car il est intolérable qu'on accorde au condamné aux travaux forcés ce qu'on interdit au détenu correctionnellement. Il faut également proscrire l'usage de l'argent. Je sais que ces mesures ne pourront jamais recevoir aux bagnes la même application que dans nos maisons centrales, parce que les forçats trouveront dans les relations avec les ouvriers des ports mille occasions de contrebande, et que les garde-chiourmes ne sauraient offrir les mèmes garanties à la discipline que le corps des gardiens de nos maisons centrales, qui gagne chaque jour en considération, par le recrutement de son personnel et l'activité de son service. Mais il ne faut pas que les difficultés d'exécution fassent écarter la déclaration de mesures répressives qui, malgré le nombre des infractions, exerceront toujours une certaine énergie d'intimidation.

Ensuite pour corroborer cette intimidation à l'égard des récidivistes récalcitrans, on pourrait, en adoptant les propositions précédemment développées, (1) trouver dans les 4,100 places disponibles aui sein de nos maisons centrales, le moyen d'affecter une de ces maisons à leur détention. Gardés à létroit dans l'enceinte du chemin de ronde, ils pourraient être soumis à une exécution sévère de l'arrêté du 10 mai, avec une nouvelle aggravation même qu'il serait facile d'organiser.
(i) yage 195.

L'ens émble de ces mesures, nous/n'sommes convaincus, permet đ'ajonriner júsqự̛̀ 1845 la rédaction dử projet et du programme du système applicable aux condamnés aux travaux forcés. Cet ajournément d'ailleurs ést nécessaire. L'Académie des sciences morales et politiques én a indiqué elle-mềme une des nécessités, en appellant par la voie du concours, Patiention des esprits sérieux et pratiques, sur la recherche des moyens de mettre en harmönie le système de nos lois penales avec un srotème pipenitentitiairè à instìtuer, dans le but de donner de pluts efficaces garanties an maintièn de la sûreté générale et prì̀ée, en procurant Camélioration morale des condamnés. E'éäłhlissement du' régimée penitentiaire, dit avèc raison le programme de racadémie, emporte nécéssairement avec lui des modifications esseảtielles au régime de nos loís pénales. Touteforis, je crois qư'il faut ici distinguer : s'il est questioin du système pensylvanien, il fatut à l'égard de notre Codè penal, comme à leegard de nós maisons centrales, tout renverser pobur tout réedffier (1) ; maìs pour lorganisation pénitentiaire dư système dú travaîl en commun, ici il ne s'agit que de perfectionner : nous dirons mềme que l'état actuel nécéssite déjã ces mơdifications partiéles.

Nons venons de voir combien le bagne avait énervé le caractère répressif dé la peine dés travaux forcés, non seulement en elle-même, mais sous lé point de vue comparé de la peine déla réclusion, devenue plius redoutée et plus redoutable:Or si j'ouvre leCode, je trouve que c'est le législateur qui est le premier complice de cette révoltante anomalie. Je
(1) C'est le motif qui fit M. de Tocqueville, dans la discussion rapportée par les journaux du temps, demander qu'on bornât le programme au système pensylvanien, comme celai qui devait entraîner nécessairement les modifications les plus profondes à notre Code pénal. Cette proposition fut écartée sur lobservation de M. Dupin ainé, que l'Académie paraîtrait ainsi prendre fait et cause pour ce système.
n'ai jamais pu comprendre comment cinq ans de travaux forcés devaient être plus redoutés d'un repris de justice que dix ans de réclusion, et cinq ans de réclusion que dix ans d'emprisonnement correctionnel (1). Que diraient les forçats de Toulon si la clémence royale proposait aux condamnés à cinq ans le bienfait légal d'une commutation $\dot{a}$ dix ans de réclusion? et que diraient à leur tour les réclusionnaires de nos maisons centrales condamnés à cinq ans, si la clémence royale leur offrait en échange le bienfait, toujours légal, de dix ans d'emprisonnement correctionnel? Ce dernier trait est assurément le plus choquant dans l'ordre actuel des faits, mais non dans l'ordre des idées du Code pénal. Si le législateur voulait faire prévaloir quelque part dans le Code pénal la crainte de l'infamie de la détention sur celle de sa durée, c'est dans le passage des peines correctionnelles aux peines infamantes que devait intervenir dans son échelle pénale ce contrepoids, ou plutôt cette prépondérance même de l'influence de l'infamie. Mais reproduire entre les deux peines infamantes de la réclusion et des travaux forcés, la même disproportion dans la durée, qu'entre la peine infamante de la réclusion et la peine afllictive de l'emprisonnement correctionnel, c'était aussi se montrer trop inconséquent : malheureusement le crime, meilleur logicien que le Code, a fait payer cher à la société ces défauts de raisonnement.
Et n'y a-t-il pas encore une autreinconséquence singulière dans le Code pénal, qui a cru que le mouvement ascendant de la crainte de l'infamie suivait celui de la criminalité, c'est-àdire que plus on montrait de perversité dans le crime, plus on devait conserver de sensibilité dans le cœur aux principes de l'bonneur. Je ne regarde pastoutefois la doctirine du Code pénal comme d'une fausseté radicale et absolue. La pénalité
(1) Par l'effet de la récidive. C. pénal, 57-58.
a pourl double but d'empêcher le efiminel de refaire son son crime, et les autres citoyens de l'imiter : en un mot, elle vise a empêcher le crime et la récidive du crime. C'est au premier point de vue que le Code pénal s'est exclusivement placé, et là il està beaucoup d'égards dans le vrai. L'infamie de la peine a une influence conisidérable pour détourner du crime celui qui en éprouve la tentation, et alors même quil succombe, le plus coupable n'est pas toujours le plus vicieux. Mais la méprise, l'inconséquence du Code pénal (1), c'est de n'avoir pas songé au second point de vue de la question, à celui de la récidive, et de n'avoir pas prévu que sur l'élément si considérable des repris de justice, le déshonneur n'était trop souvent qu'un vain simulacre de peine, et qu'à leurs yeux bien niais était le législateur qui retranchait pour eux à la durée de la peiné ce qu'il y ajoutait en infamie (2). Il faudra donc réviser notre Code pénal dans le sens de ce principe, que la durée de la détention est le prinoipal élément de la répression et la principale garantie de la socièté.
Sans le point de vue administratif, comment pourrait-on
(1) Le nouveau Code pénal quii vient d'être promulgué en Sardaigne, comparé à l'ancienne législation du pays, est assurément un bienfait relatif; mais, examiné du point de vue de l'histoire génėrale de la civilisation, il est fort éloigné d'apporter à la science et à l'humanité un progrès nouveau. Cependant il contient des améliorations partielles, et il a su, par.exemple, corriger l'inconséquence de notre Code, en ne faisant commencer la peine des travanx forcés qu'à la limite de dix ans, où vient expirer celle de la réclusion (art. 59 et 60 ) : mais ensuite, au lien de graduer dans le même esprit la peine de la réclusion et celle de l'emprisonnement correctionnel, il a abaissé le minimum de la première (trois ans) au dessons du maximum de la seconde (cinq ans). Nons avons signalé eette inconséquence dans un rapport verbal sur ce Code, fait à l'Académie des sciences morales.
(2) Le Code pénal n'impose pas mênae la vie captive au condamoé aux ${ }_{\mathrm{r}} \mathrm{ravaux}$ forcés; ce n 'est que pour le réclusionnaire qu'il dit : sera renfermé. Cinq ans sans être renfermé, sont placés par le Code pénal au dessus de dix ans de réclusion dans l'étroite enceinte d'un chemin de ronde. Aussi faut1 entendre les érudits des prisons et des bagnes gloser sur cette savante gradation pénale !
isoler la question des bagnes, de cefle des maisons centrales? Comment pourrait-on élever et construire des pénitenciers pour remplacer les bagnes supprimés, sans connaitre préalablement l'utilitéà retirer des bâtimens actuels de nos maisons centrales, sans être fixé sur la question de leur emploi. Ce n'est pas après avoir bâti des pénitenėiers pour les condamnés au travaux forcés, c'est avant de les bâtir qu'il faut étudier et résoudre l'importante question de la destination de ces immenses constructions de nos maisons centrales quai ont englouti tant de millions.

Or l'étude de cette question indiquera précisément qu'on ne saurait trouver un moyen plns convenable d'utiliser plusieurs de ces bâtimens, qu'en les empleyant à remplacer les bagnes, dont la suppression n'exigerait ainsi aucune construction spéciale pour les condamnés aux travaux forcés. Du point de vue pénitentiaire, il n’’est aucun système qui puisse utiliser les deux vastes maisons centrales de Fontevrault et Clairvaux, qui contiennent l'une jusqu'à 1700 détenus, et l'autre 2000 dans les momens d'encombrement. Mais, au lieu de réclusionnaires et de correctionnels, supposez des condamnés aux travaux forcés à perpétuité; la question pénitentiaire s'efflace. Le sytème pénitentiaire, qui ne s'occupe de l'amendement que pour garantir la société contre le danger de la récidive, n'a pas ici à se préoccuper d'un péril qui n'existe plus;
(1) M. l'avocat-général Flandịn, dans son discours déjà cité, a parfaitemẹnt senti que le système pensslvanien n'était quaun système d'intimidation, qui n'était et ne saurait être pénitentiaire, parce qu'il était impossible de faire contracter au détenu des habitudes d'ordre et de travail pour l'époque de la libération. Mais pour les condamnés à perpétuité qui ne dopivent pas retourner à la société, M. Flaudin propose le système de Philadelphie ; parce que, ditdit, le conlamné à perpétuité est comme retranché du nombre des hommes, et ne doit plus avoir d'autre compagnon que le remords, d'autre ami que e ministre d'une religion qui console, et lui enseigne un Dieu qui pardonne et qui oublie. Si M. Flandin réduisait sa proposition à la seale catégorie des condamnés à mort, dont la condamnation a été commuée en la peine
car la commatation n'interviendratt pal à l'égard des individus que le gouverrement jugerait dangefeux (1).
La question d'iatimidation est áutre que la question pénitentiaire. Si l'on ne peut gueres faire de l'ordre pénitentiaire avec $\mathbf{1 0 0 0}$ détenus, il n'en est pas ainsi de l'ordre répressif. On peut readre la règle aussi rigoureuse, aussi sévère pour $\mathbf{1 0 0}$ que pour 500 : l'action de l'intimidation peat être la même, ce n'est que celle de la régénération qui se modifie et s'énerve en raison du nombre. Ainsi les deux maisons centrales de Clairvaux et Fontevrault, pourraient recevoir les condamnés anx trazaux forcés à perpétuité dont le chiffre actuel dans les bagnes est de. 1800 (1), en réalisant dans l'intérêt de la strveillance, les importantes améliorations que permetrait une réduction de ces deax maisons à 1000 places chacune. Quant aux 4500 cendamnés aux travaux forcẻs à temps, assarément, dès lors que la question pénitentiuireintervient ici en vue de l'époque de la libération et des dangers de la récidive, il n'y a ancun doate que des constructions nouvelles, conçues et exécatées avec toutes les conditions désirablés pour la surveillance, et dans les limites convenables de pôpulation, seraient ce quil y zarait de plus favorable à l'eflicacité d'un système pénitentiaire. Mais en présence des six grandes maisons ceatrales de Loos, Nîmes, Gaillon, Eysses, Melun et Easisheim, dont les vastes bâtimens sọnt debout, et ne se sont pas élevés sans coûter des millions au Trésor
des travaux forcés à perpétuité, son opinion serait celle que nous avons émise en 1836, en proposant l'emprisonnement solitairc comme moyen daliolition de la peine de mort. Mais nous ne saurions consentir à ètendre à tous les condamués à perpétuité l'emprisonnement solitaire. Le mot perpétuité est une aggravation assez terrible dans l'échelle des peines', pour qu'on n'ait pas besoin d'y rattacher d'une manière générale la prine de la solitude.
(t) Voyez ci-après le tableau de là population des piisons et des bagres depuis 1820.
public, il s'agit de savoir si, en réduisant à 800 la population des cinq premières maisons, qui varie de 1,100 à 1,200 , et en réduisant celle de la sixième à $\mathbf{6 0 0}$, on ne trouverait pas, par l'effet decette réduction, outre l'avantage de se rapprocherd'un taux plus modéré de population, celui de corriger bien des vices de localité, d'écarter bien des obstacles, enfinde procurer bien des facilités à l'action de la surveillance et de la discipline.
La question de la conservation de ces maisons ainsi résolue, celle de la destination qu'il serait préférable de leur donner, en les affectant aux détenus actuels des bagnes ou à ceux des maisons centrales, ne saurait être douteuse. D'abord, lintimidation, comme nous l'avons déjà dit , peut se concevoir et s'exercer sur 800 aussi bien que sur 500 ; ainsi rien ne compromet l'intérêt de l'intimidation, qui est si important ici, puisqu'elle doit agir plus fortement encore sur les condamnés aux travaux forcés que sur les détenus des maisons centrales: Quant à l'intérêt pénitentiaire, il est évident que tous les individus détenus temporairement pour des condamnations à long terme, réclament tous l'intervention pénitentiaire, en raison de la nature temporaire de leur détention; mais on conçoit aussi que si la partd'influence pénitentiaire ne peut être égale pour tous, dans les bâtimens construits et dans les bâtimens à construire, assurément c'est à ceux quidébutentdans la carrière de la criminalité qu'il faut appliquer les meilleures conditions de l'amendement, afin de les arrêter dès le début dans cette voie funeste. Il y aurait une singulière inconséquence de la part d'un système pénitentiaire à réserver les meilleurs péni(enciers pour ceux qu'il aurait le moins de chances de régénérer, et à laisser pour ainsi dire le crime prendre du corps et de la force, avant de le combattre avec sa meilleure armure. Telle n'a pas été l'inconséquence des codes pénaux, qui ont eu généralement le tort, au contraire, de ne pas même vou-
loir étendre à tous les condamnés tempoparirement l'espérance et l'action de la correction, qu'ils ont limitée à l'emprisonnement correctionnel. Ainsi, chose bizarre! tandis que le code a voulu assigner aux condamnés correctionnellement la part exclusive de l'action pénitentiaire, ils n'obtiendraient même pas la part principale qui serait dévolue aux condamnés aux travaux forcés.

Et si l'on se place à un autre point de vue encore, à celui de la récidive, ce n'est pas seulement le fait, mais le cumul de la récidive que le système pénitentiaire doit combattre. Or, c'est bien moins dans les condamnations de dix à ving. ans, que dans celles de deux à cinq et de cinq à dix que se produit ce cumul, qui engendrerait à la longue une véritable race de récidivistes. Nous ajouterons que le fait même de la récidive se présente moins fréquemment parmi les libérés des bagnes (1) que parmi ceux des maisons centrales. Ces résultats statistiques déjà remarqués, avaient mếme fait dire et écrire, il y a quelques années, que le régime des maisons centrales était pire que celui des bagnes, parce qu'il protégeait moins la société contre les récidives, opinion qui obtint un moment assez de consistance pour exiger de notre part une réfutation. Il nous fut facile de prouver (2) que sous le
(1) Voici comment s'exprime à cette occasion M. le garde-des-sceaux dans le rapport an roi qui précède le compte-rendu de 1837 : « Un fait qui, par son » importance, doit frapper l'attention, c'est que pàmi les forçats libérés, » chaque année, depuis $183 \overline{5}$, les récidives se sont reprodaites annuellement $»$ dans une proportion assez uniforme. On ne remarque pas qu'elles soient » plus fréquentes relativement parmi les libérés de 1836 et 1837, 'que parmi \% ceux de 1833 et 1834. Il en est antrement parmi les libérés qui sortent des » maisons centrales : ceux qui ont été mis en liberté pendant les deus der$\geqslant$ nières années de la période quinquennale ; présentent un chiffre proportion${ }^{2}$ nel de récidives plus élevé que celui des deux premières années. La propor\# tion des récidives est toujours mpins forte parmi les forçats libérés ne » parmi les libérés des maisons centrales. "
(2) Théorie de l'emp., t. I, p. 324 :
rapport de là durêe des détentions, des âges et des élémens de la population, les bagnes et les maisons centrales formaient des établissemens tout-à-fait différens, et que chacune de ces différences était en faveur des bagnes, dans le calcul des probabilités de la récidive. Nous démontrâmes aussi qu'on ne pouvait jamais comparer deux sortes d'établissemens, dont les uns avaient des détentions de cinq à vingt ans, et les autres une moyenne de moins de trois ans dans la durée des séjours: qu'en écartant senlement les détenus libérés après nne condamnation de moins de deuxa ans, les maisons centrales présentaient aussitot́t une proportion de récidives moins élevẻe que celle des bagnes. Il faut bien l'avouer, le moyen le plus certain de prévenir la récidive, c'est d'abord la guillotine; car les morts ne reviennent plus. Ce sont ensuite les travaux forcés à perpétuité, car on n'a plus à craindre que les êvasions; et enfin, dans le cadre des détentions temporaires, les plus longues présentent toujours les garanties les plus sûres contre la récidive. Plus vons retrancherezà la durée de la détention, plus vous ajouterez de chances au danger de la récidive, zon seulement parce que, vous gagnez du temps, et presque toujours le temps le plus critique, celui de la force de l'àge et de la période active du crime, mais encore parce que vous abrégez l'intervalle qui sépare la libération de la tombe. Le cimetière est l'une des meilleures explications de la proportion comparée du mouvement des récidives parmi les libérés du bagne et des maisons centrales.
Quoi qu'il en soit, le fait survit à l'explication : en réalité la proportion des récidives est moins élevée parmi les libérés des bagnes que parmi ceux des maisons centrales, et de plus, elle ne suit pas un accroissement progressif. Si l'on vent rapprocher de ce mouvement des récidives celui de la criminalité qui


## $59 \quad 49$

l'élément correctionnel (1), on sera convaincu que l'intêret de la sécurité sociale n'est pas tellement compromis par les crimes et les récidives des condamnés aux travaux forcés, qu'il y ait absolué nécessité de procéder contrairement à l'ordre rationnel et naturel des choses, en commençant pour les forçats les premières constructions et les meilleures applications du système pénitentiaire.
En 1845, lorsque vous aurez réalisé l'envoi des condamnés d'un an à deux dans lès prisons départementales, l'évaeuation des enfans sur des pénitenciers de jeunes détenus, et la suppressioi des quartiers de femmes dans les maisons centrales d'hommes; par la construction de trois pénitenciers de femmes, vous pourrez aborder le système applicable aux hommes condamnés à long terme danśs les maisons centrales et dans les bagnes, et réaliser les deux réförmes combinées de ces deux sortes d'établissement, l'une avec l'autre et l'uné par l'autre. Pour prouver que nous n'avons pas besoin d'etre crus sur parole, nous pouvons ici donner à l'avance une idée du plan et du devis; au moins on saura que nous ne faisons pas de la littérature pénitentiaire à l'usage des gens du monde, mais que nous donnons des conseils et dès solutions pratiques qui s'adressent aux hommes d'état.

## § 3 . Programnae et devis de la réforme des maisonș centrales et des bag̣nes.

De tout temps on a calculé que le système de nos maisons centrales, pour répondrè aux besoíns du pays, dévrait présenter une contenance de $\mathbf{2 0 , 0 0 0}$ places; et c'est pour arriver à ce chiffre, qui n'a jamais été atteint, qu'on a reconnuu, indépendamment de tout système, le besoin de plusieurs
(1) Doyez ci-après le tableau de la population des prisons et des bagnes, depuis 1820.

## 60

constructions nouvelles. Mais dans cétte appréciation d'un besoin de $\mathbf{2 0 , 0 0 0}$ places, on avait compris'; dans l'origine, les condamnés à 1 an (1), et on compte encore : $1^{10}$ les condamnés à plus d'un an et à moins de deux, au nombre de 2,200 et les enfans au nombre de $\mathbf{4 0 0}$; total 2,600 qui, dans notre système, appartenant aux prisons départementales et aux pénitenciers de jeunes détenus, réduiraient le besoin de $\mathbf{2 0 , 0 0 0}$ places à 17,400 , ou si l'on. veut 17,500 , dont 14,000 hommes et 3,500 femmes. Au résumé, la population réunie des condamnés aux travaux forcés , à la réclusion et à l'emprisonnement correctionnel à deux ans et plus, exigerait 24,000 places, savoir : femmes, $\mathbf{3 , 5 0 0}$; hommes, correctionnels et réclusionnaires, 14,000 ; condamnés aux trävaux forcés, 6,300. Ensemble 23,800 places.
Pouir faire face à cette situation, en satisfaisant à la fois le besoin de la suppression des bagnes et d'un système pénitentiaire applicable à tous les condamnés à long terme, sans exagérer les dépenses ni méconnaître les exigences essentielles de la réforme, nous aurions : $1^{0}$ toute la population des femmes, de $\mathbf{3 , 5 0 0}$, renfermée dans les quatre maisons centrales de Cadillac, Hagueneau, Montpellier, Clermont et dans les trois pénitenciers, de 500 chaque, qui seraient à construire ; $2^{\circ}$ les huit maisons centrales de Clairvaux, Fontevrault; Gaillon, Melun, Loos, Eusisheim, Eysses, Nîmes, qui, ainsi que nous l'avons déjà exposé (1), recevraient les 6,300 condamnés aux travaux forcés à perpétuité; 3o les cinq maisons centrales de Limoges, Beaulieu, Poissy, Riom et Embrun, qui conserveraient des condamnés à la ré-
(1) Renvoyés aux prisons départementales par ordonnarce royale du6juin 1830. Nous proposons aujourd'hui, par extension de cette mesure précédente, de renvoyer encore aux prisons départementales les condamnés à plus d'un an et à moins de deux.
(2) Page 215.

61
clusion et à l'emprisonnement correctionnel, mais avec une reduction considérable qui limiterait le total général de leur population à $\mathbf{3 , 0 0 0}$, dont nous avons précédemment indiqué la répartition. Il ne resterait donc plus, en 1845, qu'un déficit de 11,000 places d'hommes à combler par des constructions nouvelles, pour remplir le programme de la suppression des bagnes et de la réforme appliquée aux condamnés à long terme : ill s'agirait en conséquence, de bâtir 22 pénitenciers pour 500 détenus chaque. Le mouvement progressif de la réforme suivrait dès-lors celui des constructions: mais ici il s'agirait de remplir l'une des principales conditions de la réforme, et peut-être la plus nécessaire à son succès.

Nous avons souvent signalé l'immense intervalle qui séparait la criminalité savante, c'est-à-dire criminalité d'érudition (1), résultant, de l'enseignement mutuel, du vice dans les prisons et les bagnes; de la criminalité sociale, qui comparait sur les bancs de la cour d'assises telle qu'elle jaillit en société, du désordre des passions et quelquefois même de la souffrance des besoins: nous avons dit que cette criminalité sociale était la seule que le sysitème pénitentiaire devait rationnellement et scientifiquement admettre; car il ne pouvait présupposer la complicité du gouvernement, tenant école d'enseignement mutuel du crime dans les prisons d'arrêt et de justice', dont le séjour précède l'entrée au pénitencier. Il y a donc une grande et haute importance, pour la réforme pénitentiaire, à l'écarter autant que possible de la population actuelle, qui se corrompt dans les maisons centrales et les bagnes, et à n'opérer que sur une population reuve, étrangère aux traditions et aux vices de l'état présent des choses. Il ne s'agit pas, pour réaliser la réforme telle que nous l'entendons, de faire un revirement de la population actuelle
(1) Théorie de l'empris., t. I , p. 67.
des bagnes sur une partie des maisons centrales, et de la population de ces maisons centrales sur les pénitenciers destinés à les remplacer. Ge serait tout comprometre et tout gater.

A dater de 1847, e'est-d̀̀-dire de l'époque où devrait cormmencer, selon mous, l'exécution de la stappresion des bagnes, ces établissemens conserveraient leur population; mais its ne recevraient plus à l'avenir de condamnés autres que des forçats en réeidive, dont le renvoi pourrait leur être fait. D'après le motivement de la popułation des bagnes, 20 boat de six ans, ceest-à-dire en 1852; ces établissemens seraient redoins à quelques condamnés de dix à vingt ans, dont la peine ree serait pas expirée.

A partir de la mếmé époque 1847, parmî les six maisons centralles destinées à remplacer les bağnes, celle quì aurait êté, ainsì què nous l'avons proposé précédemment (1), déjà affectée par anticipation et à titre d'intimidation, à àcertains récidivistes, condamnés aux travaux forcés à temps, ne recevrait plus que les forçats en récidive de la peine des travanx forcés exclusivement. Leur nombre annuel, n'étant guèrés que de 100 , placerait, à dater de cette époque, le mouvement des entrées plutôt au dessous qu'au dessus de celui des sorties. Quant au cinq autres maisons centrales, dont il s'agit, toujours à partir de la même éproque 1847, jusqu'au ler janvier 1851 , on se contenterait chaque année de rendre successivement disponible l'une de ces cinq maisons: chacune ayant 800 places, à l'exception d'une seale de 700, offrirait une contenance plas que suffisante, puisque le total des condamnés aux travaux forcés à temps, n'atteint plus annuellement le nombre de 800, et qu'il faudrait en
(1) Page 215,

63
des bagnes didés
défalquer les récidivistes des bagnes dipfgés sur la maison spécial e d boc. Ainsi se trouverait établie cette ligne de démarcation entre les condamnés aux travaux forcés, envoyés aux bagnes avant 4847 , et les condamnés à la même peine, dirigés, à partir de cette époque, sur les maisons destinées à remplacer les bagaes; ainsi s'accomplirat cette séparation si nécessaire et si salutaire à la fois, entre la criminalité savante qu d'érudition et la criminalié sociale.
L'immense bienfait de cette séparation devrait et pourrait également s'étendre à la population des condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement à deux ans et plus. Le chiffe de ces condamnés, dirigés chaque année sur les maisons centrales, peut être évalué à 6,000 , dont 2,000 récidivistes constatés. Nous proposerions d'envoyer les récidivistes aux cinq maisons centrales reservées de Beaulieu, Limoges, Poissy, Riom, Embrun; et de consucrer les pénitenciers nouveaux à la population non récidiviste, on du moins, qui n'aurait pas été légalement reconnue telle. On bâtirait huit pénitenciers de 500 chaque, pour les besoins de l'année 1847 : le même nombre pour 1848 et six pour 1849 : on aurait ainsi, pour chaeune de ces années et des années suivantes, un nombre suffisant de places pour les condamnés à la réclusion et à ḷ'emprisonnement correctionnel, non récidivistes, ou du moins non reconaus tels par jagement.

Ajoutons qu'à dater de 1847;, les condamnés par les assises aux travaux forcés à perpétuité; devraient nécessairement cesser d'ètre envoyés aux bagnes; mais te nombre annuel de ces condamnés n'étant que de 200, on ne pourrait vider immédiatement les deux maisons de force de Clairvaux elde Fontevrault, et abandonner à 200 condamnés 2,000 places. Il est évident que l'une de ces deux maisons seulement, et même d'abord

## 64 ! 4

un quartier séparé exclusivement serait consacré aux besoins de ce service. L'autre maison, pendant une période de sept annés serait entièrement disponible, et pourrait recevoir au besoin le trop-plein de l'élément récidiviste, appartena ntà la population des criminels et correctionnels à deux ans et plus, condamnés antérieurement à 1847 , date de la réforme.
Voilà comment se résoudrait pour les maisons centrales aussi bien que pour les bagnes, cette question de la séparation de l'ancienne population des maisons centrales et des bagnes, de la population nouvelle recueillie par la réforme pénitentiaire sur les bancs des tribunaux et des cours d'assises : voilà comment on pourrait couper court aux mauvaises traditions du passé, au caput mortuum du système actuel, et préparer au système nouveau une population nouvelle, qui sans doute aurait eu le vice pour origine, mais qui du moins. n'aurait plus continué à l'avoir pour éducateur.
Tel est, selon nous, le programme de la réforme des maisons centrales et des bagnes. Il nous reste à en dresser le devis. C'est chose simple.
Ce programme, qui concerne et utilise dix-sept maisons centrales, n'exige pour la suppression des bagnes et la réforme pénitentiaire des maisons centrales, que la construction de 12,500 places, pour 1500 femmes et 11,000 hommes qui, divisées en pénitenciers de 500 , donnent 25 pénitenciers à bâtir.
Je ne crois pas qu'on puisse contester aujourd'hui la possibilité (1) de construire chacun de ces pénitenciers avecsystème cellulaire de nuit, en raison de 1200 fr . par détenu. Or, chaque pénitencier reviendrait ainsi à 600,000 fr., et les vingt-cinq réunis à $15, \mathbf{0 0 0 , 0 0 0} \mathrm{fr}$. Avec le système pensylvanienil faudrait
(1) I'héorie de l'empris., t. III, p. 165 et suiv.

65 ?
abandonner toutce qui existe, et bâtir 24,000 cellules pour les 24,000 détenus des bagnes et des maisofs centrales, déduction faite des condamnés à moins de de $\langle x$ ans. En évaluant à $\mathbf{3 , 5 0 0}$ fr. par cellule la dépense de construction qu'exigerait le système pensylvanien, je crois être fort au dessous de la vérité; mais en ma qualitéd'adversaire de ce système, j'aime mieux paraitre en atténuer qu'en grossir l'évaluation (2). Or, 24,000 cellules en raison de 3,500 chacune, exigeraient $\dot{84}$ millions.

En disant que l'on peut, d'après le plan proposé, avec 15 millions appliquer en France la réforme pénitentiaire à nos 24,000 condamnés à long terme, je parle sérieusement et sciemment, et je puis invoquer des précédens personnels qui doivent inspirer confiance danis mes évaluations. De 1828 à $\mathbf{1 8 3 1}$, trois ministres ayant successivement déclaré à la tribune de la Chambre des Députés, que la construction de pénitenciers avec système cellulaire de nuit seulement, coûterait en France de 3 à $\mathbf{4}, 000$ fr. par détenu, et qu'à ce titre le gouvernement ne pouvait songer à l'adopter(2), je résolus, en 1831, dès mon entrée dans l'administration, à l'occasion d'un projet de maison de jeunes détenus à Melun, de dresser moimême le plan et le devis, avec cellulage de nuit. Chargé par
(1) Théorie de l'emp., t. III, p. 169. Il est impossible d’èvaluer la dépenss d'un système qui n'a pas même encore un programme arrêté. Mais en prenant le pénitencier de Philadelphie, qui a coûtè $7,287 \mathrm{fr}$. par dètenu, je déclare queje ne voudrais pas garantır personnellement son exécution en France, en raison de 4000 tr , par détenu, méme en élaguant le luxe architectural.
(2) Je crois que l'on ne peut admettre, en effet que le loyer de chaque détenu égale la moyenne de l'indemnité de logement que nous donnons aux employés de nos maisons centrales. C'est dans le sein de la législature pensylvanicnne qu'on a dit avec esprit et avec raison, qu'en renvoyant les détenus avec le prix de leur loyer pour pension, is ne pourraient plus décemment retourner au vol.
le ministre de vérifier ce plan et ce devis qui s'élevait à 1100 fr . par détenu, M. Alavoine, architecte distingué, y donna son adhésion. Et le rapport posiérieur des bureaux ajoutait: * cette somme de 1,100 par détenu est très-modique; on resterait encore bien au dessous du taux moyen des mai\% sons centrales, si l'on dépensait 1,200 fr. par détenu, - somme qui ne sera certainement pas excédee; " ainsi, dès 1831 , il était reconnu au ministère de l'intérieur qu'on pouvait construire des pénitenciers avec cellulage de nuit, pour une somme inférieure au taux moren des dépenses si mal employées dans les bàtimens des maisons centrales.
En 1837 , M. Bouet, à la fin de son rapport sur les pénitentiers américains, chargé par le gouvernement de tracer le plan et le devis d'un projet de pénitencier français, avec cellulage de nuit, pour 480 détenus, arrivait au chiffre de $1,165 \mathrm{fr} .50 \mathrm{c}$. par détenu. M. Vaucher Cremieux, architecte à Genève, dressait la même année et d'après le même système, un plan rayonnant pour 400 détenus, en raison de 1,136 fr. par détenu. N'est-ce pas chose remarquable, qu'une reproduction aussi rayprochée de notre évaluation primitive. Mais une dernière et plus signiticative épreuve, c'est le résultat du concours ouvert par le gouvernement sarde, et dont le prix vieut d'être décernéà un architecte français, M. Henri Labrouste (1). Ainsi, la France a sous les yeux le plan de construction et le devis du système que nous conseillons à son adoption : il a été si bien éludié et vérifié, qu'assurément
(1) Le Journal des Débats rapporte ainsi le résultat de ce concours : a En annonçant le concours ouvert par le gouvernement sarde, aux architectes nationaux et étrangers, avec un prix de 5000 fr . pour le plan qui réaliserait le mieus le système cellulaire de nuit et de travail en commun le jour, développé par M. Ch. Lucas dans sa Théorie de l'emprissonnement, nous exprimions le veru qu'un architecte français remportât le prix, parce qu'il serait intéressant pour la France, à une époque où l'on semble y réduire la question péni-
je n'imagine pas qu'aujourd'hui personne put désirer à cet égard un supplément d'instruction : et lorsqu'en 1831, nous déclarionsau gouvernement et au pays, que pour opérer la réforme pénitentiaire, il fallait moins dépenser, mais mieux dépenser qu'on ne l'avait fait jusqu'alors dans les constructions des maisons centrales, ce qui paraissait alors de notre part une assertion si téméraire, est aujourd'hui une vérité!

Quatrikur partie. - Du mouvement des détentions en France, après et avant jugement, de 1820 a 1839.

Pour faire admettre ses idées de destruction générale de nos maisons centrales et faire accueillir, après l'énormité diun pareil sacrifice, celle des frais de constructien, de premier établissement, d'administration et d'entretien du système qu'elle voudrait y stbbitituer, il fallait à l'opinion pensylvanieme rencontrer en France dans le mouvement de la criminalité et des récidives un mal extrême proprè à justifier le-remède extrême aqquel elle conseillait de recourif. Il y avait dope, je ne dirai pas dans les intentions de eette opinion, mais dans les exigences de sa situation, une tendance naturelle à se faire alarmiste. C'est le rôle qu'elle a joué, et qui nous a fait en maziates occasions, rectifier dans
tentiaire à une question d'importation américaine, de voir s'appliquer dans un pays voisin un système dorigine française. Ce veu vient de se réaliser. Le prix de 5000 fr . vient d'être décerré à M. Henri Labrouste, architecte distingué, connu par de précédèns succès, et qui avait présenté son plan comme rédigé avec les conseils de M. Lucas. Le devis de M. Labrouste, rectifié par les calculs scrupuleux de la commission, s'éleverait à $635,000 \mathrm{fr}$. Ainsi le gouvernement sarde a acquis la certitude qu’il pouvait construire le pénitencier modêle d'Alexandrie pour $12,000 \mathrm{fr}$. environ par détenu. M. Lucas avait porté 'évaluation de la dépense à 1150 fr . Tous ceux qui verront le plan de M. Labrouste, seroat convainens que les moyens de suïveillance permettent de donner à la discipline du silenće toute l'efủcacité désirable pour empêchêr lés communications dangereuses. $\downarrow$
l'intérêt, non seulement de la vérité, mais de notre hơnneur national, l'exagération avec laquelle on dénigrait la moralité du pays (1).
Tandis que l'opinion pensylvanienne tendait ainsi à exagérer le mal, l'opinion que j'appellerai stationnaire, obéissait à la tendance opposée. Chose étonnante! c'est sur les mêmes documens statistiques placés sous nos yeux, que ces deux opinions ont trouvé moyen de dire au public, l'une que le mouvement progressif de la criminalité et de la récidive était tellement effrayant, quill fallait renverser de fond en comble le système du travail en commun ; et l'autre, au contraire, que ce mouvement était si mesuré et si rassurant, qu'on pouvait s'en tenir à un état de choses auquel la société devait des garanties suffisantes pour sa sécurité. Cette dernière conclusion résulte du récent ouvrage de M. le marquis de la Rochefoucault-Liancourt (2). Pour nous, avant que les comptes rendus de la justice criminelle en France eussent fourni à la science de si précieuses lumières, nous avions eu la témérité, car c'èn était une à cette époque, d'écrire que le mouvement de la criminalité avait des causes et des tendances auxquelles il devait obér. Nous avions dit qu'il fallait distinguer le crime du délit, et considérer le délit comme le véritable élément progressif de la criminalité et de la récidive. Il n'y avait là aucune prescience de l'avenir, mais la simple intelligence de ce principe, que les faits nuisibles devant être du plus au moins en raison des occasions de nuire, le développement de la propriété industrielle et mobilière, préparait aliment et carrière au
(1) Voyez discours à la Société de la morale chrétienne : voyez anssi communication à l'Académie des sciences morales et politiques sur le mouvement dela criminalité en France. Revue de législation, t. X, p. 187
(2) Examen du système pénitentiaire.

## $69 \quad 109$

délit', dans une proportion progressive plus considérable qu'au crime. C'est au moyen de cette distinction qu'on pent s'expliquer la divergence des deux opinions précitées sur une question de chiffres', qui ne saurait numériquement avoir deux solutions opposées. L'opinion dont M. de La Rochefoucault est l'un des principaux représentans, a raison, lorsqu'en se bornant aux accusés' traduits en cour d'assises, c'est-à-dire à la sphère du crime, elle nie que l'augmentation soit aussi alarmante qu'on le prétend. Je l'ai prouvé dans ma communication à l'Académie des sciences morales : en divisant les douze années écoulées de 1825 à 1836 en deux périodes égales, de six années chacune, j’ai montré, d'après les comptes-rendus de la justice criminelle, que le total de la première période avait été de $\mathbf{4 2 , 3 0 0}$ accusés (1), et celui de la seconde de 43,261 : qu'ainsi il n'y avait eu augmentation que d'un quarante-troisième. Je déclare que je ne connais aucun pays de l'Europe qui puisse se prévaloir d'un résulta plus favorable. Mais lorsqu'on vient à cumuler le mouvement des crimes et des délits ordinaires, alors on arrive à 392,850 prévenus et accusés pour la première période, et à 438,518 prévenus et accusés pour la seconde période : ce qui donne une augmentation d'environ $12 \mathrm{p} .0 / 0$, en face de laquelle il faut bien reconnaître qu'il y a là un symptôme évident du besoin de la réforme.

Quant au mouvement des récidives, je n'ai pas de peine à accorder à M. de La Rochefoucault-Liancourt que, d'après le témoignage des comptes-rendus de la justice criminelle, l'alarme jetée sur le progrès des récidives ne serait pas justifiée. Voici ce que j'écrivais un an avant la publication de l'ouvrage de M. de Liancourt. \& D'après les comptes-rendus ,
(2) Non compris les accusés politiques.

## 70 Abd

ī İe rapport moyen des récidives sur les tibérations, borné, il " est rrai, à la période de 4832 a 1836 , serait de 24 sur 100 " pour nos maisons centrales. Si ce chiffre était le chiffre réel, " je déclare qu'immédiatement j’abdiquerais toute pensée de "réforme; car nows aurions atteint le but le plus satis'"faisant que le systè̀me pénitentiaire puisse réaliser. Un "système qui corrigerait quatre condamnés sur cinq, me parattrait excellent. Quant à moi, mes recherches * personnelles dans nos maisons centrales, où j'ai pu - faire des enquêtes sur les lieux, m'ont convaincu que le n nombre dés récidives atteignait 60 sur 100 , c'est-à-dire "que nous avions 3 récidives sur 5 libérations (1). " J'ajoutais : Je ne suis pas effrayé du présent, où il n'y a pas d'effets sans causes et sans causes connues; mais je m'effraierais de l'ovenir, et d'un avenir très-prochain, si on laissait la recidive créer la race des libéres.,n Mais ici il faudrait fáre pour le mouvement de la récidive, la même distinction que pour celui de la criminalité: car c'est le détit qui est également lélément progressif.

On doit prnser que je n'étais pas homme à entreprendre d'indiquer à la France le programme de sa réforme pénitentiaire, sans avoir étudié d'une manière spéciale et approfondie, et sous toutes ses faces, dans tous ses degrés, le mouvement des détentions après et avant jugement. Aussi, j’aípu tracer avec les documens qui m'ont été fournis par les ministères de l'intérieur et de la marine, le tableau ci-joint, indiquant de 1820 à 1829 , au 1 er janvier de chaque année, pour les prisons départementales, les maisons centrales et les
(1) Voyez communication à l'académie des sciences, Revue de législation, X:Theorie de l'empris., t. I, p. 303, indications. sur les récidifs qui échappent à la justice, et ne sont reconnus comme tels quàa leur entrée aux maisons centrales.
bagoes, le total de la population de tons et de chacun de ces établissemens, en distinguant le sexe, l'âge, les détentions avant ou après jugement, et enfin la nature et la durée des condamnations, à l'emprisonnement correctionnel à plus d'un an, et à un an et au dessous, à la réctusion, aux travaux forcés à temps ou à perpétuité. Ce tableau est le document le plus étendú qui ait encore été publié sur le mouvement de la criminalité en France; car les comptes rendus de la justice criminelle ne comprennent que treíze années, tandis que l'on embrasse ici une période de vingt années. J'aurais pu remonter plus haut encore, jusqu’à l'année 1817, mais je n'ai pas voulu prendre pour point de départ cette année anormale, où léçchiffre de la population des prisons porte la trace des deux plus grands flẻaux qui puissent désoler un pays, la disette et l'étranger.

En remontantà 1817 , le mouvement des délits et des crimes serait resté constamment en France audessous du point de départ ; car, jusqu'à et y compris 1839 , l'année 1817 est la plus chargée en criminalité. L'année 1820 pèche peut-être, comme point de départ, par l'excès opposé : de 1817 à 1839, jamais la population des prévenus accusés n'est tombée aussi bas qu'en 1820. Quoi qu'il en soit, prennez les deux premiêres colonnes du tableau, relatives aux accusés et prévenus (1), vous verrez que le chiffre de l'année 1820, 4430, qui s'est élevé en 1821 à 5177 , s'est ensuite maintenu avec quelques
(1) C'est la meilleure indication du mouvement de la criminalité, puisfue de quelque sexe et de quelque âge que l'on soit, et dans quelque établissement que lon doive aller par l'effet de la condamnation, il faut tonjours pa-ser par la maison d'arrêt ou de justice. Cependant il est nécessaire d'ajouter ici que la maison d'arrêl ne donne pas un chitfre aussi exact du mouvement des délits et des crimes, que les comptes-rendus, puisqu'il est des prévenus qui obtiennent lear liberté sous caution ou méme sans cantion. Il nंy a pas de raison du reste pour suspecter ici, d'une année à l'autre, une inégalité de répartition de ces cas de libert́ avec ou sans caution.
oscillations en hausse ou en baisse, sans atteindre le chiffre de 6000 , excepté dans l'année 1838 , où il l'a même excédé de 517.
Si l'on passe de ces deux premières colonnes, qui contiennent le total des détentions avant jugement, à la dernière colonne qui résume le total général des détentions après jugement, à la prison départementale, à la maison centrale et au bagne, on verra que le total de la population de 1820, 42,625; (qui supporte ici, il est vrai, la surcharge de $\mathbf{1 8 1 7}$ dans les hautes détentions), n’a été dépassé que par six amnées, dont le chiffre le plus élevé, celai de 1839 , est de 44,272 .
On peut suivre ensuite, dans le même tableau, la répartition des détentions, avant et après jugement; par distinction du sexe, de l'âge, du délit et du crime. Quant au sexe, nous avions constaté devant l'Académie un résultat curieux ; c'est que de 1825 à 1830), le $43 \mathrm{~m}^{\circ}$ d'accroissement dans les crimes, n'était imputable qu'aux hommes. En effet, le nombre de femmes accusées, qui était de $\mathbf{8 0 4 6}$ pour la première période, de 1825 à 1830 , était descendu à 7,399 dans la seconde, de 1834 à 1836. On voit ici, qu'en embrassant une période de vingt années, le nombre des détentions, non seulement des femmes accusées, mais à la fois des femmes prévenues et accusées, n'a pas excédé en moyenne générale l'année 1821, 1037: le chiffre de l'année $1839,1,015$, luì est même inférieur. A l'égard des détentions après jugement, le chiffre de 3300 criminelles détenues en 1821 , comme condamnées à la réclusion et avec travaux forcés, est tombé, par une diminution presque constante, à 1440 en 1839 : pour les détentions correctionnelles à plus d'un an, il a subi une augmentation à pea près progressive, de 1820 à 1830 , et la réaction contraire s'est prononcée et a continué de 1830 à 1839. Ce n'estíque sur les détentions correctionnelles à moins d'un an et à un an, que la
hausse s'est maintenue dans une progression presque constante. Parmi les bommes, le chiffre annuel des détentions à la réclasion et des condamnés aux travaux forcés à temps, a suivi cette diminution presque progressive, déjà signalée chez les femmes. Chez les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, il y a eu un mourement de hausse, de 1820 à 1830, qui partant du chiffre de 1789 s'est arrêté à 2416 , pour descendre successivement depuis, jusqu'à 1800. Mais en revanche, le nombre des détentions correctionnelles à un an et plus, s'est élevé, par une progression presque constante, de 6578 en 1821, à $\mathbf{1 0 , 9 1 5}$ en 1839 ; et celui des 'correctionnels à un an et au dessons, de 1640 à 4823.
Quant aux jeunes détenus, le nombre des garçons, de 526 en 1820, a presque triplé, en suivant, à partir de 1823 , un accroissement progressif. Le chiffre des jeunes filles n'a pas augmenté dans une aussi forte proportion; de 71 en 1820, il est monté à 166 en 1839 , avec progression cỏnstante depais 1829.

Il résulterait de ces chiffres: $1^{\circ}$ que, de 1820 à 1839 , on ne rencontrerait pas dans les quantités des détentions, soit avant, soit après jugement, un accroissement qui excédât de beaucoup le progrès de la population; $\mathbf{2}^{0}$ que cet accroissement n'a guère atteint les femmes, et qu'il est dans une proportion plus élevée pour les enfans que pour les hommes mêmes; $3^{\circ}$ qu'après la quanité, si l'on examine la nature des détentions après jugement, c'est dans le délit correctionnel que s'augmentent les détentions, dont le nombre s'élève en raison de la diminution de leur durée, car l'augmentation est plus considérable encore dans les détentions d'un an et au dessous, que dans les détentions à plus d'un an.

Je ne veux ici que constater et non commenter ces résultals : mon intertion surtout n'est pas de prétendre qu'on puisse
$74 \cdot 114$
d'une manière rigoureuse conclure, d'après le mouvement des détentions, celui des délits et des peines : et c'est précisément même parce que le mouvement des deliis et des crimes ne saurait donner à son tour une idée parfaitement exacte du mouvement des détentions, que j'ai entrepris ce travail statistique. Toutefois il me sera permis de dire que ces résultats ne pourraient que confirmer mes prévisions sur la tendance de la criminalité à faire du délit l'élément principal de son mouvement progressif. Je n'ignore pas que par les modifications apportẻes en France à notre législation pénale, par la loi de 1824 (4) et la révision du Code pénal en 1832, on n'ait singulièrement favorisé, peut-être même outre mesure, cette tendance de la criminalité à se correctionnaliser : ce document statistique porte évidemment la trace de ces modifications législatives; mais le législateur n'a ni inventé ni créé ceette tendance, il y a cédé, avec trop de laisser-aller peut-étre, ce n'est là qu'une question secondaire. La tendance existait dans les faits, quand le législateur l'a écrite dans la loí. Il pouvait mettre plusde discernement, plus de circonspection; mais il ne,dépendait pas de lui de maintenir son cadre pénal, quand la criminalité se déclassait, et quand la disproportion de la peine à l'offense compromettait l'intérêt de la répression, en exagérant les chances de l'impunité.

Ce tableau ne contientaucune indication sur le mouvement des détentions en récidive, mais il est évident que plus on dénoncerait l'accroissement progressif des récidives, plús on serait forcé de conclure, en face de ce total général de la criminalité à la fois récidiviste et nou récidiviste, qui ne reproduirait plus dans son ensemble la même progression, qu'alors la différence tournerait au profit de la criminaliténon récidiviste, ou de la moralité du pays.
(1) Loil_du 25 juin.

Tous ces résultats statistiques justifient pleinement le programme que nous conseillons à la Fpance de suivre dans sa réforme pénitentiaire : cet accroissement dans le mouvement des détentions qui pèse sur les jeunes garçons, puis sur les petits délinquans, démontre la nécessité de procéder d'abord par l'ětablissement de jeunes détenus, et par la réforme des prisons départementales : cette tendance progressive qui se produit dans le mouvement ascendant des détentions correctionnelles à plus d'un an, rêvèle le daṇger quill y aurait à scinder la question des condamnés à long terme, et à commencer une solution isolée par les bagues; cet accroissement du mouvement général de la criminalité, qui proviendrait spécialement de la récidive, indiquerait d'abord l'urgence de la réforme pénitentiaire, puisque c'est au sein de la corruption actuelle des prisons que serait la cause la plus active du mal; et qu'ainsi se trouverait démontrée la nécessité de séparer, dans l'application de la réforme, la population récidiviste, corrompue par le séjour actuel des prisons et des bagnes, de la population neuve qui débute dans le délit ou le crime. Enfin, il semble évidènt qu'un système pénitentiaire qui, faisant le triage de ces deux élémens distuncts de population, s'adresserait spécialement au au second, ne rencontrerait pas en France un pays livré à un tel débordement dans le crime et à un tel degré de perversité chez les coupables, qu'il y eut là un mal extrềme qui exigeất un remède extême, et qu'à moins de renverser tout ce qui existe et de mettre entre quatre murs, comme autant de pestiférés, chacun de ces individus que nous voyons comparaitre pour la première fois sur les bancs des tribunanx et des assíses, la réforme fut impossible et l'ordre social en danger.

Dans la question de la réforme pénitentiaire, comme dans tant d'autres, on ne voit la France que dans Paris,
bien que Paris d'où l'on veut toujours partir pour déterminer la règle générale, ne soit bon le plus souvent qu’à motiver l'exception. A Paris, tont pour ainsi dire est exceptionnel, et surtout la population de ses prisons. Rien ne ressemble moins à la population des prisons de Paris, que celle des détenus de nos commones rurales; je dirai même du plus grand nombre de nos communes urbaines. Puis en considérant isolément les condamnés de la population rurale, croit-on que ce soit une masse homogène : qu'il n'y ait pas par exemple un immense intervalle entre les condamnés pour crimes et délits contre les personnes, et les condamnés pour crimes et délits contre les propriétés? L'espace nous manquerait pour décomposer les grandes masses de la population coupable; que serait-ce si, après l'analyse des masses, nous arrivions 'à celle des individus, où se révèlent les nuances qui diversifient à l'infini la moralité des actes et des agens. Et en présence de ces faits, ou plutôt sans jamais les avoir vus de près, on se met à rêver un type unique de criminalité. Et ce type unique, c'est celui de la criminalité parisienne : ou plutốt, le monde n'est pas si savant encore, cen'est pas même le type collectif qu'on prend : voici comment le monde s'initie en ce moment en France à l'étude de notre criminalité, et par conséquent à l'intelligence du système pénitentiaire qu'il conviendrait d'y appliquer. Ce n'est pas toute la criminalité de Paris, c'est l'exception (1) qui obtient et doit naturelle-
(1) M. Léon de Malleville, dans son rapport à la chambre déjà cité, avait parfaitement saisi le fait, lorsqu'il disait : « N'est-il pas à craindre qu'on fasse - une règle de ce qui n'est que l'exception. Tous les criminels ne sont pas ${ }^{2}$ d'un naturel féroce; peu ont la fatuité, le prosélytisme du crime. Le plus " grand nombre s'est laissé égarer par faiblesse on par ignorance. Or la soli> tude, loin de corriger ces défants, les aggraverait encore; tandis que des $\rightarrow$ travanx communs, convenablement réglés, les inilieraient anx ressources de $\nu$ la véritable vie sociale, et seraient un excellent moyen de mesurer pratique* ment leurs progrès intellectuels et moraux. \%
ment obtenir dans les colonnes de lapresse parisienne les honneurs de la publicité. Il faut un criminel au dessus du vulgaire pour attirerl'intérêt et l'émotion. de la curiosité publique. Aussi ce sont presque toujours les plus grands scélérats qui posent devant le pays; ceux-là seuls font type, et l'on personnifie la criminalité de la France dans un Lacenaire et un Froissard!
Ce que je déclarais il y a un an devant l'académie des sciences morales', je le répéterai donc ici : «La France n’a rien à redouter d'un tableau de moralité comparée avec les pays étrangers ; je considère le mouvement de sa criminalité, sans rougir du présent, mais seulement je m'alarmerais pour l'avenir, et pour un avenir très-prochain (1), si l'on ne s'empressait de donner une bonne organisation morale au travail en commun, non seulement dans les pénitenciers pour combattre le progrès des récidives, mais encore au dehors pour opposer au mouvement du crime, les garanties nécessaires de l'éducation. Il est temps que le travail en' commun, ce grand et puissant instrument du perfectionnement moral de l'humanite, remplisse sa destination sociale, non seulement à la prison, mais à la fabrique.
(4) Depuis le moment ò̀ j’ai tenu ce langage, le compte-rendu de 1837 a signalé une augmentation considérable dans le nombre des accusés pour J'année 1837, puisqu'il dépasse de 862 celui de 1836 , et de 800 la moyenne des douze années de 1825 â 1856. Ce fait isolé n'eut point autant attiré mon attention, si le mouvement de la population des prisons ne prédisait à l'avance que le compte-rendu de 1858 n'aura pasà nous apprendre un résultat meilleur.

Tableau de la population générale des prisons départementales,
$1^{\text {er }}$ junvier de
des maisons centrales et des bagnes, de 1820 à 1839 au chaque année.

|  | Prévenus et accusés. |  | $\left\|\begin{array}{c} \text { CORRECTIONNELS } \\ \text { à moins d'un } \\ \text { an (1). } \end{array}\right\|$ |  | CORRECTIONNELS <br> à plus d'un an (2). |  | RECLUSIONNAIRES <br> des deux sexes, et femmes condamnées aux travaux forcés. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | hom. | fem. | hom . | fem. | m. | fem. |
| 1820 | 3.548 | 882 | 1,640 | 464 | 6,578 | 2,596 | 5,794 | 3,223 |
| 1821 | 4,140 | 1,037 | 1,919 | 811 | 6,471 | 2,444 | 5;758 | 3,200 |
| 1822 | 3,923 | 1,018 | 1,706 | 536 | 6,509 | 2,579 | 5,675 | 2,954 |
| 1823 | 3,785 | 858 | 1:962 | 507 | 6,657 | 2,512 | 5,240 | 2,764 |
| 1824 | 4,106 | 1,038 | 1.941 | 462 | 6.780 | 2,533 | 5,047 | 2,627 |
| 1825 | 3,829 | 986 | 1,908 | 467 | 7,005 | 2,744 | 4,900 | 2,583 |
| 1876 | 4,180 | 1,002 | 2,163 | 513 | 7847 | 2,906 | 4,724 | 2,617 |
| 1827. | 4,066 | - 922 | 2,230 | 605 | 8,526 | 3,228 | 4,669 | 2,567 |
| 1828 | 4,171 | $9 \% 5$ | 2,28\% | 637 | 8.831 | 3,295 | 4,493 | 2,508 |
| 1829 | 4,154 | 1,041 | 2,288 | 602 | 9,564 | 3,341 | 4,263 | 2,431 |
| 1830. | 3,880 | 1,021 | 2,395 | 690 | 9,712 | 3,374 | 4,264 | 2,438 |
| 1831 | 4,319 | 901 | 2559 | 766 | 9,195 | 3,056 | 4,195 | 2,347 |
| 1832 | 4,452 | 1,081 | 3,233 | 1,015 | 8,913 | 2,793 | 3,927 | 2,074 |
| 1833 | 4,444 | 962 | 3,491 | 1,085 | 8,504 | 2,725 | 3,857 | 2,166 |
| 1834 | 4,258 | 899 | 3,532 | 1,0\%4 | 8,646 | 2,447 | 3,717 | 1,719 |
| 1835 | 4,378 | 852 | 3,\$15 | 995 | 8,750 | 2,361 | 3,603 | 1,522 |
| 1836 | 4.034 | 805 | 3, $8: 6$ | 982 | 8,961 | 2,373 | 3746 | 1,406 |
| 1837 | 4,692 | 983 | 4,280 | 1,157 | 8.993 | 2,461 | 3,588 | 1,464 |
| 1838 | 5.360 | 1,137 | 4,776 | 1,244 | 9.326 | 2,731 | 3,709 | 2,124 |
| 1839 | 4,809 | 1,015 | 4,823 | 1,316 | 10,915 | 2,793 | 3,812 | 1,440 |


(1) A partir de 1830 . cette colonne comprend en sus les condamnés à un an.
(2) Jusqu'à 1830, cette colonne comprend les condarnnés à un an.
(3) Cette colonne comprenant des aliénés, reclus, etc., renfermés dans les pri(4) L'accroissement extraordinaire de la population des maisons centrales et le quement jusqu'en 18\%7, par l'extension progressive des bâtimens des maisons (5) La diminution plus forte que l'on remarque ici est due en partie a la supde ce bagne se composait de 220 hommes.
sons, n'exprime pas exactement la population ligale des détenus.
décroissement de la population des prisons départementales s'expliquent réciprocentrales.
pression du bagne de Lorient, qui a eu lieu au mois de novembre 1830. L'effectif

## Cinquikur partik. - Pénàtenciers de femmes.

Si nous avons démontré la double nécessité de construire immédiatement trois pénitenciers de femmes; nécessité d'abord d'obvier à l'encombrement actuel des maisons centrales qui ne permettraient pas, sans cette extension de bâtimens, l'ajournement de la question des condamnés à long terme; nécessité ensuite pour l'administration de remplir l'engagement qu'elle a publiquement contracté, de supprimer les quartiers de femmes dans les maisons centrales d'hommes; engagement qu'elle est d'ailleurs obligée de renouveler devant les chambres, car on ne peut présenter un projet de loi sur les prisons, sans consacrer le principe de spécialité des établissemens, pour les détenus de l'un et l'autre sexe. Ces constructions entrânent donc ici, du moins incidemment, la question de savoir, si l'on doit adopter ou exclure, par rapport à ces trois pénitenciers de femmes, le travail en commun; car la décision changerait entièrement le plan et le devis.
Il nous semble que, par rapport à ces pénitenciers de femmes, la question du travail en commun peut très-bien être envisagée et résolue séparement, en maintenant l'ajournement proposé à l'égard des hommes détenus dans les maisons centrales et les bagnes. Il y a d'excellentes raisons pour justifier la division. D'abord les femmes n'occupent qu'une place fort mince dans la question des condamnations à long terme, puisqu'elies n'y sont que dans la proportion du septième. Etrangères aux bagnes exclusivement consacrés aux hommes, elles n'entrent dans la population des maisons centrales que pour un cinquième. On voit donc qu'en ajournant les hommes, ce serait ajourner les six septièmes de la question; par conséquent la partie la plus considérable et la plus impor-;
$81 \cdot 191$
tante. A cette première différence vient s'en ajouter une autre qui change la position de la question des condamnations à long terme relativement aux femmes; c'est la diminution que nous avons constatée, chez les femmes, dans le mouvement de la criminalité en France. Comment proposer en face d'une pareille situation, de recourir au moyen extrême du travail solitaire, sans nécessité justificative? Comment demander au gouvernement et au pays l'exclusion du système du travail en commun, alors que, sous l'empire de ce système, si vicieux, si défectueux qu'il soit dans son organisation actuelle, on n'a pas vu pourtant s'accroitre chez les femmes le nombre des crimes? Quand on peut perfectionner ce système, comment conseiller de le détruire, avant même de l'avoir mis à l'épreuve, puisqu'il n'a pas encore fonctionné dans les conditions de son efficacité. Un pareil conseil peut trouver un homme passionné pour le dire, mais il ne saurait rencontrer un homme sérieux pour l'entendre, ni surtout un homme d'état pour l'accueillir. Ne pourrais-je pas déjà signaler quelques récens et heureux essais dans nos maisons cen trales (1) de femmes qui sont de bon augure pour l'avenir? Ne pourrais-je pas, même en dehors de nos maisons centrales, citer des maisons de refuge et de charité, consacrées sur plusieurs points de la France, à la corr ection du vice le plus difficile à corriger chez les femmes, celui de la prostitution? Dans ces établissemens que je visite partout avec l'intérêt de l'observation, partoutse rencontre lesystème cellulaire de nuit et de travail en commun pendantle jour sous la discipline du silence : partoutles supérieures de ces établissemens s'applaudissent des résultats du système, qui obtient également au dehors l'approbation des autorités locales. Ṇ'est-ce pas un fait significatif que cette
(1) Les résultats obtenus à la maison centrale d'Hagueneau, par M. Hello pendant sa courte direction.
unanimité de système dans toutes ceś institutions, quel que soit le lieu de leur établissement, et le personnel dirigeant de la congrégation religieuse. Et quand cet accord dans les priṇincipes est sanctionné par celui des résultats, que peut.on vouloir de plus et désirer de mieux?

Une autre considération qui permet dès ce moment l'application d'un régime pénitentiaire aux femmes condamnées à long terme, c'est que la condition la plus importante de l'exécution, le personnel des agens secondaires, encore à créer pour les pénitenciers d'hommes, existe depuis longtemps en France pour les pénitenciers de femmes. L'admirable institution des soeurs de charité (1), que nous avons depuis si long-temps signalée aux pays catholiques, comme la solution d'une des plus graves difficultés de l'application du système pénitentiaire aux femmes condamnées, l'administration française commence enfin à y recourir : déjà dans plusieurs de nos maisons centrales de femmes, ces socurs ont été substituées aux gardiens, et la croix a remplacé le sabre, sans que l'ordre matériel en ait souffert. Et qui pourrait dire ce que l'ordre moral y a déjà gagné?
Lorsque dans un pays, à côté des femmes qui se livrent à l'exercice du crime, il en est d'autres qui par vocation religieuse se dévouent au culte de la vertu, n'est-ce pas une belle et grande pensée, que d'opposer les plus vertueuses aux plus vicieuses, et de rapprocher ainsi dans la maison pénitentiaire les âmes placées aux deux extrémités du vice et de la vertu? Honneur assurément à tous les cultes qui répandent dans les prisons de bons discours et de bons livres; mais honneur sur-
(4) Ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que les pocations se rérèlent dans le pays pour la réforme pénitentiaire. Voici ce que m'écrit Madame la supérieure de ${ }^{* * *}$ : «Les vocations paraissent se multiplier d'une manière prodigieuse, pour une œurre aussị belle, aussi utile à la religion et à la société : nous ne pouvons recevoir tous les sujets qui se présentent, $\%$

## b) 198

tout au catholicisme qui fait mieux que prêcher la vertu, car il la personnifie dans ces sours de charité dont la vue seule devient pour les condamneés un enseignement permanent de morale en action.
Tels sont les motifs principaux qui ne permettent pas d'hésiter à bâtir les trois pénitenciers destinés aux femmes, conformément au régime cellulaire de nuit et de ravaîl en commun de jour. Or ce système a, en ce moment, son plan et son devis : il a subi toutes les épreuves de l'étude, et obtenu même les palmes du concours, ainsi que nous l'avons déjà dit; mais ce que nous n'avons pas dit encore, c'est que le plan de M. Henri Labrouste, auquel nous n'avons donné d'autres conseils (1) que ceux qu'un architecte a naturellement besoin de recevoir de l'auteur du système dont son plan doit être l'expression, non seulement va recevoir son exécution en Sardaigne, mais même en Autriche et en Danemarck (2)! Et ce plan, qui fait déjà tant d'honneur en Europe à notre jeune et habile architecte français, ce plan que le voyageur trouvera bientôt exécuté en Italie, en Autriche, en Danemarck, ne le serait-il pas en France? Que le gouvernement y songe sérieusement : les faits sont patens : la réforme pénitentiaire reçoit en ce moment de France son impulsion; et au lieu de prendre cette influence des idées françaises en grande et sérieuse considération, le gouvernement français hésite, tâtonne, ne sachant s'il doit en accepter ou répudier la direction. En attendant, ces idées font leur chemin ; l'Europe s'en empare, parce qu'elle est pressée d'enlever à la France le mérite de l'exécution, et aussi parce
(1) J'insiste sur ce point, parce que le mérite du plan appartient tout entier à M. Henri Labrouste. C'est son ceavre personnelle et exclusive.
(2) M. Heari Labrouste a reçu de l'ambassade d'Autriche, et de la législation de Danemarck, la demande de la copie de son plan qu'on se propose d'exécuter.
que sa politique tend à laisser croire que dans les pays de gouvernement représentatif comme la France, les oscillations da pouvoir ministériel et l'agitation des débats parlementaires, ne permettent d'y réaliser aucune reforme morale. L'Europe absolutiste vise à se faire ainsi une belle et large part dans le mouvement de la civilisation, en se montrant de jour en jour plus empressée de prouver ses dispositions et son aptitude à réaliser des réformes utiles au perfectionnement moral de l'humanité.
sixièmr partir. - Est-il nécessaire, en France; de mettre à l'essai le cellulage continu pour les condamnés à long terme?

En ajournant à 1845 la question du système pénitentiaire applicable aux hommes condamnés à long terme, n'est-il pas au moins nécessaire de s'éclairer, dans l'intervalle, par quelques essais? Telle est la dernière question qui se présente, et à laquelle il faut répondre, car elle préoccupe les meilleurs esprits.

Après avoir retracé dans l'introduction'de cet écrit, d'une part ce sentiment qui porte les gouvernemens européens à repousser toute application du cellulage continu aux condamnations à long terme, et d'autre part les résultats défavorables du pénitencier de Philadelphie en 1837, il peut se présenter peut-être encore quelque partisan de ce système, assez passionné pour proposer à la France de dépenser sans hésitation et sans délai, près de ceṇt millions pour convertir les maisons centrales et les bagnes en cellules de jour et de nuit; mais assurément une pareille proposition ne saurait rencontrer un homme d'état qui osât l'accueillir et la présentèr sérieusement à l'adoption des Chambres. Tout ce que pourrait demander
aujourd'huil l'école pensylvanienne, c'est que l'on consentità ne pas la juger sur son premier début ar pénitencier de Philadelphie, qui est si loin de réaliser les espérances du système, et qu'on permit en France un nouvel essai, dans l'espoir qu'il serait plus heureux.

Gette proposition d'un essai trouve de l'écho, non seulement parmi ceux qui ont jusqu'ici gardé la neutralité entre es différens systèmes, mais parmi les adversaires mêmes du système pensylvanien, parce que plusieurs sont convaincus qu'un nouvel essai est le seul moyen d'en finir avec ce système, qui autrement ne cesserait d'inquiéter la marche ultérieure de la réforme et d'en dénigrer les résultats, en leur opposant ses espérances exagérées dont on caresserait impunément les séduisantes chimères, parce que'on ne l'aurait pas mis en demeure de les réaliser.

Mais d'autres au contraire contestent l'utilité et l'opportunité de cette expérimentation, par des motifs qui méritent d'être rapportés, car ils sont graves, puissans, et de nature à entraîner plus d'une conviction. Ór cette opinion opposée à tout nouvel essaí, se fonde d'abord sur ce qu'il n'y a aucun motif raisonnable d'en attendre une meilleure issue qu'à Philadelphie, où il a eu lieu dans des conditions beaucoup plus favorables que celles qu'il rencontrerait en France.
D'abord, sous le rapport religieux, le système du cellulage continu, serait-il en meilleure situation en France qu’à Philadelphie? En Pensylvanie, il suffit de déposer dans chaque cellule un livre qui, au dedans comme au dehors des prisons, est l'inépuisable aliment de la foi religieuse, pour chacun comme pour tous, car le criminel américain est toujours plus ou moins imprégné de cette atmosphère d'habitudes religieuses, où il a vécu dépuis l'enfance au sein de la famille et de la société. Mais en France suffira-t-il de déposer ung

Bible dans chaque cellule; non seulement pour ceux qui ne croient pas, mais même pour ceux qui croient, serä-ce le moyen de réveiller la foi chez les uns, de la cultiver chez les autres?

Ce qu'il y a de plus antipathique au système pensylvanien, c'est l'esprit du catholicisme ; car le catholicisme, c'est la prière, c'est le culte en commun, c'est le besoin de la réunion avec l'influence de ses émotions et l'empire de ses cérémonies. Dans cette classe ignorante où se recrute en grande majorité la population de nos prisons, la religion doit s'adresser aux sens pour arriver à l'intelligence : avec la Bible et là cellule, renoncez dans les prisons à faire des chrétiens, et Dieu vous garde de chercher à y faire des moralistes et deés raisonneurs. ${ }^{\text {. }}$
Sous le rapport du travail, cet autre instrument si puissant et si essentiel du système pénitentiaire, les Etats-Unis ne sontils pas le pays où il y a le plus de facilités offertes à la demande du travail, et où lé salaire atteint le taux le plus élevé? Or, si, pour un pénitencier de moins de 400 détenus, on n'a pu organiser le travail cellulaire à Philadelphie d'une manière satisfaisante, non seulement quant à son produit, mais quant à son exercice; s'il a fallu violer la discipline, de l'aveu même de M. Crawford (1), pour accrôtre les industries; si, malgrè cette violation et la mesure exceptionnelle, aux Etats-Unis,
(1) Voici le passage du rapport de M. Crawford, commissaire envoyé par le gouvernement anglais aux Etats-Unis pour y constater l'état des prisons :
« 11 y a des déviations aux yègles du système, à l'égard des condamnés em» ployès à des indastries qui ne peuvent étre convenablement exercées dans $\%$ une cellule. On permet à ceux qui y sont employés, comme forgerons, \% charpentiers, de quitter leurs cellules, et de travailler séparément dans de गpetits ateliers, où ils sont enfermés sous clef, et ou on les met en pareil cas ${ }^{\nu}$ en compagnie avec un ouvrier libre. Cet écart des règles ordinaires, quoi» qu'il procure le moyen d'accrootre les industries, sera, je le crains, con\# sidéré comme une source d'abus. \#
$87 \quad 197$
prise parlé gouvernément peñisylvanieñai n'a mis à la charge du détenù qué les frais de nourriture êt de vêteèment, le travail cellulaire est néanmoins èn dêficit ; comment pourrait-on espérer en France de meillëurs résultats d'un nouvel essaí? Comment substituer le travail cellulaire au travail eñ commun quù occupe en cè moment $\mathbf{2 4}, \mathbf{0 0 0}$ détenus dans les maisons centrales et les bağnes? Où trouver, dans le travail cellulaire, la variété, les ressources, le produit du travail en commun? De toutes les industries professionneiles en ce möment en activité dans les maisons centrales et dans les bagnes, les rrois qui me paraturaient à peu près les seules susceptibles d'être continueés en cellule, sont les industries de cordonniers, tailleürs et tisserands. Or, la cordonnerie ne fournit dans les prisons qǔe des ateliers fort restreints, parce qu'ils sont généraleémeint limités à la consommation intériéurée. La raison en est simple, c'est qu'il ny a pas, non seulement de ville, mais de hourg en Francè qui n'ait à proximité des cofdönniers en nombre suffisant pour les besoins de la consomination locale. Aussila córdonnerie est-elle Pune dés industries qui occupent le moins de brâs dans noos maisons centrales. Les mêmes observations s'appliqueit aux tailleurs: il n'y a pas même, à proprement parler, un seul atelier de tailleurs dans nos maisoñs centrales; tout s'y borne à faire et entretenir lés vêtemens de détenus.
Quant au tissage (1), il occupe une place trop consi lérable dans l'organisation industrielle de nos maisons centrales pour qu'il soit permis de lui donner une nouvelle extension. D'ai'leurs l'administration est menacée , même avec les ressources
(i) Il fäut färe observer ici encore que la plus belle partie du tissage de nos maisons centrales serait sapprimée par Ie tissage cellulaire, car on ne pourrait mettre en cellule les métiers de ces beaux services de table damassés que l'on fabrique dans nos établissemens.
du travail en commun, de ne pouvoir conserver au tissage.du coton, par exemple, les bras qu'il occupe en ce moment, parce que la puissante intervention au dehors des moteurs naturels et artificiels, ne permettra pas long-temps à nos entreprises de pouvoir sontenir la concurrence (1), même avec une diminution d'un cinquième au moins dans le tarif de la maind'œurre. A une époque où le travail humain nemarche plus qu'avec le développement des forces de la réunion, de la mécanique et de la nature, ne serait-ce pas un singulier anachronismé que dẹ prétendre élever dans l'intérieur des prisons la théorie du travail sur l'acte isolé de la faiblesse individuelle, comme s'il était loisible de concevoir et d'organiser le travail, au dedans des prisons, à l'inverse de ce quil est au dehors? Et ne serait-il pas insensé de l'entreprendre envers des hommes qui, à l'époque de la libération, ne sauraient demander leur pain qu'au travail en commun, tel que la société en règle les conditions et en suppose les habitudes?

Après le point de vue religieux et le point de vue industriel, si l'on se place au point de vue national, ici encore comment espérer une meilleure solution en France d'un nouvel essai du système pensylvanien. De tous les Américains (2), c'est le Peqsylvanien qui reproduit de la manière la plus tranchée la propension taciturne et méditative de la race anglaise. [Le peuple pensylvanien est le peuple le moins communicatif qui soit au monde : c'est la race la mieux prédisposée au régime

[^5]cellulaire; tandis que si l'on veut rechercher la nation an contraire la plus antipathique à ce systę̀me, tout le monde désignera la France. Il n'est pas de nation plus communicative, plus expansive, plus éminemment pourvue des sympathies, assiégée dẹs besoins, douée des qualités de la sociabilité.

En face de ce contraste des deux nationalités comparées, assurément si le cellulage continu a produit dans la seule année 1837, à Philadelphie, quatorze cas de démence sur moins de 400 détenus, on ne peut que s'exposer en France à augmenter encore ce désastreux résultat. Et pourtant que l'on calcule, sur 24,000 détenus à long terme, ce que ferait au bout de chaque année une proportion de 3 cas $1 / 2$ de démence sur 100 prisonniers. Il faudrait se hâter de bâtir, en même temps que les pénitenciers cellulaires, de nouveaux établissemens d'aliénés.
Voici ; il est vrai, ce qu'on répond au nom de l'école pensylvanienne, qui d'abord ne doutait de rien, comme c'est le propre de l'inexpérience, mais qui depuis a fait de grauds efforts d'imagination pour résoudre les difficultés de sa situation. a On ne veut plus du srstème de Philadelphie, parce qu'il » agrave nécessairement les effets de la réclusion sur le corps » et sur l'âme; qu'il influe puissamment sur le développement n des sentimens tristes et pénibles; qu'il prédispose aux malaッ dies du bas-ventre, de la poitrine, de la tête, des vaisseaux » lymphatiques, et aux affections mentales; qu'il exerce enfin - une action désastreuse (1) sur le cerveau, en concentrant qu'elle soit, differe beancoup moins qu'on ne saurait le croire de l'existence sociale de plusieurs classes de la population américaine. Dans tous les lieux publics, l'étranger est surpris du silence qui y règne : l'hôtel Tremon, à Boston, qui réunit souvent hait cents vojageurs, est aussi silencieux qn'un couvent de chartreux. "
(1) Cependant le ş̧stème pensylvanieñ, quaù , daps son çtat actuel , exerce

- toute l'activité dè l'individu sur cet orgầne et en le suretetut "tant." Tel est aujourd'hui lè langag̣e textuèl du partisan lè plas animé de l'école pensylvanienne (1) ; et il continue aińsi: " Ce que je veux, c'est que la séparation des détenus entré " eux soit opérée de telle sorte qu'elle ne puisse pas pluis " nuire à leur raison et à leur santé que ne le ferait leur vité " en commun. ${ }^{\text {n }}$, Et pour cela on permettra les relations fréquentes de la famille qu'on a eu l'inhumanité d'interdire dátís le pénitencier de Philadelphié. Et de plus encore, on recoü" mande à l'administration de ne sequestrer les détenus de la »société perverse de leurs compagnons, que pour les mettrée , souvent en rapport avec des gुens honnêtes avec lesquels ifs " puissent causer." M. Ramon de la Sagra, qui d'abord avatit combattu l'introduction en France du système pensylvañientif comme antipathique à la nationalité française, s'est déclấê converti par l'ensemble de ces précautions qui écarteraiêntít tout danger d'aliénation mentale, puisque, ainsi qu'on à eu soin de le dire, les détenus ne seraient plas même soumis à l'isolement du silence. Assurément il n'est rien de plus doüx réplique avec autant de sens que d'esprit $M$. le marquiis đê Larochefoucaud-Liancourt (2); car ce régime serait si doux̀, qu'il n'y aurait plus de prison.
de l'aven de ses partisans, une action désastreuse sur le cerveau, n'est pas mème encore parvenu à empêcher les détenus de communiquer entre cux. M. Blouet dèclare, p. 60 de son rapport: « Malgré tous les moyens emplojés, » on n'a pas encore réussi entièrement an pénitencier de Philadelphie à pré$»$ venir les conversations : c'est l'avis du directeur lui-même. n Le docteur Bache constate le même fait, p. 126 du rapport précité. Ainsi, c'est màlgré ces conversations que le pénitencier de Philadelphie dètermine un si grand nombre de démences Ajoutons, de plas, qu'il n'est guère d'étranger quii iè visite à Philadelphie son pénitencier; et qu'ainsi l'Europe fournit à ce péciitencier un comité de causeurs fort nombreux.
(1) Correspondance pénitentiaire, broch. in-8, chez madame veuve Huzard, rue de l'Éperon, 7.
(2) Examen du système pénitentiaire , p. 133.

Pour prévenir la démence, on détruirait la peine. Sị à tout le luxe de précautions sanitaires et alimentaires qu'entraîne déjà le cellulage continu à Philadelphie, où le détenu reçoit le cafe le matin, une livre de bouf par jour, une livre de pain, des pommes de terre à discrétion, et, quand il le demande, une ration supplémentaire, dans une cellule bien chauffée et bien meublée, il faut de plus ajouter les fréquentes communications de l̀a famille, et les entretiens journaliers d'un comité de causeurs, assurément on verrait en France, comme cela s'est déjà vu à Philadelphie (1), des détenus, à leur sortie, remercier le directeur d'avoir été mieux nourris, mieust traités que chez eux, et emporter ainsi l'idée de cette supériorité relative acquise à la prison.
M. Ramon de la Sagra, et ceux qui ont accueilli avec lui cet adoucissement du système pensylvanien, n'ont pas' vu tout ce que cette idée avait d'inadmissible, non seulement au point de vue pénal, mais même au point de vue pratique. Ils ont gratifié chaque détenu des rations de la famille, sans s'être d'abord demandé combien de détenus dans nos maisons centrales et nos bagnes avaient une famille; puis parmi ces familles de détenus, combienil s'en rencontrait d'assez honnêtes pour permettre les relations; puis encore parmi ces familles honnêtés, combien se trouvaient à proximité d'une maison ou d'un pénitencier central, ou avaient le moyen d'entreprendre le voyage, méme à de rares intervalles. La réponse à ces trois questions réduirait singalièrement l'intervention de la famille, et reporterait tout l'espoir des causeries sur le comité des causeurs, cette autre chimère que M. de la Sagra n'eût pas caressée avec tant d'empressement, s'il avait étudié la situation de la France avec cette sagacité dont il a
(1) Voyez rapport de M. Demetz.
fait preuve dans l'appréciation de notre caractére national
En ce moment ce sont les hommes qui, en France et ailleurs, manquent aux institutions. On organise en tont et pariout dans le pays un vaste système de commissions et de comités qu'on ne peut former, et quand ils sont formés, qu'on ne peut plus réanir une fois le mois, quelquefois seulement une fois l'année. En dehors de cecadre administratif, on pourssit en ce moment in vaste système d'instruction primaire qui excède les ressources morales du pays, parce que les hommes ne s'improvisent pas et quill aurait fallu préluder par des écoles normales au soin de les former. Cetle création elle-même d'écoles normales a déterminé subitement un immense besoin de sujets, que le pays n'a pu nous fournir qu'à des conditions souvent défavorables. Enfin, à peine à ses premiers débuts d'essais pénitentiaires pour les jeunes détenus, même en limitant la coopération de la société à l'exercice du patronage pour l'époque de la liberation, on est déja , à Paris même, dans une affligeante détresse de patrons; on ne peut songer sans inquiétude à l'époque où la réforme pénitentiaire viendra demander au pays, comme sa condition essentielle et complémentaire, l'extension générale de ce patronage ; et c'est lorsque léat du pays menace de ne pouvoir suffire à l'œuurre exclusive du patronage des libérés, que l'on propose l'essai d'un système qui doublerait, triplerait la â̂che de la société, en l'appelant à se charger ellemême de l'éducation des détenus, et non plus de 400 comme à Philadelphie , mais de 24,000 ! On ne peut attendre une pareille œeurre pénitentiaire que des fonctionnaires qui en auront spécialement charge et responsabilité; et fasse le ciel qu'en limitant ainsi le cadre du personnel nécessaire aux pénitenciers, on trouve des vocations et des capacités en nombre sulfifsant pour le remplir! Encore ne faudrait-il pas demander
à ces vocations plus qu'elles ne sauraient tenir. Si l'on me donnait, disait avec autant de sens que d'esprit un habile directeur de nos maisons centrales, 500 détenus à visiter individuellement chaque jour, je ne pourrais m'engager qu'à leur envoyer à chacun ma carte de visite. a quoi bon l'essai d'un système dont les exigences excèdent ainsi tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de la coopération de l'homme et du pays.

Un autre motif dont peut se prévaloir l'opinion qui nie la nécessité de mettre le cellulage continu à lessai pour les condamnés à long terme, c'est que ce système cellulaire n'admet pas un essai isolé. Alors méme que le système cellulaire parviendrait à aplanir, dans l'essai isolé d'un pénitencier de 400 détenus, plusieurs des objections précitées, le résultat n'aurait rien de concluant. Ainsi, prenez, par exemple le travail : certainement si vons ue voulez l'organiser que pour 400 détenus en France, vous trouverez à la rigueur moyen d'employer ces 400 détenus : mais quand, au lieu de 400 , il s'agit de $\mathbf{2 4 , 0 0 0}$, ce qui a été praticable dans le premier cas, ne l'est plus dans le second.
Autre objection, le danger de l'isolement. Certés pour un pénitencier de 400 , vous trou verez bien en France, sans même sortir de l'ecole Pensylvanienne, des hommes de bon vouloir qui, intéressés au succès du système, vous procureront votre comité de causeurs et même d'éducateurs bénévoles. Mais, parce que vous en aurez trouvépour 400 , en conclurezvous quill s'en trouvera pour 24,000 dans le pays? Le système seul de la réunion permet l'expérience d'un essai isolé, parce quill ne soulève aucune de ces objections, et ne crée pas de pareilles exigences.
Autre objection encore, et l'une des plas graves faites au cellulage continu, le danger de la duree prolongée des delen-

## $94 \quad 124$

tions! Si comme on parait le conseiller en ce moment, il faut commencer l'essai de ce système par les condamnés aux travaux forcés, quand saurons-nous le résultat de cette essai isolé? Dans combien d'années, en face d'une détention, qui s'élève jusqu'a 20 ans et même à perpétuité. Et notez qu'il importe pourtant d'autant plus de le savoir, qu'ici nous sommes tout-à-fait dans l'inconnu. La vie du bagne est une vie de liberté : nous ignorons complétement en France quelle serait sur les hommes condamnés aux travaux forcés, l'effet d'une captivité de plus de dix ans, même avec la vie en commun sous la discipline du silence. Tout ce que l'expérience nous a appris jusqu'à ce jour, c'est qu'au sein de nos maisons centrales, dans une captivité qui, non seulement n’a pas été soumise au régime du cellulage, mais pas même à celui du silence, une réclusion de dix ans équivaut environ aux cinq septièmes d'une condamnation à mort (1). Avec le système actuel des bagnes, la vie moyenne y est plus longue qu'au sein de la société. Mais faites passer ces condamnés de 5 à 20 ans, des habitudes actuelles de la vie extérieure et libre du bagne, à la claustration d'un cellulage continu, et ditesnous les résultats.

Autre objection encore, celle de la dépense. A quoi bon, dit-on, faire l'essai de ce système? l'on sait à l'avance qu'il doit entraîner le pays dans des frais qui ne permettraient pas d'en généraliser l'application.
« La portion honnête de la société, disent les rédacteurs du „Code pénal de Pensylvanie, étant déjà si fortement taxée " par les déprédations des coupables, ne doit pas être, pour » leur entretien, surchargée tous les ans d'un supplément " considérable de dépenses prélevées sur les pénibles profits " des hommes industrieux ou sur les économies des bommes
(i) Théorie de l'emprisonnement, t. III, p. 26.
» prévoyans... Il devient donc important d'examiner jusqu'où , les législateurs peuvent aller avec juspce dans létablisse-- ment des dépenses consacrées à l'ent etien et à la réforme , des criminels. Si un logement commode et un salaire annuel, , suffisant pour se procurer le chauffage, la nourriture et nl l'habillement, étaient offerts par l'état à chaque individu * convaincu de vol, il est probable que les condamnés ainsi ? pourvus ne voleraient plus; et cependant il serait difficile "de justifier la dépense par le résultat. "
Ces réflexions s'appliqueraientà la France, le jour où l'on dépenserait 4,000 fr. par détenu en frais de construction; le jour où à celoyer de 200 fr ., qui est la moyenne del'indemnité de logement que nous donnons aux employés de nos maisons centrales, il faudrait ajouter le déficit dans le produit des travaux, résultat de la substitution du travail cellulaire au travail en commun ; le jour où il faudrait ajouter encore l'extension du nombre et des frais du personnel qu'exigerait, sous tous les rapports, la substitution de l'enseignement individuel à l'enseignement simultané; le jour où il faudrait supporter l'excédant des dépenses alimentaires et autres qu'exige le cellulage continu, pour atténuer, sinon prévenir, quelques uns des dangers de cette vie contre nature, de même qu'on ne réussit qu'à grands frais dans les serres de nos jardins botaniques, à créerr un acclimatement factice à des plantes exotiques; le jour enfin où le gouvernement dépenserait annuellement de 400 à 500 fr . pour les fraisde loyer, enseignement, nourriture et entretien de chaque condamné cellulé.

Peut-on songer en France à généraliser un système qui readrait pour l'état la dépense annuelle de chaque détenu plus élevẹe que ne lui coûte une soeur de charité dans plusieurs de nos hospices et de nos prisons; un frère de St-Joseph dans nos établissemens de jeunes détenus? A quoi bon
l'essai d'un système qui rendrait l'éducation pénitentiaire dans nos prisons plus onéreuse que l'éducation industrielle dans nos écoles d'arts-et-métiers; et qui demanderait à l'état pour chaque criminel le prix d'une de ces bourses universitares dans les colléges royaux, quill n'accorde qu'avec tant de reserve et de sobriété, pour acquitter la dette de la gratitude ou encourager les heureuses espérances de la vocation.
D'ailleurs pour justifier le remplacement d'un système par un autre, alors même que ce changement ne doive entrainer aucune augmentation de dépenses, il faudrait d'abord que le système à déserter eutt échoué, il faudrait ensuite que le système à lui substituer eât fait ses preuves de supériorité relative. Où sont les échecs du système du travail en commun ?Où sont les succeès éprouvés du système opposé? Aux État-Unis, lorsque le pénitencier de Philadelphie s'est élevé, est-ce l'insuccès du système d'Auburn qui a donné l'idée du système opposé? Nullement : c'est l'esprit de rivalité et d'innovation; et bientôt les résultats du système d'Auburn firent éprouver le regret à la legisilature pensylvanienne, de ne pouvoir approprier à ce système d'Auburn les constructions déjà commencées,'qu'elle ne se resigna à poursuivre, qu'après avoir reconnu l'impossibilité d'agir autrement (1). Aujourd'hui, où en sont les résultats comparés des deux systèmes, d'apres les rapports de 1837? Si la Pensylvanie avait suivi le système d'Aubura, au lieu de quatorse cas de démence dans cette seule année, son pénitencier n'en aurait
(i) C'est an fait authentique qui est généralement ignoré. La législature pensylvanienne, frappée des résultats du système d'Auburn, fit suspendre les constructions du pénitencier de Philadelphie, et chargea les commissaires d'examiner si l'on ne pourrait pas les approprier au système cellulaire de nuit seulement et du travail en commun. Voici la conclusion du rapport de la commission : « Si les travaux déjà terminés et trop importans pour être aban» donnés, ne faisaient obstacle, nous recommanderions vivement à la lègis-
presenté ancun : la proportion des recidiep, au liea de 1 surf: 10 1/4, n'aurait ééé que de 1 sur $121 / 2$. Less frais d'adminis tration qu'on a été obligé de prendre à la charge de l'átu, seraient restés à la charge des détenus; et au lieu du defocit qu'a laissé le travail solitaire, impuissant à couvạir même les dépenses d'entretien des détenus, on aurait obtenu un excér, dant de recettes sur les dépenses. C'est pour arriver à aes résultats défavorables, qu'on a dépensé en constractions, à Philadelphie, d'après le rapport de M. Blouet, 7287 fr. par: détena, tandis que la dépense pour le système cellulare da nuit et du travail en commun , s'est bornée, àWetherstheds, toūouprs d'après M. Blouet, à 903 fr . par détenu.
En passant de l'Amérique à l'Europe, il ne faut pas demanader au système du cellulage continu les résultats de lexpé, riènce, car nulle part il n'a encore été mis à l'épreave pourp. les còndamnés à long terme. Mais s'il n'y a en Europé aucun succès à constater en faveur du système pensylvanien qui puisse motiver une préférence en sa faveur, où sapt les échecs quì révelent l'impuissance et nécessitent l'abandon du travait en commun. Eu France même quels griefs avonsnous jusquicici contre ce système? poavons-nous en citer un seul qui ne soit imputable à l'abus que nous en avons fait. Ce n'est que d'hier à peine que, par l'arrété du 10 mai 1839, nöns avoins commencé à entreprendre, d'une manière si incomplète et si timide, le redressemeni de quelques uns de ces abus. Nous ne sommes encore qu'au début? que d'alar-

[^6]mes n'avait pas inspirées ce modeste début! que de prédic-tions sinistres adressées à l'administration supérieure, pour faire fléchir sa résolution et effrayer sa responsabilité. Eh bien, malgré les conditions si défavorables sous le rapport du personnel et du matériel, qu'est-il arrivé ! C'est que là où s'est rencontré un directeur habile pour exécuter l'arrêté du 10 mai , non seulement les métiers n'ont pas été brisés, ni les travaux interrompus; mais la nécessité de remplacer l'appât de la cantine par le stimulant de l'émulation, et de commencer à parler aux sentimens moraux des détenus, quand on ne pouvait plus s'adresser à leurs appetits sensuels; cette nécessité a fait un miracle : elle a augmenté le produit etil'l'activité du travail, partout où un directeur capable a suse servir de cette puissance morale qui a revelé, à tous les yeux clairvoyans, tout ce qu'on pourrait en obtenir, le jour où l'on saurait en organiser et utiliser les ressources. Ce qu'a produit l'arrêté du 10 mai est peu de chose pour le présent; mais ce qu'il a révélé pour l'avenir est immense : il a montré clairement la voie où la réforme pénitentiaire devait entrer. Plusieurs des adversaires de cet arrêté ont eu la loyauté de reconnaitre qu'il était possible de réformer tout notre système de travail, et qu'il serait insensé de déserter le travail en commun, avant de l'avoir mis en demeure, par une réorganisation morale et pénitentiaire, de fournir ses preuves: il ne s'agit que de luiaccorder loyalement les conditions et les moyens nécessaires à son efficacité.

Si de France, nous cherchons en Europe le système de la réunion dans le pénitencier de Genève, qui en est jusqu'a ce jour l'expression la plus avancée (1), n'a-t-il pas réalisé
(1) J'ai dit toutefois les imperfections et les lacanes, et signalé notamment l'organisation§du travail, qui me semble fort défectueuse au pénitencier de Genève.
toutes les espérances raisonnables et raisbnnées.' Je sonligne ces derniers mots, car ce qui vient de se passer dans le canton de Genève, prouve combien il conviendrait de's'entendre sur les résultats possibles à atteindre, afin de connaitre ceux quil serait déraisonnable de poursuivre, et d'épargner ainsi aux publicistes et aux gouvernemens la recherche de l'introuvable et l'essai de l'impossible.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait cru que le but du système pénitentiaire devait être conforme à celui de toute pénalité, c'est-à-dire qu'il devait viser à empêcher le coupable de refaire son crime, et d'autres de l'imiter. Mais depuis quelque temps, l'école pensylvanienne aintroduit un nouveau criterium, qui consiste à interdir, non le danger, mais la possibilité de toute communication entre détenus, par le mot même le plus insignifiant ou le regardle plus inoffensif. De là pour tout âge, pour tout sexe, pour tont délit ou crime, pour tout climat, pour toute nation, la cellule et toujours la cellule, voilà l'unité du'moyen. Et quant à l'efficacité, il suffit de prêter l'oreille, le pénitencier où l'onne dirait motet où l'on ne pourrait mot dire (1), serait le pénitencier modèle, qui résumerait et réaliserait toute la science pénitentiaire. Pour moi qui ai le malheur de sentir chaque jour combienje suisloin de posséder, depuis quinze ans que j'y.travaille, cette science que d'autres
(1) Ce pénitencier est encore à trouver, puisque les détenus causent entre eux au pénitencier de Philadelphie ( royez pag. 90, note ). Ajoutons qu'on aurait beau augmenter l'épaisseur des murailles, on causerait encore. Lisez les livres de Sylvio Pellico et d'Adryane : ils avaient un langage mural : ils frappaient le mur, et le son qui indiquait le nombre de ces conps, composait leur alphabet. M. Adryane rapporte des conversations murales avec son infortuné et illustre compagnon, Confaloniéri. J'ai visité l'an dernier quelques salles d'asyle et prisons de Turin avec M. Sylvio Pellico, qui m'a souvent dit que si les partisans du système de l'isolement en avaient fait, comme lui, lexpérience personnelle, ils renonceraient bien vite à lears illusions sur ce système.

Slus hetreux apprennent en moins dutun jour, par le procédè pensylvanien, je compte moins les mots quise disent au pénitencier, que les crimes qui ont été commis par ceux qui y entrent, et les récidives dont se rendent coupables ceux qui en sortent.

- Sous le premier point de vue, la réáction du système pénitentiaire sur le mouvement de la criminalité, est si difficile à préciser et à saisir, au milieu de tant d'autres causes qui peuvent inffuer sur la progression ou la diminution des crimes, qu'en véritéil me faudrait bien du temps et de l'étude pour oser caráctériser à cet égard l'influence d'un pénitencier, et même d'un régime pénitentiaire; il en est autrement potur les récidives : j'ai long-temps et sérieusement étudiê la criminalité dans ses causes, dans ses tendances et dans ses agens. J'ai interrogé les chiffres de plus d'un compte rendu de la justice criminelle, et analysé les élémens de la population de plus d'une prison, pour arriver à me former une opinion sur la réduction qu'on pouvait raisonnablement attendre et exiger de la réforme pénitentiaire dans le nombre des récídives, et $j^{\prime} \mathfrak{a i}$ dit, ce que je répète et maintiens; que le chiffre de 20 à 25 sur 100 était le maximum de mes espérances ( $\mathbf{( 1 ) . J e ~ r e g r e t t e ~ b e a u c o u p ~ q u e ~ d e p u i s ~ q u e ~ j ’ a i ~ e x p r i m e ́ ~}$ si nettement ma pensée et mon maximun d'espérañces pénitentiaires, nul n'ait jugé à propos d'imiter ma franchise ou de réfuter mon erreur.

Quoi qu'il en soit, je ne dis pas ceci pour le besoin de justifier les résultats du pénitencier de Genève. Au mois de septembre dernier, je fus singulièrement frappé, en visitant ce pénitencier, d'y tronver la population retombée à cin-
(1) Voyez page 70
quante; cfiffre de $183 \%$, taridis qued dans tês añêés dè sot


 EGiêrs, notamment éelui de Philadelṕhie, éprouvènt geneera-
 aseendainte quif exiget dut accroissement de batimeñ, il fâut
 gier.
Quatt aux récidives, lès tésưliats au pênitécié dé Genève
 berest decedès en debors de la prison, comme nofrant plus aưcuife êvètitualité de récidives, ce calcult, appliqué à 9 y prisóhnuér's libérés, qui ont subi tout léuŕ émprisonnement sous tempiré des nouveáux réglèmens (de 1833), ne donne que $\$ 6$ récidivés súur 100 . C'est la déclaration d'un rapport fait, aù nomi đu Conseil đ̌Elat dú canion de Genève, aú Conseil représéntatif (1), dañs lés circonsiancés suivantées. Jusquici là ré
 hommés seulèneut, le gouvernement de ce canion, sentant la nêecesstê de porter égalemèni sa soticitude sur lěs fémés coñ-

 expérience dans des positions rapprochèes, afin de reconnaître la supériofitite de l'an deax, à proposé d'appifiquier aux fénmes le cellulage continu. Pour motiver üne pareille proposition, ii fallait avouer qu'on n'était pas encore satisfatt d'une réduction des récidives a 16 sur 100. Eiccest aussi l'ăveu quélon a fait! Tant il est vrai qu'une fois ébloni par ces sédurisantes espé-
(1) Rapport du cunseil d'etat au conseil représentatif 13 décembre 4859, pag. 10.
(2) Mème rapport.
rances que ne manquent jamais d'inspirer les réformes a leur début, l'esprit humain, ainsi lancé dans l'attente du merveilleux; ne connât plus de limites. Dans des réformes surtout telles que la question pénitentiaire, les âmes les plus honnêtes sont toujours les plus disposées à croire qu'on doit ramener tous les hommes à ces sentimens de probité qui sont pour elles un besoin de la conscience et une habitude de la vie. Telle est sur toutes les belles âmes la séduction habituelle de la vertu, à laquelle les honorables membres du Conseil-d'Etat de Genève avaient trop facilement cédé. Mais dans un gouvernement représentatif, la discussion porte conseil, et le bon sens du pays s'est déclaré, par l'organe de ses représentans, trop satisfait des résultats du système actuel, pour autoriser à l'égard des femmes l'essai d'un système diffẹ́rent, dont rien ne justifiait la nécessité et ne garantissait même l'efficacité. C'est ainsi que le Conseil représentatif du canton de Genève a repoussé (1), même à titre d'essai, le cellulage continu, pour ne pas s'exposer à n'arriver par un accroissement de dépenses, qu’à une diminution de succès obtenus par le régime actuel. Ces mêmes motifs qui ont jusqu'ici prévalu dans tous les pays, et auprès de tous les gouvernemens de l'Europe, donnent une grande force à l'opinion qui conseille au gouvernement français de ne pas même s'engager dans un oné-
(1) Il y a trois debats dans le conseil représentatif de Genève : dès le premier; la proposition d'essai a échoué, et la discussion ultérieure n'a fait que grosṣir les rangs de la majorité qui l'a définitivement repoussée an troisième et dernier débat. Cette proposition, dictée du reste par les intentions les plus respectables, a été combattue avec le plus grand succès, non seulement au dedans du conseil représentatif, mais au dehors dans le journal le Fédéral. M. le docteur Gosse a notamment jeté de grandes lamières sur la question par ses excellens articles. De son côté, M. Aubanel, dans une lettre insérée au Fédéral, a su par sa parole consciencieuse, faire respecter l'autoritédes faits。
reux et inutile essai du cellulage continu, appliqué aux condamíés à long terme.
J'avoue que toutes les raisons que je viens de développer à l'appuí de cette opinion sont pour moi sans réplique. Et cependant je répugne à l'idée de refuser à des adversaires les lumières de l'épreuve : je répugne encore plus à l'idée de paraitre en craindre les conséquences pour mes propres convictions à moi-même. Enfin je sens que la canse des priacipes que je professe, en matière de réforme pénitentiaire, n'obtiendra que des succès contestables et contestés, tant qu'on n'aura pas mis le système opposé à l'épreuve, parce qu'il conservera toutes ses exigences et ses illusions. Je parle ici très-sérieusement. Il est arrivé à la réforme pénitentiaire ce qui arrive à toutes les réformes : quand elles ne sont encore qu'à leur berceau, que rien ne garantit leur destinée, et qu’il flaut dévouer sa vie, pour leur frayer la route à travers tant d'obstacles, dont un seul peut briser ou da moins ajourner indéfiniment l'espérance du succès, alors les dévouemens sont rares, parce qu'il n'y a pas dans le monde exubérance de ces volontés fortes et désintéressées, qui poursuivent l'accomplissement d'une pensée utile et morale, avec une foi persévérante que rien ne saurait ébranler ni refroidir. Mais lorsqu'après avoir traversé tant d'écueils, la réforme touche au moment d'arriver au port, c'est à qui l'y fera entrer, et alors la route est encombrée par ces derniers venus qui voudraient en usurper l'honneur. Toutefois, auprès de ceux qui n'y voient qu'un moyen de faire du bruit, il en est d'autres qui y cherchent sincèrement l'occasion de faire du bien, et ne prennent conseil que de cette inspiration généreuse, dans le système qu'ils adoptent et les principes qu'ils défendent. Ces convictions loyales se trouvent en grand nombre dans les rangs de Jopinion pensylvanienne, même chez ceux dont les illusions
paraissênt les plas èzagerees, car ces illisions-a sônt prés que tọujours les plus persévérantes., quànd c'est la probibité quil les inspire. Faut-il refusèr les lumières de lyepreüve à ces hoommés quai lees demàndênt âvec loyauté et bonne foi.

- Quant à nous, aprés y avoir sérieusement réféchí avéc cet ésprit đé cónciliation quí nous ést ińspiré par uin ináltérable devouièmeñt à la cause de là řáforme, nous ävons pênsé quatil y aurait uñe belle occásion de rapprochement entre lies réfôrmistes. Ceux qui font de nons un implacable ernemi dia cellulage de jour et de nuít, oublient que nous avons été le premier à consèiller en France ce système pour nos maisöns dè justice èt darret; que nous avons eu le premier fiadée d'áppliquer et d'èténdre cé sysiè̀mè jusquau móde dè transferement, si connu aijourd'hai sous le nom de voiture eelli-

 nuit, ènvers lequel on né saurait donc nous suppósér anime d’aucun esp̀rit đé dénigigrement et d'hostifité. Mais il ỳ a plusis Fotsque nous nous octupions d'une autre reforme qui a coinsérvé toutes hos convictions, quellè péine àvons-nouis propoosé de substituer à la péíne de mort ? Le syštèmè pensylvafien. Ët c'est là encóre à noós yeux sa bèlle et gràndé destínée! Gest sur ce terrain que nous viendrons lé défendre üñ jour, eń montrant à queltes conditions il est àppelé à réalisèr là plús grañde réforme sociale, moralé et religieuise de la ci- ${ }^{-}$ vilisàtionn moderné, l'abolition de la peine de mort. Eb bien! que tous les réformistës français se rallient pour obténir un éssai du système peñsylvanien aux̃ condamnés à mort, dont la cllémencé rojale vient commuer la condamnation en la peine des travaux forcés à perpétuité. Unissons nos voeux et nos voix pour demander à la France d'élever un pénitencier pen-
$105 / G$
sylvañien sous les auspices de cette gépéreuse et fécóndé penséée. Placé sur le point culminant de qes deux grandes rè̀formes de l'abolition de la peine de mort et du système penitentiaire, si ce pénitencier ne donne pas la solution de là seconde, du moins il préparera peutêtre cellè dè la premiêrée; et lécole pensylvanieñ̀e qui me regarde eni ce nömètit comme son plus redoutable ennemi, me rendra peuti-étre uh jour la justice d'avoir été son meilleur ami, en lui indiquant les services qu'elle pouvait rendre et les écueils qu'ellè dévait éviter.


## Restume.

En résumé, l'œưre de la réforme de nos prisons en ت̈rance doit se diviser, selon hous, en deux époques et en deux parties.

La première partie doit comprendre les trois questions.
1 - Des pénitenciers de jeunes détenus;
$-2^{\circ}$ Des prisons départementales;
$3^{\circ}$ Des maisons centrales de femmes.
On ajournerait à 1845 le projet de loi à présentiter aux chambres sur la portion du système péaitentiàre appilicable aux hommes détenus dans les maisons centrales et dan̈s lès bagnes, en consacrant toutefois, dès ce moment, comme priticipe eonvenu ett arrêté à l'avance, la suppression des bagnés à dater de 1847.

Quant aux solutions a proposer actuellement dans un projet de loi sur les trois questions de la première paritie, eelles se réduiraient à ce qui suit, eñ distinguant là compétence respeetive de la loi et du réglement d'administration publique. D'abord, en ce qui concerne les jeures détenus:
Création de pénitenciers spéciaux et centraux, pour les jeunes garçons à détenir en vertu des art. 66, 67 et 69 du Code pénal; en stipulant qu'ơn établirait à cet effet dans le noord, lo
centre et le midi de la France, trois pénitenciers d'essai, où ces jeunes garçons, au nombre de 150 au moins et de 250 au plus dans chaque pénitencier, seraient en cellule séparée pendant la nuit, et occupés, pendant le jour, à des travaux en partie agricoles et en partie industriels. Un réglement d'administration publique déterminerait tout ce qui serait relatif à l'enseignement et à ${ }_{\alpha}$ l'exercice du travail; à l'éducation élémentaire, morale et religieuse, et enfin au classement.

Organisation de quartiers spéciaux dans les maisons départementales d'arrêt ou de correction, pour les jeunes filles à détenir, en vertu des art. 66, 67 et 69 du Code pénal : elles $y$ seraient cellulées pendant la nuit, et soumises pendant le jour à un système de travail en commun et d'éducation élémentaire, morale et religieuse, déterminé par un réglement d'administration publique. On permettrait toutefois le placement des jeunes filles jugées en vertu de l'article 66 du Code pénal., dans les maisons de refuge ou de charité, qui seraient autorisées par ordonnance royale à les recevoir.
Quant aux mineurs renfermés à la demande de leurs parens ou tuteurs, en vertu des art. $375^{\circ}$ et suivans du Code civil, ils seraient détenus pendant le jour et la nuit, dans des cellules séparées, où il leur serait fourni du travail. Les mêmes dispositions s'appliqueraient aux autres enfans qui ne seraient à détenir que pour six mois au plus, et ne pourraient, en raison de la brièveté de cette détention, être transférés aux pénitenciers centraux.

Sur la question des prisons départementales, il s'agirait: Pour les prévenus et les accusés, d'appliquer l'emprisonnement séparé à tous sans distinction d'âge, en respectant les communications de la défense et de la famille :

Pour les passagers, d'étendre à tous, soit avant, soit après juğement, le transfèrement par voiture cellulaire;
$107 / 4$
Pour les petits délinquans, de conseryer dans les maisons spéciales ou quartiers spéciaux de correction des prisons départementales, les condamnés à un emprisonnement correctionnel d'une durée moindre de deux années, pour y être soumis à l'emprisonnement solitaire; mais en ayant soín d'ajouter que l'emprisonnement correctionnel, prononcé contre les individus condamnés à moins de deux ans qui seraient soumis à l'emprisonnement solitaire, subirait par l'effet de cette aggravation, une réduction dans la durée, qui selon nous, devrait être des deux tiers.

Enfin sur la question des maisons centrales de femmes, dont la solution est si urgente en raison de la nécessité matérielle de désencombrer les maisons centrales d'hommes, et de la nécessité morale d'y supprimer les quartiers de femmes, il suffirait de déclarer :

Que des maisons centrales et spéciales seraient affectées aux femmes et aux filles condamnées à plus de deux ans d'emprisonnement, et à celles condamnées à la réclusion ou aux travaux forcés, et de prescrire à leur égard l'application 'du régime cellulaire de nuit, en stipulant toutefois que dans les maisons centrales de femmes, dont les bâtimens actueitye pourraient être convenablement appropriés au cellulage de nuit, on organiserait un service spécial de surveillance de nuit. Enfin on laisserait à un réglement d'administration publique le soin de déterminer le mode de discipline propre a empêcher pendant le jour les communications dangereuses, et à organiser le travail, ainsi que l'instruction élémentaire, morale et religieuse. La loi seulement consacrerait le principe que le travail est obligatoire pour tous les condamnés; que le produit en appartient en entier à l'état, qui pourrait toutefois en accorder aux condamnés, s'ils le méritaient, une certaine portion dont la quotité et la destination se-
raient déterminées par réglement d'administration publique.
Une foic ces principes posés , discutés et adoptés, ce serait au gouvernement, par des lois de crédit successives, à demandeŕ les fonds nécessaires, pour les travaux dé construction et d'appropriation cellulaire des prisons départementa-les; pour la création des trois pénitenciers d'essai destinés aux jeunes détenus ; enfin pour la construction des trois maisons centrales et pénitentiaires de femmes.

Telle doit être, selon nous, pour la réforme de nos prisons sa première époque, sa première partie.

Nous avons ajourné à 1845 sa seconde partie, en indiquant les moyens de préparer, pour cette seconde époque, les élémens d'une bonne solution ; car s'il ne s'agit pas de tout faire à la fois, il s'agit du moins de tout prévoir. Une réforme qui n'upas mesuré à lavance son horizon, ne saurait tracer son programme. Or une réforme sans programme, c'est l'anarchie. C'est après avoir saisi l'ensemble de l'ouvre, qu'alors seulement on sait comment et par où lon doit commencer et finir.

Après avoir lu cet écrit sur les besoins légitimes de la réForme pénitentiaire en France, sur ses difficultés, ses conditionot ses voies et moyens, chacun pourra perséverer dans sẹs opinions antérieures; mais tout le monde avouera du moins qu'il faut un véritable talent de divination, pour indi= quer à la France la solution pratique de sa réforme pénitentiaire, sans le secours de ces études et la connaissance de ces taits.

FIN.


[^0]:    pour les jeunes détenus, avec cellulage de nuit et travail en commun de jour; $2^{\circ}$ une maison d'arrêt et de répression, en deux divisions distinctes, l'une pour les prévenus ét accusés, l'autre pour les petits délinquans, avec cellul?s de jour et de nuit, destinées à procurer anx prévenus et accusés le bienfait de l'emprisonnement séparé, et aux petits délinquans la peine de I'emprisonnement solitaire, dont le maximum serait de huit mois. Enfin M. le chevalier Santangelo ferait construire à Naples, pour les condamnés à deux ans et plus, soit à l'emprisonnement, soit à la réclusion, un pénitencier avec cellulage de nuit seulement et travail en commun de jour sous la discipline du silence. Le bel ensemble de ce plan prouve combien M. le chevalier Santangelo a mis de pénétration à saisir le plan à suivre dans la réforme pénitentiaire. Puisse-t-il réaliser son projet avec l'approbation du roi, qui veut cette réforme qu'il sait devoir être aussi honorable pour son règne qu'utile à l'humanité.
    (1) G'est sous les auspices de M. le chevalier Santangelo, ministre de l'intérieur, que M. le chevalier Volpicella, adversaire du système pensylvanien. a publié son livre : Delle prigioni e del loro migliore ordinamento, trattato di Filippo Volpicella. Cet ouvrage est dejjà parvenu à sa seconde édition.
    (2) Une chose remarquable, et qui prouve qu'aujourd hui la Théorie de l'emprisonnement a pris rang parmi les sciences, c'est qu'en ce moment dans

[^1]:    qui ne se trouvaient pas dans le manuscrit original adressé à l'Académie : «Le clergé assumerait sur lui une grave responsabilité morale, s'il venait à w contrarier les essais de la réclusion séparée, par la seule raison que ce sysw tème serait incompatible avec les cérémonies de son culte. Le but qu'il dois »se proposer dans les prisons n'est pas d'y former des hommés religieur, ${ }_{2}$ mais des hommes qui, à la fin de leur capivité, puissent prendre place sans》) efforts dans les rangs de la société qu'ils ont offensée... Travailler pour ga${ }^{2}$ gner sa vie, ne pas nuireà autrui, lui rendre service, voilà ce qu'on doil at$\geqslant$ tendre de chaque détenu. " Des classes dangereuses, t. 2, par M. A. Frégier. Pour nous qui ne voulons pas seulement faire des hommes laborieux, mais religieux, nons regarderions la cause dela réforme pénitentiaire, comme une cause perdue, le jour où elle serait dans la nécessité d'opter entre Dieu et le travail.'Mais nous pouvons rassurer le catholicisme. Le cellulage continu est aussi incompatible avec l'enseiguement et l'exercice du travail professionnel qu'avec'les cérémonies du culte, et il serait aussi impuissant à donner aux condampés le moyen de ģagner leur vie que celui d’honorer leqr Dien

[^2]:    (1) Sur 387 détenus, quatorze cas de démence s'étaient prèsentés au pénitencier de Philadelphie, et sar 678, ancun à Auburn : le chiffre de la mortalité ayait été de 17 sur 387 an pénitencier de Philadelphie, et de 19 şar 678 à Anburn ; la proportion des récidives était de 1 sur $101 / 4$ â Philadelphie pour les quatre dernières années, et seulement de 4 sury 12 1/2 : à Auburn pour ane période de vingt années; il y avait eu en Pensylvanie accroissement progressif de criminalite, puisque la population du pénitencier de Philadel-
     système d'Auburn le travail en commun couvre, et souvent au-delà , tous les frais d'administration, de dépense et d'entretien, le travail cellolaire à Philadelphié avait laissé un déficit de 10,272 dollars pour 1857 , et pour les frais de nourriture et entretien seulement ; car l'ètat avait été obligé de prendre à sa charge les frais d'administration. D'après ces chiffres; qui sont d'une éxactitude incontestable tt incontestée, le rapport de la Société de Boston a conclu que ces résultats étaient défavorables au pénitencier de Philadel_ phie. Ces conclusions ont provoqué, de la part de M. Hersignt, une lettre insérée dans le Journal des Débats, où il épuise toutes les ressources du commentaire pour arriver bon gré mal gré à une conclusion differente. Ma réponse inṣérée dans le Temps du 24 février, a etté reproduite dans un supplément du Fédéral de Genève, avec une réfutation complèmentaire de M. le doctear Gosse qui est excellente, mais qui a sealement le tort peutêtre de donner à l'attaque de M. Hersant trop d'importance et surtout de spontanéite. J'avais évité de répondre à dés assertions de M. Hersant, qui véritablement ne méritaient pas une réfutation sérieuse. Lorsque tont le monde sait, par exemple, que dans tout pénitencier les fonctions d'instituteur et d'aumônier sont nécessairement distinctes, en raisan du travail qui incombe à chacune; forsque tout le monde sait encore quel'emprisonnement séparé exige, non seulement la distinction, mais l'augmentation du personnel chargè de ces importantes fonctions; que répondre à M. Hersant qui déclare très-gravement, et j'en suis convaincu de la meilleure foi du monde, que cette double fonction d'inslituteur èt d'aumônier étant réunies dans la méme personne an pénitencier de Philadelphie, lédacation morale et religieuse doit à ce précieux cumul un merveilleux développement.

    Quant au disceédit que M. Hersant, et d'autres avecet après lai ont prisà tâchede déverser surles rapports de la Société de Boston, voici de quelle manière MM. de Beaumont et de Tocqueville s'exprimaient duns leur ouvrage, à lene

[^3]:    (1) Nons venons de visiter nous-mêmes, à nos frais et pour le besoin de notre instruction personnelle, plusieurs des prisons étrangères mentioninées dans des rapports récemment distribués aux chambres; et nous avons reconnu sur les lieux des inexactitudes, dont quelques uness mềme, en raisón de leur gravite ; ont dû être signakès par nons à l'Académie des sciences morales et politiques (t. XI, pag. 67 de la Revue de législation), parce qu'il importait à la science de les rectifier. Sans vouloir ici faire la critique de ees rapports; ni méconnaitre le talent de rédaction qu'on y distingue, nous devors cependeat conseiller de n'user qu'avec réserve des faits rapportés.

[^4]:    (1) C'est là une question que je recommande à l'étude des médecins. Dans les couvens, on appelle au secours de la vocation religieus certains médicamens pour amortir les passions. Mais en prison, où lon nous livre des bommes dans la vigueur de lâage, quelle est l'hygiène pénitentiaire à suive pour apaiser les appétits d'un tempérament voluptueux, surexcité par une imagination dépravée?

[^5]:    (1) Cette année, pendant mon inspection d'Ensisheim, l'entreprise m'a déclaré qu'elle ne pouvait renouveler son marché, qu'à la condition que le gouvernement l'autoriserait à faire, sous condition de remboursement, l'avance d'une dépense de cent mille francs pour établir une machine. Autrement il lui était impossible de soutenir la concurrence des Vosges, où le tissage utilisait les moteurs naturels.
    (2) «L'exis'ence du condamné, dans le pénitencier de Philadelphie, écrivait M. Ramọ de la Sagra à soṇ retour des Etats-Unis, sị monotone , si ennuyeuse

[^6]:    - lature l'adoption pleine et entière du système cellilaire de nuit, et du travail n. en commun... Mais ce système ne peut être adopté sans l'abaadon des éti, fices actuels quị ont tant_coûté au trésor... D'ailleurs en partageant notré - opinion, relativemënt à la supériorité du travail en commun sur celui de la \# réclusion solitaire, la législature pent être disposéée à faire l'essai de ce der.-- dier système par déférence pour cette portion de nos concitojens quí ep-- ona conçu le plan.a

