|  |
| :---: |

SOMIAIRE
VIE DE L'ECOLE
Le Père Chrátion
Editorial
Le docteur Hoaroau
In jeunesse ot les vieillards
Secourisme à Saint-Martin
Le sport pour le sport
Crâne rasć contre cxâne hevelu
Chefs d'oeuvres en péril
A weak at Saint Martin's

ARTS LETMRES SPECTACLES
Pormographic on mal
Livres: "La guerre industrielle" Poènes
A voir...
Pop' usic:
EN DEHORS DES IIURS
Vacances ot voyares
Bali.
The annce aux Etats-Unis
Ia suerre du Biafra: Iibre opinion Chronique du Club Unesco.

## DIRECFION

P. Beneston - Ernitage
E. Brunet - Ilartimprey
P. Dautel - Malebranche
J.P. Flutre - Chstoau
G.A. Tiberghion - Saint Benoit

REDACTION
A. Djochena assisté de
V. Bazin -Vie de I'ćcole
J.P. Bouquat - En-dehors des nurs
(Vous avez pu constater que personne no se charge de la rubrique ALS: que les ćlèves compétents et intcressós entrent on contact avec nous. के

ADMINISTRATION

| H. Duthu | - Finances |
| :--- | :--- |
| Ch. Górard | - Vente |
| G. Levard | - Irpritorie |
| P. Viverge |  |
| avec I'aide obliǵe de |  |
| line Moyer |  |
| et de |  |
| R. Loygue | - Hise en page |

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORTAL

> EDITORIAL EDITORIAL EDITCRIAL EDITCRIAL EDITORIAL EDITORIAL

## Par:

G.A.Tiberghien

## Encore Extra muros?

Extra Muros ne subira pas le sort réservé aux innombrables journaux qui ont vu le jour à Saint artin pour ne durer qu'un temps bien éphémère.On peut le regretter. Néanmoins, si c'est avec du retard et certaines difficultés qu'Extra furos sort son sixéme numéro en cette nouvelle année scolaire, c'est aussi avec une obstination et une volonté te nace qu'il conserve son titre de journal de l'école.

La composition du journal a été totalement modifiée.A présent, elle comporte trois secteurs distincts, mais nullement indépendant: direction, rédaction et administration.

Le comité de rédaction a conservé le nom, mais il a une fonction différente. Il est con stitué de cinq membres, représentant les maisons d'ainés de l'école. Son rôle est d'évaluer
et de résoudre les problèmes du journal sur un plan général. Il est chargé de procéder à des sondages, etde solliciter les articles.Mais sa tâche essentielle est de déliberer avec le rédacteur en chef, qui propose l'idée du numéro à sortir, et auquel le comité donne les directives conforme à l'esprit qu'elle souhaite aut journal. La direction permet d'autre part un premier tri, toujours en dialogue avec le'rédacteur en chef. Ce dernier est à la tête d' un secrétariat de rédaction, chargé de receuillir les articles à la demande du rédacteur en chef.Celui-ci qui a dessiné sa maquette selon les normes qu'a imposées la direction, compose ce qui sera la prochain numéro. Le journal, sous une forme encore primitive, est confié à la censure représentée par le père Caffin, qui participe aux délibérations au nom de $l^{\prime}$ école. Ce n'est qu'après cette dernière formalité que le journal est livré à l'administration.

Cel e-ci s'occupe des problè mes matériels tels que l'imoression, la mise en pages et enfin la vente du journal sous sa forme définitive.

Le retard que beaucoup nous reprocherons à juste titre ne nous est pas entierement imputable. n effet, de l'ancienne direction et rédaction, ilh ne reste qu'une personne. Notre collaborateur fierre Haas, a quitté léecole, et Hervé Duthu $s^{\prime}$ est replié sur les questions purement administratives.De plus, des désaccords intérieurs au journal ont retardé la formation d'une équipe définitive.

L'Ermitage ne monopolise pas comme certains l'ont prétendu le journal, surtout en ce qui concerne sa gestion.L'organi-

A LA MEMOIRE DU DOCTEUR hoareau

## A LA MEMOIRE DU DOCTEUR HOAREAU

A LA MEMOIRE DU DOCTEUR HOAREAU

A LA MEMOIRE DU DOCTEUR HOAREAU

A LA MENOIRE DU DOCTEUR :OAREAU

A LA ME OIRE DU DOCTEUR HCAREAU

Par: Laurent Latil

En se début d'an ée, ce n'
est pas sans une certaine tris. tesse que nous avonis réintégré Saint Martin. Pour la plus, nart d'esntre nous, cette peine s'est manifestée àtravers les discutions entre garçons, qui $n^{\prime}$ étaient pas centrés, comme d' hatitude, sur la façonn dont chacun avait passé ses vacances, mais sur la mort du docteur Hoareau.Ce dernier venait de nous quitter après avoir enseigné les sciences naturelles pendant des années, atvec une sympathie, undévouement et un courage difficiles à imaginer. Cet homme a toujours désirer se dépenser sans compter, sans jamais se soucier de soh dû; il s'attachait à nous sens se demander si nous agissions de même, si on avait l'intention de lui manifester quelque reconnaissance. Nous avons souvent abusé de son affecticn pour nous, de sa trop grande indulgence, de son infinia patience. S'il avait horreue di sévir,ce n'était pas par faiblesse de
caractère, come on pouvait le penser, mais au contraire par grandeut d'âme, par respect pour notre personne, par un atuachement sans limite.Rappelons nous les promenades que nous faisions dans le parc de Saint Martin en sa compagnie. Il toulait nous faire partager sa joie, lorsqu' il découvrait les mystèresbdu monde animal et végétal. Il lui arrivait fréquement de décrire les plantes ou les animaux, le sourire au visage.ll s'avait s'adapter à la personalité de chacun, écoutait ses in erlocuteurs avec enthousiasme.Son attention à l'égard des garçons le poussait mêmeàà les encourager lorsque ceux-ci avaient des difficultés. présence, l'étonnante maitrise dgntisil saisait preuve, en maintes circonstances difficiles suffisaient pour remettre toute idée en place. Il y aurait encore bien des choses à dire au sujet de cet home que nous regrettons de tontitcoeur.

Et c'est en son souvenir, que maintenant nous allons dans le parc, en marchant là où il a marché, en s'adonnant avec coeur aux sciences qu'il a voulu nous apprendre.

Fuisse-t-il être admis aux côtés du Christ, si cela n'est déjà fait et trouver le bonheur dans l'au-delà.


#  <br> COMTRE <br>  

CRAME
0 H HETV

A cause du succès rituel de Saint-martin devant Sevenoaks Schnol sans doute, et aussi en raisor du déclin constant de la valeur de l'équipe des Roches, notre école a voulu connałtre un autre sentiment que la joie de la vietoire. Cette fnis, elle a trnuvé un adrenoontre avait opposé nos valeureax sate. Déjà l'année derniére, une Cette année, il semble que valeureux cadets aux troupes saint-cyriennes plus grande échelle.

Sur tous les terrains de Saint-Martin, le nouvel nona. niste a déployé ses forces. Zubgy et hand-ball ont montré le manque de technique de nos représentants, lacune due à un entrainement quelque oyr que Saintaintortin nos foot-ballers, qui ont su prouver à SaintLes spectateurs aurant bien ade a sa tailje.
pas uniquement le aport qui confront bien vite remarqué que ce n'śtait constater, non sansun sourire entendu, les deux colléses. dhacin a nu existait entre Ies ohevelurirs destendu, lopposition frapparte qui
 l'équipe adverse. Bien sûr, I'uniforme et la marche au pas, nous conmarquone bier. Wais il est-hartin, sous une forme assez criginale, replutôt bien, et qu'a Sajnt-Cyr, quid quintmartin le chever se porte lité malgré les perfectionnements armes blanches ont encore leur atipement militaiqe.

La venue de Gairt-oyr a nuvert les yeux a beaucoup
a'entre hous sur ane maniere de vivre difrérente de notre conception de la mode. Wotre style parât plua késuet que nous nous conception le croire. Ta visite le ce college aura en tout cas nous efforcions de versé la monotonie capillaire de Saint- en tout cas quelque peu boulerencontre à bien des égards rewarquable, Wartin. Te soir même de cette voeu de battre Saint-Cyr sur son propre, J'un des notres émettait le ment donné satisfaction: est-ce la la naissance. Nous lui avons pleineLé sport aura au moins eu le mérite ae motance ar une nouvelle mode? moeurs décadentes.

> A. D,joehana

GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFIPIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAPFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFIITIIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFIMIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGKAFFITIGRAFPITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFIT IGRAFAITIGRAFI ITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFPITIGRAFFITI GRAFFITIGRABFITIGRAFFITIGRAFPITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAPFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAEFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITITGRAFFITII GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFIIIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI GRAFFIIIGRAFFITIGRAFFIT IGRAFFITIGRAFFITI GRAFFIT IGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITIGRAFFITI

Le peuple des potaches, depuis Charlemagne, n'a cessé de crô̂tre et de tourbillonner au milieu des écoles, effrayant les mâtres par ses maléfices amusant les écoliers par son humour et : ses tours d'adresse.

Mais la race de potache est avant tout nomade, et ne peut se fixer long temps en un même lieu. Ce curieux funan bule, joinglant avec les conventions, les règles et les principes, a besoin d'air, de liberté et d'évasion.- La vie est en moüvement, le potache doit bouger, ne s'appuyer sur rien et voler loin des contraintes en chantant "carpe diem". Quand on a pompé tout l'air d'une classe, il faut changer, ou l'on étouffe

Ecrire sur des feuilles, cela ne veut rien dire : les feuilles s'envo lent, se déchirent ou se brulent. "Grat-ter" n'est pas un système. Creuser peut en être un. Et ainsi le potache a choisi la table, plus durable et plus sûre. Il a choisi le bois, la planche vulgaire, pour entrer dans l'histoire. Dans ses mouvements perpétuels il a voulu
laisser la trace de son passage : la table est pour lui sa bible, son livre rouge, son grimoire.

Le graphiti est l'expression même du potache. Toute sa vie, toute l'agi. tation même de ses sentiments y trans paraît.

C'est le Don Juan qui expose avec orgueil la liste de ses conquêtes. C'est le nerveux qui irrité par le bourdonnement incessant du moustique, ennemi héréditaire du potache, a établib le bilan de ses captures, en représentant chacune d'elles par une croix. Le symbole en question est parfois agrémenté d'un petit astérisque, selon que la bête a succombé écrasée ou torturée... ['est aussi le penseur qui exprimera sa haine du monde ou sa joie de vivre, et qui., après une longue attitude de prostration, s'éveille soudain et raye la table du mot large et profond :"Spleen 3."

On y retrouve le complexé ou l'abruti qui, cunscient du néant de son âme, a éprouvé le besoin de noircir la surface entière de la table. C'est parfois aussi l'illuminé qui dans un mo ment d'extase, a cru bon de graver l'une de ses prophéties : "Il ne reste plus à m'em... que sept mois, six jours et quatre heures..."

On voit souvent, en terminale, le potache illustre qui, au terme de son existence, éprouve le besoin de signalee pux nutres sa présence et sa popularițé: "sois fier, Emmanuel, Max s'est assis ici".

Il est une phrase que nul ne peut ignorer, et qui est la clef de la Bible du potache : Ici j'ai souffert, ici tu souffriras". On y retrouve la fraternité du clan, et la vérité qui en est l!idéal. Le potache dont on n'a pas voulu se débarrasser a réellement souffert, et c'est presque avec douleur qu'il avertit son frère.

Mais quoi qu'il en soit, c'est une race qui de nos jours tend à disparâ̂tre Les vieilles tablez à graphitis atti raient l'écolier qui peu à peu se découvrait potache, et sentant combien il était proche de tous ces êtres, appartenait désormais à ce peuple de l'ennui et du vent. C'est de cette façon, si l'on peut dire, que le potache engendrait le potache. Mais les tables à graphitis



"One! tro! three! four! one! two! three! four! You thore, festor! Get a Hove on, run, con't crawl..."
"As I said last tine: $a x+b=b^{2}-4 a c$, you there, shut up? Oh, I can't work in these onditions, I really cen't! llow the home work: thore's a serious effort to be made, very serious!"
"Ha! ha! You there, you want to laugh, do you? Well, you can laugh at the blaclibonrd;"
"Nobody ever asked you to cone here? You annoy rie, you annoy me very much, stupid little one!"
(suite de la page 6)
sation apparamment divisée que nous avons adoptée nous est précieuse, car elle répartit les tâches et permet ainsi une meilleure gestion de nos affaires. Aujourd'hui, Extra Muros peut s'appuyer sur une expérience de cing numéros, à travers lesquels se retrace toute 1 d évolution d'un journal qui; malgré ses défauts, ses imperfections, et ses faiblesses, $n^{\prime}$ a céssé de lutter pour une constante amélioratipn, et de tenir compte, dans la mesure du possible, des critiques formulées à ce sujet.

Extra Muros est avant tout le journal de Saint Martin, et c'est pourquoi nous tentoñs de dêvelopper les pages concernant ła vie de l'école.Mais ce journal ne peut évoluer ni même subsister sans la participation de
"But..."
"Get out! I don't want to see you any more in my classes!"

We have been working for nearly two months. We have labourod effectually. What is there to think ebout Saint Nartin's? Well, our classroons are excellent, wur level is very high: it's a nice school. Iso it can be arranced for you to stay at Saint Martin's for the weok-ond.

But I won't go into any more details. My analysis has beon very suporficial, and I won't have any continuation.
V. Haxdy

"Cos fenétrés ne s'ouvriront plus"

PORIVOGRAPIIIE PORIOGRAPHIE PGRIOGRAPHIE PORNOGRAPHIE PGR O RAPHIE POR:OGR APHIE PORINORAPHIE PORVUGRAPHIE PORJGG APHIE PORWOGRAPHIE PURNOGRAPHIE P ORIOOGIFAPHIE PORINOGRAPHIE PORIVGRAPHIE PORINGGAPHIL POR OGRAPHIE POU:OGRA PHIE PORINOGRAPHIE PORNOGRAPHIL, PORNOGRAPHIE PORNOGRAPHIE PORIOGRAPHIE P ORIOGRA. HIE PORNOGRAPHIE PORIOGRAPHIE PORNOGRAPHIE PORIYOGRAPHIE PORVOGRA HIE POR OGRAPHIE PORNOGRAPHIE PORNOGRAPHIE POR OGRAPHIE PORYOCRAPIIE PO

Une fois de plus, l'escalade dans la sexualiti nous conduit à un nouveau scandale: la foire pornographique. Inutile de préciser que cette vaste entrprise comerciale se ároule au Danemark (interdit auy moins de dix-huit ans). C'est en effet la que l'on peut se procurer les ouvrages pornographiques so is toutes les formes d'ćrotisme. Rien d'étonnant si l'on considère la mentalitć de notre poque. Citons par exemple les derniers films américains qui se passent de comentaires.

Je n'ajo terai rien à toutes les critiques mondiales, si ce n'est ce poème de Baudelaire sur lequel je vous propose de méditer un peu: Le chien et le flacon.
Non beau chien, mon beau chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un exellent parfum achet́ chez le meilleur parfumeur de la ville.

Et le chein, en frétillant ce la queue, ce qui est, je crois, chez Ces pauvres etres le signe correspondant du signe et du sourre, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché. Puis reculant so dainement avec effroi, il aboie contre moi en ranière:de reproche;
"Ah misćrahle chien, si je vous avais offirt un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec d'lice et peut-être divoré. Ainsi, vous-même, indigne comagnon de ma triste vie, vous ressemblez au nublic, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies".
E. BRUIVET

LA GUERRE I DUSTRILLE LA GUERRE I DUSTRIELLE IA GUERRE I IDUSTRIELLE LA GUERRE I NDUSTRIELIE LA GUERRE I DUS'TRIELLE LA GUERRE I VDUSTRIELLE

Ariel aux enzymes contre Ala le détergent glouton, Esso et son tigre contre Supershell, iko contre Gervais, la France contre le cartel du pétrole : dans tous les secteurs de l'ćconomie, les entreprises sont en guerre, une guerre sans pitić, où tour à tour se mèlent espionnage, innovations, hausses ou baisses des prix. Nous en sommes tous spectateurs et nous en ignorons les dessous. Le livre de Christian Jelen et Oivier Ondiette : "La guerre industrielle", nous dévoile os secrets de dix de ces conflits. Ce livre est facile ¿̀ lire : il abonde en anecdotes tant sur la façon d'abaisser les prix que de ruiner son concurrent.

Corruption de fonctionnaires, chantage, détournement de fonds, attaque à main armèc, tout est bon pour f́liminer son adversaire. Ce livre nous raconte coment se sont constitués la Standard Oil, l'Union Minière, le Transcontinental : autant de passionantes histoires tout au long des quelques deux cent pages de l'ouvrage, qui se lit comme un roman policier. Ce peut être un livre de chevet pour les non initiès aussi bien que your les économistes modernes.


J'ai tento

J'ai tonts de joindre matorre
is to terre.
J'ai tenté do joindre ries nots
. tos mots.
J'ai tentć de joindre mon silence
i ton silence.
J'si tout tontć.
J'ai tout matc.
Jo vais done joindre ta nort
A m nort
Et ce sera notro nort.

- qui le tort?

Patrick Viverse

Anti--joènes, anti-poètes

Poènes romentiques
Poones joliti ues
Poines érotiques
Poomes fatidianos
Parui tous ces écrits
Que faitos-vous ici?
Poòmos onnuyeur
Votre lace on ce lieu
Fio serble inutile.
Et vous jeunes poetes
Dont l'ấo est on Iêto
A la lecture íutile
De vos sturides vers
Petits Rinbauds on herbe
Jounes esprits jervers
Bende de jeunes inberbes
Vous foriez boaucoup iewx
De vicillir un jetit jou.
Et je terminerai
Hué et dótesté
Par ces jeunes Verlaines
Qui feraient a rès tout
Benucoup niewx à Lon goût
$D^{\prime}$ en rondre de la graine.



I- CondiemFrnense: wivare
Les frussos confidence:
Óvra-Conicue: Le Borbior de Sćvillo
(Bonurrchois so Niclisint dens Rossini )
II- ElysocmMontrartre: "Rabelis", dre aturge du XXowo siecle (Brmalt)
Qúdie cos Chere-Elysías
Cher Antoine (inciln)
(Bolilevard de bumo unalitú, nvec l'aciditó des fins de corrièro)
III- Vieux-Golobicr: Zoo story, lea voisins (clissizues nnglo-sanins des annóes 60)
Thóâtre lioderne: Le gardien (Pinter) (focele du "théatre de cha bre"; gronde tradition anglo-saxonne

Huchette:
Innesco... une des grances sources du thêtre actuel; iiecos d'un nuteur qui tonbern ensuite drns I'nocdónisne... $S_{\text {jectacle Obeldir-Jarry ( úsie ot vóritó) }}$

Oeuvre: Le mando est co iu'il est (iformia) $\underset{\sim}{\square} \sqrt{\infty}$
(ruelues files lus ou wins roforte aris, bien ententu, dix ou quine reirises intćrossmtos chaue schane...)
I- L'anise las abres

## II- "Z"

Ma nuit cheo linua
La dendasom
III- L'escolier
Hore
If...
Antunio dus iortes

nellinaire
Ginconetti
Qu'est-ce jue le Design? (Arts décurntifa)

> R. Lrfusse
(Ces siectacles sunt conseillús à trois nigenux, d'iacrtance cruissante-Red)


Avec "Abidey foge", In usirve clasai whe
frend un nouvocu visage: 20 Bentlos ne font quo confirsor un talont teujours ctussi romerinchio.
A vocutor surtat: "Co:o tugethor"
(fos cu tout classiaum on tout oas)
Blind Foith
Wouveru grouro ráricain form ar Eric Cla, ton a ris in dissolution dos Croni. Un meistral silo du bettorie dons: "Do what you lilec". Un erend moreenu!

Stills Nash onc Crosby
Ils chrintent juate, ils no poussont ins do hurlesonts, ils font 2 o . j. Lis necords. Viont do rarotro en Franco:
"Marratech Ex ross".
Ied Zavilin "Na:ber two"
Très... Lod Zoris linn.
Whelo l.tto live": rourcu:ble...
Kinils
"Lr: chute of lo dúciin do I'oreire britamicue": sura qui untre laur a.titutie 主 tus Jes cunco.

Ton Years After: Shinh...
Quclerues bennes trouvaillos, wis un jeu "toujours 1: :AEe chnse".
"If you sheulel Lovo wo" à no :re wnhuor.
Doors
Te quatric̀ ot le woins bon co lours 33 tours. Beaucoup de wreanux sunt dójo. sortis on 45 tours.

Bill nó lo 2; oct bro 19fl
Brian 28 fúvier lgit (ucoble)
Charlịo 2 juin 1941
Koitil
Micl:
28 dúcebbre 1gir4
20 juillet 19at
Lors, ue lo mromior diseuc dos "Stegnes" porut, 1 formetion se cuinoscit rinsi: Jeger: choral - Richert: solo - Trylor: beas

En 1962, celux sue le :ande entier allait airelor los "Stones" avoient si©ní uol une curtratis à Richenorcl, + rus de Londres. incis ile nuurissoient $I^{1 / w}$ bition de comnâtre un succès nondicl. Aussi sorivont-ils à Alexis líumer, le projrictaire du "Forque Club", ot lui enviont un de leurs onregistrenonts. Très interessé, fíroner convejuc los trois jounes cens. Hicle Jageer, Keith Richari et Dick Toylor se résentent. Ils vionnont de choisir lour nois de scino, d'rirès un vieux norcenu dus Fudly fotore, yutils aimiont jortieulièrcuent. C'ost ainsi cue naissent los Rellini; Stenes.

Alexis kurnor Iour re:0se nussitot son bettour jersonnol, Chrrliv Watt. Ils font derle ont lo cunnissence de Brian Jones. Les cini wembres sont ru cos Iot. Pourtent, Dicle Toylor eevra aittor lo wruie our teriner sos oXamens. Mick Jagger fit insser uno annunce: "on quêto atun cuitoristo". Se wutente Bill by, on, wi donne ainsi à ln forntion son vis"de dúfinitif, jusqu'a low rort suanane, lo 7 jujillot 1969, do Brian Jures.

Pend"nt un an, los "Stuncs" divent so batitro iour trouver onfin un controt stable: Giurgic Gowelski les ontage a
l'hôtel do lr gare de Rich onc. Peter Jones, u- uiliciot $\ddagger$ vraur, r-

 Bertion. Putur Ju aui rac....nno lug
 on $0 . \ldots$ witricatan, an rutur
 ge, in is usour lo do ... ur un

 à l. Olywicic Sound. Ilis y oimocistront lour remior dissua: "Co:e m" ne tiont uue 1: 500ne Ince sur los charten, ot Ir cardora, andut cuatore serinos. Eri tout cas, co disfuc foit assem de bruit \%our attiror los Bentlucs ar Relimor. Pur oux anssi, los rolline stones sont uno rivistion. Icmin et HoCurtney lour iro, osent une de leuss derrivres oumsitions: "I when bo your inn". Lo dis iue sort on heve ibre J.963, it so hisso a li. lete i 1 noe on Jonviox 1954.
 cire d'ongnisor me vasto canmgne de lancerent. Liss Stones assont sur les dour stoti nis do túluvision arcinises. Jis wrubsent ans I: rosso, on les ontend suns reloche sur los rodios iiratos. L'út.: o difficilo du douxiune dis, ue ent assio. His lo3 Stren no s'endor ent ; as sur leurs luariors: ilis emrogistrent ussitet leur rc.ier $\mathbb{F}$ : "Byo bye Jomny - honey - Yu bottor move ni - Poison Ivy". Lis Ścrivent cussic, our Geno Pitnoy "Fhat sirl loolongs to yestordey". Ils chaisissent ín
 de Buduy arlly ans un style jrpche co colui de Be Dideley. Iles font weol ?u célebre produstour pail S. octor cour diriesur J'crurogiatre ent.

нu cura de lo súnice à laquolle assiste Anren Oldin, S, ector eancille les Stonos teut an junnt dos maracens. Lo nefultat est citor:innt. Loo Strios sablunt assilur wi sound bion $i$, oux, ins, irs du "Şe ector-sounc" et arocheve war lo aixage ce oldhu. D-ns l'enthum sins oforrl, Mick et Phil Ccrivent
le "flī-sicio" au lissue "Littl: by littlo". Gene Fitney tient io iunc ans ces .crceoux.

Is sitie du disque corres, nd wu dibut bio arande vague de rotostation costro 20 Stonos: on s'indijuc do 1 ul, licité Ísito outwax do ces "voy us". in , rle itune euerro entre los Stons ot les Beatlos. On a'inauiete de lo d-
 nonuc. Nis rion $n^{1}$ crreto 10 jounes an lis ens leur enthousiosso pour les nuvelles idules.

Ertre toms, c'ust dans le ;ilus frond secret fue los Stones, ailís de Phil Sioctur et de Gene Pitnoy, onrecistrent lour rewior LP. Au curs do Is Bónce se juindront à cux doux neabrest cos Hellios. Lo 53 tiurs sort le 15 avrill 196\%. In aresse séciolisúo est ólogioum se, of le distue ge lnee jwedintewent , renier cux "oinerts". En Whj, ils dicident de artir our los issa, du les Bo.tles sont s:uverains. Cette turnúc ast un echeo, irute de irtanation sećnif. uv. Biontit, Jos Stones deviennunt aynuny dovislence. Purtut en Anclotorre, ils dómennent les foules. Coli: ne los aitoche ins de eraler lo soconde inne dos "charts", ar lis montlos sunt tonjcurs les iro:ions.

Dos roieurs circulent in aros dun Cesscerten entre les stones ot In BBC. Ils ne fituroront itaillours ans à ${ }^{1 \prime} 0$ -- ission hobtonat ire din assent les dix mulleurs disquas do somiro. Cols n'ative on rien la pionito toujours cruissinto eles Stones. Le scrtie dun nuveru 33 trurs, "The ReS. no 2 ", ansi ¿iue Iour touméo dins les joys sonndinoven, la ur uvent: 1500 ions viennent los accueillis" à $C$ yerhargue.

Bin 1965, ils s"rtont "Sntisfacticn", ui obtiont un inconse succès. Is vento attoint jolus atun :inlion dexerlaire on quel wace jurs.

Cojendent, oux USA, l: lutto contre les Stones oontinue: on los socuse do chater dus insuntús, ot a tonte dinterdire lour comier cisuue. In curt

| B H L I | Br L I | B |
| :---: | :---: | :---: |
| i E | + B | A |
| L it | L $\quad$ - | L |
| I B i L | I. B $\mathrm{S}_{\text {d }} \mathrm{I}$ | I |
| B I. | B I | B |
| A B | A B | A |
| LIBA | L A | L I B is |

Boli, your l'isurictin, c'ost une ilo iorvoillouse, ò les jomes filles awiont denint los tesios on l'honneur dos hioun, aux sons d'une ansijue ótron30. Micis Bili, pour l'uuricein, c'ust I'Indonśsic. Il do wit , es In différonce. Cotte injustice ust à ottre su coto de ln ror cande touristiaue. Fur
 C'vist rogrettoble, on co buse we l'intorêt do lo vicillo Eurueu ust bion ; lus souncitablo, our une oillaro can ruhension ot wa red aine de rejucie sure

 jt?i ou l'ocension dellor a B:li. Pwur un Indcricion, jtai isis on curt-in tows your lo foirc. Bili árito sor suric: lislo wis dieut. Pertert, dee towles: Brai est lo domior botion de lhinidauisico on isio du avi-cot. Lin rer rorvable s'est devolu é wne oo o.dre de . ont itios ot do riziures. Ii fout se raidro à l'ćvilunces s'il est vrai que

Io contre do $J: V$, u ui corite I , Ius forte densité humine du :onde, suat. re arfoio do 1: dicatto, cette résion ust unc cace.tion. B:li ontro l- richsso

 si 1 route trouve sur troci, twar 1 torro ust ,rúcicuso.

Dos 1' tterrissco, mous eatce enchentés: $1=$ isto, ui $s^{\prime}$ wnco dans le nor, wue dome l'insezion du nous, osur dine jonu. We dax do lhetel est ozot, ihúne dre modna cette fretio de l' sio. H :is lrissme 1 l: ces rutloxians do tomisisto. Il ar it wh'm reneontru tus lii.. ios ici. Ils vicurent 0 loin, trever sur cotto torre do rôvo
 1. jul: Pund ni .an cmart zujur, ju n'en wres vo u'ur.
mus tr. versos will ve. . droite, wrento, aroc los urs of in worto curnctúristisue: ì ust is it de

- 18 - bricue roige. A painc jive loin, un
cutre to. ilo, in iore riae ollui-li. Un treisiono a wes wrs on torro: il mist d'uce renitucture wone neblu. $\therefore$ in wrtio de lion, ui cuato poutatra
 cine terelos, dya stylo surunt diraile. Des chions, ocuchós su silisu do lo rote, soblent iou prosucs de éccortor a lumblum. bis now no so wos ang on Indo, tion nimuk ne rument an sur 1\% reutc.

Wous onizons ur croista: asoctrclo bricl, sil no e'etwit - at an turis-
 wuietic: wit?in so downduras som dolite uruni bun des ont midu: on

 tion das l' andipel, lo dernion wrat orifro hindeviste, wajanhit, conncit was rórisde de rracuar. Sos ivfluonce ${ }_{3}$ tétond bion nudela des li, fitos do I' actuodle Indonósie. Wis I' Isla: ost une rolision ilus confre a is nontalití du etit jou, lo. LoB xćcilivictes hindeus ont dowis lontuin is troverse I'troit bre ade ar aid sum more Jova do Rali. Bi fatit, and jut warler de duerres do rulicien. Ess indonćsions font wouve d' whe stando tolúrmec à ect úsord. Susci leisbenon Jea Belinais on aix.

Toutufois, Beli n ${ }^{\mathbf{2}} \mathrm{cost}$ me uno Frido en ininturo, orcore vins lot aniti do I' Indonósie. Bali est avent tuat eilo nese. Lo wafte nt: Ius in'unc vave a-
 do costos, nis d'mincux socros, bicas qua il existo un vious tous lo habitú par un roi sirgo et an jou lo. Wiais da y ressecte la vic, donds dos dicux. Certos, ia statve de Vishmu orme les corrofours, mais les offrncios rituclios que font les Noheurs :ux izvinitús onrines ns ont rion athintiouiste. Beli est I'inage réezo do co qu'étatit I'hindouiswe tej gue le ratigaient les Javanis il $y$ a quirme siecles.

E'art tient unc rande virce donis la vie du Relincis, au mêce titro gue lo
trovil de Is torre et IUffrende us dieux. Stil a conscionce de la valux do cot urt, il comat souvent tria mal. I'histore do am, ourlc. J'..j. visité un uncienme iscine royalo, vec sob busins ot sus fontrines. It eneroit ost sicro, oux la sretto attonento ost un sucturiro cona-cró a le Trisurti, c'st b-cire lat trinité. Lo wysen qui nous sorvait do guide, at aumul nous nvions
 Je iiscinc of lo sunctunire, rópondit: "Ca dete do diy-neue cont ot zuelciuvos". Si m jour, vous nviou ls ouricsitó
 li, ( il y on a j lus to dix-millo) vous aroniriaz cuo I' enabeable dite du onsiow siecle. orest ansi yut jrwis lea connoistoncos du vioil howe on hiz. toiro. Rowrquans nio, our le Eolinaic an moticuive ot I'Tnumsion on sinc-
 canite, c'est i'cstsonso. Usi objet, arto toute on vour sil ost rofeit wns los acos em?itjons uv loricimel.

Le turisto ui se rome sur l: Lege put stancurur à gas revories: Brli no diratum jos. The berrive de


 © l'enu... ineds nus, o" lon comux

 fr une bane to dine ai lui rorse tututes sutus do bowonirs. C'ost lit un :Byect attriationt do Buli: l'île vit osssontiollont at tourisue.
 ys celui ; wion jor e. Sur lo coto sud,
 or arr leur voilior à balrnciers. Lee rix virient solon tue le client ost $B=$ Iitus, Indućsion ou outro chusc. Jo
 rien "d'orisine".

Jo no drus jes nouss ire do yoursuivre sur dos connas bistori dos, dosrinhirus on culturellos. Cot articlo, je 1'assire, sure ouvert loes youx à

USAUSAUSAUSGUSAUSAUSLUSAUSAUSAUS.IUSAUSA

 USAUSAUSAUSAUSAUSLUSLUUSAUSAUSAUS USAUSA
 IUSAUSAUSiUSAUSAUSGUSAUSLUSAUSiUSALUSiUS UShUSATUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSALUSAUSAUSA SAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUS, USAUUSiUSS.IUSiIUSAU AUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUS UUSGUSAUS USAUSAUSAUSAUSAUS: USAUSAUSAUSSIUSAIUSAUSA SAUSAUSAUSIUSAUSEUUSAUSAUSHUSAUSAUSAUSAU AUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUS_USAUSAUSAUS USAUSAUSAUSAUSRUSAUSiUTSAUSLUSSUGAUSAUSA SAUSAUSSAUSAUSAUSAITSAUSIUSAUSAUSAUSAUSAU AUSAUSAUSAUSAUSMUSAUSAUSATSAUSAUSAUSAUS USAUSAUSAUSAUSAUSLUTSAUSAUSAUSAUSAUSAUSA SAUSAUSAUSAUUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAU AUSADSIUSAUSAUSSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUUSAUS USAUSAUSAUSAUSAUSATISAUSAUSSIUSAUSAUSAUSA SAUSAUSIIUSAUSAUSS, USAUSA AUSA USAUSAUSAUSAU AUSGUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUSAUS

Je muir all cn brifornic, proe de an jrencioco, co"e b. ursiore de I'S iriça j'ied Gervice. C'i ait l'au. \& derrii:re: odesto, to e itrit: ouvelle rísidence pour un an.
la fa lle chez lagnel: e je fus regus devint véritan.. t
une autre fo iJ o our oi. Ainsi, j'a re:ci:. es botcos "ru" t "तed". j'avais anssi me 'socur" a:' ricoine de ron âe. on pre ior problere fet 'victerent le arue. Il cot certrin due si une neraine ares on cr--ivée, je n'avais me faut de rogres en angiais, us dons de iricufa avaiert ite exploitis ond.

Enfin, un ois passé dass …a -ille áricaine 'a ncanvoins r' b'fe all rand doc: l'cole. $\therefore$, b' ficiant de $I^{\prime}$ inculence es professeurs et, avouons-le,
co la $f$ ci it des Etudes, jen firivaie a eprr cier les joura*es masces. Les rutotions ćle-vos-arolesseurs faies pus qu'une coexi,stence rocifique, c' tait um "chenge gite nous nrop'ens aurions jeut-etre tenCince t a'ivier de farilier rais qui, je crois, est en fait unc preuve te compréhension mutueile.

> I1 'en rote pata roins ouc
je fus surorisi tu cal e d:
rofmsimurs en vovant les Geves et ruer ia lat ou son dela cloche, gue lour cours soit terninc... ou non. Les relations entre cloves ctaient aussi trom a icases, et l'on y cicouvrait un rofond sontiment do frator"ití. Cette soijdarit́ avait l'occasion de of manifestor tous les vendredis soirs, lors des rencontres soortives entre beoles. Less motiches: se d'roulaient sous dos fiurlerents ponctués iar i'orchestre de l'école. .e croYob was gu'il bume un deordre oo et narri les sup orters, il existi en cfacit tout un r' ortoire di cris de morre qui sont "cnc: Ios "yell-lendors", fileves charBr: de la noble tâcie de porter les tribunes ì ouise"ent vocal. Ces farmux cris de puerre ("yells") sont l'abc de l'ilève a. ricain. J'avoue cil' ron prier match de foot-oal] (aréricain), je fus p!us prise nar les trois mille ́lèves vocifórant gue nar le jeat ettics joveurs à la stature ir osente.
es difficultés lineuistigides surmonties, je fus revide_ ment invit'e à toutes sortes do réunions ó je: covais prendre la parole. Suivait !un त́hat, nlus ou oins anim! suivant les priodes rolitiguese La discussion portait sur ces problères
"'ordre fénérel, aie la déjnounnce fuvinile st plait être le ujet irincinal: $7, s$ mrobid mes jutérisurs que comaisent Jes totraunis ne soat gout-être pas etren ers à cet intorret. Jies cing $:$ rajeres ormaines de ron séjour re sont díroulín dens un car allant do wan rencisco के astin ton. J'avais your co re so: $\boldsymbol{\text { of }}$ route une guarantaile $\quad$ 'tuciante de nationalit. "s dif" 'reratos qui co e moi, avoinet onso an an on dalifor"ie. cutre la $\therefore$ couverte de mouvean: visa, ts a l'mirigue, rous arons su nouer dur liens awicen très rofond: et $j \in$ suis surc, * brésent, di pouvoir recuf en Austrolie ausei ion cu'ald Chili, en 'rhaglende ou on wide. in uri an, jo croin ovoir anpris A conseitrc les Amíricains et rêen, तans certeins doraines, B les adwirsr. Pourtant, je ne me crois nas "am'ricanise": je prételde nome me sentir lus française alu conliraire, ou tout au moins, lus ante a concr:tiser des termes cor o "pass" ou "civiliostior". !e considere cue coset sur cot arocot 'tixacrionce veronefle que cette ann: ${ }^{\circ}$ ' $a$ le lus enrichie. en
glus तi co chauvinisre instinctif cui nît au contect d' irancro, j'ai : rouvi un orrajn or wil o: constatant aut de: frut ter notre civilisetion, co" e la littérature ou l'art, n' 'tairnt pas l'objet d'ur intérêt partare ì travers le mondic. Ie livef, onr exande, devicnt un objet rare cux statsunis, ce qui limite beancoup le diveloproment ce la culture, ou pluss amplement de la ror ruaication entre individus.

Fin derors de cot acmect. Mrerent culturn $j e$ ne armis Das touinurs r'adepter: 2'at- - 2I-
titude des Aréricains. S'il fet, un fait que ]'accueil rians If co unamber dre un!mat: ftobe toit snere ert chersurmux, $0: 0 \quad 0$ unnut erjuestrient as mati: : t porfois :-

 rr nor voici: sur row attiture, "'o un conain oorfor ise ot
 co wortereit "relay". 'ourtant, la dircus iod ate reteit we in o wime jnterciot,
 crosa o sur o dixt: co ces

ri. es if: j f thet ouvoricent. vider un riti $\therefore$ ors a lour rociit.

Catherine Fogel
(Suite do lo joge 1g)
busucen. Hon 06 a 40 j'ettendo du leom teur do ise rentre lui-ấno à Brli. Los visiteurs se ront lus nombroux chacue amóe, ot jo mo donno ins trist ans au olub Hedtorranc your i...identor un to sos villages sur cetto torro oncoro zuro do cu filuar auo rarisento lo tourisu. dost oux Bitineis à on irósorver lour Dle. jo demade souloment ive lo lectour airome a wioux ennatre, done a ilicux currendre. Et surtiut, j'attonds se lui sutre chiso que cutto illatitudo issue do I: boucho dun touriste momers: "Clost bion regli, hoin, lo musivo? Et mis, cost joli, cos unses!" In $y$ a là touto unc ounversion do $\mathrm{I}_{\mathrm{us} \text { arit }}$ an offoctuer.
A. Djechona
libre opinion libre opinioý libre opini orinion libre oinion libre opinion lib libre opinion libre orinion libre opini opinion libre opinion libre opinion lib

Aoat 1967 : la guerre civile au Nigéria dure depuis trois mois. Les troupes Biafraises avancent sur Lagos, la capitale fédérale. Le 13 eoôt, les rebelles sont battus et doivent se re plier sur le Niger. Le gouvernement fédéral annonce que la rebellion sera étouffée avant la fin de l'année.

Deux ans plus tard, on peut toujours entendre les mêmes déclerations sur "Radio Lagos". Entre temps, le Bia fra : Ctú réduit’à uno minusculć parcelle Le terre où habitent 5.000.000 d'hommes. Pourtant, presque personne ne meurt de faim. Le colnnel Ojukwu a été forcé de l'admettre lui-même cet été. Presque personne, car dans les camps de prisonniers, on ne donne rien à manger aux captifs.

Pourquoi cette guerre ?
En 1966, les Ibos tentèrent un coup d'état à Lagos, et assassinèrent le très populaire premier ministre M. Tafewa Balewa. Il y eut une violente réaction dans le nord du pays et un certain nombre d'Ibos furent massacrés. Les Ibos partirent pour 1'"Eastern State" et en mai 1967 proclamèrent I'indépendance de cet état sous le nom de "Biaffra". Ils occupèrent aussitôt deux etats voisins (le "Rivers State" et le "South Eastern State"), sur quoi le gouvernement fédéral déclara la guerre.

La sympathie mondiale fut tournée vers le Biafra par une agence de presse Suisse, "Mark Presse". Cette agence s'avéfa très compétente et bientôt le monde entier parlait de négocide.

Une commission internationale de contrôle, dont les premiers membres, le Gênéral Raab(5uède), le Général Alexandor (Grande Bretagne), le général Olkiewicz (Pologne) et le Général Harilton (Canada) concluèrent dans un rapport adressé aux Nations Unies :
"L'investigation par l'équipe dans toutes les régions affectées par la guer-re, pendant la période en question, confirme sa conviction que le gouvernement fédéral n'a aucune intention de détruire
entièrement ou en partie - le peuple Ibo... Pendant toutes ses visites ot voyages, l'équipe a joui d'une liberté de mouvement complète et a préparé ses propres itinéraires".

Tous lus six mois les délégués changent ot aux quatres membres de l'équipe se sont joint un envoyé personnel. de U Thant , un déléqué des Nations Unies et un délégué de l'r. U. A. (1'Organisation de I'Unité Africaine)

Les rapports suivants ont confirmé le premier. Il est intéressant de noter que la commission opère depuis plus d'un an et que tous les rapports ont été unanimes et ont été rédi.gés par 23 délégués dos quatre pays en question.

Un problème international se posa. La France se déclara ouvertement en faveur du Biafra. Il faut dire que le commerce nigérian gênait les pays francophones dont l'économic est bien moins solide que celle de leur puissant voisin La Grande-Bretagne soutint le gouvernement fédéral. Les Etats Unis gardèrent une neutralité complète. Le facteur décisif fut I'U.R.S.S. qui prit une in fluence considérable sous l'impulsion de son ambassadeur : A. Renanov.

I'U.R.S.S. vendit une grande quantité d'armes et d'avions au gouverne ment fédéral. Quatre pays africains reconnurent le Biafra, mais aucune nation européenne ne s'y est hasardée, même pas la France qui maintient une ambassade à Lagos.

La Craix Rouge se mêla de la guerre et le Dr Linot, président de cette organisation, fit des voyages réguliers à Lagos. Pendant l'un de ses voyages il fut mis en prison pour avair désobéi aux restrictions de guerre qui sont res-pectées même par le corps diplomatique.

Le dr Naville , le nouveau pré sident, fit un voyage à Lagos en juillè (la même année) et eut un entretien avec le général Gowon. Il n'en résulta pas grand chose, le Dr Naville ayant refusé de faire controler les avions de la Croix Rouge par une commission. internationale.

Le pape aussi semble éprouver un grand plaisir à semer la discorde à ce sujet, en dépit des protestations des 700 prêtres et des 2 évêques Irlandais envoyés au Nigéria (sans compter les milliers de prêtres Nigérians et leurs
évêques). Sa Sainteté choisit de favo riser les Biafrais. Le pape ne peut plus sortir dans les rues sans être hué.

On a prétendu que c'était une guerre de religion. On oublie que le vice-président, I'AmiralWoy et que cinq ministres du gouvernement fédérel sant catholiques. Le général Gowon est lui-même chrétien. Un autre problème se pose : celui du Nigéria après la guerre. En dépit de la guerre le revenu national atteint 1.523.700.000 $t$ par en, chiffre qui dépasse de loin lus autrus pays afri ceins, excepté l'Afrique du Sud. Son économie a augmenté de $30 \%$ depuis 1965 Ceci laisse prévoir un excellent avenir pour le pays, si les problèmes inté rieurs peuvent se résoudre.

## D. Inalone

Cet article est placé sous in rubricque "Libre opinion". L'cuteur, fils a'un diplonate on posto au Nigéria, tire sos sources principales des airbessades aurùs de ce pays.
ndlr
(Suite de la page 17 )
disparoissent en masse sous le flot des tables neuves, le no bro des initićs diinue: on $n^{\prime}$ a I lus onvie d'ćcrire sur de belles tables.

I' '́colior irond alors lo dessim, accoudó sur lo ilanche vernie et vierge de toute Coriture. Les mâtres, d'ailleurs, s'opposent aux waithitis. If race est destinće à dispamitre: un veu de vúritó disparaitra vec elle. Mais lorscue le demior survivant aüre fait son teris, les ilus onnuyús, oux qui les proniors, racretteront ce peuil lo bohôte, frivole et triste seront, soyez on sûr, les irofesscurs...
G.A. Tiberghien

Errata: Pour l'orticle de Devid Mione, il. fout lire "Biafra" et non "Biaffrn".
(Suite de la paze 17 )
passage ou Mick Jocegor chante "girlic action" au lieu de "satisfaction" on ost la couse. On cric à 1 'obsossion avec lo titre "I just went to unike love to you". Ce ser le principal obstecle pour une forte vente de disques nux USA: olle $n^{\prime}$ atteindre 1 as un million $d^{\prime}$ exemplnires.

NUOnmoins, ils enrogistrent jeu de toms arè à Hollywood, dans les stulios de Is RCA, le 30 cn "Aftormenth". Io disque sort le 16 avril: c'est un intense succès, qui raprésente une notte úvolution dans le sound et in tochnique d'onregistrenont jarticuliòro sux studios d'Hollywood: on loi d'un pizno Úlectronique et $d^{\prime}$ un grond nombre $d^{\prime}$ instruments à porcussion. Puis c'ost "Paint it blsok" your concurrencer "Love you too" de George Herrison, où co demier joue du "sitor".

L'avènonent des Rolling Stones ost une suite de scandrles et de succòs. Pourtant, leur dernier IP, "Begcars' Benquet", sorti l'annóo dermière, ost une déce tion. Mais "Honley Tonk Woman" fait plus , uo nous rassurer sur I'avenir des Stones et de leur rusique.

## J Ph Dauchy

extranurosextra urosextranurosextranuros

## IECTIURS!

Ecrivez ì Extra Murcs. Vos conseils scront toujours le bionvonu, ils nous seront précux.

In rólaction
extranurosextranurosextranurosextranuros

Pour celui de Gilles Tiberghien, il
faut lire "craffiti " et non pas "Eraphitis", savant hóllónisne.


Chronique du club U．N．E．S．C．O de Saint－Martin。

Pierre F．Leconte et Philippe Montagnier．

I＇éducation nepeut plus se limiter à $I^{\prime}$ instruction et à I＇acquisition de connaissan cess，une éthique de la vie doit pouvoir s：en dégager，en de－ hors de $l^{\prime}$ idéal chrétien qui nous est proposé à St．liartin． Pour tenter de répondre à ce voeux，un club basé sur $I^{\prime}$ idé al de I＇U．N．E．S．C．O a été fon dé dans l＇école．
－Cette année comme par le passé，nous organisons un cy－ cle de conférences，parmi ds autres activités．Les thémes sont diversifiés afin que l＇in formation $s^{s}$ établisse dans les domaines politique，écono－ mique et historique，en liai－ son directe avec I＇actualité et les matiéres enseignées．
－Nous avons cette année 27 membres actifs，chiffre quasi－ ment limite de notre club，é－ tant donné sa strueture actuel le．Il est évident que nous pourrions la modifier et en ac cueillir bien plus，si les élè ves de l＇école faisaient preu ve de plus de maturité et d＇ini téret pour les grands problé－ mes du monde dans lequel ils vivent。
Mais il est paradoxal et pour－ tant réel de constater que de jeunes individus se désintéres－ sent des réalités politiques et économiques avec lesquelles ils seront bientot confrontés； $s^{\prime}$ ils ne le sont pas déja．
－Notre souhait pour cette année，ne sera pas de faire plus d＇adeptes，mais que les
conférences que nous allons entendre ne soient pas déser－ tées ou stérilement critiquées．

Ne pouvant pas vous soumet tre un prosramme général de nos conférences pour cette an－ née，en raison de difficultés matérielles；nous vous les an－ noncerons au fur et à mesure．
－Premiére conférence ： Lundi I7 Novembre à 20 h 。 Monsieur Gilles DAZIANO， Secrétaire Général du Centre Culturel Américain，Attaché à I＇$^{\prime}$ Ambassade des U．S．A à Paris pour les Affaires Culturelles．

## Sujet：

＂Panorama de la jeunesse américaine＂．
＿D＇autre part，les réunions du club auront lieu le vendre－ di aprés midi ou le jeudi． Les conférences auront lieu Ie lundi soir à 20 h dans la sallo de lialobranche．

Dernic̀re ninute．．．Derniòre tinute．．．Derniòre
Rétrospective de grands peintres abstreits
Otto Freundlich（donation） perment

Henri INouveau du 25 octobre oú 31 dóceribre

Au Musće de Pontoise Place de I＇Hôtel－de－Ville Tous les jours，sauf le mardi Do 10 h à 12 h et de 1 rh à 18 h

