Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Alain à Gabrielle

Avril – décembre 1929

NAF 14232 - 298 ff.

# Table des matières

[Table des matières 3](#_Toc122168469)

[29 avril 1929 8](#_Toc122168470)

[30 avril 1929 11](#_Toc122168471)

[3 mai 1929 ? 13](#_Toc122168472)

[6 mai 1929 15](#_Toc122168473)

[13 mai 1929 ? 18](#_Toc122168474)

[Mai 1929 21](#_Toc122168475)

[3 mai 1929 soir ? 23](#_Toc122168476)

[8 mai 1929 26](#_Toc122168477)

[10 mai 1929 28](#_Toc122168478)

[10 mai 1929 soir 31](#_Toc122168479)

[13-14 mai 1929 ? 33](#_Toc122168480)

[14 mai 1929 35](#_Toc122168481)

[17 mai 1929 38](#_Toc122168482)

[17 mai 1929 soir 41](#_Toc122168483)

[18 mai 1929 44](#_Toc122168484)

[20 mai 1929 46](#_Toc122168485)

[21 mai 1929 49](#_Toc122168486)

[24 mai 1929 52](#_Toc122168487)

[24 mai 1929 soir 55](#_Toc122168488)

[27 mai 1929 58](#_Toc122168489)

[27 mai 1929 soir 61](#_Toc122168490)

[28 mai 1929 64](#_Toc122168491)

[31 mai 1929 67](#_Toc122168492)

[31 mai 1929 soir 70](#_Toc122168493)

[Juin 1929 73](#_Toc122168494)

[14 juin 1929 76](#_Toc122168495)

[17 juin 1929 matin 79](#_Toc122168496)

[17 juin 1929 82](#_Toc122168497)

[21 juin 1929 85](#_Toc122168498)

[21 juin 1929 88](#_Toc122168499)

[24 juin 1929 91](#_Toc122168500)

[24 juin 1929 au soir 94](#_Toc122168501)

[25 juin 1929 95](#_Toc122168502)

[25 juin 1929 au soir 98](#_Toc122168503)

[28 juin 1929 100](#_Toc122168504)

[28 juin 1929 soir 103](#_Toc122168505)

[1er juillet 1929 106](#_Toc122168506)

[2 juillet 1929 109](#_Toc122168507)

[2 juillet 1929 ? 112](#_Toc122168508)

[5 juillet 1929 115](#_Toc122168509)

[5 juillet 1929 au soir 118](#_Toc122168510)

[8 Juillet 1929. 121](#_Toc122168511)

[8 juillet 1929 au soir 125](#_Toc122168512)

[9 juillet 1929 128](#_Toc122168513)

[12 juillet 1929 131](#_Toc122168514)

[12 juillet 1929 au soir 134](#_Toc122168515)

[15 juillet 1929 137](#_Toc122168516)

[16 juillet 1929 139](#_Toc122168517)

[17 juillet 1929 141](#_Toc122168518)

[18 juillet 1929 144](#_Toc122168519)

[19 juillet 1929 147](#_Toc122168520)

[21 juillet 1929 149](#_Toc122168521)

[23 juillet 1929 151](#_Toc122168522)

[26 juillet 1929 154](#_Toc122168523)

[30 juillet 1929 157](#_Toc122168524)

[21 mai 1929 ? 160](#_Toc122168525)

[2 août 1929 163](#_Toc122168526)

[6 août 1929 166](#_Toc122168527)

[13 août 1929 169](#_Toc122168528)

[16 août 1929 172](#_Toc122168529)

[20 août 1929 175](#_Toc122168530)

[23 août 1929 177](#_Toc122168531)

[26 août 1929 180](#_Toc122168532)

[28 août 1929 184](#_Toc122168533)

[29 août 1929 188](#_Toc122168534)

[30 août 1929 192](#_Toc122168535)

[2 septembre 1929 ? 195](#_Toc122168536)

[4 septembre 1929 200](#_Toc122168537)

[7 septembre 1929 206](#_Toc122168538)

[8 septembre 1929 211](#_Toc122168539)

[11 septembre 1929 216](#_Toc122168540)

[15 Septembre 1929 219](#_Toc122168541)

[25 Septembre 1929 223](#_Toc122168542)

[26 Septembre 1929 228](#_Toc122168543)

[1er octobre 1929 231](#_Toc122168544)

[4 octobre 1929 235](#_Toc122168545)

[8 octobre 1929 ? 239](#_Toc122168546)

[11 octobre 1929 242](#_Toc122168547)

[11-12 octobre 1929 246](#_Toc122168548)

[14 octobre 1929 254](#_Toc122168549)

[14 octobre 1929 soir 258](#_Toc122168550)

[18 octobre 1929 matin 262](#_Toc122168551)

[18 octobre 1929 265](#_Toc122168552)

[21 octobre 1929 269](#_Toc122168553)

[22 octobre 1929 273](#_Toc122168554)

[25 octobre 1929 276](#_Toc122168555)

[26 octobre 1929 280](#_Toc122168556)

[28 octobre 1929 283](#_Toc122168557)

[29 octobre 1929 287](#_Toc122168558)

[4 novembre 1929 290](#_Toc122168559)

[5 novembre 1929 294](#_Toc122168560)

[5 novembre 1929 298](#_Toc122168561)

[8 novembre 1929 301](#_Toc122168562)

[12 novembre 1929 306](#_Toc122168563)

[15-16 novembre 1929 310](#_Toc122168564)

[18 novembre 1929 316](#_Toc122168565)

[19 novembre 1929 321](#_Toc122168566)

[22 novembre 1929 324](#_Toc122168567)

[23 novembre 1929 328](#_Toc122168568)

[25 novembre 1929 333](#_Toc122168569)

[26 novembre 1929 338](#_Toc122168570)

[29 novembre 1929 341](#_Toc122168571)

[2 décembre 1929 346](#_Toc122168572)

[6 décembre 1929 351](#_Toc122168573)

[9 décembre 1929 357](#_Toc122168574)

[13 décembre 1929 363](#_Toc122168575)

[13 décembre 1929 au soir 365](#_Toc122168576)

[14 décembre 1929 369](#_Toc122168577)

[16 décembre 1929 373](#_Toc122168578)

[20 décembre 1929 379](#_Toc122168579)

[23 décembre 1929 – Matin 386](#_Toc122168580)


[Lundi 23 décembre 1929 – Soir 389](#_Toc122168581)

[26 décembre 1929 393](#_Toc122168582)

[30 décembre 1929 397](#_Toc122168583)

# 29 avril 1929

NAF 14232/1-4

Lundi 7h.

Ma chérie, j’ai eu ton télégramme à 5h, en revenant du lycée. Un rayon de bonheur. Depuis, les hommes politiques ; j’arrivais péniblement à les écouter. Hélas ! Je ne pense qu’à toi et j’en suis malade. Réellement la journée d’hier dimanche fut très mauvaise et celle d’aujourd’hui encore pire. Si nous avions su ce que nous faisions l’aurions-nous fait ? Car je n’ai rien fait pour empêcher cela ; et quelquefois je le regrette (sans savoir au juste ce que j’aurais pu faire ; mais enfin je n’y ai même pas pensé). Et toi de même ; tu as marché vers ces jours funestes comme un soldat qui va à l’attaque. Si on savait. Mais on ne sait jamais. Ces jours passés étaient bien tristes, mais enfin on était ensemble. C’était encore délicieux. On ne pouvait pas concevoir le malheur. Pour moi je ne le conçois pas encore tout à fait. Je n’y crois pas tout à fait. Cela va se faire peu à peu. Là-bas dans le petit coin je serai seul. Nuit. Et ainsi de jour en jour. Mais à cela près rien n’est changé ; tandis que toi tu vois la séparation se faire. Train, bateau etc. Et je revois ton visage plein de larmes. Pourtant ça n’est pas le comble du malheur ; si nous étions fâchés, ce serait pire. Mais toutefois il resterait un petit espoir chaque jour pour le lendemain. Au lieu que maintenant l’espoir est tellement loin qu’il est comme nul. Et au moment où j’écris chaque tour d’hélice coupe l’espérance. Je te dis tout çà tout de suite pour me délivrer le cœur. C’est bon de t’écrire. Cela endort le chagrin. Bref je manque tout à fait de courage. Et il faut pourtant que j’aille là-bas. Je le veux. Tout ce que je t’ai promis, je le ferai. Cela c’est une raison de vivre, un intérêt. Je n’en vois point d’autre. Ce matin à Saint-Lazare, j’allais aux renseignements mais je n’ai pas pu avancer de ce côté-là ; c’est le côté du départ. Tu vois çà n’est pas brillant. Je suis comme les enfants ; je ne me résigne pas du tout. Et les motifs raisonnables ne me disent plus rien. Mais comment vivre ? Je me laisse porter d’une minute à l’autre comme un corps flottant. Je me sens consistant comme une éponge. Je revois toujours le trottoir de la rue Royale. Enfin je suis au point de croire que même en supposant les plus merveilleux effets de cette aventure, jamais ils ne compenseront la souffrance. On peut écrire ces choses-là, maintenant que tout est fait et réglé. Auparavant et suivant ton conseil, j’évitais d’y penser. Du reste on ne peut pas penser ces choses-là par avance ; elles sont plus tristes qu’on ne croit. Et c’est ainsi que les choses se font. Je te l’ai dit ; je t’approuve ; et mieux j’admire cette force ; et je t’adore ; et je n’ai rien du tout à te pardonner ni à te reprocher. Cela n’empêche pas de souffrir. J’interromps ici par un baiser. Les choses déraisonnables sont dites. Je m’habille et je vais à la brasserie, où je terminerai cette lettre ; je croirai que tu me parles à l’oreille.

À la brasserie 8h30. Dans le petit coin derrière le paravent.


Petit ennui des conversations avec le patron qui s’informe de toi, le garçon qui s’étonne, le marchand de journaux ami, de même. Mais vois-tu, toi mon unique trésor, dès que les gens ont l’idée de voir si on a du chagrin, tu comprends qu’on garde de la tenue ; et cela fait beaucoup de bien. Menu, ½ Graves Potage. 1 sole grillée 1 tarte un filtre et UN CHERRY ! J’espère que tu pourras sourire ; mais sache que je n’ai pas encore goûté au cherry. Je fume le cigare, et je demande pardon pour les choses faibles que j’ai écrites au commencement. Il y a des moments où l’on s’effondre. Cela sans aucun doute tu le sais. En dînant j’ai lu dans *L’Illustration* des récits de combats. La guerre était tout de même plus terrible. Et on a tenu. D’ailleurs tout cela ne change pas les sentiments. Je t’adore. Amour unique, je ne savais pas ce que c’était qu’aimer, mais avec toi je l’ai su tout de suite ! Et si tu avais été bien sûre de cela, tout aurait tourné autrement peut-être. Mais il faut vivre chaque heure comme elle est. Ce matin seul dans mon jardin, au lieu de travailler, je tournais en pensant à toi, me disant que tu étais encore sur ce morceau de terre etc. Si tu cherches dans l’enveloppe tu trouveras trois ou quatre violettes que je regardais en pensant à toi. Tu les baiseras comme j’ai fait. Il n’y a plus rien entre nous. Des choses que je ne t’aurais pas dites pour un empire, je peux te les dire maintenant. Plus d’une fois, j’ai entendu ce discours : « Si je connaissais la femme que tu aimes et qui t’aime, j’irais la trouver. Vous seriez heureux et moi j’irais au couvent ; c’est une destinée etc. » Naturellement je protestais ; il ne faut point croire ces choses-là, ni jeter personne dans un malheur sans fond. Cet espoir je l’ai toujours repoussé. Mais alors, quand on essayait de m’emmener, de me séparer à coup sûr, pour voir, pour s’assurer, que pouvais-je faire. Et comme je t’ai dit c’est finalement la passion de la peinture qui m’a perdu ; car je ne raisonnais plus ; je me laissais enivrer par le bonheur d’être seul devant l’océan… Et tous mes malheurs sont venus de là ; en ce sens que la passion a ouvert la voie à certaines idées, et puis l’occasion est venue etc. Et au fond j’en suis très fier ; car si tu n’avais rien dans ta tête, tout cela ne serait pas arrivé ; mais qu’est-ce que j’aimerais… Le patron vient de me faire encore la conversation. Me voilà retardé encore et écrivant à toute vitesse. Je vais mettre cette lettre ce soir rue Littré. Quant à la suite, je m’arrangerai pour vendredi matin (au moins une petite lettre, car les compositions vont pleuvoir). Les affiches indiquent comme départ le 8 mai après le 1er. Je ne comprends rien ; mais s’il y a un départ entre les deux je suis sûr de ne pas le manquer. Au reste sois tranquille t’écrire est mon seul plaisir. Donc tu auras des lettres tant que tu voudras. Maintenant soyons sérieux. Je t’aime, mais j’ai une idée étonnante de toi ; je suis très glorieux de toi. Je veux oublier l’adorable visage baigné de larmes ; je veux penser surtout au front têtu, à la forte tête de ma chérie qui doit me faire honneur. Donc, au travail ; et fais en sorte d’être digne de ton homme de lettres. Et lui aussi il a à faire, et à remonter de cet état gélatineux pour mériter d’être ton homme. Toutes les fois que je pense à la route de Morgat et à la Républicaine je souris. C’est la seule pensée qui me fait sourire. Donc il faut tenir, et étonner le monde américain par des pyjamas étourdissants ! Je n’ai plus d’encre, c’est un signe. Bonsoir à ton corps chéri, à tous ces trésors que tu m’as donnés jusqu’à la dernière nuit. Bonsoir à tes deux seins dans mes mains et à ta croupe amoureuse ; bonsoir à toi toute et un grand baiser rond et mouillé d’amour, avec un peu de larmes…

Je suis à toi, je suis ton homme de la rue Royale.

Ton Dick

# 30 avril 1929

NAF 14232/5-6



Mardi matin en surveillant les gosses qui composent 10h. Hier j’ai mis à la poste une grande lettre où il y a de tout. Ce matin j’ai trouvé cette coupure d’Excelsior. Excellente occasion de l’envoyer en y joignant une feuille gribouillée par ton homme. Tout à l’heure, me promenant dans la cour, j’ai regardé ton portrait et je me suis trouvé heureux comme ce petit bout qui est sur tes genoux. Voilà comme je suis, instable, mais toujours fidèle. Moi aussi *je pense très tendrement à toi.* Je me demande si cette dépêche est venue par la TSF du large, ou plutôt du bureau qui est au quai. Peu importe. Je sais que tu vogues ; et ce matin je pense même que tu as très froid. As-tu dormi dans cette grande machine ? Pour moi j’étais assommé d’émotion et j’ai dormi d’un trait jusqu’à trois heures du matin ; après quoi la vie a été un peu plus difficile. Depuis, j’ai corrigé des copies ; tout s’est un peu éclairci. J’ai retrouvé ton caractère, actif, vif, inventeur, qui fait mon bonheur. Et puis il reste vrai que rien ne peut détruire ni altérer ces bonheurs incomparables, petits et grands. Ce matin, descendant dans la rue, je m’attendrissais en voyant de loin ta porte… Mais ce n’était pas trop triste. Je remontais à ces nuits, à ces amours, à ces sommeils, j’aimais ce petit cadran lumineux qui t’accompagne. Je riais de ces initiales de grand style, mais un peu bouzillées, que tu as sous les yeux dans ta cabine etc. Je suis malheureux de ne pas voir clairement où tu es, ni comment sont les choses autour de toi. Toi tu as pu me penser à la brasserie hier, et vendredi prochain de même. Et tu me vois portant ma serviette, avec mon foulard gris et mon air de ministre philosophe. Mais ce sera bien plus beau à Morgat quand j’aurai des guêtres… Je t’écris n’importe quoi. Et sûrement dans ma lettre d’hier tu trouveras des choses inintelligibles. Mais c’est toujours de l’amour. Quel bonheur de t’écrire sans avoir à plaider pour moi !

Entracte (11h20). Après avoir un peu corrigé, un peu flâné dans la cour, je reviens à toi ma chérie adorée. Sache bien que jamais je ne te ferai le moindre reproche en mon cœur ; c’est plutôt moi qui me reprocherais… Mais comme je t’expliquais hier, je ne pouvais guère faire autrement. Et de toute façon la situation des affaires te forçait de prendre un parti. Le métier est très puissant sur chacun. Nul n’admet la discussion. Il s’agit donc d’un événement comme la guerre, et bien moins terrible. Il est vrai qu’étant moins terrible il fait aussi plus de peine.

Si tu avais entendu le grand serveur brun hier disant : « Elle ne va pas rester là-bas ? ». J’ai dû couper la conversation. Mes pensées ne me plaisent pas toutes ; mais les pensées de ceux qui ignorent la situation et les motifs me sont désagréables. Le patron est plus fin ; il se borne à répéter ce qu’on lui dit. Tout çà donc c’est une affaire de métier ; c’est ainsi qu’il faut le prendre. Absolument comme quand tu venais tard ; il fallait seulement moins de patience.

Je voudrais voir ton navire, la mer, les gens, enfin tout. Je me rends compte que tout cela sera vite oublié et remplacé par d’autres choses plus importantes. Qu’est-ce qu’un voyage de six jours ? Mais un jour est tout de même quelque chose de long. Et d’un autre côté je ne peux pas souhaiter qu’il passe vite ; car la vie s’enfuit déjà à toute vitesse. Il faut s’y cramponner et ralentir. Enfin quand on sent comme un jeune, cela détourne de penser qu’on est vieux (Salut, Menhirde la Républicaine). Ici il faut sourire ; et François, s’il était ici, devinerait à qui j’écris. Tu vois si je serre, et si je griffonne ! Il faudra pourtant calmer cette ardeur ; car il y a d’autres travaux ! Et il faut se reposer.

Je vais poster cette lettre à la poste (rue Cujas) un peu après midi ; on verra bien si l’*Ile de France* l’emporte. Si non, elle sera pour le bateau suivant. Çà fera une petite lettre supplémentaire. Pour occuper tes soirées ; puis il faudra répondre. Mais surtout tu ne te fatigueras pas ; un petit mot dit quelque fois beaucoup. Au fond je voudrais beaucoup beaucoup de détails. Mais il est clair que cette impatience ne durera pas un an. Ce qui ne veut pas dire que je t’aimerai moins. Au contraire, peut-être ; car en ces jours je suis agité et nuageux comme le temps. C’était forcé ; tu m’as tant enivré à la fin que je me trouve tout près du désespoir. Pardonne-moi et sois sûre que je t’adore et t’adorerai. A toi tout ton Dick.

# 3 mai 1929 ?

NAF14233/7-8

Vendredi matin.

Je viens donc d’écrire une fois de plus cette adresse détestée ; tant de fois redoutée en rêve, mais comme une chose qui ne serait pas ! C’est affreux ; et peut-être c’est trop difficile à supporter pour toi comme pour moi. C’est ce qu’on verra. Heureusement c’est le temps du travail fou, et je ne cesse guère de corriger. Les pensées ne viennent que par éclair : je ne crois pas encore tout à fait que tu sois si loin et même qu’en ce moment tu t’éloignes encore. Mais cela c’est le désespoir, c’est l’élégie. Cela ne mène à rien. Je suppose que je redeviendrai maître de ces pensées absurdes qui me viennent, et qui ont un air de vraisemblance. Inutile de te les raconter. Tout cela est faux. Je t’aime et tu m’aimes. Les sentiments ne mourront qu’avec nous. J’espère à moitié que le mal de mer t’aura enlevé toute pensée ; c’est un genre de chloroforme, et tant mieux. Mais tout çà sera passé quand tu liras cette lettre ; et tu seras en plein dans ton entreprise. Cette volonté de fer, j’aime çà. J’en souffre. Mais tout compte fait les bonheurs ne sont pas trop payés. Je recommencerais. Enfin j’ai vécu ; je ne me plains pas. Je ne puis encore former l’espérance. C’est trop loin pour moi. Mais pour la constance je jure et je jure. Et je te baise femme terrible et adorée. Maintenant il s’agit pour toi de me faire honneur et de vaincre. Tu ne sais pas comme je suis fier de toi. Quelque fois je me dis : si elle est dans le même état que moi, ils auront une drôle d’idée de nos grands artistes ! Mais bah. Quand je me mets à écrire pour de bon, çà va. Il le faut. Ainsi feras-tu. Et tu feras des modèles étonnants. Sans cela tu ne serais pas une forte tête ; et si tu n’étais pas une forte tête, tu serais encore ici. Mais voilà où est l’étrange, je n’aimerais pas çà. Il me fallait une femme digne de moi. Quand j’étais à la guerre, j’avais souvent l’occasion de me trouver porté vers l’arrière ; mais plutôt mourir ; et cette phrase n’en était pas une en ce temps-là. De même toi, il faut faire ce que tu fais, et durcir encore ta tête de fer. Et il ne faut point dire que c’est plus facile d’aller là-bas. Je crois au contraire que c’était bien difficile ; et c’était même une raison de le faire pour une femme de bon sang comme toi qui force sur l’obstacle. Et l’océan est large ; et c’est fait. C’est ici que je regimbe, moi qui n’ai rien fait, qui ai seulement attendu le coup. Mais c’est chacun son tour d’agir et de pâtir. Et à toi, l’orgueilleuse fille que j’adore, il fallait le succès plein, sans avoir à compter avec des sots. Il t’arrive à toi ce qui m’est arrivé souvent ; perdre patience et s’en aller ; et découvrir après cela que le succès était franc, absolu, reconnu. Toujours trop tard. Je ne connais personne mieux que toi ; j’ai tant regardé cette tête, les bosses du front ; j’ai palpé tant de fois ce crâne ; il me semble quelquefois que je suis dedans. Ainsi tu peux être tranquille ; je sais que tu m’aimes. Et toi tu sais enfin que je t’aime. Il y avait un malheur pire ; si nous nous étions brouillés. Il est vrai qu’alors il restait une petite espérance, pour le soir, pour le lendemain ; on pouvait écrire, demander grâce. Et alors c’était le bonheur tout de suite. À présent le sentiment est tout seul ; il n’y a plus d’espérance de rencontre ni rien autre chose que les pensées ; et cela change d’une minute à l’autre. Il est vrai que les tendrespensées éclatent comme des soleils ; en un instant je revois le coin de la brasserie, tes beaux yeux chéris, le dodo, la route de Morgat, la lande en fleurs… Les sombres pensées reviennent de même ; mais je ne les cultive pas ; elles n’ont point de sens ; et même quand je veux comprendre que je suis puni par ma faute, ce n’est pas vrai non plus tout à fait. Quand j’aurai tes lettres j’aurai à penser dans l’avenir et dans le présent. Cette belle saison (pluie et verdure) devrait m’aider. Mais je me force à la regarder. Enfin comme çà ne peut guère être pire, je conclus que çà ira mieux. Je voudrais rire, mais çà ne sort pas encore. Je t’adore. Je finis afin de mettre cette lettre à la gare Saint-Lazare dans le coin détesté. Je serai ce soir à la brasserie. Il le faut, et je t’écrirai encore. Baisers à toi toute ! Je t’adore.

Ton Dick, ton homme.

# 6 mai 1929

NAF 14232/11-12

Lundi soir à la Brasserie, dans le petit coin du paravent.

Je descends, je descends. Quand je serai au plus bas, je remonterai.

Hier dimanche, élections ; venant à Paris pour voter (car les principes sont les principes) je me suis arrêté à la Cie Transatlantique. J’ai appris que le *De Grasse* avait quitté le Havre le 19. Bien avancé. Ce matin je fais arrêter mon taxi devant la même Compagnie. Même état des dépêches. Alors je me suis dit : « Voilà que le *De Grasse* est allé par le fond ». Mais ne crois pas que cela m’ait fait la moindre chose. Je suis bien au-dessous de cela. Je ne connais pas une nouvelle possible qui puisse maintenant me blesser. Simplement j’ai reçu un fameux coup de matraque, et je suis provisoirement insensible. Et même, dans cet état vague, je me disais : « Au fond que peut-il m’arriver de pire. Si elle est chez les poissons, je suis tout au moins délivré de cette angoisse insupportable qui m’accompagne jusque dans le sommeil. Car ayant reçu un coup de matraque (le premier) de l’être que j’aime le plus au monde et en qui j’ai toute confiance, naturellement j’attends un second coup de matraque. Au lieu que, si elle était dans le royaume des poissons, je pourrais l’aimer en toute sécurité ; je n’aurais plus à craindre ses pensées, et sa volonté de fer. Je rassemblerais toutes les belles choses, et j’en vivrais ou mourrais, peu importe, mais du moins dans un parfait ravissement. Malheureusement il existe une tête de fer par le monde, qui fabrique des coups durs et qui les assène sans prévenir etc. » Tel était mon monologue. Et il a duré toute la journée. (N’attache pas d’importance à cela. J’ai vécu. Ce qui reste à vivre n’est qu’ennuyeux). À peine arrivé ici, le patron s’est informé etc. et a fini par me dire : « Rien d’étonnant. Le *De Grasse* n’est pas un paquebot rapide. Il n’est pas encore arrivé etc. » Ensuite j’ai cherché dans divers journaux quelques nouvelles maritimes. Je n’ai rien trouvé. C’est étonnant comme le jugement change en huit jours. Maintenant je n’estimerai plus un journal que par les nouvelles maritimes qu’il donne. Qui sait ? Je vais lire *La Journée Industrielle*. Je descends. Je descends.

Il faut te dire aussi que la correspondance avec Mme Lanjalleycontinue. Je reçois des lettres dictées à l’une ou à l’autre de ses petites filles. Je réponds comme à un enfant, en disant oui à tout. Et avec cela je suis bien résolu 1° à ne pas aller à son lit de mort (le médecin attend la fin), 2° à ne pas aller à l’enterrement. Motif : je sais parfaitement ce qu’elle attend de moi et elle ne l’obtiendra pas ; c’est que je continue à Suzanne l’affection que j’avais pour sa grand-mère. Ici je coupe, comme au téléphone. D’où discours sans fin (ma sœur se charge de fournir le thème) : « Il n’a pas de cœur ; il n’aime rien » et autres douceurs. Cela a été dit par d’autres. Qui me défendra ? Toi sans doute. Cela seul j’ai besoin de le croire. Le reste m’est égal. La vieille amie m’aurait défendu aussi ; et pourtant, ses dernières volontés, je n’en tiendrai pas compte. Qui m’aura connu ? Peu de gens. Toi, si tu veux. En tout cas me voilà solitaire dans ce petit coin, aussi abandonné que le pauvre marchand de journaux (qui d’ailleurs m’abandonne ; le pauvre était nâvré de me voir seul). Mais je commence ici à respirer un air que je connais, que j’ai goûté étant gamin, et qui m’a été fortifiant. Rien ne peut abattre cette âme fière ; je ne dis ces choses qu’à toi au monde ; parce qu’en dehors de tes coups imprévisibles, tu as naturellement de la grandeur. Au fond je méprise tout excepté toi. Seulement toi je te crains. Voilà une chose extraordinaire. Ce petit bout de femme me fait peur. J’accepte le jeu. Je vivrai dans la peur. Ce n’est pas payer trop cher quelques instants divins.

Au surplus je ne sais pas pourquoi je raisonne et déraisonne. J’ai juré. Je suis à toi. Tu m’annoncerais que tu pars maintenant pour l’Australie, et pour cinq ans, çà serait pareil. Là-dessus l’amazone blonde et sans peur bondit et me dit une fois de plus : « Je te dégage de ton serment » ; et moi je réponds : « Ce serment est fait à moi-même et irrévocable ». Puisque toi tu n’as pas été sûre et absolue, moi du moins je serai cela. Il n’y a pas une petite parcelle de ma pensée qui ne soit à toi. Et tu n’y peux rien. Par cela je te possède. Je suis plus fort que toi. Et voilà ce qu’on écrit dans un café, à 9h ½ ! Mais voici qu’on éteint les lumières. Je suis le dernier client. J’essaierai de revenir ici vendredi. Ce sera dur. Mais de loin c’est plus dur que de près. Pardonne-moi. Je ne peux pas comprendre ton point de vue. De bonne fois je l’ai cru, quand je te voyais ; maintenant, en cette absence profonde comme l’Océan, je ne peux pas ; mais cela n’est pas nécessaire ; car je t’aime. Et je sais que tu m’aimes. Cela je le sais ; j’en ai mille preuves qui ne se refroidissent pas. Tout cela se bat dans ma tête. Mais çà ne fait rien. Je tiendrai. C’est le moment de faire quelque chose pour toi. Trop heureux d’avoir cela à t’offrir. J’ai manqué deux choses, par une profonde insouciance : le pouvoir et l’argent. Ainsi tout démuni je t’aborde et je ne suis point timide, parce qu’il y a une étincelle de génie que je sais voir. Et le reste n’est rien. Même l’absence n’est rien. Un jour n’est qu’un jour, et je vivrai. Tu dois me trouver bien extravagant. Mais non. Qui me connait si ce n’est toi, Morvandiause, petite paysanne que j’ai pesée et évaluée, en un temps où j’étais le seul, et à bien plus qu’on ne te donnera. Ton homme qui t’adore, Dick.

*L’Intran*vient d’arriver. J’attache une superstition à ce pauvre marchand. Il le sent. Je reviendrai ici. Tout à toi. Je ne vois rien qui concerne les paquebots. La presse est mal faite. Je t’adore. D.

# 13 mai 1929 ?

NAF 14232/13-14

Lundi soir à la brasserie. Ma chérie cette fois tu n’auras pas deux lettres au même courrier. Ce matin je me suis jeté dans la correction (Il faut faire le travail), et du reste je voulais éteindre de sombres pensées. Afin de traverser cette passe difficile, je m’arrange à ne plus suivre aucune idée ayant rapport avec l’événement incompréhensible. Je me mets à ce régime jusqu’à ce que j’aie une lettre de toi ; je suppose que cela changera les idées, et je jure d’avoir le courage de la lire ; je le jure, tant j’ai peur. Mais je t’ai assez ennuyé de moi. C’est une honte d’être aussi faible. Je note des amabilités du patron à ton adresse. Tout ce qui est conversation m’est utile. Aussi, j’ai béni mes hommes politiques, qui m’ont fait passer une heure sans douleur. Pour le reste, comme il n’est pas question de ne pas penser à toi, je m’arrête à quelque épisode agréable d’autrefois, et je le revis dans les moindres détails, en me répétant tout le temps : « Une minute n’est pas difficile à vivre. Si j’ai mal à l’épaule, comme maintenant, ce n’est rien, çà passera. Je suis vivant et je ne suis pas à la guerre. Où est le mal ? ». Et à quoi puis-je penser, à l’âge que j’ai, sinon à des souvenirs qui sont des trésors ? J’ai la satisfaction d’avoir aimé, et, espérant beaucoup de l’amour, de n’avoir pas été déçu. C’est quelque chose. D’autant que je connais la question. La volupté sous tous les aspects, et de nobles âmes, estimables ; mais ce n’était pas ensemble. (Je ne sais pas pourquoi tout d’un coup en éclair je pense à la scène finale du *Paganini*. Mais cela appartient aux pensées interdites). L’amour est venu me trouver dans la lande fleurie ; l’amour avait un chapeau de paille flexible avec un foulard noué (Et comment !). L’amour avait des airs indifférents et de grands cils. L’amour était jeune comme ce printemps. Tu ne peux pas rêver une chose plus enivrante que d’avoir été cet amour-là. Et moi j’ose dire que j’en étais digne, par un parfait mépris pour tant de choses, et une puissance cachée. Avec tout çà j’ai oublié la gloire, et sans effort ; mais peut-être j’ai eu tort ; j’aurais enivré peut-être encore plus cette fille d’or et de lait. Mais çà n’aurait rien changé (Pensée interdite). Après cela vint la saison des orages ; nous étions un peu fâchés toutes les semaines ; j’avais le bonheur de te reconquérir (Boulevard Victor). Ici mes souvenirs se brouillent. Pourquoi es-tu allée en Angleterre ? Je me souviens seulement d’une raquette et de la place Vendôme. Mais je sais que c’était parfaitement harmonieux. Çà avait du temps devant soi. Je riais à ton image. Dès ce temps j’ai considéré les autres femmes comme des objets non désirables. Gilda me parut surtout inconvenante, etc. Hélas ! Hélas ! Je traînais après moi des victimes obstinées qui devaient finalement attirer un juste malheur sur moi (Pensée interdite). Mais ces choses étrangères à l’amour ne furent jamais qu’ennuyeuses. Le bonheur lui est positif. Il n’a cessé de grandir depuis que tu m’as donné ton beau regard en tournant la tête. Ainsi j’ai été heureux tant que tu l’as voulu (P.I.). Tu parles volontiers de la guerre comme si je t’avais fait tort à ce moment-là. Il se peut. Je n’ai pas réfléchi. J’avais assez à vaincre. Je me suis obstiné dans mon action ; je ne crois pas que tu aies jamais eu la pensée de me le reprocher. Simplement tu n’en as jamais rien dit. Mais enfin te figures-tu une conversation entre nous deux, sur ton frère au front, et moi civil impotent ? Non, c’était impossible et cela ne fut pas. Aussi quels élans du petit chapeau blanc quand tu venais à Dugny. Et le poulet ? Le soldat éreinté et affamé. Je me vois encore au matin cherchant un taxi au Boulevard Raspail et rêvant aux moyens de tromper les gendarmes. Dans le malheur universel, on prenait avidement le bonheur. Nous fûmes ensuite frère et sœur de cœur. Ce fut le plus doux et le plus triste de tout. Et puis tout ce conte des Mille et une Nuits ; le blond papillon s’élevant selon son génie propre ; et moi admirant cela comme mon œuvre ! À partir de ce moment ma vie fut un fil d’or pur. (Voilà le marchand de journaux. Il court dès qu’il me voit. Je suis sûr qu’il a tout compris, et il a de la chance (P.I.)). Je reviens. J’aimais à baiser ces douces mains qui inventaient des choses. C’est le temps où je palpais ta forte tête ; tu n’étais pas fâchée d’être admirée. Je t’ai vue gaie et heureuse. Je ris encore à ces beaux souvenirs, **???** ces bêtises de bonne foi. Car je t’aimais, et jamais je n’aurais pensé à te plaindre. Et si tu faisais la jalouse, j’étais tellement sûr de moi que je n’y prenais pas assez attention. Quand j’étais garde-malade, tu grondais fort ; mais enfin pouvais-je craindre… ? Morgat et ton petit château, cela commença à gâter tout, parce que je n’apercevais pas le moyen d’y aller jamais. Les voyages à la mer furent une faute capitale ; or c’était pour une santé misérable, et qui ne connaît pas d’autre remède. Mais je le fis avec entrain, à cause du diable de la peinture, qui me ressaisit soudain. Tout çà ensemble produisit un ciel nuageux sur nos amours, et la grande anxiété de nous deux. Depuis je ne sais plus. Le bonheur fut convulsif, embrassé avec fureur, comme chose menacée. Et pourtant quelles réconciliations « Il m’a touée !! Il m’a possédée etc. ». Je sais maintenant qu’un raisonnement faux peut être douloureux et même insupportable. J’ai une excuse ; je n’avais pas l’expérience des peines d’amour. Alors que fallait-il faire ? Tout briser et sauver le bonheur ? Ma foi tu ne me l’aurais pas conseillé ; et ici nous tombons l’un et l’autre dans les choses inévitables et cruelles. Je m’en détourne ; je n’ai pas changé d’opinion ; pour ce que j’ai eu, on peut tout risquer. Je le ferais encore… Cela je te le jure. Et donc il n’y a rien à cette table qu’un homme âgé qui se souvient et qui te sourit. Demain je verrais ton Levasseur. Aujourd’hui j’ai vu Roussel le peintre, plus affectueux que jamais. Pour un peu j’aurais pleuré et tout raconté. Mais il faut de la tenue et tenir. *Mars* va paraître en allemand. Il faut que je m’intéresse à ces choses, et sans me demander pourquoi. Je suis vide. Mais ce vide a encore de quoi t’adorer. Baisers à toi toute. Ton Dick

# Mai 1929

NAF 14232/15

Mardi 2H

Petite reine de mon cœur ! Vite une courte lettre. Voici pourquoi. Les journaux parlent d’une grève des postes. Il ne nous manquait que cela. Je t’ai écrit hier matin ; cette lettre passera. Je t’écrirai ce soir à la brasserie, je verrai Jeanne, et j’ajouterai s’il y a lieu ce qu’elle aurait à te dire. Mais la grève est annoncée pour demain mercredi. J’ai une petite chance que cette lettre passe tout de même ; je cours la chance ! Je t’adore.

Triste moment. J’ai ta courte lettre où tu me dis que tu n’as rien reçu. Je n’ai cessé d’écrire et tu dois avoir à chaque courrier souvent deux et quelquefois trois lettres ! Ta lettre est triste. Je comprends. Cela correspond à mes lettres les plus sombres. Tu dis : souffrance d’orgueil. Il se peut. Mais ce n’est pas seulement cela. Réfléchis un moment à ce que tu as fait, quelles qu’en soient les causes. C’était m’assommer littéralement. Les causes, même raisonnables, ne changent point l’effet. Mais cela est surmonté. Si je t’avais aimée moins, si l’orgueil avait été le plus fort, c’est au moment même où tu m’as dit ce que tu avais fait (c’était bien avant la mort de tante Marie) que j’aurais tout rompu. Mais c’était toi, toi ! L’Unique. Impossible de rompre ! De toutes les idées folles qui me sont venues, celle-là n’était pas. Il fallait passer ce terrible pas. Je l’ai fait. Et tu ne te rends pas compte… Mais moi non plus je ne me rends pas compte de ce que tu supportes. En tout cas pense toujours que je t’ai écrit à tour de bras, comme un vrai amoureux, n’importe quoi, ce qui venait. Et que pour ton service (la mouche du coche !) j’ai bondi avec bonheur. Je crois, Gabrielle, que tu dois être heureuse de cette pensée d’un amour constant, imperturbable parmi les tempêtes de chagrin, d’orgueil etc. Mais maintenant ces tempêtes se calment. Et les lettres que tu as eues depuis doivent te le montrer. Aujourd’hui je veux seulement te prendre et te bercer, comme j’ai toujours su, comme si tu étais mon enfant unique et en même temps ma femme adorée. Ne faiblis pas, amazone. Qu’au moins ces épreuves servent à quelque chose ! Penser que tu seras indépendante, et maintenant que tu es reine en cet empire lointain, quel bonheur pour moi. Le seul bonheur ! Mais non, le vrai bonheur, et j’y reviens quand je veux, c’est que tu m’aimes et que je t’aime, et que tout l’Océan n’y peut rien. Je t’ai dit mes rêves, j’y pense sans cesse. Je me vois à Boston etc. Sois tranquille. Je me repose bien. Hier soir je ne suis pas allé à la Brasserie afin d’achever le repos des yeux. Aujourd’hui (grâce à des gouttes d’Argyrol) c’est bien fini. Ce soir j’aurai le bonheur de te parler dans notre petit coin. On se contente de peu. Mais l’amour grandit tout.

Oui j’ai bien prévu que tu serais affreusement seule là-bas. (La langue inconnue !). Et cela augmentait encore ma stupeur, ma douleur, le sentiment que c’était absurde et impossible. Mais enfin cela est. Et je t’adore. Et je baise tes beaux yeux, pour qu’ils ne soient pas tristes. Et si tu as bien eu mes lettres (j’en suis sûr) tu reconnaîtras aussi l’ami sûr, l’ami unique au monde. Mais l’amoureux est bien plus terrible, et aussi pour lui-même. Je sais que tu comprends et que tu pardonnes. Et après tout c’est toujours de l’amour. Tu n’as connu mon amour qu’en l’éprouvant ! En l’essayant sur ce parti que tu as pris. Et tu sais que, malgré mes folles imaginations, j’ai fini par bien comprendre tout. Allons ! Je sens sur moi, sur ma bouche, ton grand baiser de sel, de salive et de larmes, qui m’a fait vivre et me console de tout. Je t’adore. Je te baise toute. Et sois patiente dans les épreuves de poste qui nous attendent. Petite femme à moi ! Comme j’aime ton petit portrait. Je le contemple tendrement. Je crois être le petit bout. Tout à toi. Ton Dick.

# 3 mai 1929 soir ?

NAF 14233/9-10

Vendredi 8h30 à la Brasserie.

Chérie adorée, j’ai découvert que ce n’est pas la peine de s’occuper des courriers. Par ex après l’*Ile de France* le 1er mai il y a *Paris* le 8 et il n’y a rien d’autre. Évidemment dans l’intervalle çà partira par Cherbourg, ou peut-être par l’Angleterre avec transbordement. Les postiers sauront mieux que moi. J’écris comme tu vois plutôt deux lettres qu’une surtout en ces commencements, afin que ma petite femme (qui a de si beaux yeux) n’ait pas de peine de ce côté-là. Il y en aura assez d’autres, et je ne changerais pas ma position pour la tienne, quoique je sois vraiment assez bas. Toutefois les filles de Sévigné ont été secouées sérieusement ; ça m’a réveillé ; et j’ai envoyé coucher Marie aux yeux de poisson. Et dire que je trouve déjà le temps long, et la traversée n’est seulement pas faite. L’heure doit déjà être bien changée. Il est 8h30 ici, il est 6h peut-être sur ton bateau. Ainsi tu te prépares à te mettre à table. Je viens d’acheter *L’Intran* pour 20 sous à notre ami. L’autre soir il avait dit : « Vous êtes seul ! » mais ce soir il n’a rien dit. Je pense que tu as froid sur ce bateau ; et l’abbé Gabriel annonce toujours le même temps. Ce matin j’aimais assez cette pluie fraîche, couleur de mon cœur.

Il faut que je pense à dire les choses. J’ai reçu mardi ta carte-lettre écrite dans le train. Tu as bien fait. C’était toujours çà. Mais les nouvelles ne m’intéressent pas autant que j’aurais cru. La grande affaire c’est de penser à toi comme je veux. Tout compte fait, j’y arrive. Je reviens toujours aux heures splendides, je les évoque, et alors tout va bien. Je raisonne ainsi : supposons que la maison Molyneux ait voulu fonder une succursale à Boston, et qu’elle t’ait choisie pour diriger cela, avec appointements considérables. Que faire ? Si vous avez un homme emmenez-le etc. Et si je ne suis pas parti dans tes bagages, c’est ma faute. Que de fois j’ai imaginé le Dick arrivant au Havre, avec sa place de 3e classe et saluant la petite princesse avec beaucoup de calme etc. On se plaît à ses idées ; je suis tellement sûr de l’expression de ton visage, si cela eût été possible ! Ce sont des rêveries, mais qui sont bonnes pour effacer les noirs romans de l’homme orgueilleux et irritable qui se croit offensé. Mais j’ai un remède plus sûr ; je pense à tes yeux noyés de larmes, le matin du dernier jour. Çà me rappelle certains moments de la guerre ; mais çà me rappelle aussi le cœur sûr qui est mon repos.

Ce soir potage, entrecôte pommes soufflées et cresson. Fraises (épluchées et écrasées). Je suis dans le petit coin du paravent. Café et cigare. Chose curieuse et qui te plaira, ce coin n’est pas mauvais pour moi ; il m’apaise. Quand j’y vais, je suis dans un état triste, jambes molles et le reste, mais quand j’y suis, çà va mieux. L’imagination est mon ennemie ; je souhaite que ton imagination ne soit pas ton ennemie.

Hier à la campagne, entre les corrections j’étais avec les couvreurs et plombiers ; je faisais mes comptes (pour une fois !). Le bilan de cette année est désastreux. Produits de librairie zéro. Lesage fait faillite ou c’est tout comme, Perte : 6000. Ces choses-là ne m’intéressent pas. Et pourtant, il faudrait s’en occuper. Pour m’intéresser, il aurait fallu me proposer une situation de 200 000 frs pour toi à Paris. Rêves absurdes. Et dire que j’ai pensé un moment que si Maurois voulait… Mais ce sont des pensées d’esclave. Il vaudrait mieux retourner à la guerre que penser sérieusement ces choses-là. Quand il n’y a pas de moyen réel, on n’y pense plus. D’autant que ce n’est pas seulement une question d’argent. Il y a l’orgueil de l’artiste (c’est toi l’artiste) qui ne veut pas de marchandage. Et celà je le comprends et je l’aime. Je ne me vante pas de beaucoup de choses ; mais je me vante de t’aimer comme tu peux l’avoir rêvé (et réciproquement). Et le reste n’est qu’ennui, distance, attente, choses sans corps, qui, il est vrai creusent l’estomac et serrent le cœur. Bah. Je t’adore.

La vieille amie n’est pas morte ; elle a même dicté à sa petite fille Georgette une lettre pour moi, à laquelle j’ai répondu. On l’amuse de Paissy et de l’été, mais le médecin n’a pas d’espoir. Heureusement elle ne me demande pas d’aller la voir. Je sais ce qu’elle me demanderait et je ne veux pas le lui promettre. Simplement de protéger sa petite fille Suzanne, mais là je m’arrête. Et je suppose qu’elle l’a depuis longtemps compris. Ces choses ne m’attristent pas beaucoup. Si ces temps-ci, je n’ai pas beaucoup de sensibilité pour les autres gens. Je suis plutôt sec. Tout mon cœur est sur l’Atlantique. Et toi ! Ne va pas faiblir, sans quoi je lâche tout. Il y a des choses (rue Royale) qu’on ne supporte qu’une fois, je suppose. Mais il se peut que la carcasse humaine soit étonnamment solide. En tout cas j’évite les autos, par ordre de toi, et le désespoir, par ordre de toi ; je n’en sais pas plus. Aujourd’hui j’ai joué un peu de Bach pour toi en ré mineur avec trilles ; je mets les doigts à côté ; c’en est ridicule ; mais il faut franchir ce passage dangereux ; ensuite on verra, on fera des projets. La société (chose forcée) sera bonne pour toi ; mais pour moi cela manque. Je ne vois pas comment je traverserai cette longue année (suivie de quatre autres). Mais bah ! Le temps m’emmènera comme les autres passagers, et comme je disais à la guerre, dans cinquante ans nous serons tous morts. Mais tu sais je veux rire. Ce qui me satisfait c’est le tas de lettres de moi qui va t’arriver. La seule chose présentement qui puisse te faire plaisir. Je t’adore ! Je mettrai cette lettre ce vendredi soir rue Littré ; on verra ce qui en arrivera. Je te baise, terrible bouche. Ton Dick.

# 8 mai 1929

NAF 14232/17

Ce matin mercredi 8 mai en surveillant la composition des anciens.

Pourquoi n’aurais-tu pas aussi tes quatre pages, ma jolie. Aujourd’hui je te vois ainsi. Je ne pense plus aux autres choses. Alors je t’explique, comme je faisais dans le petit coin derrière le paravent.

Donc avant-hier et hier il m’est tombé l’ennui réel du grand rhumatisme à l’épaule. Çà m’a fait beaucoup de bien. Il est bon d’être ramené par le fait. En même temps, l’œil gauche de nouveau irrité. Arrêt des corrections. Une semaine de retard. C’est sans importance. Ce matin j’ai retrouvé les 3/4 du bras gauche et les 8/10 environ de l’œil gauche. Mais hier quand j’apercevais dans les glaces le vieux gentleman à demi paralysé je me disais : « C’est pourtant aimé par la plus chic Française qu’il y ait en en Amérique ». Il faut toujours que j’arrive à rire de mes malheurs.

Il y a aussi ton notaire qui me convoquait pour aujourd’hui. Je l’ai renvoyé froidement à vendredi (Il s’agit seulement de signatures sur le cahier des charges de la vente des immeubles).

Bon, ma chérie. Donc ce matin je suis arrivé ici avec l’intention de corriger. Ah oui ! J’ai trouvé le *tapé* (à la machine) d’un vieil article sur Auguste Comte que la Société Positiviste Internationale veut publier. Donc correction de ce morceau, écrit avant la fin de la guerre (au temps où la sirène nous dérangeait ; tu te souviens…) et destiné aux aveugles (en *Braille*). Après cela, le Proviseur demande un rapport sur l’Enseignement ; je viens de le lui envoyer dans la mâchoire. Ill en mourra peut-être. Mais un homme véritable ne s’arrête pas à ces bagatelles.

Et voilà mes 3h 1/2 de surveillance fortement entamées. C’est pourquoi je cède à la fantaisie. Ce matin, en remontant vers Montparnasse, je m’habituais à ta porte, et je revoyais très bien tes yeux tels qu’ils étaient quand tu leur permettais *d’exprimer tout.* Cette seule pensée me met de la chaleur partout (tu ris ; tu sais très bien que la chaleur dilate les corps). Et voilà le fond premier, l’entente parfaite de deux corps évidemment faits pour l’accord consonnant. Çà c’est rare ; rien ne peut remplacer çà. La bonne intention ici ne sert à rien ; l’humeur ne peut rien ; un contact, une étincelle, et tout va. Quand nous n’aurions eu que cela, c’était supérieur à tous les trésors de la terre. Le reste, les pensées, les opinions, c’était bien aussi quelque chose. Et, encore mieux, confiance merveilleuse, laquelle, malgré mes grogneries, et quand elles seraient justes, n’est nullement entamée. Je reste persuadé, au fond, et même sans comprendre, que ce que tu fais est le mieux. Du moment qu’on n’a pas pris le parti de joindre deux existences pour tout (intérêt, travaux etc.) il faut bien s’attendre à des difficultés. Il est impossible que les intérêts s’accordent avec les préférences. De toute façon, quand tu n’aurais eu que des liens de famille, c’était toujours très pénible d’entrer dans ce monde inconnu ; j’aurai voulu que tu ne regrettes que moi ; mais cela est impossible ; tu aurais pleuré aussi pour les autres choses. Encore une fois me voilà ramené à ma juste importance avec ma moitié d’épaule. Et tant pis ! Je ne passerai pas mon reste de vie à m’embêter et à t’embêter, mais plutôt à me souvenir. Encore mieux à t’aider autant que je puis, comme je l’ai juré. Il est vrai que je serai toujours en retard de quinze jours. C’est comme pour l’heure. Il est maintenant 11h ½ et je dois penser qu’il n’est guère que 9h chez toi. (Dire qu’on a toujours besoin d’un Polytechnicien ! Excepté toutefois pour ce qui importe…) Tu vois que le paralytique a encore du mouvement.

Et toi, tu es arrivée, tu es dans le métier ; tu dis beaucoup de choses simples, qui finissent par faire du compliqué, en un langage qui t’est presque autant étranger qu’à moi. Fais bien attention à ne pas devenir idiote ! J’y trouverais trop de changement.

Encore quelques mots. Quand je suis parti à t’écrire, il me semble que je suis avec toi. Les cloches sonnent. Il faut finit. Es-tu maintenant à Boston ? Non pas encore, sans doute. Mais les jours glissent ; et cette terrible semaine passée nous paraîtra aussi petite que les autres. Hélas quand ? Mais c’est encore trop loin. Je ne veux point penser de ce côté-là ; du passé seulement où je t’adore, où je te retrouve, où je te possède toute. Ton homme à toi,

Dick

# 10 mai 1929

NAF 14232/19-20

Vendredi 10 mai 8h matin.

Mon amour chéri, après une promenade sentimentale, seul avec mes pensées, dans le petit jardin de Mai, je glisse dans l’enveloppe un muguet porte-bonheur que je viens de cueillir, parfumé, je le voudrais, de baisers et aussi de pipe. N’ai-je pas fumé une pipe au pied de la Républicaine, tout en haut, entre la mer et le ciel ? Tout cela, c’est mon or et mes diamants. Je commence à moins me plaindre. Ces douleurs (aussi violentes que celles de la fin de ta scarlatine) je les ai soignées avec le même élixir Clin que tu m’avais acheté. Dose 1 cuillerée, 2 grammes. Tu me vois avec mon bras gauche encore incapable de se lever, mais enfin sans douleur. Cela n’est rien. Et même cela m’a remis un peu en équilibre. Mais je t’adore follement, sois tranquille ; et je déraisonnerais encore très bien si je voulais. Seulement je cherche à voir clair en tout çà. Je revis ces beaux moments du dernier mois. C’est que nous étions tous deux à l’amour, ne voulant pas penser à l’épreuve, et n’ayant plus de petits soucis (je dis de cœur). Mais je dois penser qu’avant il n’en était pas ainsi. Car tu méditais sur l’avenir ; tu disais des choses raisonnables, mais qui m’étaient pénibles à entendre ; car je ne pensais qu’à toi et à garder ton amour et ta présence contre tous obstacles. Bon. Mais l’instant d’après je me trouvais devant le vieux problème tant de fois exposé quand je plaidais en de longues lettres au lieu de dormir. Je sais maintenant que jamais tu n’aurais rompu ; car tu me l’as dit plus d’une fois aux derniers temps, d’un signe de tête que je revois, et d’un regard que je n’oublierai jamais. En ce temps-là j’avais peur. C’est ainsi que je raisonne. Mais çà n’est pas brillant ; car ce que nous pleurons tous les deux ce n’est pas le temps orageux d’autrefois, c’est le temps merveilleux où toi tu as su enfin comme je t’aimais, et où, moi, j’ai connu toute ma Gabrielle. Alors les consolations tombent un peu à côté. Mais il vaut mieux tout de même penser des choses justes. Surtout ne pas te blâmer ; car cela je ne puis le supporter.

Autre chose, qui est plus juste encore. Il est certain que j’ai saisi ton existence dans cette ascension admirable (et qui ne m’a pas réellement étonné ; je t’ai toujours jugée incomparable). Mais j’ai bien vu aussi les rivalités, les difficultés, la crise des affaires, tout. Il est encore facile de rester en bas ; mais redescendre, non. Et puis, si sage que tu sois, il y avait l’entraînement de la richesse en son commencement, les dépenses de l’auto (tu sais si j’ai adoré ça !). Non seulement tu ne commençais pas à te faire des rentes, mais encore il n’y avait guère d’espoir d’y réussir à moins de se priver de tout. Supposons que j’aie été révoqué par quelque crise politique, et qu’Harvard University m’ait offert un cours royalement payé… Je parle de vendre des journaux aux Halles ; mais ce sont des paroles faciles. Et ce qui me ramène, c’est la pensée que tu aurais mieux pris la chose nécessaire que moi je ne l’ai fait. Je me souviens de la guerre ; c’était pis ; c’était autre ; mais tu n’as jamais dit un mot. Tu comprends comme je t’aime dans toutes ces pensées-là ; il me semble que ta tête repose sur mon épaule et que je mets de petits baisers à tes sourcils frisés. Ma chérie !

Il se peut aussi que les douleurs physiques m’aient ramené l’esprit. Et puis je sais que tu es arrivée ; tu as peut-être déjà ma première lettre. Une lettre de toi est en route. Je ne rêve plus de bateau dans la tempête et dans le froid. Enfin toute plaie se guérit. Maintenant, tu sais, je n’en suis pas encore à penser à l’avenir ; cela ne me dit rien. Mais j’essaie d’imaginer où tu en es ; je te vois commençant à faire ton métier, et formant des projets dans ta forte tête d’artiste. Cela il le faut. En cela tu me plais. En cela je t’aime. Donc il ne faut pas faire cela comme une corvée. Il me faut un triomphe. C’est payé assez cher par tous les deux. Je sais bien aussi que le désespoir te prendra plus d’une fois. Mais l’amour doit tout réparer, tout payer, tout consoler. Je me souviens d’avoir connu (chez X. Léon) une infirmière dans les gros prix qui accompagnait aux eaux et sur les bateaux les malades archi-millionnaires. Son mari était capitaine au long cours. Ils se voyaient un mois ou deux par an. Je me souviens que je me disais : « S’ils s’aiment, ils s’aimeront toujours. Ils ne connaitront pas ce fait accablant, la facilité, l’habitude, la petitesse, enfin l’amour conjugal, qui ne peut vivre que par les enfants, par les affaires etc. On en a mille exemples ». En ce temps-là je voyais ces choses aussi clair que le jour ; et quel effet alors doivent produire les souvenir d’amour, dans cet honorable ennui ? Il est vrai que je jurerais de vivre avec toi continuellement dans le ravissement. Mais d’abord nous avons 20 ans d’épreuves derrière nous, et de fidélité libre. Et puis j’arrive à un âge où la nature peut, je suppose, s’accorder avec l’habitude. Mais enfin la parole sage est celle-ci. Si nous étions mariés depuis 20 ans, la séparation aurait été cruelle, mais par de petites raisons, par des habitudes, par l’opinion. Et tu me faisais bien rager quand tu disais : « Ce n’est qu’habitude. Tu t’y feras ». Cela c’était un peu pour me punir, et c’était absolument injuste. En fait de chasteté, d’habitudes de brasserie etc. un mois est un mois et une année est une suite de mois. Or quand tu t’en allais à ton petit manoir (dénommé forêt à porcs par ton grand diable) je ne pensais qu’à ton repos, au bateau, à la pêche ; j’étais heureux de t’aimer, et je n’en pensais pas plus. Ce qui m’a brouillé cette fois les idées, c’est que j’ai mêlé à tout cela la rupture (car quand nous parlions de l’Amérique, c’était bien cela ; c’était une menace, qu’heureusement je ne prenais pas tout à fait au sérieux). J’ai donc mêlé tout, et j’ai raisonné comme un amant abandonné (vieux, ennuyeux etc.) ce qui était bien injuste, mais ce qui me paraissait aux moments tragiques, clair comme le jour. Ton dernier mot y répondait bien (je sens ton baiser et tes larmes ; je suis ta femme) mais je n’y ai pas assez pensé tout de suite. Tu as trouvé le moyen de te donner une fois de plus (aussi généreusement que dans le fiacre qui nous emmenait vers le boulevard Henri IV). L’heure marche. Je te quitte, sans cesser un instant de penser à toi. Je vais courir chez ton notaire. Encore une idée de toi, si touchante… Rien de tes grâces de cœur ne sera perdu. Tu le sais. Je t’adore. Enfin je puis regarder les fleurs de mai. Baisers fous à toi toute. Ton homme à toi tout.

Dick

# 10 mai 1929 soir

NAF 14232/21

Vendredi 10 mai soir à la Brasserie. Cette fois dans l’autre petit coin près du grillage, qui est bien à nous aussi. Toujours un peu mordu par les douleurs, mais sans gravité maintenant. Toujours bourré d’aspirine. Peut-être un peu gris aussi. Mais enfin je suis content. Tu es plus forte que moi. Je vais t’expliquer cela. D’abord j’ai sauté de joie ce matin en recevant ta dépêche (qui m’attendait je pense depuis hier). Ce matin j’étais passé en vain à la Cie. L’arrivée du *De Grasse* n’était toujours pas affichée. J’ai horreur de ces gens-là. Et je puis te jurer que je n’avais pas la moindre idée de recevoir un câble ; prix prohibitifs. C’est donc cela que tu voulais dire : « Tu auras promptement de mes nouvelles » ; j’avais compris que c’était la première dépêche. Mais ce n’est pas cela qui explique ce que je voulais expliquer (je suppose que la joie me fait divaguer). Dès que j’ai la dépêche, je passe chez ta concierge (Pas de porte, difficile à passer ; j’en avais les jambes cassées) afin de lui dire et qu’elle dise à Mlle Jeanne etc. Ensuite Sévigné, ce qui ne m’intéresse pas. Au retour je trouve Mlle Jeanne sur le trottoir. (J’oublie de dire que ce matin j’étais chez maître Viénot où j’ai donné peut-être *cent* signatures, où j’ai étudié un plan colorié, et apprécié les intentions déjà anciennes de Mr Renault. J’ai considéré les cinq lots. J’ai appris que la maison du jardinier serait vendue à l’amiable audit jardinier pour 35 000 ; j’ai approuvé la distribution des legs, et au moins vingt autres choses. J’étais très content). Je ferme la parenthèse. Donc Mlle Jeanne me confie la mission d’aller trouver Levasseur et régler le compte des choses partagées et vendues (dont j’ai la liste dans ma poche) : j’ai appris en outre que je serais l’unique signataire des chèques etc. Toutes ces choses m’embêteraient formidablement si… Mais il n’y a pas de si, et cela me ravit. Ce qui prouve que ma petite femme a du génie dans sa tête, et elle a trouvé mille petits moyens de me poser la main sur l’épaule (malgré ce large océan) : cela me rappelle un soir où je revenais de Paissy. C’était avant nos malheurs, nous dînions avec Marcel, qui repartait avec la voiture. Tu avais ta robe à ramages noirs et le chapeau à grands bords. Ce soir-là tu posais ta main sur mon épaule. J’étais tellement à toi, et toi à moi. Peu de temps après les choses tournèrent à l’aigre (parce que j’étais enivré et je ne faisais plus attention à rien. Je trouvais si simple d’aller à la mer dans un but purement philanthropique !) Et depuis il n’y a plus eu de bonheur sans anxiété. La punition est venue. Et me voilà avec une espèce de sourire, ce qui est le triomphe du génie de cette tête-là, qui est arrivée à faire une chose impossible ; s’envoler pour des années et garder son homme. Çà c’est miraculeux. Mais enfin c’est réussi. Une fois, çà va ! Au reste tu n’auras pas l’occasion de recommencer. Si tu recommences, je prends le bateau en sens opposé ; je m’en vais en Cochinchine !! Mais cette histoire de cinq ans suffit bien. Et je dirai comme tu me disais : tu as gagné. Tu as laissé ta main sur mon épaule ; et me voilà dans un rôle de fiancé ou quelque chose comme cela. Chose que je ne pensais pas devoir connaître. Mais ce qui est ravissant, c’est d’avoir ces émotions de collégien après vingt ans… et toutes les folies. J’ai l’impression que je deviens encore plus intelligent, parce que je te comprendre tout à fait. Tu étais née pour m’enseigner que tout va ensemble, le romantisme et la vie ordinaire. Et cela ferait un roman extraordinaire. Mais il faudrait transposer. Et ce serait autre chose que *Climats*;c’en serait même le contraire, parce que ma petite femme en or sait très bien ce qu’elle veut, et ne s’en laissera point compter. Seulement en même temps (par cela même) c’est une forte tête qui fait des choses, et qui n’abandonne point un projet. C’est ainsi que j’allais vers Joigny, vers Beaumont etc. dans la belle année 14. Et toujours ces sentiments sont intacts ; c’est cela que je trouve adorable. Et toi tu le trouves si simple que c’est à peine si tu le dis. C’est pourquoi tu es la plus forte. Et vois-tu je voudrais rester encore dix mois dans cet état (il me semble que tu lis par-dessus mon épaule) où il n’y a plus d’événements de distances ni rien qui dépasse la mesure d’un très long essayage. C’est l’embêtement ; c’est méprisé. Reconnais que j’ai toujours su attendre, sans même remarquer l’heure. Je n’ai qu’à changer mon horloge, et lui faire marquer des mois… Si tu sens bien cette lettre, ton génie va bondir et tu vas inventer des merveilles. Tu me conteras cela. Remarque : quelquefois un chapeau me fait battre le cœur (un bout de cheveux dorés) ; mais une paire de jambes, jamais… Tu ris ! Je t’adore je te baise toute. Je voudrais ton ventre chéri… Mille baisers fous de ton Dick.

# 13-14 mai 1929 ?

NAF 14232/23

Lundi-Mardi 1h du matin dans le lit.

Un très mauvais rhumatisme (c’est la malice qui sort) sans compter les pensées plus ou moins amères. Impossible de dormir. Me voilà donc comme au temps où je croyais que tu étais fâchée contre moi, où je te voyais sur le bord de la rupture (et je sentais bien que, la décision prise, tout serait irréparable). Alors je t’écrivais ainsi la nuit ; je t’expliquais comme je pouvais ma faute ; je te montrais, ce que je jure être vrai, qu’il n’y avait point d’offense à l’amour, que je ne pouvais être heureux au prix de passer sur le corps de quelqu’un etc. Et à chaque fois, comme tu me répondais, je gagnais. Comme tu as fini par m’écrire, tu croyais enfin que tu étais aimée autant que tu aimais. C’est moi maintenant qui grogne et qui me plains. Tu avais une apparence de raison quand tu étais fâchée. Moi je ne vais pas jusque-là ; je ne te dis pas et je ne pense pas : « À force de tirer tu casseras la corde ». Mais conviens qu’à de certains moments je puis voir les choses d’une façon qui m’irrite, qui me fait croire que je suis dupe, humilié etc. De même que je ne saisis pas toujours bien tes raisons, tu ne comprends pas bien non plus de quoi je me plains. C’est inévitable. Tu es toute à une entreprise difficile, qui demande attention, énergique volonté ; tu te trouves seule dans un monde où les sentiments comptent pour rien. Tu combats. Tu es triste à certains moments, ce n’est pas l’amour qui t’attriste ; au contraire c’est l’amour qui doit et qui peut te soutenir et te consoler. Et moi, qui reste en mon métier ordinaire connu et quelquefois ennuyeux, c’est l’amour seulement qui me désespère. Non pas seulement l’absence, mais le soupçon qui revient toujours (et ce n’est pas tout à fait absurde). « Elle a résolu de rompre ; elle l’a fait. Seulement, la chose une fois irrévocable, elle s’est attendrie (20 ans d’amour, c’est quelque chose) ; elle a tout fait pour adoucir le grand moment etc.). Je rappelle cela pour expliquer le désespoir où je descends quelquefois. J’ai mis ce soir à la poste une lettre affreusement triste. Je ne tiens pas ma promesse. J’avais dit que je t’aiderais à supporter la séparation, l’éloignement de tout. J’aggrave. Je demande pardon à Gabrielle. Que veux-tu. L’apparence est telle que je m’y laisse prendre à chaque instant. Hélas je n’ai plus tes yeux. L’orgueil parle fort. L’amour n’est jamais tout pur ; ou bien ce serait un sentiment angélique, bien faible. Il faut aussi que je pense que j’ai eu bien des torts ; j’ai trop compté sur l’amour en mon cœur, comme si cela se voyait toujours distinctement. Je crois que toi aussi, cette fois, tu as trop compté sur l’amour en ton cœur, ne comprenant pas que j’en puisse douter. Enfin quelquefois je me répète, riant à moitié, un mot de toi que tu n’as pas oublié : *Elle m’a toué*. Quand je rassemble sang-froid, impartialité, confiance, j’arrive à comprendre que tu ne pouvais pas faire autrement. Alors cela se supporte. On n’en veut pas à l’océan qui vous secoue. Mais il est atroce de vouloir accuser ce qu’on aime. Et puis je regrette tout le temps que j’aurais pu passer avec toi. Je laissais passer les jours après les jours, content de ce que j’avais, qui remplissait tout par le souvenir et l’espérance. Une nuit illuminait une semaine. On est imprudent quand on est heureux ; on n’imagine même pas le malheur. Ma chérie, je reviens toujours aux choses tristes ; et toi tu es déjà au travail. Si tu fais des pyjamas couleur de mes pensées, çà sera joli. Pense seulement que je t’aime. En ce moment je revois tes épaules dans le moment où tu servais le café au lait si mal dosé. Ces bonheurs parfaits, je ne puis les payer trop cher ; je les ressens encore ; il me semble que je promène mes lèvres sur ton cou charmant qui s’incline. Je jure de m’appliquer à penser à tous ces souvenirs. Et toi tu n’as qu’un moyen de me consoler, qui est d’être brillante et triomphante. Je t’adore. Il faut essayer de dormir.

Je t’envoie cette feuille, en même temps qu’une coupure d’*Excelsior*. Ici de tendres baisers et promesse d’être sage. Ce matin à la gare j’étais en arrêt devant une carte des autos-car Lapeaulin) Crozon, Morgat. Je ne devrais jamais me plaindre. Ton homme D

Mardi matin. L’épaule va mal. Mais cela est sans rapport avec le malheur. Je t’adore. Je pense à ton bras droit D.

# 14 mai 1929

NAF 14232/24-25

Mardi soir 14 mai à la Brasserie 7h.

Je viens de la rue Quincampoix (une vieille maison XVIIIe). J’ai payé à R. Levasseur 892 frs 05 dont j’ai reçu. Je vais porter cela tout à l’heure à Mlle Jeanne (qui trouvera certainement que j’ai oublié encore quelque petite question. Ce sera pour une autre fois). J’en profiterai pour me faire un chèque que je toucherai vendredi ; ainsi j’essaierai le mécanisme et j’éprouverai ma signature et sa valeur jusqu’ici inconnue. Je conçois que les affaires apaisent, et j’en suis bien heureux pour toi, car je t’adore. Levasseur très convenable ; conversation sur la mise en vente des immeubles etc. Maintenant je connais tout. Tu ris. Je te bise.

Nuit orageuse pour ton homme de lettres. Douleurs d’épaule mordantes (c’est d’ailleurs fini) dose massive de salicylate. Demi sommeil et pensées tristes (dans ce cas-là on ne peut pas les écarter). Pourvu que ton bras te laisse tranquille ! Le Dick est fortement touché. Très vieux gentleman. Mais çà c’est dans l’ordre des choses. Tout est dans l’ordre. Aujourd’hui j’ai réfléchi un peu mieux ; j’ai remonté notre histoire, peu commune. J’ai compris que l’amour ainsi entendu (l’amour artiste) est nécessairement étranger aux affaires. Il ne peut vivre qu’en marge. La marge est étroite présentement. Voilà tout. Tes lettres me remettront d’aplomb. Cette année était lourde pour nous deux. Moi je fais un travail de bœuf, et rien ne m’intéresse que le sentiment. À cela près, je vis comme un sauvage. Et toi, si occupée à toutes les frivolités jolies, tu venais de temps en temps retrouver le sauvage. C’était déjà miraculeux. Il est incroyable que tu aies pu t’élever dans ce monde des affaires, ayant tes affections si en dehors. Mais çà tu l’as accepté et aimé sans aucune restriction. C’est la merveille de ma vie ; et si je ne suis pas un ingrat, je vivrai heureux rien que d’y penser. Quant à ce saut que tu as fait par-dessus l’Atlantique, je crois que c’est bien jugé. Je suis assez intelligent pour le comprendre, et je t’ai dit le mot vrai : « Si j’avais été sans reproche, tu n’aurais pas pu faire cela, et tu l’aurais regretté et moi aussi ». Ces jours d’épreuve, et l’image du vieux gentleman m’ont remis dans la vérité de l’âge. Il n’y a pas un homme sur dix mille qui soit arrivé si loin de sa naissance aussi peu touché que moi par la vieillesse du cœur. C’est une histoire merveilleuse, quand on pense à la Républicaine, et à tant d’autres souvenirs qui n’ont pas une ride, pas une fausse note. Alors tout de même si tu te plains, animal, tu n’es qu’un grognard insupportable. Et je me plains ! Et je t’ai assommée de lettres stupides, où tu verras, heureusement, que je t’aime autant (pour le moins) que tu m’aimes. Toutes ces absurdes colères, tu les as connues, non sans des raisons qui te semblaient bonnes, et qui avaient de l’apparence. Au fond mon cœur a toujours été sans reproche, et même mon corps, depuis plus de deux ans. Mais cela la passion ne peut le croire. Comme moi je ne peux croire que tu es autant à moi là-bas qu’ici. Et il est certain qu’il serait arrivé quelque chose de bien pis. Je dis que c’est certain ; je n’en sais rien ; cela était menaçant toujours. À chaque vacance nous étions bien plus que séparés, fâchés. Dures heures, sauf l’espérance, toujours vivace. Maintenant l’espérance est comme impossible. Mais il y a la certitude ; c’est quelque chose. Ce soir donc je vais revoir la petite maison de nos amours. Ce sera dûr. Mais il faut le faire. Il faut dompter cette passion qui achèverait nos malheurs. Cette bonne Jeanne y aidera sans s’en douter. Je me promets une lettre de toi pour vendredi ou samedi. Il faut 15 grands jours pour aller et retour. Et je me disais que nous ne pouvions plus nous fâcher jamais ; car si tu réponds de premier mouvement, pendant 15 jours j’écris j’écris ; et je réponds à d’autres lettres, autrement. Mais tout de même je m’appliquerai à ne pas faire l’imbécile. Toutefois si j’y réussissais toujours, tu ne me reconnaitrais plus.

Il y a des rêves que j’ai faits. Les choses auraient été autres. Et au lieu de cette vie de sauvage, j’aurais paru un peu plus avec ma petite femme, fée d’élégance et de politesse. J’y aurais *gagné* beaucoup de toute façon. Au lieu que c’est miraculeux que du fond de mon trou j’occupe encore un peu le monde. Mais ce qui n’a pas été n’était pas possible. Et comment savoir ce qui était possible entre deux êtres inflexibles, vifs, obstinés, orgueilleux ? Conviens que tu avais une liberté précieuse et à laquelle tu tenais. Simplement nous aurions pu trainer un peu plus dans les théâtres ; mais en somme j’ai connu grâce à toi tout ce qui est nécessaire à connaître (Tu te souviens du Saint Christophe. Et que n’en ai-je pas tiré ?). Quant à l’artiste, il n’est pas fini. Il te doit encore des choses pour tous et des choses pour toi. Laisse passer la meurtrissure et tu verras. Tu sais bien que tout dépendra de tes lettres. D’un regard tu me reposais ; d’un mot tu me remettais debout et plein d’entrain. Il faudra remplacer cela par ton écriture, qu’heureusement j’aime parfaitement. Je reverrai aussitôt ton profil, tes épaules grasses et fines, satinées (le café au lait !). Pardonne-moi seulement cette année, si chargée, que je vivais mécaniquement semaine après semaine, attendant seulement mes deux jours comme des boissons délicieuses. Mais tu sentais si bien tout cela ! J’ai toujours cru qu’un beau moment pour toi valait tout. Je ne me suis pas trompé. Tu ne jugeras pas ridicule cette manière d’aimer, où l’amour est si sûr de lui que toute le reste peut bien être n’importe comment. Je vais dîner, et boire tu vin pour me donner la force de monter tes trois étages et de sonner. Tu ne connais pas toi ce genre d’épreuves. Tu en as d’autres, hélas ! Je t’adore. Je prends ta tête sur mon épaule. Cela te reposait et te consolait de tout. Allons ne retombons point à l’attendrissement. Nous sommes des gens chez qui l’attendrissement fait des ravages. Je t’adore. Tendres baisers de ton Dick.

Au dessert. Naturellement une cigarette avant les fraises. Fraises écrasées à la fourchette etc. Tu pourras te vanter d’avoir été aimée et adorée en long en large et en travers par un homme qui ne manquait pas de force. Je ne sais si je t’ai dit. Marie a organisé un cours public à Sévigné le mardi soir de 9h à 10h, gratuit pour les étudiantes. L’heure : 200fr. C’est convenable. Çà fonctionnera d’octobre à avril. Il y a aussi les traductions qui vont marcher. Mais avoue, mon cher génie doré, qu’il faut que j’allonge mes grandes jambes si je veux gagner autant que toi. Disons : si je veux ne pas me faire battre honteusement. Avoue qu’ils sont peu ordinaires, les deux sauvages tout nus. Le mot me jette en mille pensées… Je t’adore. Et oublie-moi si tu peux. Je te répondrai, tout vieux gentleman que je sois.

Ton ALAIN. Aimes-tu ce nom ? Jamais il n’a servi encore.

Ce que j’aime au monde, ça tient d’un bout à l’autre dans ton dodo. *Long serpent de lait*… C’étaient des beaux vers. Les as-tu seulement. Je baise ta terrible bouche. À toi ton ALAIN.

# 17 mai 1929

NAF 14232/26-27

Vendredi matin.


Toujours rhumatismes mordants, salicylate etc. C’est très bien. Cela fait mieux apprécier les durées de sommeil et les moments de tranquillité. J’avais besoin de cette leçon ; mais peut-être est-ce la malice qui me travaille avant de me quitter. Je t’adore. Mais il faut que je t’écrive de façon à mettre la lettre à 10h ½ à St Lazare, de façon à ne pas manquer le courrier. J’ai un petit espoir, tout petit, de trouver une lettre aujourd’hui ; au reste je me dis que je peux m’en passer, qu’une petite misère de plus ne compte guère etc. C’est comme pour ta dépêche ; je m’étais absolument défendu de l’espérer. Tout çà, toutes ces preuves qui me forcent à croire que c’est ainsi, que ce n’est pas un rêve, ce sont des mélanges irritants. Mais certainement cela fera place à un état supportable, peut-être même doux ; par moment je l’entrevois. Tu peux dire que tu me possèdes. Et si j’avais le choix, je n’hésiterais pas à choisir ce que j’ai, toi ! Ces plaintes éternelles peuvent te fatiguer ; mais avoue que si j’avais pris la chose à la blague, ou seulement avec facilité, tu serais tout de même déçue. Tout est compliqué. Tu savais bien que j’aurais de la peine, tu en souffrais et tu en souffres. Mais si tu avais pu me chloroformer si je peux dire, l’aurais-tu fait. Ne te creuse pas ta tête d’or ; comme tu es je t’aime, et là-dessus je sais que tu es enfin assurée. De douces rêveries tu auras ; au total je n’aurai pas été méchant au-delà de ce qui est permis à l’amour.

Le mardi soir donc (j’y reviens) je suis monté là-haut. Jambes de laine ; peu brillant. Heureusement il y avait un désordre de paquebot sur le départ ; on n’avait pas trop envie de se coucher là ; d’ailleurs je n’ai pas regardé au-delà de la salle à manger. Heureusement il y avait le bavardage de Jeanne, rideaux bleus, chèque et autres choses. Et puis des récits de l’autre maison, de robe emportée par des gens à dollars etc. D’où (sans rien dire) je me suis emporté comme le taureau, et j’ai piétiné (en pensée) toutes ces choses, en exagérant, comme un homme passionné. J’ai effacé ces pensées. J’en ai une qui peut être utile (quoique mon jugement ne soit pas bien sûr ces temps-ci, comme tu sais bien). Je me méfie beaucoup de la dame, qui sans doute croit tenir sa vengeance (en quoi elle se trompe) ; et je n’aime pas beaucoup qu’elle te recommande ; elle a si vite fait de se poser en artiste supérieure et de rabaisser toute la terre. C’est pourquoi je dis qu’il faut empêcher qu’elle aille là-bas (elle te l’a dit en plaisantant. Je suis sûr qu’elle y pense). Tu te trouverais dans le rôle de parente pauvre. J’en puis parler, moi qui ai joué tant d’années le rôle de parent pauvre. Mais finalement, dans cette maison, j’ai trouvé le plus radieux bonheur, toi ! Je me borne là, et je ne t’apprends rien. C’est une chose dont j’aime mieux ne plus parler. *Indépendante*, voilà comme je te veux, et appuyée exactement sur ta propre valeur, comme il est vrai. Il se peut bien aussi qu’il y ait là un peu de jalousie à l’égard de ce monde qui m’est étranger, et qui se trouvait en cette circonstance si proche de toi… Pardonne. Et extrais l’idée juste.

J’ai lu ces jours-ci dans la N.R.F. *Quand le navire*… de Jules Romains. C’était risible de me voir ; je rejetais ce roman (ce fragment). J’y revenais. C’est le récit d’un homme qui est commissaire sur un paquebot et qui a laissé sa femme chérie pour vingt jours. Tu liras cela (quand le volume paraîtra il se vendra sûrement là-bas. Il est écrit pour le dollar). Avec cela je me voyais en bateau, découvrant l’énorme New-York etc. Dans un autre article j’ai trouvé cette pensée : « La vie est impossible pour l’homme passionné qui vit selon sa passion et non selon la vie ». Ces choses-là servent aux malheureux. Évidemment il faut mourir ou vivre ; on ne peut pas rester entre les deux. Et d’ailleurs j’ai juré ; je suis tranquille là-dessus ; car je ne suis point faible. Mais j’avais besoin de jurer ; c’est ce qui m’a sauvé au premier moment. Dommage, me dis-je quelquefois, que tu n’aies pas pris le parti d’en délibérer avec moi. Tu as cru que je te détournerais ; autant qu’on peut savoir je crois que je t’aurais aidé au contraire ; car, en dehors d’un mouvement de passion dont je ne suis pas encore bien maître (avoir dormi tant de jours à côté de ta pensée constante sans la soupçonner) je n’hésite jamais à me redire que cette occasion ne pouvait être refusée. Très bien. Mais je ne dis pas que tu aies eu tort. Tout est compliqué. Et qui sait. Je t’aurais peut-être fait grande peine en t’approuvant. Il y avait encore un léger nuage à enlever ; il ne pouvait l’être que par cette cruelle expérience. Tu dis qu’il faut penser aussi aux autres ; c’est parfait ; mais c’est tellement facile aussi quand on n’aime point. L’amour ne sépare pas soi et l’autre ; il faut que çà aille ainsi ; et ce n’est pas toujours sur le velours. Ce qu’il faut, c’est reconnaître la nécessité extérieure (le mal de mer. Le rhumatisme. Le travail) et s’y soumettre, sans accuser personne. Et tel est le fond de ma pensée. Quant à ton idée qui m’irritait : « Il faudra toujours en finir. C’est une manière. Ce sera mieux ainsi pour nous deux etc. » je pense qu’elle a disparu de ta pensée comme de la mienne. L’heure me presse. Je t’écrirai ce soir de la brasserie. Trois jours de congé (D. L. Mardi) dont les copies de composition se trouveront bien. Sois tranquille je ne manquerai pas le courrier de mardi matin. Encore un mot là-dessus. Par l’effet d’une humeur féroce tu devines, j’ai failli tout briser autour de moi. C’était vraiment le comble de l’absurde, et l’absurde m’a tout de même arrêté. Tant de sacrifices, et si durs, et lâcher tout au moment où cela ne sert plus à rien, quand l’océan s’étend entre nous. Mettons que j’aie ma famille aussi ; ce n’est rien de plus, à la lettre. Donne-moi tes beaux yeux. Si je les avais, je serais consolé de tout. L’absence est une chose inimaginable et incroyable, surtout sans limites qu’on puisse voir. Mais ce sont des pensées interdites. Surtout ne va pas faiblir toi là-bas mon Amazone ; et place-toi au sommet ; c’est là que je veux te voir. C’est là que je t’adore (car il y a de l’orgueil aussi dans l’amour). Il faut finir. Donne ta bouche qui est comme une mer salée… Je t’adore toute, tu le sais, je suis ton homme. Ton Dick et ton ALAIN.

# 17 mai 1929 soir

NAF 14232/28-29

Vendredi soir, à la brasserie, dans notre petit coin du paravent.

C’est terrible de tourner la tête à droite et de ne voir que le mur. Je suis si assommant, si mou, je te sers si peu, que j’en ai honte ; et je finirai par t’écrire que je suis bien content. *Ne le crois jamais*. Çà ne peut pas marcher. L’amour, quand il arrive à une certaine perfection, exclut tout le reste, et abolit les autres choses. Mais cela c’est l’intérieur, ce qui ne se communique que quand… (Jules Romains explique assez bien cela). Ainsi, quand on ne fait pas l’amour, on fait aussi bien de se taire… Tu ne peux pas faire entendre raison à ce bras, qui voudrait serrer ta taille. Mais il est vrai de dire que ces nuits-ci j’étais un vrai invalide, et encore geignant. Ce soir au contraire je me sens tout neuf. Cela me rappelle un soir où je ne couchais pas chez toi, et où nous sommes rentrés à pied. Pas élastique. Correspondance exacte des moindres mouvements. C’était délicieux. C’était avant nos malheurs. Je parle pour moi. Car toi, pauvre, tu t’y avançais les yeux fermés, voulant conclure la chose avant d’y penser. J’admire cette énergie-là et j’en suis fier. Ainsi tu vivais dans l’attente du jour funeste ; et moi je me réjouissais d’une suite de soirées délicieuses, sans fin. Je croyais que tu étais une partie de moi. Je ne craignais pas plus de te perdre que de perdre la tête. Maintenant quelquefois je crois que j’ai perdu les deux. Je t’adore, et j’en suis heureux quoique malheureux.

Ce matin j’ai touché mon chèque, sans difficulté, et traité même fort aimablement. J’ai reconnu l’influence de ma fée, que tout le monde aime. Cela m’a donné un bon moment. En tout cela tu as été habile (comme en caresses) devinant qu’il fallait m’occuper et écarter toute idée de rupture, et même, autant que possible, toute idée de séparation. L’embêtant c’est cette flotte de sabots que tu appelles des paquebots. Je n’ai pas encore de lettre. Tu es partie le 29, nous voilà au 17. Rupture de communications de 19 jours au moins. Je n’ai aucune idée de ce que tu m’écriras. Çà ne correspondra nullement à ton état d’esprit du moment. Fais la même correction pour moi. Bref tout cela est détestable et ennuyeux ; tout ce qui est payé est ennuyeux. Ce n’est pas à moi que tu apprendras que le métier passe d’abord. Non pas parce que c’est une grande chose ; mais parce que c’est une chose nécessaire. Cela je le comprends bien ; et je m’y résignerai. Je ne sais pas comment, mais il faudra bien.

Notre délicieuse vie était en l’air, instable, semblable à ces permissions, ou à ces jours de Dugny, où on ne pensait pas à l’avenir. Çà ne pouvait pas durer ; c’était provisoire et occasionnel, comme ton petit lit (que je préfère à tous les lits du monde). Çà n’était pas assez solide pour résister. C’était un campement provisoire ; comme à la Républicaine. J’ai continué à être soldat, insouciant, mangeant, buvant, dormant, aimant selon l’occasion (selon un doigt égaré). Je ne le regrette pas ; je suis ici dans mon coin, dans la position de n’envier personne. Il est sûr que mes rêves de bonheur ont été dépassés sans peine (déjà devant le sanglier !). Tout cela me parait facile, aérien. Toutes les fois que je t’ai vue, un charmant et enlevant bonheur m’a saisi. Je suppose que tu sentais la même chose. Sur la route de Morgat, n’avions-nous pas des ailes ? Ces choses-là comptent. Quand je m’y remets, comme maintenant, quand je revois seulement ta tête qui se tourne, et tes beaux yeux pour moi seul (oui, quand tu vivrais encore dix vies), je peux dire que les détails de ma vie me paraissent négligeables. Rien ne fait rien. Mais l’imagination est une terrible capricieuse. Il suffit que je te revoie couchée comme une pierre, dans la nuit terrible, pour que je me sente dépendant et bien petit. Tout cela devait être. Tu as pensé que cela devait être. Tu l’as fait. Ce que j’ai souffert d’un seul coup, tu l’as souffert en plusieurs fois, par une autre nécessité. Les choses marchaient comme une montre. Une famille qui se disperse, qui perd son centre ; présence plus fréquente. Peu à peu les aubaines des dimanches soir (quand tu revenais de l’Isle Adam) sont enlevées sans retour. Puis ma sœur s’en va. Plus de prétextes. À chaque fois je me résignais, fort de t’aimer uniquement. Mais il faut prouver aussi. J’ai été bien négligent, et tu m’as pardonné. Mais ton cœur fier a boudé plus d’une fois. Maintenant c’est mon tour. Et quoi de plus juste ? Quel bonheur si par ces pensées, j’arrivais à être l’amant et l’ami le plus rare, le plus parfait, qui t’aiderait dans cette pénible entreprise, qui, tout vieux gentleman qu’il serait, serait pour toi *pareil*, comme au premier jour ! Mais il y a un fond d’orgueil et de fureur, que tu connais bien, et que certainement tu aimes, mais qui me fait bien mal. Attendons les lettres. Tu sauras bien me guérir. Tu savais si bien m’enivrer en ces derniers jours que je ne pensais seulement pas à la minute d’après. Mais convenons qu’à la fin çà s’est déchiré terriblement. Je n’oublierai jamais ton visage tout noyé et dévoré de larmes, au matin fatal ; c’était pire que la guerre. Je viens de voir notre marchand d’*Intran.* Je ferais tout pour lui. Il est cordial et touchant. Je pense que je mériterai l’admiration de tous ces gens-là. Ils témoigneront que j’ai tenu. Car je me tiens ! Il n’y a que Jeanne qui m’ait vu un peu lamentable. Vois-tu je t’aime. Et cela ne va pas tout seul. Mais aucun souvenir n’est terni. Il me semble que j’ai ta tête dorée sur mon épaule, que je sens ta main qui tire sur mes cheveux. Enfin notre merveilleux bonheur. Intact. Toujours intact.

Je n’ai pas encore regardé sur la carte si cette catastrophe de Cleveland[[1]](#footnote-2) est loin de toi. Non que je craigne rien. Ce n’est pas mon genre de supplice. Je sais que tu passeras à travers ; je te vois ; tu es d’un grain serré et solide, et si bien ceinturée par toi-même. Déesse d’or. Je ne crains pas. Je ne souffre que de ta raison, et je l’aime plus que tu ne peux savoir. Dors avec cette pensée-là, tu ne seras pas malheureuse. Et au matin sois artiste. Tu es ma femme, et tu dois triompher partout. Donne tes lèvres, et sois heureuse. Il y a un homme dans le monde qui est à toi, et tout vieux qu’il soit ou puisse être, c’est et ce sera ton homme (La Républicaine). Voilà mon papier rempli. Tu compteras combien j’ai écrit de pages à ma petite femme avant d’avoir seulement une ligne de son écriture. A toi tout, ton ALAIN.

# 18 mai 1929

NAF 14232/31

Samedi 11h30

Ma mignonne adorée, voici la troisième lettre en deux jours ; mais c’est ma seule consolation. Et je n’ai qu’un court moment. Hier, en revenant de la Brasserie et de la poste, j’ai trouvé sous ma porte ta première lettre, écrite sur le bateau. Je n’ai su que pleurer en répétant « Petit mignon… ». Ce n’est pas brillant. Heureusement les douleurs m’ont laissé dormir ; et je n’ai eu au réveil que quelques pensées sombres. Il n’y a rien à dire sur ce qui est fait. Bien ou mal fait, il faut en prendre son parti. Donc je rassemble tout ce que je sais de ton talent, et de ton art des affaires, et de ta nature d’artiste ; et je dis que tu as de quoi vaincre le dollar. Donc il faut maintenant que tu sois brillante, souriante, sûre de toi, et appuyée sur moi (ce n’est pas un petit appui, mais il s’est trouvé légèrement démoli). Heureusement que j’ai juré. Dans quel état serais-je maintenant, ayant rompu une demi-douzaine de fois et à chaque fois l’ayant regretté ? Du moins j’ai une direction à suivre fermement ; si je m’en écarte, je le sais ; je puis corriger. Il faut que de cette expérience tu te trouves bien finalement, et que moi, tout au moins par sentiment pour toi, je m’en trouve bien aussi ; car pour moi je n’y vois que tristesses sans fin… C’est le moment de se montrer au-dessus d’une enfant de quatre ans qui crie comme un âne. Quand tu liras cette lettre (qui peut-être devra attendre le courrier de mercredi) tu en auras lu une quantité incroyable d’autres où tu trouveras de tout, des raisons d’espérer et de désespérer, et quelques folies véritables. De tout cela tu sauras bien tirer ce qui importe à ton cœur. Je reviendrai le moins possible sur ma propre souffrance, qui est pour moi une première expérience. Aimer, c’est risquer. Mais toi, en cette épreuve, je ne pense pas que tu aies beaucoup à me reprocher. Évidemment quand tu parlais très légèrement le premier soir de « Bonnes Lettres » qui t’aideraient à passer les soirées, tu ne voyais pas les choses sous leur vrai aspect. Tu étais dans la lune. Et moi, après un premier sursaut extrêmement violent, je suis allé aussi dans la lune ; j’ai mis un voile devant l’événement. J’ai cessé d’y croire. D’où ces jours merveilleux. Maintenant nous sommes dans le gouffre, comme tu dis. En ce qui me concerne, je crois pouvoir dire que toute l’amertume est bue ; ce ne sera pas pire. Mais ta position est pire, par l’isolement, le souci, l’ennui inévitable. Il s’agit de savoir si l’amour te portera. Il n’est plus temps de chercher mes torts et les tiens ; chacun a fait des fautes, peut-être inévitables. Mais il s’agit de retrouver le sentiment pur ; il y a de courts moments où je le sauve tout, et alors c’est comme un rayon de bonheur. Si tu pouvais connaitre mon cœur, même avec tout ce mélange de fureur et de reproches, tu serais heureuse malgré tout ; tu reconnaîtrais ton infinie confiance de petite fille. Tu t’appuierais sur moi en toutes tes pensées. Il faut que tu y arrives. Nous n’avons plus que cet espoir-là. Une fois cela gagné, il ne s’agit pour toi que de connaître la situation, de la juger comme tu sais si bien faire, d’en tirer tout le parti possible. Il se peut qu’elle soit très bonne, même pour les amoureux. Je ne crois pas que l’homme dollar ait encore trouvé parmi les femmes qui savent le métier un instrument d’invention, d’administration, de négoce comparable à ce que tu es. Et donc il ne faut pas juger de ce que tu auras à faire d’après ce que d’autres ont fait. Avec ta méthode d’honnêteté inébranlable, et ta manière de parler et d’agir comme si la maison était ta maison, tu te trouves bien placée pour faire des miracles. Et, sans savoir lesquels, je les attendrai. J’aime mieux cela que de compter des délais fixes et irrévocables ; et je crois que c’est plus vrai. En tout cas nous vivons au jour la journée, comme devant nous revoir bientôt. C’est cela qui me rendra affectueux et fort comme je veux l’être, et toi ingénieuse, artiste, vivante comme tu dois l’être. L’heure me presse. Je voulais te dire seulement que j’avais lu ta chère écriture et que je t’adore, et qu’il n’y a pas le moindre nuage dans ce sentiment. Songe que je t’admire, et que tu dois me donner raison. Aussi les yeux secs, et hardiment. Ton homme, ton Dick, ton Alain qui te baise toute.

ALAIN

# 20 mai 1929

NAF 14232/34-35

Lundi matin 7h45.

Mon tendre amour, tes lettres m’apportent maintenant des heures sombres. Hélas c’est l’effet de mes propres plaintes, qui furent sans mesure. Mais il y a des situations trop difficiles. Tu en fais toi-même l’expérience. Au reste ce n’est certainement qu’un moment à passer. Cette grosse chaleur de là-bas est une condition mauvaise ; ici j’ai des matinées fraîches, et je fais du feu ! Une promenade au jardin rafraîchit aussi les idées ; mais tu n’es pas du matin ; tu n’es plus assez paysanne pour faire une émigrée assise sur ses paquets en attendant des temps meilleurs. Il faut pourtant remarquer que nous aurions pu connaître des malheurs pires ; autos, trains, bateaux, tout cela est brutal. Et pire encore, ne plus aimer, ou plutôt vouloir ne plus aimer, croire qu’on n’aime plus. Pour moi je sens le prix d’un amour entier et partagé ; je te crois et je me crois. Ce que j’ai peine à comprendre, je l’écarte (sauf certains moments tragiques, soudains, courts, où je redescends au fond du malheur). Présentement je n’ai plus d’autre plaisir que d’attendre avidement le moment de t’écrire. Tu me dis « nos déjeuners etc. comme c’est loin, loin ». Cela fait mal. Est-il donc vrai qu’on oublie ? Cela est surtout facile pour toi, par cette nouveauté totale ; mais je sais que tu ne veux pas oublier ; cela, j’en suis sûr. C’est toute ma vie. Il y aurait donc un malheur bien pire, si tu étais faible et frivole. Maintenant, comme je t’écrivais, il faut pourtant tâcher de l’être un peu. L’amour est au-dessus de tout ; mais il faut autre chose que l’amour ; il faut un travail prenant ; et c’est cela qui faisait le merveilleux équilibre de notre vie si simple… Mais elle n’a pu durer ; les conditions du travail changent continuellement. Moi-même je ne puis me fier à ce travail qui m’intéresse, à ce métier que je sais faire ; quelque jour il me sera retiré. Tu dis bien que tu réfléchi là-dessus. Et cette cause-là, parce que mon insouciance y est pour quelque chose, est ce qui me donne quelquefois la résignation. Car je me dis : « C’est juste. J’ai trop compté sur une pleine indulgence. Cela devait casser à la fin ; et, par miracle d’amour, cela n’a point cassé : le lien est rivé au contraire… N’est-ce pas vrai ? Au lieu que le seul intérêt me choquait, quoique raisonnable. On aime mieux être sacrifié à la passion qu’à la raison ». Au fond tout cela est vrai ensemble ; les causes ont agi à un moment toutes, et voilà l’histoire du *de Grasse*, terrible machine à l’étrave coupante. Mais toi, que j’adore, si tu souffres autant que moi, cela ne me console pas (un petit peu, d’une certaine manière ; mais je te voudrais heureuse, au moins heureuse de ces lettres que je t’envoie comme un vrai amoureux de vingt ans) : c’est pourquoi je veux être sage et ne pas déraisonner sans fin. La rêverie sur ce que tu dis des déjeuners m’a fait revoir la grande tasse fêlée, et ton épaule jeune et grasse, toute parfumée de ton sommeil, et toi longue et couchée, sachant que tu étais admirée, et te roulant dans le demi sommeil et l’amour assuré. Nous avons toujours de tels souvenirs ; cela sauve. Je t’adore. Et je veux raisonner.

Ainsi tu dépends d’un bureau des étrangers. À ce que tu m’en dis, tu devines bien que j’ai cousu tout à coup un immense et fol espoir. Ainsi, si tu reviens en octobre, il y aura un bien certain (Nous deux !!) et de plus 1° Tu connaîtras la langue, 2° Tu connaîtras le commerce de ce pays-là, 3° Tu auras certainement quelque mission d’achat et de travail à faire faire pour la maison, 4° Si tu rends des services, comme j’en suis assuré, qui empêchera que tu retournes, par séjours de six mois ; car s’ils ne renouvellent pas ils ne refusent pas. 5° Tu auras conservé quelques dollars principe d’indépendance ; ce sera toujours cela. 6° Tu n’auras pas perdu contact avec les gens de Paris, et l’expérience de l’Amérique te donnera de l’autorité. Donc, si la nécessité te pousse par là, il sera facile de la subir. Au reste un peu d’incertain vaut mieux que les projets lointains que tu m’as déballés tout d’un coup ; et j’aurais bien dû me dire : « L’avenir n’est jamais comme on croit », au lieu de m’affoler. Cela dit, je ne veux pas espérer ; car ce que tu veux je le veux ; et j’y mets une gloire du cœur. Tu m’aurais dit, un mois avant le départ : « Veux-tu que je reste ? », j’aurais serré les dents, et j’aurais articulé péniblement un Non. Il faut faire ce qu’on fait. Heureusement tu n’étais pas libre alors ; la grande machine te tenait. Elle te tient encore ; elle peut te retenir, te ramener ; des deux il faudra tirer bon parti. Et l’amour est au-dessus. Au fond ma souffrance est puérile ; je n’ai plus tes yeux, je n’ai plus ton corps ; je gémis. Mais une jambe cassée et choses de ce genre il faudrait pourtant bien s’y résigner. Il n’y a que le passé qui soit sûr et hors d’atteinte. Il y a des moments où j’en jouis follement. La route de Morgat, l’auto filant et moi tournant la tête vers toi, je peux y penser sans fin, sans me lasser. Je te le dis et je te le répète : j’ai vécu. Non que je renonce à penser à l’avenir ; tu vois que la moindre occasion me fait rêver, à des choses qui sans doute ne seront pas ; mais il y en aura d’autres. L’amour est aux aguets ; il ne laissera pas passer une parcelle de bonheur. Pour la santé sois tranquille. Les yeux sont reposés, le teint est bon, le physique tient ; c’est un rude homme que ton homme (trois ans de guerre !). Le moral est souvent très bas, mais il se relève par l’application à ne pas suivre les idées désagréables ; et tu trouveras cela dans les *Propos*. Avec quel retard ? Déjà nos lettres ne se répondent point du tout. Tu en es seulement à regretter de m’avoir confié les affaires, à cause de l’embarras ; mais tu sais déjà, par d’autres lettres, que c’est le plus vif plaisir pour moi ; et c’est un merveilleux effet de l’amour. Ce clerc de notaire me plait ; nous sommes presque amis ! C’est ainsi qu’il faut juger ton Dick, bien naïf, incurablement jeune. Ce n’est pas cela que je voulais dire. Trouves-tu la N.R.F. là-bas ? Il te plairait de voir que ton Alain tient toujours. Je ne sais comment ; je travaille comme dans un rêve. Je lisais hier un bon Propos sur l’histoire, que j’avais absolument oublié. Tu pourrais lire aussi *Quand le navire*… qui est sur les paquebots et l’Amérique (de Jules Romains). Mais c’est de second ordre. Ton Balzac est plus solide. Il faut m’en parler. Que je ne puisse pas dire : « C’est loin, loin... ». Que tu lises un peu plus, cela me plait, tu le sais. Tu es un être rare ; tu ne dois rien perdre de toi, ni lingerie, ni déshabillés, ni musique, ni culture. Tout cela ensemble fait ma chère Rose de Mai ! Je t’adore. Je te mets en cette lettre un pétale de rose de Teplitz, et quelques débris de seringat. Puissent-ils garder leur parfum voluptueux qui me rappelle d’autres heures encore plus sauvages. Quand tu disais : « Tou m’as touée… », quel parfum enivrant ! Mais j’ose à peine y penser. Cela est trop fort, quand on est privé… Donne seulement ta bouche salée et ton grand baiser. J’en reviens toujours là ; c’est tout ce que je sais. A toi tout ton Dick.

# 21 mai 1929

NAF 14232/36-37

Mardi 21 mai 8h matin.

Adorée, j’écris au galop, pendant que les ouvriers sont sur le toit. Je pense que tu as la chance d’avoir un toit pour 20 ans au moins. Mais ici tout est vieux. Je vais mettre cette lettre à St Lazare à 10h. de façon à ne pas manquer le départ de demain. Après être passé au lycée (J’y vais pour un papier, et aussi pour le cas ou Maurois, ne pensant pas aux vacances, y serait à 10h30. J’aimerais le voir maintenant ; et pourtant il ne faut pas cultiver la mélancolie ni les folles pensées ou espérances), donc, après cela, il se peut que j’aille déjeuner assez tard à la brasserie, où peut-être je serai entrainé à écrire encore. Mais je suis un peu effrayé par cette quantité de lettres accumulées, parce que sûrement tu n’auras pas le temps d’y répondre selon les mêmes dimensions. Il faut avant tout que tu fasses ton métier et que tu te reposes. Toutefois n’oublie pas que ton homme a besoin aussi d’être soutenu, de croire, d’espérer. Ce n’est pas à moi qu’il faut expliquer que les beaux souvenirs d’amour, un seul même, dès qu’on y penser avec suite (Par ex. dans ta chambre jolie à Morgat, quand je te disais : il ne faut pas me laisser, et que tu étais ravie ; ou bien en descendant le long des pins par derrière…) qu’un seul souvenir peut embellir des mois et des années. Ce n’est peut-être pas la privation qui me fait le plus mal ; on peut tenir. Ce sont de folles pensées, et qui me semblent évidentes au moment où je les ai. La fin de la nuit est souvent très pénible. On est à demi éveillé ; on raisonne mal. Ce matin avant le jour je trouvais évident que tu avais résolu de rompre, que tu avais pris ton parti pour le cas où je résisterais, où je voudrais changer tes projets. (idée qui ne m’est jamais venue ; qu’il s’agisse de changer de maison, d’aller à Cannes, ou d’aller ailleurs, j’ai toujours pensé qu’on ne peut juger une situation si on n’y est pas soi-même) ; et, continuant cette mauvaise rêverie, je me disais que, si je cédais, si je me résignais la séparation, tu t’étais promis d’adoucir le plus que tu pourrais, et de passer à l’amitié si c’était possible ; et qu’en somme tu avais très bien manœuvré. Et qu’enfin j’étais abandonné ; et que c’était bien fait ; qu’il ne faut pas jouer avec l’amour ; que tu avais résolu de me rendre en une fois mille douloureuses piqûres que je n’avais pas su t’éviter etc. Tout cela se tenait, et me torturait le cœur. A 4h ½ j’étais debout. L’air matinal m’ayant réveillé, ce printemps me jeta au visage des souvenir tellement forts, tellement expressifs, des derniers temps, de nos déchirants adieux, que je revins à la pensée centrale : elle m’aime comme je l’aime. Et quand cette pensée brille je suis capable de tout supporter ; tu le sais ! Je ne suis pas un niais qui se colle et croit que le bonheur consiste dans une présence acharnée. Je crois au contraire, comme tu l’as dit souvent, que la somnolente habitude use l’amour le plus fort ; et que notre chance fut merveilleuse, en dépit de mauvais moments ; seulement je trouve tout de même que l’épreuve a un peu trop d’envergure. Simplement l’Océan. Trop est trop. Je me souviens de ce que tu disais devant moi à ton frère : « Il est ravi que j’aille là-bas » ; ce genre de plaisanterie mériterait le fouet. Mais je te comprends et connais des pieds à la tête, mon amazone chérie ; je sais que tu aimes braver et crâner ; cela aide à supporter. Je connais cela. Quoique cette fois-ci je n’aie pas été bien brillant. C’est que je ne partais pas, je n’entreprenais pas. Toi tu avais l’audace, et moi je restais dans mon trou. Tout compte fait même un peu de bravade ne me déplaît pas. Je comprends bien aussi tes ironiques remarques : « Tu n’auras qu’à te dire que ce sont les vacances ». De bonne foi tu dois te dire que tu as piqué le taureau. Enfin il n’y a pas de mal. Et il y aurait une petite part de vengeance dans ta résolution, c’est mérité quoique je ne pusse pas faire autrement. Ce qu’on a souffert on aime bien le faire goûter à l’autre à son tour. Il se peut bien aussi que ce torrent d’amour des derniers temps t’ait étonnée toi-même, car il y a des moments de lassitude, par des causes étrangères, où on peut bien se dire que l’amour est devenu plus tranquille, et croire qu’une petite séparation de cinq ans çà ira sans douleur. Enfin si j’avais tout cassé (et tu as certainement prévu le cas) nous n’aurions jamais su ni l’un ni l’autre de quel chagrin ni de quelle fidélité passionnée, ardente, nous étions capables. Finalement tu m’as mieux connu et je t’ai mieux connue. Maintenant que le déchirement est dans le passé nous abordons la plus rude montée ; ce temps et cet espace immense. Moi j’ai juré de vivre, et de faire mon métier, et d’écrire, et de me donner un peu d’ambition et enfin d’accomplir des devoirs auxquels j’ai déjà tant sacrifié. Et toi il faut que tu t’emploies toute à une tâche écrasante, et que tu voies des gens, afin de ne pas mourir d’ennui ; et même les jouissances de vanité, il ne faut pas que tu les repousses ; il faut que tu t’établisses là-bas comme une grande artiste et une forte tête ; car il faut réussir et tenir. Nous ne sommes pas des gens à désirer insuccès et retraite. Non. Tout cela te changera beaucoup. Tu auras une vie nouvelle, quelquefois agréable, étrangère à notre petite vie médiocre et cachée. Mais l’amour peut tout. Tes lettres peuvent tout. Je frémis en pensant que tu pourrais quelque jour te trouver plus heureuse là-bas qu’ici. Pourtant je ne puis pas désirer que tu sois malheureuse. Mais je ne peux pas non plus me sacrifier et renoncer, car j’ai juré, et cela fait tout le bonheur qui me reste. Je ne puis même concevoir encore le retour ni le nouveau départ. Il faut croire que ce sera autre, quoique toujours beau et illuminé d’amour. On ne sait jamais d’avance et nous en avons fait l’expérience. Car qui de nous aurait pu penser à la dernière heure ? Et d’ailleurs à quoi bon. Je devrais retrouver ici mon caractère insouciant, et vivre avec de douces pensées, et prendre ce qui viendra dans le moment même ; si c’est mauvais de se rendre insensible par la torpeur ; si c’est bon, s’y livrer tout. C’est ainsi que je vivais. Je ne retrouve plus ce fil sauveur, sinon à de rares moments. Il faudra pourtant en arriver à une sorte de patience inerte. Un progrès : je puis passer rue Royale sans faire une courte maladie. J’ai bien fait de me forcer à la brasserie ; j’y trouve une sorte d’ivresse et de folle espérance ; je crois que tu vas paraître ; je t’évoque. Ta situation est tout à fait autre, neuve pour toi, étrangère à nos souvenirs. La langue étrangère même, et l’esprit Américain, tout en dehors, tout cela te changera beaucoup ; mais je te retrouverai la même ; car au fond tu n’es pas pliable. De toute façon, moi si défiant, je me fie à toi, qui pourtant m’as si bien caché ton projet. Je me fie. Je me dis qu’une pareille chose ne sera plus. L’amour va jusque-là. Je ne me connaissais pas tel ; et toi non plus, tu ne me connaissais pas tel. Cette épreuve atroce a pourtant un mélange de bon. Je fini : l’heure me presse (on comptera combien de ligne de moi pour une de toi. Mais sans reproche !). Je n’ai rien su ni du bateau ni des gens, ni du mal de mer ; et j’ai découvert que je m’en moquais non moins que toi. On découvre son propre cœur. Et il est vrai aussi que je ne me croyais pas capable d’écrire de tels volumes (déjà un petit livre de mes lettres, depuis ton départ. Oh terrible Gabrielle !). Mais je t’adore et te baise toute passionnément. Ton ALAIN.

# 24 mai 1929

NAF 14232/38-39

Vendredi matin 24 mai 8h.

Ma chérie je t’écris dès ce matin afin de ne pas manquer le courrier du 25. Je t’adore. Mais il faut que je te conte pourquoi tu n’auras pas cette fois un ridicule paquet de lettres. Je t’ai écrit mardi matin. Depuis je me suis privé deux fois de t’écrire. Ce sont les dernières extravagances, j’espère, de ce cœur fou. Les dernières, car je sens que le pur amour commence à surnager, et si tu lisais en moi, à certains moments, tu serais bien heureuse et consolée de presque tout. Donc j’avais lu le tableau des arrivées à la Compagnie, et j’allais chez moi mardi en comptant trouver une lettre, déjeuner à la brasserie répondre. Cette brasserie est tout mon bonheur maintenant. Naturellement mes calculs étaient faux. Donc je boude contre la brasserie (tu vois comme il est ridicule) ; je vais déjeuner chez Lip et je reviens ici m’entretenir avec les zingueurs plombiers, me disant que mercredi… Naturellement même histoire mercredi… Je me trouve au 25 mai sans avoir eu d’autre lettre que le mot écrit sur le paquebot. Mais on se fait aux petites privations, puisqu’on supporte la grande. Et quand je pense à toi, je me trouve lâche. Mais enfin tu me vois buté, fuyant encore la brasserie, allant à l’Étoile près de Montparnasse. Mais tu vas voir plus idiot. J’aperçois Jeanne qui achetait son journal ; je fuis aussitôt comme un animal, je me cache au restaurant. Et pourquoi ? De peur de m’entendre dire : « J’ai une bonne lettre. À la maison ils ont une bonne lettre... ». Toutes choses que je ne pouvais pas supporter. Bah ! Ce sont des preuves d’amour. Mais tu vois que j’étais encore bien bas. Maintenant j’ai reporté mon espoir sur aujourd’hui. Mais je me prépare encore à n’avoir rien. La lettre que j’ai reçue je l’ai trouvée le vendredi soir. Et je renonce à comprendre leurs sales paquebots. Je me dis qu’il faudra tenir la journée, même sans lettre, et le reste ne m’intéresse pas du tout. Naturellement je m’interdis les folles suppositions ; je n’en suis tout de même plus là. Ces jours-ci travail fou, heureusement ; et les yeux vont bien. Rhumatismes volants. (À ce propos, la vieille amie a achevé de mourir mardi. J’ai tâché d’être poli à l’égard de gens que je ne veux plus connaître. Les rhumatismes m’ont fourni un prétexte convenable. Triste, tout çà ; mais je ne le sens guère. Cette voyante n’y voyait plus guère ; mais elle entendait encore la musique. Et voilà une illusion finie. Je lui ai encore joué en idée ces jours-ci ; mais je perds ici une envie partiale et réconfortante, avec le bonheur de lui avoir donné sa dernière joie. Mais tout çà est froid. L’amour est terrible ; il ne veut point de partage).

Voilà tout le triste. Voici maintenant le bon côté de ton homme. Il n’est plus question de t’accuser. J’ai enfin vu en pleine lumière que cela *devait être* (comme tu disais) et aussi inévitable que la guerre (avec les obus en moins). Quand on se plaint d’être surpris, on se plaint d’être un sot. Quand tes patrons te firent le mauvais tour (déshabillés) que tu sais, je prévis et je pariai avec moi-même que tu les planterais là à tout prix ; cela je le comprends ; aujourd’hui même je t’approuve encore. Il faut rendre avec exactitude, sans quoi on n’est pas respecté. J’aurais pu prévoir aussi (mais je ne voulais pas y penser) qu’après les affreuses vacances de l’autre année (j’en puis juger par moi qui vivais en tremblant), tu ne reverrais pas les vacances suivantes dans les mêmes conditions. C’était sûr, c’était mérité (quoiqu’au fond immérité). Je devais m’y attendre. Rien n’y pouvait rien. Donc, puisque l’occasion se présentait (en elle-même rare et bonne à prendre) c’était réglé ; d’autant que je connais ton caractère audacieux et inflexible, qui ne change pas la tendresse, mais que la tendresse ne change pas ; et je t’adore ainsi, je ne te voudrais pas autre. Donc, je récolte exactement et justement le fruit d’une suite d’imprudences, de négligences, de fautes apparentes, de trop facile résignation ; enfin tel est le grand diable qui a la faveur d’être aimé de toi. D’ailleurs il se peut que je n’aie pas pu faire mieux. Mais de toute façon cela devait être. Quand je t’ai conduite pour la première fois chez Drecoll, je te conduisais à un grand navire, et je n’en savais rien. Donc voilà mon bréviaire. Dès que je reviens-là, aussitôt je ne vois plus que tes ravissantes trouvailles d’amour, ce poème que tu m’as fait. Tu m’as donné, ma chérie, tout ce qu’un homme peut désirer, et toujours sans mélange, toujours frais comme ta bouche et comme toi toute, toujours enivrant, hors du monde, loin des hommes, en pleine nature. Et tu dois bien savoir que ces moments merveilleux je n’en ai pas perdu un atome, que je m’en suis nourri et conservé ; ces souvenirs sont une force suffisante ; il faut avec cela non pas marcher mais voler, et inventer chaque jour le contenu d’un livre, et bondir au-dessus des hommes. Par toi et pour toi. Pense donc, toi, tu as toujours grandi ; il me semblait que je te portais aussi. Tu sais bien que mes idées ne sont pas des fantaisies. Je suis tellement sûr que l’art de la femme et son génie propre sont justement dans ce que tu inventes. Ainsi ne va pas me déshonorer en te laissant retomber au métier machinal (je te vois sourire). Et alors, en ces pensées, j’oublie tout, l’immense distance, la bien plus immense durée, j’ai mon rêve avec moi. Je revis sans cesse nos souvenir (il y en a !). Et j’arrive au bonheur dans le malheur, et toujours à me dire : « Si c’était à refaire, je ne souhaiterais pas mieux ». Le temps me presse. Je te baise toute, toi, mon unique amour. Ton homme, ton ALAIN à toi.

# 24 mai 1929 soir

NAF 14232/40-41

Vendredi 24 mai à la Brasserie, dans le petit coin derrière le paravent. Je deviens idiot. Tantôt, en causant avec Mme S[alomon] à Sévigné, au lieu d’écouter je me disais : « Qu’est-ce que je vais devenir quand je vais me trouver seul ? ». Enfin on vit tout de même. J’évite les glaces. Non seulement j’ai l’air vieux et fatigué, mais j’ai l’air d’un homme malheureux. Hélas ! Ce qui soutenait mon visage, c’était un certain air de bonheur… Il me semble que j’aurais pu le garder si tu t’étais fâchée, si tu m’avais plaqué purement et simplement. Mais non ce n’est pas vrai. Quelles que soient les causes et les pensées, il y a l’absence véritable, l’absence qui supprime l’attente. Et cela est pire que n’importe quoi. Mais assez là-dessus. Ce sont des pensées à rejeter.

Enfin aujourd’hui j’ai ta seconde lettre. C’est presque aussi doux que si tu mettais tes mains en coupe sous mon menton. C’est quelque chose d’être aimé, quand on aime. Je suppose que je finirai par en être tout à fait heureux. Mais ce temps est bien loin. Je retombe au désespoir.

Toi tu peux tenir. Tout cela tu l’as voulu : tu mènes le jeu ; tu développes ton énergie ; tu échappes au moins pour un temps à des pensées désagréables, tu triomphes, tu prends une revanche. Cela aide à supporter le mal de l’absence. Sans compter que tu échappes aux soucis parisiens du métier ; et ce n’est pas peu. Il est terrible de se maintenir dans ce pays-ci. On est toujours menacé de chute. J’ai bien ri au sujet des Américaines qui voulaient le même genre d’ondulations que ma jolie. Cela te donne courage, et à moi aussi. N’oublie pas de m’écrire toutes ces choses. Si tu triomphes, cela me consolera de tout. Je suis ainsi bâti : je n’aime que les vainqueurs. Tu ne peux pas savoir ce que j’ai pensé de toi pendant que tu t’élevais, que tu te montrais nécessaire et unique. J’ai vu tout à l’heure dans *l’Illustration* (que je lis, hélas, du commencement à la fin) : *Tissus éponges imprimés Vernet 9 rue St Fiacre*. C’est devenu banal. Mais tu te souviens ! Tout çà ce sont des inventions de ma jolie ; je la revois me montrant les choses sur le lit (Je viens de commencer un cherry). C’était un délicieux moment. Toujours ta bouche fleur s’avançait (c’était le baiser *roué*). J’ai souvenir aussi de toi goûtant au café au lait (détestable) et moi baisant l’épaule grasse et fine. Tu m’as privé de tout cela ; et tu t’es privée. Il y a des moments où je ne vois pas du tout qui y gagne et quoi. Les dollars sont des dollars ; on n’en fera pas sortir seulement un baiser. Au vrai, tout cela est un peu fou. Mais tu n’es pas une fille à regretter ce que tu as décidé. Et cela je l’aime. Donc silence. N’étais-je pas fou aussi quand je te mettais mes mains au visage, tu sais où, à ce château de Ciry. Les corps qui se cherchent sont fous ; et tout cela était une aventure à corps perdu. Tu ne savais pas. Si tu m’avais donné un gosse, tout aurait tourné autrement. Rappelle-toi. Avant la guerre, nous étions toujours sur le point de rompre. On jouait avec le désespoir. Et la guerre même. C’était une situation instable, violente, et délicieuse. Et cela continue. Quelle nuit que celle du cinéma du Vieux Colombier. Quel cauchemar, et quelle volupté. Et maintenant, c’est plus fou que jamais. Tu gagnes des dollars. Je te conseille de les dépenser, en théâtre, en auto (à toi), la brillante existence. Tu te retrouveras ici, sachant parler l’américain, et tu retrouveras ton vieux pirate à la nuque architecturale, qui sera ton sultan, tout blanc. Et tu t’enivreras, tu feras briller tes yeux comme des diamants, et en même temps ta taille se tordra de bonheur (J’ai vu cela deux ou trois fois) et tout sera oublié. Jusqu’au départ suivant. (Je sors toujours par ce même côté du Panthéon, et il me semble que ta voiture est là, ou bien que je te vois venir à pied, comme le dernier jour). Ainsi nous recommencerons à jouir et à souffrir. Tu seras la seule à connaître ce que je suis, et moi le seul etc. Je me souviens qu’un soir la vieille amie, parce que je restais à diner, baisait ses propres mains ; mais je ne l’aimais pas. Je n’ai pas aimé si ce n’est toi. Et cela je crois que tu le sais ; tu l’as su trop tard, au moment où les choses étaient faites, où il était déshonorant de tout défaire. Je ne t’aurais pas conseillé. Au reste pense bien. Si cédant à mes supplications (supposons) tu avais renoncé, tu regretterais, tu y penserais ; et moi je me reprocherais de t’avoir détournée. Non, ce serait sans issue. *Cela devait être*. Mais il y a des moments où c’est terrible. Je me demande si je m’en tirerai avec un reste d’intelligence. Mais bah ! à la guerre on risquait plus encore. Tu as voulu m’éviter et te jeter au gouffre aussi. Tu reviendras. L’amour surnage toujours. Et nous reverrons les heures de Châteaulin et de Morgat. Comment ? On ne sait pas. Il faut se fier à l’amour. L’amour doit passer au travers.

Je vois très bien ta chambre. Et baise la petite lampe, car je l’aime. Et aime le cadran lumineux (vaguement lumineux). C’était bête, ces nuits si vite terminées ; c’était bête pour un spectateur ; c’était divin pour nous. Le moindre moment vaut tout. J’ai bu mon cherry. Mais toi, que vas-tu devenir au pays sec ? Tu t’enivreras de souvenirs. J’écris au triple galop. Mais tu sauras bien lire ou deviner. N’es-tu pas étonnée de ces pages que je t’écris ? De ces paquets de lettres ? Çà te rappelle les temps où nous étions presque fâchés, et où je passais des heures de nuit à t’écrire. Je sais que tu ne trouveras pas cela ridicule. Au reste tu en mets aussi. Je vais relire ta lettre (pour la dixième fois !). J’ai envie de pleurer. Voilà tout le résultat. Mais je t’aime, je t’adore ; c’est absolument comme aux derniers jours, comme à Morgat. Cela sera toujours. Tu as une grande valeur en toi, mon adorée ; tu n’en savais rien ; mais sache que je t’aime toute depuis les pieds et ongles jusqu’à la pointe de tes cheveux (*Long serpent de lait*) et de cela tu es absolument sûre. Alors console-toi ; rien de mal ne peut t’arriver. Non il n’y a pas beaucoup de Françaises, car ici on est heureux ; il a fallu un ensemble de circonstances pour qu’ils aient cette perle rare… Oui je sens que tu me serres bien fort, et qu’importe le reste. Ton homme qui t’adore, ton Dick et ton ALAIN.

# 27 mai 1929

NAF 14232/42-43

Lundi matin 27 mai 1929.

Je viens de regarder (ce n’est pas la première fois) la carte d’Amérique ; j’estime qu’il y a 4h environ de retard sur les heures ; ainsi, alors qu’il est huit heures ici, c’est 4h du matin là-bas, et j’espère que tu dors. Ici, nuit difficile pour ton homme de lettres. Hélas il a trop d’imagination, il a trop de talent contre lui-même ! Je me dis « Elle l’a voulu. C’est fait. Il faut maintenant détacher de soi une à une toutes les espérances. Je rattachais tout à elle. Que de fois le samedi je cherchais ta voiture à côté du Panthéon. Faible chance ; mais qui n’étais pas nulle ; en tout cas je pouvais te rencontrer par hasard ; et puis je m’envolais jusqu’au lundi ; je savais que j’aurais alors toute ta vie jusqu’au moindre détail ; ainsi les semaines suivaient les semaines. Mais maintenant cette intimité, ce voisinage, c’est fini, c’est mort. Il n’y aura plus que des rencontres brèves, de deux vies séparées. Elle l’a voulu ; et c’était son droit. Elle a adouci parce que j’ai cédé ; si j’avais résisté elle brisait tout. Maintenant elle est avec ses pensées dont elle a repris la direction. Cela est juste. Allons il faut guérir cette plaie » etc. Je suis sorti de ce cercle en allant jouir de l’heure de 5h du matin, heure des solitaires ; on est toujours mieux là que dans un lit. Mais assez sur le chapitre des plaintes. Quand tu voudrais avoir pitié de moi maintenant, tu ne le pourrais plus. C’est coupé. Mettons que tu manques de courage, et que tu me reviennes dans six mois. Tu ne me le pardonnerais pas, et tu aurais bien raison. Moi-même je ne me pardonnerais pas. Et quoi de plus déraisonnable de se plaindre de ce qu’on ne voudrait pas changer. Tu vois, je recommence. Il y a de mauvaises heures. Je vis trop seul. Je me suis fait une vie pour un homme heureux. Il me faudrait maintenant conversations, variété, jouissance d’orgueil (ou de vanité). Oh, toi que j’adore, sache comprendre au moins ce que tu as fait, et pardonne tout. Je vois bien qu’il faut peu de chose pour changer l’humeur. Samedi fut une bonne journée ; je voulais te conter cela, et puis je suis retombé au bord du désespoir. C’est bête ; on n’aime pas voir souffrir. Donc samedi, je bondissais, sans pardessus, et j’avais même acheté des gants gris. Peu de chose étonne les Universitaires ; l’un d’eux m’a dit (c’est un jeune, genre anglais flegmatique) : « Votre bleu me ravit. C’est ce que les femmes appellent un ensemble ». Et j’avais pourtant mon vieux chapeau ! Il faut te dire que c’était lutte, à cause d’un discours du président de l’association, à cause d’une lettre vengeresse d’un fantassin qui est encore à l’hôpital ! Et cette lettre avait été publique, c'est-à-dire envoyée à tous les archicubes, avec dix signatures, parmi lesquelles celle de Romain Rolland et la mienne. Alors on a chargé, et je les ai possédés tous, même Delvert, l’homme de *l’Écho de Paris.* Je lui ai dit pour finir : « Surtout ne changez pas ; gardez vos opinions ; je vous aime comme çà ». C’est ainsi que je mènerais les hommes si j’en prenais la peine. Enfin je marchais dans le ciel. J’aurais voulu te rencontrer. Mais tu as fui. Tu t’es assurée contre cette chance-là. Enfin soit. Donc samedi à 4h ½ je sors par le côté que tu connais ; je me retournais, je croyais te voir arriver comme le dernier jour (un samedi !).

Tout à coup, sur ce pavé nu et monumental que tu connais, je vois se dessiner un dieu de bronze, mais en mouvement, et aussitôt souriant à moi. Valéry ! Conversation au galop. Je l’interroge sur Amphion. Voici ce document unique. « Je n’ai pas fait un vers ; seulement un scénario. Mais j’aurais voulu faire la musique. Malheureusement je n’y entends rien. J’aurais voulu régler la musique du moins mesure par mesure. Mais mon musicien (Honegger) a fichu le camp. Bref voici ce que je veux. Je me moque de la légende. Amphion dort, sa lyre à côté. Des danses représentent ses songes, tout à fait déraisonnables. Alors quatre Muses entrent, ce n’est plus une danse, c’est une liturgie ; elles préparent Amphion comme des chirurgiennes. Après cela il s’éveille ; sans savoir ce qu’il fait, il touche sa lyre, et les montagnes chancellent (comment feront-ils cela, je n’en sais rien). À ce moment il me faut un accord où soit toute la musique. [Je dis : cela Honegger peut le faire et le fera]. Et puis [continue-t-il] je ne veux pas finir sur la force ; ce n’est pas beau. Ici une fugue et une terminaison calme (La fugue exprimera la joie du monde, les amours, les fêtes etc.). [Oui lui dis-je, heureusement vous n’avez pas fait de vers ; car, quand les vers sont faits, la musique n’y passe plus ; elle n’y peut plus rien] Parbleu répond-il, nous bouchons toutes les avenues ; nous prenons nos sûretés. Et à propos notre affaire elle marche ? [Je réponds, ce qui est cent fois vrai, que je n’attache aucune importance à ce commentaire]. Mais moi, dit-il, j’y tiens beaucoup. [Suivent mille compliments]. D’où il résulta que pendant cinq minutes après qu’il m’eut quitté, cet ouvrage reçut une nouvelle impulsion. Par raison je vais m’y mettre dès que le métier le permettra ; les typographes n’attendent plus que moi. Je t’adore. Et, tu vois, je veux que tu sois la femme la mieux informée, sur Amphion, de toute l’Amérique. Justement j’ai lu qu’Honegger est passé à Boston. Après ce bel élan, je retombe à mon petit jardin. Comme je disais, c’est bon pour un homme heureux. Mais c’est vers le passé que je dois regarder. Dès que je veux, je vois encore ta tête dorée se tournant vers moi et tes beaux yeux qui ne peuvent mentir. Je m’y suis fié, et je ne regrette rien. Après tout, me disais-je, voilà Valéry qui est acheté par Rubinstein ; et il n’aura pas 10 000 dollars. Il n’y a pas d’homme qui vaille dix mille dollars ; et quand tu vois ce poète, le seul de ce temps, qui subit la loi universelle, allons, ne peux-tu t’y résigner aussi ? Agitateur, qui n’agites rien, qui n’as rien fait de ta force, sinon des pages négligentes ! Mais quand je serais le poète du monde, tout serait pareil par cela que j’ai blessé l’orgueil d’une femme redoutable (et que j’adore) ; et les dollars n’ont même pas été la cause (quoique tu aies voulu me le faire croire), mais seulement l’occasion de t’affirmer libre. Je ne crois pas que tu y sois arrivée ; le cœur est trop généreux pour cela ; mais ta forte tête a su créer une situation invincible, qui te met à l’abri des surprises pour un temps immense. Et je vois très bien que tu marcheras aussi dans le ciel, et que tu auras aussi des plaisirs d’orgueil (et de vanité), un mouvement de vie ; enfin que tu m’aimeras plus librement. Cela je l’espère, je le veux, il le faut. Je veux que tu aies une auto pour tes courses à New-York. Environ 150 kilomètres. Est-ce que je me trompe ; j’ai une carte bien petite. Et tu n’as même pas le droit de capoter, car tu m’appartiens. Moi j’ai juré. Et toi, tu as bien hésité longtemps ; mais enfin au dernier moment tu as juré. Ni noyée, ni pilée, ni triste, ni malade, voilà tes devoirs. Et c’est mon tour de rager. Tu dis bien ; ce n’est pas la même chose (quoiqu’au fond…). Mais tu reprends l’avantage par les kilomètres et les mois (plutôt les années). Cela devait être et je te savais bien, depuis toujours, la plus adorable, la plus aimante, mais assez redoutable aussi. Donne ta terrible bouche. Ce goût *toujours pareil*, je le sens. O puissance salée ! Je t’adore, toi. Ton ALAIN et ton DICK.

Tu t’étonneras d’avoir encore deux lettres à ce courrier. Enfantillage. Je serai raisonnable plus tard. Mais le serai-je jamais ? Je t’adore toute.

D.

# 27 mai 1929 soir

NAF 14232/44-45

Lundi soir[[2]](#footnote-3), brasserie, au coin à droite au fond, mais pas dans le petit fond. C’est un lieu où nous fûmes souvent. Le patron évitait de me parler de toi (sans doute voyait-il une tête !). Mais aujourd’hui je lui ai dit des gentillesses de ta part, mensonge effronté, mais qui annonce un grand changement en ton homme. J’ai trouvé ce matin ta troisième lettre, terrible, visant droit au cœur : « Je vois que ce ne sont pas tes lettres qui m’aideront ». On tombe mort. Mais on en revient. Tu as raison. Fais seulement attention à ceci que j’ai été trois semaines sans lettres, et que maintenant nous prenons la manière d’envoyer chacun de notre côté de l’Océan, des brûlots qui mettent quinze jours à parvenir. Dans ces conditions nous ne pouvons ni nous brouiller ni nous entendre. Tu m’as mis knockout aujourd’hui ; mais depuis quinze jours je ne sais combien de lettres idiotes voguent vers toi. Encore ce matin (elle sera j’espère avec celle-ci) j’ai mis à la poste une lettre bien mêlée ; avec des rosseries impardonnables, et des choses qui te charmeront. J’espère que toutes mes lettres ne sont pas désespérées. Mais j’ai oublié. Rappelle-toi seulement ceci : c’est que la certitude que tu m’aimes n’a jamais été entamée ni effleurée. Encore aujourd’hui, dans ta lettre, où tu me possèdes à peu près comme à la Républicaine, eh bien çà me fait l’effet d’une union absolue. Et quand tu me grondes, et que tu as cent fois raison contre moi, çà ne me fait rien, sinon le bonheur d’être ensemble absolument. Comprends-tu ? Il fallait que tout soit dit ; nous étions des êtres si fermés souvent, par orgueil. Mais maintenant notre seule manière d’être ensemble, c’est de tout dire. Et je te vois si bien dans le brouillard, sur ce sabot, attendant le grand choc. Je ne te blâme point. Je vivais en pensée avec toi ces heures sinistres. J’imaginais un autobus, n’importe quoi, et la mort comme une délivrance. Je ne te demande même pas de me pardonner les plus folles injures. Je *sais* que c’est pardonné d’avance, ce qui ne t’empêche pas de répondre en plein estomac. Et enfin je suis avec toi, je te vois, je t’entends. Tu ne peux pas savoir ce que c’est qu’avoir tort. Çà te manque. Je suis avec toi.


Naturellement moi aussi, à la Républicaine, je fus à toi comme jamais. Mais songe à moi ; ce remède était très mauvais ; c’est au moment où nous arrivions à un bonheur inconcevable (souviens-toi, dans l’auto…) que la séparation arrive. Considère cela comme une opération chirurgicale, et mes opinions comme des cris.

D’ailleurs je ne crois pas avoir mal raisonné ; je t’ai toujours approuvée ; mais j’ai toujours crié de douleur. Que veux-tu ? Sans nouvelles, sans rien, pensant seulement à ce paquebot et à mon cœur déchiré. Toi de même. Je le savais. Je n’en ai jamais douté. Mais jamais je ne t’ai accusée d’égoïsme ni de quoi que ce soit ; simplement j’ai été séparé de toi par ta volonté. Cela n’est pas facile à avaler. Mais il me semble que parmi mes lettres qui naviguent présentement, il y en a une ou deux qui sont vraiment dignes de l’homme que tu aimes. Et les autres te prouveront que je t’aime absolument. Avoue que cela vaut quelque chose !

Maintenant laisse-moi me défendre. Mon orgueil ne passe pas avant l’amour. Remarque qu’ici on peut penser ce qu’on voudra ; on ne comprendra jamais ; mais cela m’est égal, et je parle de toi au patron comme de la plus épatante de toutes les femmes. Je crois vraiment qu’il n’y a pas d’orgueil dans mon affaire, mais tout simplement une souffrance dont je n’avais aucune expérience. Mais cette souffrance on l’aime ; on ne voudrait pas ne pas l’éprouver. Remarque que l’orgueil (qui n’est pas petit en ton homme) me conduisait à rompre tout net, quitte à crever. Mais au contraire j’ai noué mes bras à toi et à ton destin ; je me moque de l’opinion, et je ne tiens même pas à avoir une influence sur toi ; je sens que je l’ai ; reconnais que je n’en ai pas abusé, que j’ai respecté ta volonté. Maintenant cela ne pouvait aller sans secousses. C’est trop. La soirée au cinéma est et restera une soirée d’enfer. Aurais-tu voulu que je le prisse bien ? Comme une chose qui arrangeait tout. Ta malle de cabine est un spectre pour moi. Ce sera toujours ainsi. Réfléchis, et tu diras, ton cœur te dira que cela doit être ; si cela n’était pas, c’est alors qu’il faudrait maudire la vie et l’amour. Toi mon cher trésor, toi des pieds aux talons, toi mon plaisir, mon bonheur, mon amie et ma femme et tout, tu ne voudrais tout de même pas que je trouve tout çà naturel, cette étendue d’Océan, et cette Boston universitaire et tout le reste. Au contraire je résiste à tout cela et je suis injuste et injurieux, parce que je t’aime. C’est simple comme tout ; et tu peux t’attendre à tout, excepté à un homme content qui loin des complications se fait une existence de moine. Mais j’ai encore un cœur heureusement, et ce cœur qui t’adore te fera mal encore plus d’une fois. Je revois tes yeux étincelants, et cette torsion de taille (le plus grand bonheur). Cela je l’ai vu deux ou trois fois dans tes yeux. Cela suffit, et n’aie pas maintenant d’inquiétude, mais gronde-moi bien et fais-moi honte. J’arriverai à t’aider. Rappelle-toi le petit mot que je t’écrivis après la nuit terrible, où vraiment je crus mourir de chagrin ; j’ai fait serment de t’aider, et je t’ai déjà aidée. Je le sais ; je le sens. Même l’injustice passionnée est douce au cœur des amants. Tout cela du reste arrivera trop tard ; après je ne sais quelles folles lettres. Mais j’ai le sentiment que celles auxquelles répond ta lettre d’aujourd’hui étaient les pires. Et je te jure que j’étais plus bas qu’aux heures les plus sombres de la guerre. En ce temps-là pouvais-je prévoir une situation aussi douloureuse, aussi inéluctable ? Ta lettre m’a remis dans la réalité. Je marchais dans un rêve. Tous les torts sont à moi. Peut-être, si tu m’avais tout confié, jour après jour ; mais moi aussi si je t’avais tout confié… C’est pourquoi il faut tout dire dans les lettres, et nous arriverons à un tissu de chair et de pensée unique. Sens-tu comme c’est bon ? Je t’adore, je te baise toute. Je suis ton ALAIN et ton Dick à toi.

# 28 mai 1929

NAF 14232/46-47



Mardi soir 7[h]. Ma petite femme adorée.


Tu vas encore avoir trois lettres au courrier. Aujourd’hui je me demandais : « Écrirai-je ? ». Mais je savais bien que j’écrirais. Le moral remontant un peu, qu’au moins tu en saches quelque chose. Je vais mettre cette lettre à 8h rue Littré en allant dîner. Si elle arrive par le départ de demain 29 tu me le diras. Mais il me semble que oui, du moment que le train transatlantique part demain. Et je t’adore, et je ne sais que cela. Ce matin à dix heures et demie, sortant du lycée, toujours par le chemin que tu sais, je me retournais et je croyais te voir, tes yeux tout grands et baignés de larmes. Ces heures-là sont inoubliables ; mais enfin elles ne signifient pas seulement tristesse ; elles signifient amour ; amour passionné, de corps et d’âme, amour jeune et redoutable et délicieux. Et après vingt ans ! C’est vraiment un miracle du cœur. Tu dis vrai. Nos malheurs n’ont pas été tout à fait inutiles. Et au fond il vaut cent fois mieux être malheureux qu’avoir le cœur desséché et ne s’intéresser à rien. Nous n’en sommes pas là. Et je pense même que toi à Boston tu n’es pas près de connaître l’ennui. En tout cas tu ne reprocheras pas à ton homme de ne pas t’écrire. Et je n’écris jamais que sur des cartes ! Enfin tu es adorée comme tu le voulais et tu le sais. Ce n’est pas peu. Comme je te disais, la rue de Rennes serait plus large entre nous que l’Océan, si l’amour était malade. Mais ne conclus pas que je sois ravi. Je comprends ; je veux t’aider de tout mon cœur ; j’aime ces dollars si chèrement payés. Mais tout çà est obtenu d’un cœur rebelle et tyrannique. L’amour est ainsi. Retourne la situation. Imagine moi partant et toi restant. Mais je sais que tu comprends. Et je sais que tu ne seras jamais fâchée. Mais cela je le sais depuis le premier jour que je t’ai vue. Je baise tes beaux yeux. Je voulais te dire des choses. Voilà ! Hier soir, comme j’étais en grande provision de courage, comme je m’étais risqué jusqu’à parler de la voyageuse au brave Mr Randouin, d’un seul élan j’ai donné à un chauffeur l’adresse 146 (tant de fois donnée ; et je prenais vite ta taille, sans quoi…). Et je suis monté chez Mlle Jeanne. Je me suis assuré qu’elle n’avait pas besoin d’argent ; et j’ai entendu son bavardage sans impatience (à qui parlerait-elle de ces choses ?). Elle dit que le climat de Boston est chaud etc. On peut dire aussi froid, car tu es au nord de New-York, du côté des glaces canadiennes. Mais cela ne m’inquiète pas. Je pense à tes épaules de 16 ans, et à tout ce corps que je connais si bien. Tu as un équilibre admirable, et seulement tes migraines, ici comme là. Quant aux jambes, tu n’es pas vendeuse ; et l’Amérique a des ascenseurs. Pense bien à prendre l’habitude de travailler assise. Sous ce rapport je suis assuré que tu tiendras. Et de plus tu te sauras aimée et bercée, par mes lettres ; et tu auras tout de même du bonheur. Car jamais femme n’occupa la pensée d’un homme comme tu occupes la mienne. Un pareil coup ou bien cassait tout ou bien resserrait encore les doux liens qui nous attachent, aussi près l’un de l’autre que l’on peut être. Je ferme cette parenthèse. Et je baise derrière ton oreille ; Tu sais si bien te pencher avec un mouvement si tendre, si voluptueux, si assuré. J’écoutais donc la bonne Jeanne. Et j’ai eu envie d’ouvrir la lumière et de voir l’autre pièce. Tu vois, je joue avec le feu. Tout est pareil, moins la petite lampe et la petite pendule, qui sont chargées de te parler de moi. Même la petite lampe malgré cette disposition que j’avais à la jeter par terre. J’ai regardé un moment. Ce sont des impressions qu’heureusement tu n'as pas. Tu es dans un monde nouveau. Tu me parleras aussi de ton travail, de tes dépenses ordinaires, de tout. Je me demanderai à la fin du mois (le 13 juin) : combien a-t-elle gagné ? Combien lui reste-t-il ? Ce qui est sûr, c’est que tu as encore assez d’argent ici ; ne t’inquiète pas là-dessus. Tu sauras aussi que j’ai chargé Jeanne de me faire encore quelques serviettes. Tu ne sais pas pourquoi ? (tu vas rire) Elle m’a dit qu’elle faisait du linge pour ta famille. J’ai trouvé çà injuste !!! Mais je ris, tu sais. Ne prends pas çà au sérieux. Il y a aussi le phono. Mais réellement pourrai-je prendre sur moi de l’entendre. Il a chanté des joies anxieuses, mélangées, fragiles. Les jours passaient si vite ! Il faudra pourtant s’habituer aux heures fugitives. Il le faut ; Il s’agit d’aimer assez ! C’est là qu’on reconnaîtra les cœurs fidèles. Allons courage mon garçon. Ta petite femme a bien plus de courage que toi. Après cette visite j’ai eu le bonheur de dormir et sans ces rêves sinistres que je formais quelquefois. Le travail le plus dur est passé ; il était temps, les yeux sont un peu rouges. Il faut songer aussi aux larmes rentrées. Tout cela me ramène à ta lettre, que j’aime toute, quoique tu m’aies fait voir que j’étais injuste. Mais çà ne me touche pas à fond, parce que, tu le sais, je n’ai jamais cessé de t’approuver. Les raisons de sagesse, je les ai vues tout de suite ; je ne les aimais pas (la nécessité n’est pas aimable) ; mais dès que je voulais bien les regarder en face, rien à dire. C’est clair comme le jour. Si je me rappelle bien, il y a de mes lettres en chemin qui te le prouveront. Je connais par expérience cette vie de Paris, où on dépense sans compter. J’en étais au même point que toi ; à cela près que j’ai toujours ma retraite. Mais se faire des rentes (même petites) c’est très difficile. Ici tu ne le pouvais pas ; Et dans tout çà je paie mes erreurs ; car tu as beau dire ; imagine la vie à nous deux. J’aurais certainement fait plus attention à gagner de l’argent. Et il n’y avait aucune difficulté à mêler nos bourses etc. Mais ce sont des rêves ; et je comprends bien ce que tu veux dire quand tu dis que tu n’as besoin de personne. Si les choses avaient été autres, la question ne se serait pas posée. L’argent ne m’importe pas plus qu’à toi. J’ai souvent rêvé à tout çà, bien plus que tu ne crois. Mais ce n’est pas pour dire que nous aurions pu être plus heureux, car cela je ne le conçois pas. Quand tu dis : « la plus heureuse des femmes », moi je puis te dire : le plus heureux des hommes. Les difficultés faisaient des passages de tristesse, mais elles ne diminuaient pas le bonheur. C’est ma consolation d’y penser ; de remonter loin ; de me souvenir des moindres choses. Je pense à la robe à ramages (un jour de Marcel à la brasserie) et à ta douce main sur mon épaule. Hélas, le reste, comment l’aurais-tu compris ? Il n’y avait pourtant pas de quoi offenser l’amour. Mais comment dire ? Ce sont des choses tristes, des histoires de maladies etc. Voilà qu’il est huit heures, ma chérie ; chez toi il est 4h. à peu près. Tu es en plein travail. Par-dessus cette grande distance je te baise passionnément toute. Je te revois, je te souris, je t’aime ; je voudrais te bercer sur mon épaule, chère paysanne toute fraîche ; il me semble que je sens ta main dans mes cheveux, comme une main de bébé qui essaie de tirer. Ne nous attendrissons pas ! Je t’adore. Sens-tu ? Je veux te porter dans ces temps difficiles comme une enfant unique et précieuse. Ton ALAIN et ton Dick.

# 31 mai 1929

NAF 14232/49-50

Vendredi matin.

Je t’écris vite, mon cher amour, pour être bien sûr de ne pas manquer le départ de demain 1er juin. Ce soir à la brasserie je répondrai à la lettre que je vais trouver là-bas. À quinze jours de distance on ne sait jamais ce qu’on trouvera dans une lettre (hélas ! tu en fais l’expérience) ni le cours qu’elle donnera aux pensées. Le vendredi matin, et non sans heures orageuses, je vois les choses de plus haut. Il est certain que le Temps, qui ne respecte rien, fera de moi un vieillard dans les 5 ans qui viennent ; il y a des rides, des flétrissures, des affaissements, auxquels on ne peut pas échapper. Ainsi en ce moment qu’aurais-je fait, à te montrer des yeux au beurre noir. Il est vrai qu’en te voyant je n’y penserais plus. Mais enfin il est pénible de vieillir sous les yeux de celle à qui on veut plaire. Et ces petits drames sont supprimés ; le retour je n’y pense point, je ne peux même pas me le figurer quand tous les matins je crois à peine que tu es partie, je suis obligé de me le prouver ; et ce n’est pas un bon moment. Au fond ce que tu as fait est très sage, serait très sage de la part d’une femme assagie et refroidie par la vie ; il s’agit de savoir si tu es à une température convenable pour une expérience de ce genre. Malheureusement (ou heureusement !) tout me prouve le contraire. Que tu sois aussi malheureuse que moi, je me demande si cela me désole ou me console ! Tu vois je tourne toujours comme l’écureuil. Mais enfin si incroyable que ce soit après ces étranges événements, je suis certain que je t’aime et je suis certain que tu m’aimes. Hier je jouais péniblement la grande fugue en ut mineur



Pendant que je lisais et jouais et écoutais, il y avait un dialogue sur les lignes entre l’esprit moqueur et moi.

L’esprit moqueur : « Une femme qui aime ne s’en va pas ».

Moi : « Je sais qu’elle m’aime ».

L’E.M. : « Tu es un nigaud, comme tous les amoureux ».

Moi : « Non. Il y a des signes qui ne trompent pas. Innombrables depuis 20 ans. Innombrables en ce mois de bonheur et de malheur. Je sais ; je ne puis douter. Elle m’aime autant que je l’aime ».

L’E.M. : « C’est-à-dire que tu conserves cette illusion ; et tu as bien tort ; plus tu crois en elle, plus tu l’aimes ; plus tu l’aimes, plus tu souffres. »

Moi : « Non ! Non. C’est faux. Plus je l’aime et mieux je supporte la séparation. Dès que je pense à douter d’elle, ma vie devient amère et insupportable ».

L’E.M. : « Tu te bats dans des contradictions. L’affaire bien nette, et la coupure bien nette, avec le secours de l’orgueil. Ce n’est pas la première fois ».

Moi : « Mais si. C’est absolument ma première fois que l’orgueil reste aux étages inférieurs. Il est triste d’avoir sa première souffrance d’amour à l’âge que j’ai » etc.


Cependant la fugue arriva à terminaison et ce dialogue aussi. Il faut pour surmonter ces choses penser franchement et tout droit à ce qui est. La musique engourdit, et alors on raisonne sans fin. Mes lettres ne t’auront donné que trop l’idée de ces pensées insensées. Je dis bien insensées. Car sur tes sentiments, corps et âme, enfin tout, il suffit que je regarde ; car tu as ce génie d’amoureuse, tel, si soutenu, que tu n’as jamais fait une faute contre l’amour. Depuis le sanglier jusqu’à la Républicaine ; et tu sais bien quelle est la faute capitale : l’indifférence corporelle. Mais là-dessus je crois que je suis aussi irréprochable que toi. Fidèles comme la fleur est fidèle au soleil ; cela c’est et ce fut immuable et toujours pareil. Et quant au reste, je ne peux pas dire que tes pensées, tes manières et tout aient jamais cessé de me plaire. Bien plus fort, même ta décision incroyable par la suite et l’énergie, je l’admire. C’est aussi difficile que d’aller à la guerre quand personne ne vous y envoie. Et toi de même. Quel courage tu m’as donné. Et plus de cent fois. Sans jamais un seul signe seulement neutre. Enfin tes yeux chéris, ton mouvement de tête, ou seulement ta main sur la mienne. Voilà des trésors inviolables. Mais il faut regarder droit et franchement pour les voir, et ne pas bouder contre soi. Telles sont les pensées que je rassemble, en ce beau jour, le dernier de mai. De ma fenêtre, je vois une cascade de roses vraiment magnifiques. Je n’ai pas bien compris ce que tu dis de mes timides violettes. Je ne savais pas si cela serait pris bien ou mal ; je ne le sais pas encore top : « Ton orgueil dis-tu serait satisfait ». Cela est mêlé ; et tu ne diras pas parce qu’il s’y mêle des souvenirs désagréables. Il faut voir que la situation était difficile ; que je vivais dans les transes, ayant toujours peur que ton bel amour ne craquât, par un emportement bien naturel (est-ce que [je] n’éprouve pas moi aussi maintenant des mouvements violents et injustes). Ainsi mes fleurs je faisais comme si elles n’existaient pas. Mais maintenant ! Oui maintenant il me semble qu’il y a plus de confiance, quelque chose qui s’est éclairé. J’ai osé, pour ces violettes, parce qu’en pensant à toi je me suis aperçu que je les regardais. Et qu’est-ce que je risque ? L’Océan me donne tout courage. Dans cette enveloppe j’ai mis trois pétales de rose. Une franchement rose, pour tes lèvres, *toutes*, en souvenir (mais je ne peux y penser sans un trouble très indiscret). C’est une rose du Bengale celle-là. L’autre est d’un rose plus pâle, en souvenir des fleurs jumelles de ta poitrine, que je me crois sentir encore dans mes deux mains. Celle-là c’est la rose Conrad Ferdinand Meyer. Enfin le troisième pétale est pris à une Alfieri Larrière. C’est une rose noisette c’est-à-dire américaine, très large, très belle, presque blanche, un peu carnée au centre ; celle-là c’est en souvenir de tes épaules, si tendrement baisées. Tes épaules de lait ! Oh donne-leur un regard ce soir, dis-leur que je t’aime. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Mais puis-je vouloir que tu sois heureuse sans moi ? Puis-je souhaiter que les dollars fassent jamais compensation à… Non je ne peux pas le souhaiter ni même le concevoir. Mais encore une fois regardons droit. Il s’agissait de savoir si tu laisserais venir une diminution, une humiliation ; chose inévitable dans ce Paris frivole. Ici les dollars ne sont plus qu’un signe ; ils signifient que tu n’as pas à te faire valoir comme une marchandise, et que ces gens tout simples t’ont donné ton rang ; cela j’en suis aussi heureux que toi ? Ainsi, ma Gabrielle chérie, ma petite femme, mets ta tête sur mon épaule et sois à moi en sécurité pleine. Sens comme c’est bon. Je t’adore. Je suis ton homme ; tout le reste est extérieur. Sens mes baises, sens ton ALAIN et ton Dick.

# 31 mai 1929 soir

NAF 14232/51-52

Vendredi 31 mai 29.

C’est presque du bonheur ce soir, ma chérie. Pense que j’ai acheté des Woodbine ! J’en fume une en t’écrivant, au bord de la rue, car il fait chaud comme en plein été. C’est un coin à nous aussi (à droite en entrant). Alors tu me vois. Potage dans lequel aussitôt je mets du sel (par ordre supérieur). Les fraises étaient de premier ordre. Tu te souviens ? Une larme est venue quand j’ai parlé du temps où les fraises seraient bonnes. Mais je ne veux pas de mélancolie ce soir. Et pourquoi je bondis ? C’est bête comme chou. Ce matin (à défaut d’une lettre de toi) une lettre de ton notaire. Aussitôt après déjeuner me voilà parti sur six cylindres (vitesse d’un homme au pas) et j’ai approuvé et certifié beaucoup de choses. Approuvé la conversion d’un tas (peut-être deux cents ?) d’obligations nominatives. Plus une déclaration de succession etc. toujours avec le même clerc. Je serai convoqué un prochain mardi pour l’ouverture du coffre-fort. Rien que cette idée que je faisais quelque chose pour toi m’a transformé. Mon compère Loriot (à droite cette fois) s’en est trouvé guéri. À Sévigné j’ai commencé à dire à la personne que j’allais une fois de plus apprendre l’anglais. Après cela un cours un peu extravagant (toujours avec le compère Loriot qui faisait une petite ombre). Au retour chez moi, j’ai ta lettre. Triste. Mais on est égoïste quand on aime. Ainsi tu penses à cette brasserie, à ce coin, à ton homme, comme je pense à toi. Ainsi tu es ici, à mon côté ; il me semble que je vais te voir. Je t’adore. Dis-toi que tu peux *tout* pour me consoler. Tu es avec moi. Oh ma Paille de Blé chérie.

Ce que tu me dis, tu sais ou sauras que je l’avais fait. J’ai vu Jeanne deux fois. J’ai même regardé la chambre une petite minute (avec l’idée folle d’y coucher). J’ai su par Jeanne que tu allais faire travailler certaines pièces à Paris. Alors, aujourd’hui mon roman se relevait beaucoup. Je me disais : « Me voilà banquier et comptable ; je puis être placier ou acheteur ; je puis tout ce que tu veux. En somme le métier (que tu sauras bientôt complètement) d’organiser un commerce entre Paris et New York et Boston etc. est un métier fameux, qui convient à une personne qui franchirait la mare aux harengs comme rien. Il lui faudrait à Paris une première d’atelier, elle l’a ; un placier banquier, elle l’a. Et, quand elle ne pourrait pas venir, lui pourrait aller, accompagnant les colis etc. et parlant américain comme une vache normande ! Tu comprends. Je m’enivre. Mais je me dis que çà pourrait bien être comme Morgat. À force d’en parler… Enfin me voilà un peu fou, mais d’une folie meilleure, et au fond très raisonnable. Les maux dont je me plains, j’en suis cause. Car si je n’étais attaché par mes propres bêtises, tous ces rêves deviendraient réels ; tu verrais cela. Et dès que l’on est dans les affaires réelles qu’est-ce que 1000 kilomètres ? (Je viens de commander un cherry ; c’est pour te dire que ce n’est pas la boisson.) Mais non c’est ton homme qui revient à la vie. Il faut mourir ou vivre. Et, quant à toi, tu ne dois plus être triste. Dans ta tête fertile (moi seul la connais) il faut que tu trouves des milliers de combinaisons (crêpe de chine et autres) parmi lesquelles il s’en trouvera une comme celle qui nous rassemble dans les bras l’un de l’autre à Châteaulin. Rêverie ! Mais je commence à mieux comprendre cette folie raisonnable que tu as faite. Les affaires sont quelque chose ; cela vous prend et vous entraîne. Si j’avais eu le pied dedans, tu aurais vu çà ! Pour le moment je vis en toi. Je ne sais pas bien. Ne te fatigue pas à m’expliquer. Il suffit d’un mot pour m’enlever au ciel ; et ce mot tu sais *toujours* l’écrire. Ton génie amoureux n’a jamais fait une faute. Tu mérites le bonheur depuis tes ongles de pieds jusqu’à la pointe de tes cheveux (*Long serpent de lait…*). Cela me fait penser à cette rencontre avec Valéry, que je t’ai racontée. Mais présentement la politique m’ennuie. Ces Juifs agités m’abrutissent. Gare dessous. Tout cela va changer. Je ne suis pas dans la mollesse. Ici une remarque (je pensais à la traversée de l’Atlantique). On n’annonce aucun départ (à la Compagnie Transatlantique) entre le 29 mai et le 5 juin. Je suppose qu’il y a un courrier allemand par Cherbourg. Mais cette lettre t’attrapera-t-elle ? Cela est pénible en ces commencements quand je t’ai écrit tant de lettres idiotes (répondant d’ailleurs à tes propres pensées. Car etc… Tout nous manque à la fois, hélas !). Et mon Chéri, ma Paille de Blé, je voudrais te bercer te consoler, boire tes larmes chères. Mais ne nous laissons pas dériver. Les joies ont un grand sens, et je m’en rapporte à la Républicaine. Un grand amour est roi du monde ; il ne s’agit que de l’aider. Je pensais aussi l’autre jour que peut-être je serais révoqué, exilé, réduit à la mendicité. Alors quelle veine. En quatrième classe, s’il y en a, j’irais ; ou comme garçon de salle. Mais j’aurais même un meilleur sort, comme proscrit politique etc. Et on s’étonnerait beaucoup de voir que ma tournée de conférences consisterait à m’établir pêcheur à la ligne dans la Charles’ River à Boston. Ne ris pas (ou plutôt lis, ma belle adorée) ; car c’est ma manière d’agir ; beaucoup rêver. Que de fois j’ai rêvé à ta maison de Morgat. Mais je me faisais des ailes pour aller au plus beau lieu et au plus beau jour de ma vie et de la tienne. C’est quelque chose vois-tu, précieux petit bout, de pouvoir écrire cela. Un millionnaire donnerait ses millions pour. J’ai gémi beaucoup ; pardonne-moi. Il y a des choses trop dures. Mais la guerre aussi était une chose trop dure, et j’en suis revenu. Et tu as bondi à Dugny. Qui l’eût cru un mois avant. L’avenir n’est jamais comme on le voit. Il est neuf et beau. Je vais pousser maintenant le commentaire de Valéry, qui sera typographiquement très simple. Avec la double référence de Maurois (as-tu lu *Climats*?) et de Valéry je suis capable de tout ! Oh dis ! Laisse-toi un peu rêver et te détendre dans mes bras. Il n’y a pas d’âge qui tienne. Et qu’est-ce que çà fait. Nous ferons un bel avenir. Depuis que j’ai tes lettres, çà va mieux. Je te dis seulement comme à Morgat : « Ne me laisse pas ». Tu souris ; je te vois. Cela n’est pas à craindre. Et reconnais que pour écrire à ma Paille de Blé, je suis un peu là ! J’irai voir Jeanne mardi. Je t’adore. Je te baise toute. Je te possède comme à Morgat. Oh toi ! toi ! Ton homme.

# Juin 1929

NAF 14232/53

Lundi matin 8h.

Ma chérie adorée, les yeux sont reposés et guéris. Surtout ne t’inquiète pas de moi. Maintenant d’ici à octobre le travail est un plaisir. Mais quand je pense aux ravages que font les noires pensées, je me fais de grands reproches, et je me demande comment tu auras supporté ce premier mois d’épreuves. J’espère que le travail et les affaires t’auront engourdie un peu. Et maintenant tu prendras au moins un peu de courage par mes lettres. Oui j’ai connu, mais avec quinze jours de retard, que ta tête était au manège comme la mienne, pouvant à peine s’expliquer ce cruel changement. Pour moi je saisis maintenant à peu près ; je rassemble les causes. Aucune raison isolée n’explique cela. C’est une décision (d’ailleurs en soi très raisonnable) qui a été prise peut-être dans un moment d’humeur, au souvenir d’heures difficiles, puis ensuite préparée et conduite sans grande conviction, avec l’idée que cela pouvait ne pas réussir ; et c’est cette idée qui t’a servi de chloroforme ; cependant l’affaire a marché son train, comme toutes les affaires, et il a fallu suivre ces grands engrenages qui tournent de Paris à New York. Et si tu n’y as pas été écrasée, c’est encore une chance ; car c’était à la limite des forces, pour toi comme pour moi. Mais maintenant j’ai repris courage, et je veux te bercer de loin et te reposer, ma courageuse, mon amazone. Il me semble que déjà tu as dû sourire un petit peu, comme je te souris maintenant, beau myosotis. Il faut. Nous sommes pris maintenant dans la nécessité ; il y a de ma faute ; beaucoup moins de la tienne ; et pas mal de bon sens avec cela. Car, remarque, si nous étions calmés comme on voit tant de ménages après vingt ans, la chose était seulement un peu gênante, comme le travail l’est souvent. Mais ce qui nous a démolis, c’est que la séparation est tombée justement au plus ardent moment peut-être. Et peut-être suis-je un peu plus romantique qu’il n’est permis ; et toi aussi. Je lisais l’autre jour, à propos de *Lewis et Irène* de Morand, que ce roman fait voir comment les affaires tempèrent et règlent l’amour, et limitent sans douleur l’extravagance romantique ; je lirai cela à l’occasion. Mais ce qui les sauve, c’est d’abord que l’homme est juif (et peut-être aussi la femme), qu’ils sont tous les deux dans les affaires ; et que, par suite (je suppose), le monde n’est pas grand pour eux. Traverser l’Océan est facile dès que l’on y trouve profit ; alors il y a toutes sortes d’espoirs, et de l’imprévu délicieux. Mais moi je suis là dans ma moyenne place. Et puis il y a aussi d’autres liens (car la santé ici est fragile ; et si passionné qu’on soit, on ne brise pas comme un sanglier). Sans quoi je ne moisirais pas longtemps au même lieu. Et enfin, comme je te disais dans une lettre un peu folle, mais tonique celle-là, je rêve à des projets sans consistance, ce qui vaut beaucoup mieux que de gémir. Du moins je comprends le mouvement des affaires, et l’avantage de voir beaucoup de gens et de s’en servir pour conquérir l’indépendance. Et cela tu dois le comprendre, toi qui es à l’ouvrage et tournes ta tête fertile vers l’avenir ; l’avenir étonne souvent, dès qu’on ne renonce pas à l’espérance. Songe à Morgat ! Les choses peuvent tourner de mille manières, et le désir, qui toujours guette, sait trouver enfin passage. Il faut aimer de tout son cœur, se redresser, et voir au-delà de la vague qui nous roule. Tes lettres, dès que je les ai reçues m’ont tellement changé. Tu comprends l’effet de ce trou de silence ; presque un mois ! Oublie tout cela ; je ne suis plus dans le désespoir ; je m’intéresse à tout ce qui t’arrive, à tout ce que tu fais ! Tu ne peux pas savoir. Même ce clerc de notaire me plaît. J’irai voir Jeanne demain. Je te dis, je voudrais être pris aussi dans la grande machine qui ourle et brode. Surtout je te veux la tête forte et claire, cette tête que j’ai tant parcourue du bout de mes doigts ; car finalement c’est d’elle que tout dépend. J’aime te voir combinant ; cela fait ma joie. Tu sais, ma Gabrielle adorée, tout çà est péniblement sauvé ; il y a encore des moments durs, des moments d’enfant qui pleure ou qui rage. Mais il y a des moments légers, où je m’envole, où tout est facile. Tu te souviens de ma première lettre, après cette mauvaise nuit… En somme je voyais bien le seul salut possible, et j’ai navigué par là le mieux que j’ai pu. Toi tu n’avais qu’à te laisser emporter. Oui j’ai vécu avec toi, tout près de ton cœur, ces moments de brouillard et de sirène ; mais maintenant il faut que tu portes à bout de bras et que tu sauves ce sort nouveau ; s’il est bon ou mauvais, on le saura ; mais cela dépend beaucoup de toi et de moi. Comme à la guerre, on s’abritait, on ne lâchait pas tout, quoique là comme ailleurs on commence par le désespoir. Quand Dugny est venu, quand le chapeau blanc a rencontré le képi météorologiste, qui l’espérait ? Qui pouvait le prévoir. Mais aussi comme tu t’es jetée sur l’occasion. Et moi quand je marchais vers le poulet, malgré toutes les défenses ! Ce temps était bien sombre ; mais on voulait vivre. Je sais bien aussi qu’on ne cessait d’espérer victoire et retour ; il n’y avait pas de raison contre. Au lieu que maintenant les conditions se sont trouvées tout de suite accablantes ; et j’aime mieux n’y pas penser. C’était la mort sans phrases. Mais ce ne sera pas comme on croit ; c’est toujours autrement, et on y trouvera de belles heures ; en tout cas il n’y a pas le choix ; c’est cela qu’il faut penser. Je regarde souvent mes cartes d’Amérique ; je les trouve bien petites. Toi tu as vu cette distance liquide ; tu vois ce continent ; mais jusqu’à présent tu ne te fais guère idée sans doute des États-Unis, vingt fois grands comme la France, peut-être ; et sans doute votre clientèle ne s’étend pas à tout ce pays. Mais, tout de même, la course doit se faire à la même vitesse, et la fabrication de même. C’est à toi de saisir les possibilités, et d’établir ta puissance d’invention et d’organisation dans ce pays d’automates suceurs de gommes. Là-dessus je n’ai pas de craintes, pourvu que dans le noir il y ait seulement quelques trous de bleu, grands comme tes yeux chéris. Au fond, ma chérie, tu travailles peut-être pour moi. Car çà grondait fort ces temps-ci ; je suis attelé avec des énergumènes qui secouent la voiture ; un changement politique marqué, et je peux tout perdre et même être exilé. Cela n’est pas pour demain, c’est évident ; mais ce n’est pas impossible ; et c’est alors que je serais ton placier, coursier, commissionnaire etc. Enfin la littérature serait libre et fière. J’ai envoyé à l’imprimerie le commencement du commentaire de *Charmes*; j’ai le temps d’ici octobre de mettre la chose en place, sans compter d’autres livres, qui flottent… Dis-toi bien que le temps du travail le plus dur pour moi est passé ; dis-toi surtout que je t’adore et que le monde a pour moi la couleur de tes yeux. Quel souvenir, tes yeux noyés de larmes, ton visage qui n’était plus que larmes. Remontons à de meilleurs souvenirs. Je te vois venant t’asseoir sur le lit et me montrer des choses avec ton air assuré et conquérant, mais en même temps si doucement soumise et inclinée à l’amour. J’adore ce mélange qui est toi. J’en retrouve le goût merveilleux. Les moindres souvenirs sont des trésors ! Et que dire d’autres souvenirs, brûlants, transportants. La petite lampe et la petite pendule te diront le reste. Peut-être cela est-il encore trop violent pour nous ; cette séparation des corps, c’est peut-être tout le terrible. Car les âmes se baisent, et la certitude du cœur, que tu as et que j’ai, est enivrante. Mais… N’y pensons pas trop, aux autres choses. Je tends vers toi mes bras. Tu me vois ? Moi je vois tes yeux, qui toujours furent tendres infiniment. Enfin, quoi qu’il arrive, j’ai vécu avec toi ! Et c’est quelque chose. Donne ta bouche terrible, prends tout ton Dick.

# 14 juin 1929

NAF 14232/55-56

Vendredi matin 14 juin. Chérie jolie, les lettres n’arrivent guère. Vainement je suis retourné hier à Paris. Depuis samedi… Ce n’est pas pour me plaindre ; tu sais que quand je me plains c’est d’autre chose que de manquer de lettres, et là-dessus rien ne me façonnera. Tout de même le régime sec quant aux lettres est malsain. Je sais bien que tu fais tout le possible. Ou peut-être tu n’es pas contente de ton Dick et tu le punis. Mais bah ! Tu ne peux guère le punir plus qu’il n’est. Je suis assis par terre (comme dit Sygne) ; on ne peut plus me déposer. Quant à moi, pour les lettres, je fais plus que le nécessaire ; je multiplie les chances ; et je le ferai même si le noir devient plus noir que le noir ; car j’ai juré, et rien au monde ne peut me délier. J’ai donc pris mes précautions contre moi ; mais, je le dis pour toi, nous devons nous méfier de l’absence, et d’une naturelle violence (l’Amour n’est pas une plaisanterie) et remonter le courant quand les choses se présentent sous un mauvais jour. Pense, nous avions toujours en vue une réconciliation pleine, une fonte des neiges, un printemps merveilleux, en vue au bout d’un petit mois tout au plus. Et maintenant il faut plus de sagesse, car le sentiment est toujours bien près de passion ; et qui pourrait mesurer les touches du chagrin pendant de si longs temps ? Pour moi je travaille à ramener mes idées d’après les plus belles heures, et j’y arrive par moments ; cela donne un engourdissement heureux ; c’est ainsi que je m’endors, laissant dans la brume les questions douloureuses, distances, temps, projets, et me fixant sur quelque chose qu’on ne puisse pas m’enlever. Cette course à la mer. Cet heureux train qui me rapprochait de toi. Cette Bretagne maintenant adorée. Ce déjeuner (je sens tes mains frôlant ma tête par derrière). Je revois cette cheminée, aussi ta chambre, et le village paysan. Une longue histoire, belle toujours, plus belle encore sur le point de s’interrompre, cela c’est rare et précieux, et je n’envie personne au monde ; car un tel bonheur ne pouvait durer. Donc chacun en prison maintenant, et on s’occupe comme on peut. Mais pour penser à toi je tiens le record ; je t’écris, je parle à toi ; mais cela ne cesse jamais. J’ai voulu savoir si je devenais idiot. J’ai repris le Commentaire pour y faire une addition (car il ne manque pas de blancs à remplir). D’ailleurs la typographie est admirable. L’exemplaire de la première édition coûtera 100 frs environ). Hier donc, pour ne plus penser à ces sabots de paquebots qui ne marchent pas, je me suis plongé dans les extrêmes subtilités ; çà c’est comme la saveur de tes lèvres, c’est toujours pareil. Ce commentaire ne sera pas ordinaire, je fais bien attention de lui laisser l’allure négligente. Mondor est ravi ; il m’a écrit au sujet de la faillite Lesage, m’offrant de payer tout… Eh que ferais-je d’argent ? Le temps des bécasses est loin. Mais enfin il est gentil comme tout, et je m’en fiche. Heureusement les vers et la poésie m’intéressent encore ; quand j’y suis, je ne peux pas dire que je t’oublie, mais je te vois mieux ; c’est l’atmosphère des meilleurs moments. Et je me dis aussi que Valéry est peut-être plus à plaindre que moi. Et aussi j’ai cette idée d’enfant que je puis te reconquérir à force d’invention. Tu trouveras cela idiot. Mais je suis victime de cette illusion que si j’avais su te plaire encore plus… Ici tu me grondes et j’en suis bien heureux. Ne disons pas de bêtises, o Dick, pirate inoccupé (tu te souviens de ce pirate du Vieux Colombier). Il me semble que je sens ta main sur ma nuque : « Mais je l’aime toujours ». Cette sombre nuit-là, je ne prévoyais pas les merveilles d’amour qui suivraient, mais je prévoyais trop bien (mieux que toi) l’état actuel et l’irréparable distance. Je change de sujet…

J’ai vu Jeanne mardi, et tout va bien par là. Mardi prochain je serai au coffre-fort avec les héritiers ; simple formalité ; mais je sais que cela me sera bon (ici un silence). Au fond je suis plus juste que tu ne crois. Je sais très bien que tu t’es trouvée souvent irritée contre moi, et non sans apparence de raison. J’ai trop tiré sur ta patience, et tu le disais bien : « Cela te pend au nez comme un sifflet de deux sous ». Mais je me fiais en cette puissance que j’ai toujours eue pour les rares choses qui m’intéressent ; et je comptais vaincre toujours. Je n’en suis pas encore revenu ; mais avoue aussi que pour une fois tu m’as mesuré largement la punition (où est le plat de lapin ? C’était le bon temps). Mais le sérieux devait venir à son tour, et les affaires, avec lesquelles il ne faut point rire. Tout çà est passé. Le plus beau et le plus douloureux, tout est passé et fait, on n’y peut point revenir ; on ne peut pas faire que cela n’ait pas été. Il y aurait pire, si tu avais cessé de m’aimer. Mais cela je ne l’ai supposé qu’un petit moment ; tu as tout fait pour m’enlever cette idée mortelle. Mais il n’était pas en ton pouvoir de changer le fait ; la décision te tenait, elle te tient ; elle me tient aussi. Je ne suis pas assez fou pour souhaiter que ton aventure se termine prématurément. Ce serait une amertume de plus. Je ne puis concevoir que tu ne réussisses pas… C’est comme cela aussi que je t’aime. Et quel mélange ! Quelle humeur inégale. Hélas ! Tu en as senti le contre-coup. Je n’ai pas toujours su t’écrire pour t’aider. Avoue que c’était aussi trop difficile. Enfin aimer est terrible et bon. On s’entretue toujours un peu… Pense à nos folies. Ce sont des choses, peut-être, qui ne sont point faites pour durer. Tu ne conçois pas une Républicaine tous les jours. Cela n’est point dans les moyens humains. Et pourtant… On le croit ; On le voudrait. J’imagine qu’il y aura encore de grands moments, égaux à la plus belle poésie. Mais comment ? C’est là que la pensée s’use bien vainement. L’avenir est toujours autre, et tout neuf. Mais que le ciel de Morgat nous préserve d’une terminaison plate. J’aime encore bien mieux le présent malheur, qui est relevé. Rien de médiocre, voilà mon vœu. Ce soir point de brasserie ; je dîne avec P[aul].S[ouday]. sans autre idée que de rencontrer un ami de la poésie, donc un homme que je suppose amoureux… mais cela est un peu ridicule. Ce n’est pas encore un chemin vers toi ; mais quand on est en prison, on cherche une issue de tous les côtés. Je te le dis, à force de rêver, on trouve passage. Et en attendant on s’occupe, on use les heures. C’est la première fois de ma vie que le printemps me paraît long. Je reviens à ton visage du dernier matin, tout bébé, tout baigné de larmes. Qui eût pensé que cet être faible était celui-là même qui avait déchaîné la tempête, malles ouvertes, maison à l’envers, paquebot et tout çà. Terrible fille. Et je te connaissais bien ; mais j’avais l’insouciance de ceux qui se croient forts. Tu vois je retourne au noir ; mais je t’aime. Donne ta bouche et console-moi. Ce serait si vite fait si je t’avais à côté de moi. Ton Dick qui t’adore follement,

D.

# 17 juin 1929 matin

NAF 14232/52

Lundi matin 17 juin 29.

Chérie adorée, je viens d’écrire cette adresse qui me semble si peu réelle. On croit rêver. Qui m’aurait prédit il y a six mois, j’aurais parié contre ; et plus d’une fois encore je me demanderai : « Non ; elle n’a pas fait cela » ? Mais je chasse ces pensées tristes. Dans ta lettre, cette fois, ton amour chante comme l’alouette, et cela annonce que nous pouvons encore être heureux. Non que je te sente plus gaie que moi ; au contraire je crois que tu te rends compte ; et j’avoue que ce qui m’irritait c’était cette volonté que tu avais de ne pas voir en avant, de jouir du présent. En sorte que, dès que j’étais seul, et surtout dans le grand silence après le départ, j’avais tout lieu de méditer sur les derniers feux de l’amour, sur la fin de quelque chose, le retour aux sérieux intérêts etc. Tu avoueras que pour un homme passionnément amoureux, il y avait de quoi désespérer. Tes premières lettres m’ont remis un peu en place. Et chose que tu comprendras, c’est ton désespoir qui m’a un peu relevé. Malgré tout je me disais : « Elle a le mal du pays ; c’est bien naturel ; mais si elle avait le mal d’amour comme moi, elle ne serait pas partie ». Raisonnement irréfutable ; après cette étrange preuve d’amour qui consiste à mettre 5000 kilomètres entre soi et son homme, il m’en faut beaucoup d’autres, comme tu dois comprendre. Et je dis même que ce ne sera jamais assez ; c’est à mon tour de douter quelquefois. Maintenant quand je vois un peu de joie du cœur dans tes lettres, je te revois toute ; il me semble que j’entends ta voix. Alors à moi aussi mon cœur bondit. Alors on peut vivre. Et je t’adore. Je ne songe plus aux lieux ni au temps. Quand j’ai eu ta lettre vendredi soir (après une semaine bien vide) il était 1h du matin ; je revenais de chez Lalou où j’avais vu P[aul].S[ouday]. J’étais revenu à pied depuis le bas de la rue de Seine ; tu devines à quoi je pensais, et que tout n’était pas rose. À certains moments j’inclinais vers le trottoir de droite (pourquoi ne pas aller la revoir un peu. Tant pis ! Elle pardonnera) ; et aussitôt la réalité me saisissait au cœur. Il n’y a plus de rue de Rennes ! Je revoyais les malles, le désastre du départ ; toute notre vie comme une fourmilière détruite d’un coup de pied. Mais enfin le pas était élastique (à cause du vin !). Ici une parenthèse. Je t’ai bien obéi pour le massage et les mouvements, et mieux, en m’amusant à t’imiter j’arrive à de bons résultats. Mais pour le vin je ne puis le laisser ; c’est mon consolateur. Sans ce petit mouvement, qui me ramène aux temps passés, aux bécasses etc. je retombe trop bas. Tu sais bien que je n’abuse point. Mais je me suis promis de te raconter cette soirée. Lalou, sa femme laide mais intelligente assez, 3 enfants. Beau logement au 4e terrasse près de l’Institut (au 6) et d’où l’on voit le haut du profil du Louvre et les arbres du fleuve. Tu me vois arrêté là, et n’écoutant guère. Mais dans la suite (un peu en retard) est arrivé P.S. en qui j’ai reconnu aussitôt l’homme de mon temps, l’étudiant de brasserie, jusqu’à avoir l’illusion de t’avoir connu devant des bocks au temps de Fourney, de Favier, des petites Péd… de Marie-Louise etc. C’est un homme de bonne taille (mais qui me trouve grand), un peu épais mais d’esprit très délié et cultivé, rustique et mondain en même temps, gaillard et cynique en ses propos. Enfin un bon camarade pour la bécasse (qui était un excellent canard). Assez parvenu, et sachant bien se faire valoir par l’anecdote. Exemple : la deuxième femme de Maurois lui disant : « Mr S., je vais épouser Maurois ; promettez-moi d’être gentil pour lui ; j’aurais tant de peine si etc. » Mais en ce qui me concerne tout à fait convenable et par attention. Par exemple il raconte ses dîners (et l’ambassadeur de… et Herriot etc.) et il a su bien dire : « Ces gens-là ne comptent pas. Je suis très honoré que Mr Alain ait bien voulu se déranger ce soir ». Je te conte ces choses comme j’aurais fait dans notre petit coin (en admettant que j’aie trouvé alors une soirée pour ce dîner ; car le vendredi il n’y avait rien à faire). Et sache bien que moi aussi je suis extrêmement orgueilleux de toi ; ainsi, comme autrefois, et quoique ce soit long d’écrire, dès que tu as un succès d’opinion (comme chez Molyneux) il faut me le conter. C’est extérieur ; si tu veux ce n’est rien ; mais cela m’enchante ; et je sais que c’est la même chose pour toi en ce qui me concerne ; cela, bien sûr, ne change pas l’opinion ; mais les plaisirs d’orgueil et même de vanité sont aussi quelque chose ; on y est plus sensible pour l’autre que pour soi-même. Le bavardage entre 8h et minuit, tu le devines. Il a cela de bon qu’il a reconnu Valéry dès le commencement ; nous avons récité et déclamé ; c’était très beau. Malheureusement il n’y avait personne pour jouer une fugue de Bach, qu’à un moment nous désirions. À côté de cela j’ai entendu de terribles récits sur la première femme de Maurois, qui passe pour avoir tout fait et s’être tuée en effet pour finir (bien pire que *Climats*). Je ne crois qu’à demi tout cela. Naturellement P.S. ramenait la conversation sur mes livres (*Platon*), sur les articles qu’il me doit ; mais j’esquivais toujours, comme de coutume, et parce que je m’en moque. Mais il faudra que je dise à Jeanne de t’envoyer *Le Temps* du mercredi (pour envelopper la Mode et la Couture). Je te promettrais bien de le faire ; mais je ne puis répondre de m’acclimater à ce journal (dont je lui ai dit ce que j’en pensais). Naturellement je ne lui ai pas envoyé le *Platon*, mais il l’a trouvé. Nous nous sommes quittés sur des politesses. Mais l’effet n’est pas excellent, CAR (tu vas rire) « Il a l’air bien plus jeune que moi », disait-il, ou bien : « Ce qu’il est grand ! C’est un vrai gars de Normandie ». Allusions aux petites poules, etc. Du reste il n’est pas mal (très jolie bouche). Mais s’il nous avait vus tous les deux dans notre petit coin du paravent, l’effet aurait été encore pire… Et tu vois si je suis fier de tout çà. Mais j’ai bien su aussi lui faire quelques compliments ; chose facile, car c’est un homme qui n’a pas peur. Et tout compte fait Lalou a fait là une chose intelligente. Ma chérie, tout çà aurait bien peu d’importance, si l’amour ne donnait du prix à tout. Maintenant que nos cœurs sont tout à fait voisins (plus peut-être que jamais), j’ose tout ; je suis ton Alain chéri ; je te mets aujourd’hui dans cette feuille un peu de chèvrefeuille blanc ; ce parfum, en ce coin du jardin d’où tu avais pris cette photo, me fait toujours revoir toute ma femme adorée, blanche et parfumée comme cette fleur, enroulée à moi comme ces tiges aux cytises ! Ce chèvrefeuille court sur la haie de lierre et est couvert d’une fourrure de fleurs. Ainsi tu devines mes pensées à ce tournant-là. J’y joins un pétale de rose, qui représente pour moi une volupté plus molle et plus longue (j’ose à peine y penser ; tu devines l’effet). Il me semble que je sens tes caresses folles… Oui pour la première fois depuis un mois, j’ai joué au piano des harmonies un peu folles en penchant le cou… Tu sais, tu m’as beaucoup gâté ; et tout d’un coup tu files comme une lettre à la poste ! Je ne pouvais pas prendre cela tout à fait bien, conviens-en. Et çà bouillonne encore ; mais j’arrive à comprendre, comme tu as dû voir par mes lettres ; ce fut à moitié par ma faute, à moitié par la nécessité et l’occasion. Et je regrette ma faute ; et je maudis la nécessité et l’occasion ; mais enfin je veux que tu réussisses ; cette main-d’œuvre tu la formeras. Mais je veux aussi que tu ne te contentes point trop facilement sur les modèles… Il s’agit de ma réputation ! Tu ris ; Je t’adore et te baise toute comme ton grand amant chéri. Oui je suis ton Alain chéri à toi ; et je serai toujours ton Dick. Ton petit portrait me ravit. Mais ne manque pas de courrier ! C’est très malsain. Je t’adore. Je t’envoie mes baisers les plus fous [une ligne coupée] Ton homme qui t’adore, ton ALAIN et ton Dick.

# 17 juin 1929

NAF 14232/59-60

Lundi soir dans notre petit coin (17 juin 29).

Adorée à moi, je t’écris en attendant le potage. Mon cœur saute de joie vers toi. Tu devines ce que c’est. J’ai eu ton câble ce matin ; j’en ai été attendri jusqu’à pleurer comme un serin. C’était tellement comme un grand baiser par-dessus l’Océan. Cette fois je comprends tout à fait. Je pressentais ce matin en t’écrivant une autre lettre, quelque chose d’excellent, qui guérirait tout. Quelle belle folie ! Je rêvais ces temps-ci de quelque rapide message. Mais toi, Walkyrie, tu n’hésites pas. Une pensée d’amour te paraît plus pressée que tout. Comme quand tu roulais vers Châteaulin. À tout prix. Et c’est comme çà que tu comptes t’enrichir. Je devrais te gronder ; mais je n’en ai nulle envie. Je suis ravi, et léger comme l’oiseau. Je t’aime. Je ne grogne plus. Viens sur mon cœur, mon cher petit ; toi que j’ai toujours chérie uniquement. Cette période douloureuse devait finir ainsi. Je sentais dans ta dernière lettre l’amour enfin délivré de querelles, l’amour confiant, tout l’amour. Je comprends bien qu’un voyage à New York, tant de choses à faire, tout cela ait fait manquer le départ du courrier. Et tu n’as pas pu supporter l’idée que je te croie triste ou fâchée. Et moi me voilà aimé comme je rêvais de l’être. Alors écoute bien, mon bébé blond, tout petit blotti contre moi ; je ne gronderai plus jamais ; je ne ferai plus de suppositions folles ; je me fierai absolument à ton cœur comme si je le tenais dans ma main. Sens-tu comme c’est doux ! Il n’a plus du tout de colère ; il t’adore ; il t’a toujours adorée, mais çà soufflait quelquefois en tempête. Maintenant tout est beau. Ainsi ne t’occupe pas du courrier ; fais ton travail, sois digne de ton Alain de cette manière-là aussi. Et écris-moi quand tu verras un moment libre. Je te jure de ne pas faire attention aux bateaux. D’ailleurs on n’y comprend rien. Ainsi le *Paris* part demain, et non pas mercredi ; ce qui fait que cette lettre, écrite ce lundi soir, ne partira que samedi. Mais ces choses n’ont d’importance que dans les tempêtes du cœur. Maintenant je te sens dans mes bras, tout près de moi, sans inquiétude ni doute. On dit, et j’ai dit que l’amour ne vit pas sans cela. C’est à voir ; mais en tout cas pour le moment nous avons bien assez de cette masse liquide et enfin de la privation de presque tout. Et puis je commence à savoir ce que c’est que l’amour ; je me connais mieux, et toi, je te comprends tout à fait. Je finirai par saisir que c’est parce que tu m’aimais pleinement que tu es partie. Pauvre mignon ! Je te bousculais ; et toi tu avais seulement envie de pleurer, de pleurer jusqu’à la fin du monde. Alors je me butais à des suppositions ridicules, au lieu de te prendre, de te bercer, de t’aider. J’ai été très méchant ; mais c’est que je t’aimais et que je t’aime. Seulement aujourd’hui je me suis trouvé comme à Morgat, léger et au rang des dieux. Rien ne m’étonnera plus. Il n’y avait qu’une chose qui comptait pour toi : « S’il m’aime, pensais-tu, je puis faire n’importe quoi, vivre chez les sauvages etc. » Mais moi je ne pouvais pas comprendre. J’oubliais tout ce que tu avais supporté, d’ailleurs noblement. Et je l’oubliais parce qu’à mes yeux ce n’était rien du tout ; parce que je savais si bien que je t’aimais. Eh bien c’était mon tour de supporter ; et c’était ton tour de te dire : « S’il savait comme je l’aime ». Et en effet ce qui me désespérait dans nos querelles, c’est que je voyais bien que tu n’avais pas plus confiance en moi qu’en une planche pourrie. Mais depuis je t’ai donné de ces preuves qu’on n’oublie pas. Et toi donc ! Çà fait que pour la première fois depuis ce départ j’aperçois le bonheur ; et j’ai la dépêche bleue juste sur mon cœur. Je grille d’envie de le dire à Mr Hardouin, à Jeanne, mais je m’en garderai bien. Cela me ramène sur la terre, ma jolie, ma chérie. (Entre parenthèses, je réfléchis que ce que je t’écris est probablement incohérent ; mais la note dominante, l’ivresse d’amour, sûrement tu la devineras.) Je t’ai dit que j’ai vu Jeanne vendredi, comme j’allais à Sévigné. Elle m’a dit (tu la reconnais bien) : « C’est pas les bateaux qui ne vont pas. C’est les plumes… » Tu as dû recevoir un mot d’entrepreneur. Ne t’inquiète pas ; je lui répondrai dès que j’aurai les retours des acquéreurs. Peut-être demain, puisque je vois le clerc. Vois-tu, j’aime ton mouvement d’envoyer un câble long comme le bras. Gabrielle toute pure, la voici ! Enfin je la connais tout à fait ! Quand tu liras cette lettre, tu auras depuis six jours au moins flairé le chèvrefeuille et la rose. Ici je ne puis introduire dans ces feuilles qu’un peu de parfum de cigare, et l’épaisse atmosphère de la brasserie. J’ai mangé des fraises à demi tournées (c’est lundi). Mais l’agneau aux petits pois était digne de toi. Voilà le marchand d’*Intran* qui s’approche tout souriant (parce que moi-même je souris au monde) ; j’ai l’idée absurde que ce garçon nous porte bonheur. Je reprends la mine d’un homme heureux ; peut-être retrouverais-tu cet air de me moquer du monde ; mais maintenant tu sauras bien que ce n’est pas pour toi. Mais moi comment ai-je pu douter ? C’est une grande épreuve que d’aimer. Je vois maintenant que tu m’aimais follement à ce cinéma du Vieux Colombier (c’est la première fois que j’ose y penser) et au milieu de ces malles entr’ouvertes. Maintenant quand je penserai à tes yeux pleins de larmes, je voudrai seulement te prendre et te bercer. Comme tu dois être heureuse (malgré tout !) puisque tu sais maintenant qu’il est tout à toi. Ce n’est que l’étreinte de Morgat qui continue. Cela est délicieux et accablant ; on attend ! On attend. On verra si nous nous usons à cet amour platonique. Je ne suis pas inquiet ; je suis content, ma Gabrielle ; il n’y a plus aucun brouillard entre toi et moi. Je vois tes yeux plus beaux que jamais et je t’adore et je saute sur mes jambes comme un chevreau. Mais toi, surtout, jette un peu de ton génie dans tes travaux et un peu de cette joie ; je te veux brillante et triomphante. Je te tiens dans mes bras. Le sens-tu ? Ton amant heureux, ton amant qui te sourit, ton amant… qui a terriblement envie de toi. Donne ta bouche, aimée, donne tout. Ton ALAIN.

# 21 juin 1929

NAF 14232/61

Vendredi matin 21 juin 29.

Ma chérie bien adorée, je me fais un peu l’effet d’un jeune amoureux un peu fou qui adresserait ses lettres dans la lune. Mais il faut que j’efface le présent et l’avenir, et toutes sortes de questions que je suis toujours sur le point de me poser, et que je m’interdis, sur tes patrons, sur ton travail et tout ; car je me rends bien compte que ce serait un travail infernal pour toi que d’y répondre réellement ; et ton câble m’a prouvé que le peu que j’avais c’était encore trop ; je ne veux point penser à la fatigue, aux soucis à tout cela, puisque j’invente dans le vide. Et ce n’est pas un reproche du tout ; quand tu as une minute pour penser à ton Dick je sais bien où vont tes pensées et c’est très doux de le savoir. Moi aussi je reviens là. Je te revois sur mes genoux et penchant le cou, pendant que le phono fait entendre le 10e quatuor. Je crois y être encore. Je me fais ainsi des instants délicieux. Je crois sentir mes lèvres en dessous de tes cheveux, où était la queue de vache autrefois ! Tout çà, doux et ferme, c’est si bien bâti pour l’amour ; mais aussi pour l’audace et l’entreprise ; c’était si bien gréé, çà devait naviguer. Çà ne pouvait point supporter les choses médiocres, les petits mouvements d’humeur, les intrigues de la couture, les querelles de la famille, sans parler de nos mauvais moments ; ces beaux temps-ci m’y font penser ; car l’été fut toujours une sombre saison pour mon cœur ; et celui-ci ne change pas cette impression. Qui aurait cru ? Mais je laisse cela, mon tendre amour ; s’il y a une faute de quelqu’un, elle est plutôt de moi ; et c’est mon tour, maintenant de prévoir ta vie si étrangère, si lointaine, de plus en plus, par la force des choses. Çà se fait ; je le vois ; la machine t’entraîne ; on n’y peut rien. Je me dis seulement pour me consoler que l’avenir n’est jamais tel qu’on croyait, et que l’amour ne bougera pas, ni chez l’un ni chez l’autre. Mais te représentes-tu les courtes rencontres de deux êtres si ignorants de tout ce qu’ils ont fait et font. Quand tu aurais cent bouches, tu ne pourrais pas raconter en une heure ce que nous nous disions de semaine en semaine. Tu disais dans une lettre que je ne t’aidais pas beaucoup ; mais comment aider ? Je le savais si bien ; mais j’étais au courant de toutes les histoires, petites ou grandes ; et j’aimais tout çà. Mais tu vois je retombe à mes éternelles plaintes, au lieu de prendre une bonne fois mon parti. Mais la force manque ; et je crois qu’elle aurait manqué à tout homme jeté dans une telle situation. Je me demande quelquefois ce que tu avais rêvé ; un homme patient, content, qui s’arrange… Au fond tu me connaissais encore bien mal ; tu ne savais pas tout à fait ce que tu étais pour moi ; maintenant tu le sais ; cela c’est autant de gagné. Mais moi j’y perds plutôt ; car si quelqu’un pouvait douter, c’est pourtant bien moi. Après ce coup-là il me faut la foi du charbonnier ; je l’ai ; heureusement je l’ai ; il y a eu ce dernier mois, incroyable mélange, mais d’où l’amour ressort intact, grandi, plus clair, plus éclatant que jamais. C’est de cela que nous vivons. Écoute, je te vois bien seule, travaillant trop, trop dans le sérieux (tu n’as plus qu’une folie, le câble, et tu te jettes dessus). Je pense qu’il faut que tu te fasses une vie possible, que tu trouves une soubrette passable, que tu aies une auto pour rouler vers New York ; car il est bien à prévoir que ces gens-là auront besoin de toi souvent, et toi souvent à leur parler. Et le tennis aussi. Et te rendre libre pour voir des gens. Autrement tu tireras trop sur la corde. Évidemment il faut réserver de l’argent, puisque c’est la raison de cet exil (je ne crois pas que ce soit la principale ; je t’ai déjà expliqué ce que je comprenais dans tout çà). Il faut fixer une certaine somme à garder, mais sans te priver de toute vie humaine. Cela pour mon bonheur même ; car là-dessus je me creuse la tête. C’est déjà terrible de vivre dans l’espoir prochain d’une fête de cœur. Cela je le vois bien par moi-même. Les choses qu’on aimait à faire n’ont plus de sens ; naturellement le métier nous prend. Mais il y manque le sourire, la pensée joyeuse qui venait à chaque instant ; c’était bien simple, brasserie, retour quelquefois en passant devant Saint-Germain des Prés (je l’aime toujours). Tu me montrais des choses, moi couché, toi assise sur le lit ! Et puis… Enfin des choses immenses pour le cœur, et même précieuses pour la jeunesse du corps. C’est terrible d’être privé de tout cela ; mais si encore la vie est toute mécanique, sans imprévu, alors c’est l’éteignoir, pour l’un comme pour l’autre. Tu vois que je me secoue, que je m’impose d’écrire et de parler, de taper sur mon piano. Comme tu devines, il n’est pas question du phono ; qu’il repose en paix. Si tu assistais à mes entretiens avec Jeanne tu verrais que c’est plutôt lugubre ; elle est assez fine pour voir que je ne m’arrange guère de tout çà. Je voudrais te l’envoyer ; mais c’est impossible. Les choses que je fais pour toi, si peu importantes qu’elles soient, cela secoue ; il faut se tenir devant les étrangers ; mais là, dans cette salle à manger (j’aime mieux ignorer la chambre), il n’y a point beaucoup d’illusion. Mais sache bien que je connais ton cœur, et que je m’y fie absolument. Cela tu peux y compter ; et mes lettres te le prouveront ; jamais je n’ai tant écrit. Aie du moins ce bonheur-là ; tes mille grâces (même de si loin) je n’en perds rien, je comprends tout, comme si tu avais ta joue contre mon épaule, et moi mes lèvres sur tes sourcils frisés. Tu te souviens du mot de Pétrarque (*Chartreuse*) : « Non vous ne me verrez point changer, beaux yeux qui m’avez appris à aimer ». Partout et toujours tu peux te dire que ton Alain est à toi, et avec toi. Les souvenirs ne pâlissent point, ne s’éloignent point ; la petite chambre, il me semble que j’y suis toujours ; et le petit lit (bien assez large !) et les calculs de l’heure vraie, avec correction variable de jour en jour ! Enfin je t’adore, et tu es à moi comme je suis à toi. Cela du moins est sûr. Après cette grande épreuve, qu’est-ce qui y pourrait changer quelque chose. Je pensais hier encore avec bonheur à Châteaulin ; je te vois sur le quai de la gare ; ah ! les soucis et les larmes étaient bien loin ; nous n’y voulions point penser ; c’était un bonheur qui nous enlevait au-dessus de la terre. Il faut payer çà ; c’est dans l’ordre ; et jamais trop payé. Je te mets des pétales d’œillet blanc ; ils te porteront mes baisers les plus fous. Ton ALAIN à toi !

# 21 juin 1929

NAF 14232/63-64

Vendredi soir 21 juin 1929. Dans l’autre petit coin de la brasserie.

Amour blond, Amour tendre, Amour adoré, tout çà n’est pas gai. J’ai reçu ta lettre qui m’explique le délicieux câble. Et me voilà toujours en face des réalités que j’essaie de ne pas voir. Tu me dis que tu ne voudrais pas partir pour la France en juillet, attendu qu’il faudrait revenir et que ce serait terrible. Hélas, il y a longtemps que j’ai fait cette réflexion. J’ai l’expérience ; je sais ce que c’est qu’une permission. Je n’étais pas pressé non plus de revenir. Et tu vois cette f… ichue situtation où tu nous a mis. Il n’y a pas d’issue. L’idée d’un nouveau départ, ce n’est pas supportable ; alors disons que c’est pour toujours, comme je l’ai toujours senti. (Mais voilà notre marchand d’*Intran* avec son triste sourire. Il ferait quelque chose pour moi, lui.) Mais je comprends bien ; tu as agi sans réfléchir, comme on se jette à l’eau ; tu n’as regardé ce que tu faisais que le plus tard possible, quand il était trop tard pour reculer. C’est comme cela que l’on fait les choses impossibles ; c’est exactement comme cela que je suis allé au bastion 27 m’engager dans la *légion*. Heureusement j’étais trop lourd de quelques kilos ; c’est à ce hasard et au scrupule du sergent que je dois d’être encore en vie. Ainsi dans le fond, c’est tout bénéfice, et je peux toujours regarder ; mon temps est fait, et j’ai même plus que mon compte (en amour tu m’as donné plus qu’un homme ne peut désirer). Mais dans la suite quand le brave petit abbé à Flirey m’offrait d’aller dans l’infanterie, je lui ai raconté mon bastion 27 et je lui ai dit : « On ne fait pas ces choses-là deux fois ».

Pendant que je suis sur le terrain militaire j’ai bien envie de te répondre au sujet des yeux comme faisait le blessé au général : « Très heureux que vous vous intéressiez à ma santé ; mais j’aurais voulu que ce fût un peu plus tôt ». Mais ne prends pas cela au sérieux. Je te promets de faire le nécessaire, de consulter Mondor (je le verrai en juillet), et même de faire tout pour durer. Le fait est, cela je n’y peux rien, que je n’en ai pas envie ; et, si j’étais à la guerre, dans cet état d’esprit où je suis maintenant, sûrement je serais tué, par inattention, par manque d’intérêt. Mais dans cette vie plus facile, je tiendrai ; et même cette indifférence où je suis (comme toi sur le bateau), c’est une très bonne condition pour la santé ; on n’a pas peur. J’en suis donc là, assis par terre, et pensant aux choses passées, que nul ne peut m’enlever.

Oui, j’avais 25 manières de t’empêcher de partir ; rends-moi cette justice que je n’y ai jamais pensé ; je ne me le serais pas pardonné (exactement comme toi pour la guerre). Et j’ai même bouché mes yeux, comme toi-même, afin de ne pas voir le gouffre liquide. Et tout çà c’est toujours la même chose, on agit ; on ne veut pas céder ni reculer ; on ne veut pas d’une vie médiocre (comme celle que j’aurais vécue dans le civil). Et de cela tu m’aimes. Moi aussi je t’aime comme tu es, avec ce grain d’aventure dans tes yeux si tendres. Tout toi c’est beau et bon ; et je te répèterai tant que j’aurai souffle que, quel que soit le prix, ce n’est pas trop payé ! Morgat à lui seul vaut le reste de ma vie. Cela ne va pas sans mouvements d’humeur. Comme toi quand tu voulais aller aux hôpitaux du front. Tu n’avais pas trop envie de vivre. La guerre était une tuile. Eh bien ton rêve a été une tuile, et tu en as reçu les morceaux, tout comme moi. Après tout il faut bien vieillir et puis mourir. C’est la loi. Mais remarque bien que j’ai encore de l’espoir, d’après mon idée que l’avenir n’est jamais comme on croit. Quand et comment ? Je ne sais. On ne peut pas savoir ; et c’est cela qui donne espoir. Je suis ravi que les formes de lingerie plaisent. Ces choses-là, dis-les moi bien toutes ; tu ne peux pas savoir comme je suis orgueilleux de toi. Encore maintenant je ne donnerais pas ma place pour celle d’un roi. Voilà comme je suis. Et ose te dire malheureuse ! Non. Simplement nous sommes victimes momentanément d’un coup de barre hasardeux ; et au fond c’est ma faute. Et puis ce n’est pas ma faute. Je ne pouvais refuser les cures de mer. On ne peut tuer les gens froidement. La situation était difficile ; tu as manqué de patience et c’était bien naturel. À partir de là tout était fatal. « Cela devait être », comme tu as dit. Et sache bien que je ne t’en veux pas, et que je t’aime ainsi, pleine de feu et ne reculant jamais. Et toujours est-il qu’on est bien malheureux, mais qu’on ne s’ennuie pas ! J’achète le *Petit Journal* pour y voir les bateaux. Mais, pour plus de sûreté, j’écris toutes les fois que j’ai un moment. Sans blague (comme disent les soldats), les yeux vont très bien, et tout va très bien. Il n’y a qu’une chose que je ne digère pas, c’est cette distance et cette privation sans espérance. Cela, c’est aimer, et je ne voudrais pas ne pas t’aimer. Il n’y a qu’un malheur que je repousse de toutes mes forces, c’est d’être consolé. Alors pourquoi vivre ?

Cette lettre n’est pas bien gaie. Mais tu dois tout savoir. Et tu sais si je t’aime. Je t’ai dit que l’impression des *Commentaires* est commencée. La typographie est belle. Ce sera une grande joie quand tu recevras ce livre. Quand ? Dans un an. Pour nous c’est comme un mois. Tu dis que tu as des cheveux blancs ; dis-leur que j’adore chacun d’eux, et la tête charmante qui les porte. Cela, tu le sais. Je suis ton ALAIN.

# 24 juin 1929

NAF 14232/65-66

Lundi 24 juin 1929. Ma chérie adorée, c’est pourtant bien fleuri ici ; mais je ne pense qu’à revenir à Paris ; tout à l’heure, j’y vais courir ; et tout çà a pour fin le petit coin de brasserie où je serai ce soir (j’y emporterai ma pipe ; cela convient mieux pour les temps difficiles). Mais je ne veux pourtant point t’écrire des choses tristes ; car je ne suis point triste ; c’est un singulier état ; il me semble que j’ai existé autrefois, et que je reviens sur la terre pour visiter des lieux chéris. J’ai senti cela samedi (avant-hier) comme je sortais du lycée à 10h ½ ; toujours par ce côté un peu désert et majestueux ; je marchais sur cette place comme dans un rêve ; je croyais apercevoir une auto café au lait, et dedans une blonde à chapeau d’été, avec sa robe à ramages et ses gants à effilés. Après cela c’étaient d’autres pensées ; je me suis retourné trois fois vers la rue d’Ulm, d’où est venue à moi une image de la douleur, toute mince, et la figure mangée par de grands yeux bleus noyés de larmes. Depuis je ne l’ai plus vue venant vers moi ; elle a fui, fui. Je pensais donc à ces choses, mais comme à une sorte de poème triste, qu’on trouve beau tout de même. Et après cela je me trouvais presque consolé, car il faut que tout vieillisse et finisse ; voilà ce qui fait le prix des instants éternels ; et le jour où je mettrai cela en sonnet pour toi, çà ira mieux ; mais ce temps n’est pas encore venu. Et je puis me pardonner cette faiblesse ; il n’y a encore que deux petits mois… Je pense que mon autre lettre (de vendredi soir) est plutôt triste ; mais elle partira avec celle-ci que je vais mettre à Saint-Lazare à 10h ½. Du reste ces dates n’ont plus guère d’importance ; ce qui importe c’est que çà roule ; et je ne crois pas qu’à aucun courrier tu aies manqué de lettres ; car je t’écris au moins trois fois par semaine (même quatre) et c’est mon seul plaisir. Tu dois bien te dire que ce plaisir est *très vif*; car il faut toujours qu’on se sauve par quelque chose. Ainsi j’ai plus de plaisir à écrire sur ce papier qui ressemble au tien. Çà vaut bien un baiser… Je t’adore.

Tenir ? Je n’en réponds pas encore tout à fait. C’est comme à la guerre ; au début j’étais sûr d’être tué ; j’en avais pris mon parti ; dans la suite j’ai repris espoir. C’est ce qui arrivera encore cette fois-ci. Mais je serai un peu en retard sur toi, parce que j’ai moins à faire, parce que je me retrouve dans les lieux mêmes où je te voyais etc. Il est vrai que tu vas te reposer ; cela est bon d’une manière et mauvais d’une autre. Je vois que tu as déjà organisé ton travail. À ta place, chez les gens, je me ferais un emploi du temps, et je le suivrais. Par exemple une heure de travail sur les modèles, formes etc. Une heure sur l’organisation. Une heure sur la langue. Une heure de lecture (Balzac, Stendhal), etc. Nous devons l’un et l’autre vivre comme des moines. Mais cela dit, je te conseille aussi du mouvement et de la curiosité, car tu as besoin de connaître ces pays-là. Si jamais tu ressuscites, chère ombre, tu seras parfaite ; tu sauras des choses nouvelles, tu auras de l’argent assez pour ne dépendre de personne. Mais cet avenir je ne puis encore le former. Il y a trop de déserts à traverser entre lui et moi. Je vis au jour al journée. J’ai encore un peu de travail ; mais cela ne va pas durer longtemps. Après cela je me jetterai dans la peinture (çà ne fatigue pas les yeux) et il faudra que tu me pardonnes, mais de tout cœur, de grand cœur, autrement je n’y aurais pas de courage. Mais il me semble que maintenant tu me connais ; et, comme il ne m’inquiète point que tu sois avec les uns ou avec les autres (c’est une vie d’ombres et d’apparences), ainsi tu dois penser que ton Alain, où qu’il soit, est toujours absent de là et tout près de toi. Tu as peut-être assez de grandeur dans le caractère pour être passablement heureuse par cet amour purement en idée, et parfaitement partagé ; pour moi, je ne sais ; je le voudrais bien ; mais l’absence m’est encore trop sensible en mille choses. Ta présence me donnait aussitôt un bonheur ailé ; je bavardais comme une pie ; j’oubliais tout, travail, fatigue, soucis. Et toi de même. Mais présentement, pensant en ton cœur comme je t’aime, tu dois aimer à vivre même cette vie d’ombre. Je ne crois pas que tu auras le mal du pays ; car tu as un autre mal, le mal d’amour. Et en revanche tu as les joies du métier, qui vous soutiennent sans qu’on s’en aperçoive. Mais surtout il faut que tu sois artiste comme tu étais rue Royale, c’est-à-dire que tu aies une grande opinion de toi-même ; et je t’y aiderai, car je suis tellement satisfait de toi, mon adorée. Tu te souviens comme j’aimais à palper cette forte tête. Tu ne te rends certainement pas compte de ce que tu as été pour moi ; une folle maîtresse, c’est le premier des biens, mais ce n’est pas le tout. Et j’ai horreur des gens qui ne savent rien faire ; c’est pourquoi souvent je baisais tes habiles mains ; et j’aimais ton mouvement de tête quand tu pensais à inventer quelque chose. Tout cela est encore ; et je pense bien que tu me raconteras un peu plus tout çà quand tu auras plus de temps. Mais il est vrai que ton affaire n’est pas d’écrire ; au lieu que je suis un stylo emmanché d’un homme. D’ailleurs les classes vont bien ; l’intelligence n’est pas touchée ; on y trouverait plus de sentiment, si on comparait ; quelque chose qui me manquait peut-être ; de la mélancolie vraie et une simplicité non jouée ; car il faut bien que je m’intéresse. Autrement quoi ? Bref je ne suis point neurasthénique du tout ; l’ennui ne peut me toucher. Même les peines d’amour c’est tellement au-dessus de l’ennui (quand on ne s’intéresse à rien). Et tu dois savoir, toi, que le moindre bout de ta personne est de prix extrême pour moi ; tu ne peux te sauver que par un amour enthousiaste. Il est vrai que je ne t’y aide pas toujours ; il y a des hauts et des bas. C’était à prévoir ; n’as-tu pas ri quelquefois de mes rêveries de voyages, de bateaux ; il est vrai que çà n’est fondé sur rien, et que je me défends de former des espoirs. Je me dis seulement : « çà ne peut pas être pire ; donc ce sera mieux un jour ou l’autre ». Et je crois d’ailleurs que même le chagrin, pourvu qu’on aime, cela aide à vivre. Je t’envoie des pétales de la rose *La France*. Pense aux parfums d’amour et soigne ma belle rose parfumée, toi, que j’adore. Je te baise toute ; je suis ton Alain à toi.

Toujours je pense à Morgat et à la lande fleurie… Je remonte jusqu’aux temps de Trébéron ; c’est alors que ma vie a commencé à avoir un sens. Car jusque là ce n’était que recherche d’amour et vanité. Mais le charmant panama noué d’un ruban annonçait quelque chose… Et remarque encore qu’à l’âge que j’ai, si je devais me contenter du passé, ma part serait encore bien belle. Mais qui sait ? Qui aurait prévu Morgat ? Je vois encore avec attendrissement ce veston gris, que j’avais ôté. Je t’adore, toi.

# 24 juin 1929 au soir

NAF 14232/67



Lundi soir 24 juin 1929

Pense que je suis à la brasserie et que le marchand d’*Intran* vient de me remettre, en même temps que le journal, cette enveloppe et cette carte en me disant : « Une prime pour vous ». Je voulais attendre à demain pour t’écrire, ma mignonne adorée ; mais voilà un signe et un porte-bonheur. Tout de suite je te l’envoie. Tu feras des suppositions très plaisantes d’après l’enveloppe ; mais je n’y veux rien changer. Tu vois si je suis bête. Et encore plus que tu ne crois. Je pense à nos folies amoureuses et à ton corps sensible comme une harpe, et à ce vigoureux archet… Je veux que tu souries à cette fantaisie, moins folle que ton câble que j’adore, que j’ai sur mon cœur. Tu es le seul être que j’aie connu digne de moi. Et alors, après cela, tâche de vivre en l’air et de vaincre le cafard. Je t’adore ; prends le plus long baiser et le plus fou. Ton Alain.

# 25 juin 1929

NAF 14232/69-70

Mardi soir 25 juin à la Brasserie !

D’abord les affaires, ma chérie. J’ai vu Jeanne à 6h30. Je lui ai fait un chèque de mille francs. Elle m’a conté comment elle courait après les étoffes, les faiseurs de jour et les monteuses, de façon à expédier les commandes au commencement d’août. Demain je porterai au notaire une note d’architecte qui regarde la succession. J’ai trouvé Jeanne assez mélancolique ; mais elle avait eu une lettre hier soir, ce qui m’enlève à moi tout espoir par ce courrier. Mais, ma chérie (il me semble que je te parle), je veux que tu ne te fasses point de souci au sujet des lettres. Moi je suis intempérant ; je te l’ai déjà dit c’est mon seul plaisir. Et même quelquefois je m’en prive ; hier soir il a fallu ce hasard de notre marchand de journaux me donnant sa prime d(d’ailleurs extrêmement laide) pour que je t’écrive un mot. Mais toi, je comprends très bien, d’après ce que tu as écrit à Jeanne, que tu n’aies absolument pas le temps de m’écrire. Ne crains rien. Je suis maintenant établi dans mes idées ; je sais ce que tu penses, et je ne cherche pas au-delà.

Tu trouveras sur une carte des vers. Aujourd’hui était un jour sombre, sans travail. J’ai dû me commander de faire des vers, et je viens de les copier. C’est une espèce de remède. Mais cela sent encore l’obligation qu’on se donne. Jeanne dit que je devrais bien faire un livre. Mais la tête n’est pas assez libre. Tout juste j’écris deux *Propos* par semaine. Et ces temps sont terribles, par l’approche des vacances ; pires encore ceux qui suivront. Mais j’ai l’impression que ma tête est martelée au maximum ; elle tiendra. Mais il faut parler du temps qui vient ; je me souviens de ce que tu disais, que tu voulais savoir d’avance. Santé fragile (à un point que tu ne peux savoir. Mais cela ne peut plus m’émouvoir ; ma pensée est tellement ailleurs !). La mer est nécessaire et il faudra partir dès que les écoles seront fermées, c’est-à-dire environ le 25 juillet. Alors commencera le pire supplice ; je t’écrirai, à tout prix, à chaque courrier ; mais pendant trois semaines au moins je ne recevrai rien ; j’ai bien réfléchi ; je ne peux risquer de rendre vains de si durs sacrifices. Et justement toi tu auras alors le temps d’écrire. Voilà le régime d’été, qui t’a tellement dégoûtée que tu as fui. Et c’est bien fait pour moi. Mais qu’y faire ? Cette fois c’est moi surtout qui serai puni. Je me jetterai dans la peinture ; c’est un dérivatif puissant. Et puis je verrai l’Océan ; je verrai des bateaux au loin. Je te ferai des vers (Tu te souviens : *Long serpent de lait…*). Mais retrouverai-je les heures merveilleuses ? Pour le moment je suis neutre un peu ; à peu près l’homme des vers que je t’envoie. Je ne suis pas bien sûr d’exister. Toutefois quand je suis chez Jeanne, je suis trop sûr d’exister ; cela est à peine supportable ; elle le voit bien. Mais enfin, même à ces moments-là, je me dis qu’il vaut mieux avoir vécu, avoir connu ces heures dans cette maison depuis les temps de Dugny, et puis les grands malheurs, et puis les temps difficiles de la rue du Mont-Thabor, enfin tout cela ; ce n’est pas trop payé, et je te dis encore merci. Je te sens plus grande et plus amoureuse que jamais. Le reste ne compte pas (si l’on peut dire) ; j’entends qu’on le supporte. Je suis au coin à droite. Je me vois dans la glace ; toujours le même (à la lumière et de loin). Je peux encore te plaire (ici tu ris, je te vois !!).

Je ne sais pas ce que tu penses de cette avalanche de lettres que je t’envoie ; j’ai peur qu’elles ne t’importunent par l’impossibilité d’y répondre (seulement pour cette raison). C’est pourquoi je me prépare à écrire un peu moins. Je me rends compte que la plume doit peser lourd à ta main après les journées que tu as. Et encore il faut que tu écrives à ta famille, à tes amis ; j’ai bien peur que tu aies de l’humeur contre les écrivains en général. Mais du reste il est bien entendu que l’humeur ne change rien à l’amour. Çà c’est sacré. Tu serais 15 jours sans m’écrire (je ne parle pas du maudit temps des vacances) que ce serait encore sacré. Je reviens à ce maudit temps. Tu ne dois pas me gronder ; je suis puni d’une peine sans fin ; c’est bien assez ; je n’ai comme espoir qu’un bref retour en février et un déchirement nouveau. Mais tu as enfin compris combien je t’aime, et uniquement. Alors tu dois tout pardonner, et ne point détourner tes yeux tendres. À ton tour tu as des devoirs envers moi qui suis abandonné et malheureux. Je viens de m’interrompre (trop triste) et de lire *L’Intran*. Courteline est mort ; on lui avait coupé sa seconde jambe. Voilà un grand écrivain ! Un Molière ! Et voilà des maux véritables. Tant qu’on a ses deux jambes (et la troisième !)… Mais les peines d’amour sont étranges et sans mesure. Je comprends très bien qu’un jeune se tue ; il ne sait pas qu’on peut vivre avec çà. Et je connais au moins un vieil homme qui a failli l’oublier. Mais enfin si tu n’es pas heureuse malgré tout, qu’est-ce qu’il te faut ? Je suis content que tu sois accablée de travail. C’est le salut. Justement on m’affirme que j’aurai peu de travail l’an prochain (et par suite peu d’argent. Mais je n’ai pas besoin d’argent. Pourquoi faire ?). J’ai acheté le *Petit Journal* mais il n’annonce *aucun* mouvement de bateau par le Havre. Je n’y comprends rien. J’essaierai de ne pas t’écrire avant vendredi soir. Mais sans doute je n’aurai pas de lettre même alors. Il faut s’habituer. Et tant pis ! Je t’aime. Comme je disais à Jeanne : « Je ne me plais pas ici », elle m’a dit : « Viendra le temps où vous vous y plairez ». Un simple mot comme çà fait beaucoup. C’est pourtant vrai qu’il y a un avenir, et que Gabrielle, ma Gabrielle, existe toujours, enivrante des pieds à la tête, et *mienne*. Alors ? De quoi est-ce que je me plaindrais ?

C’est égal. Mon roman se fait, et il n’est pas entièrement gai. Il se fait réellement ; c’est pourquoi je ne l’écrirai pas. Paille de Blé ! Terrible fille ! Aussi redoutable qu’adorable. Mais cela je l’ai toujours su ; et je t’aime toute. Ton Alain qui t’adore.

# 25 juin 1929 au soir

NAF 14232/71-72

Mardi soir, à la brasserie, dans notre petit coin.

Tu vois que j’abuse ; tu risques d’avoir trois lettres à la fois. Mais c’est mon seul bonheur ! Hélas l’ingrate qui s’en va si loin ! Mais j’efface toute mélancolie. Je suis toujours transporté quand je pense à cette dépêche bleue que je porte sur mon cœur. Je me dis : « C’est ma Gabrielle toute ». Et tu sais si je l’aime, ce cœur bondissant. Toi je t’adore, cher petit bout (comme tu disais) ; tu es mon bébé chéri. Et par-dessus cette longue distance je veux encore te consoler de tout et même te faire sourire. Je vois tes beaux yeux ! Remarque que j’ai trouvé un papier qui ressemble un peu au tien, et j’en suis ravi. Tu vois si je suis enfant. Mais, donne un grand baiser, et venons aux affaires. D’abord tu trouveras une autre lettre dans cette enveloppe, ce qui t’annonce que j’ai vu Jeanne tout à l’heure. Je lui ai dit simplement que j’avais des nouvelles, fraîches mais courtes, d’où il résultait que tu n’avais pas le temps d’écrire etc. C’est elle qui m’a donné cette lettre.

Tantôt à 15h réunion rue Saint-Antoine devant un coffre-fort qui s’est trouvé vide, comme on savait. Mais le clerc avait apporté son dossier, et je lui ai bien donné quarante signatures ! J’ai vu les têtes d’héritiers, saluant très bas, et moi j’étais très rive gauche et très poëte ! C’était assez rigolo. Mais Me Viénot a été régence. Il a engagé la conversation sur ce thème : « Quel nouveau succès de librairie préparez-vous ? » Tu devines la suite, et tu aurais bien ri. Naturellement tout ce monde a demandé de tes nouvelles et m’a chargé de messages pour toi. Je grillais d’envie de leur dire : « çà va. Quand elle n’a pas le temps de m’écrire elle me câble ». Mais il ne faut jamais mystifier les gens de province. J’ai répondu très convenablement. Et même j’ai dit à Me Viénot qu’il n’avait pas besoin de t’écrire, attendu que je t’écrivais ce soir même. Et voici les communications officielles. La mise en vente a eu lieu mardi dernier ; il ne s’est pas présenté d’acheteurs. Nous avons décidé de laisser passer les vacances et de recommencer. Je ne sais pas s’il faudra encore dépenser 10000 Frs de publicité. Peut-être ! Mais enfin cette petite affaire n’est pas celle qui doit maintenant t’intéresser. Et regarde-moi bine, ma romantique ; il s’agit d’être sérieuse et de penser à la main-d’œuvre, aux modèles, etc. Car, si tu n’obtiens pas un ébouriffant succès, moi je ne t’aimerai plus ! (Penses-tu ?) Je veux seulement te faire rire. Je suis effrayé du travail que tu as à faire ; heureusement que la tête est forte. Mais je suis tellement fier de toi ! Je voulais dire à tous, y compris Mr Haudouin, que j’avais un *câble de pur amour*. Finalement, comme tu penses bien, je ne l’ai dit personne. Le notaire m’a aussi parlé de ton oncle ; je lui ai signalé, comme il s’intéressait à ces choses, la *Critique musicale* de *la Victoire*. Ici j’ai manœuvré prudemment, car il est clair que toutes ces commères enragent de n’y rien comprendre. Enfin ils m’ont bien regardé ; ils me reconnaîtront. J’ai dit notamment à cette brute de R.L. : « Elle est maintenant en plein dans les affaires, sans une minute de répit etc. ». Il en ouvrait des yeux ! Mais dans tout cela j’avais l’air d’un Mr tout à fait indifférent et en même temps très affectueux pour toi. Tu connais ce genre de mystification. Tu y excelles. Je t’assure que cela m’a fait passer un bon moment. J’aime bien aussi passer une demi-heure avec Jeanne, comme dans un abri où je fus si heureux. Mais çà, c’est un peu moins gai. Et Jeanne elle-même ne s’arrange pas trop de cette vie-là. Je la pousse à retourner avec toi etc. Mais ces propos eux-mêmes, quand on y réfléchit, vous glacent le cœur. Ainsi çà recommencera ! Mais bast ! Mon cœur a senti l’amour vrai. Il n’y a qu’à voir venir, un jour après l’autre. Et toi, dès que tu pourras écrire, ce ne sera jamais assez ; car je voudrais savoir tout, tout ! Mais aussi je comprends bien que le temps te manque. Mais de toute façon tu n’as plus à te soucier de mon humeur. Avec une belle foi tu as multiplié les grâces du cœur pour moi, sans te laisser rebuter et tu as gagné ; sache bien aussi qu’aucune de ces grâces n’a été méconnue ni perdue. Je sais ce que j’aime. Et du reste jamais l’amour n’a vacillé en moi. Donc je nage comme un Éternel, sans m’occuper de la neige de ces terribles années ; je sais que tu adoreras un par un tous les cheveux blancs que tu m’auras faits. Et mon cœur bondit ; et je suis aussi fier qu’un roi. Aujourd’hui à deux heures j’ai vu arriver le peintre R. accompagné de sa demoiselle de compagnie (cette blonde tu sais) : il venait me dire que Mand’l avait conclu avec Gallimard pour la traduction allemande de *Mars*, et en sauvegardant mes intérêts (??). Ils m’ont trouvé vêtu d’une blouse assez crasseuse, et les cheveux ébouriffés (ton Footitt !!). Je t’adore ; je te serre tendrement contre moi. Ton amant, ton Alain qui t’adore…

Note : pour éviter l’excès de poids je me permets de tirer la lettre de l’enveloppe, naturellement sans regarder. Baisers à toi secrète ! Chut !

# 28 juin 1929

NAF 14232/73-74

Vendredi matin 28 juin 29.

Vois-tu, ma chérie, je suis encore à t’écrire, malgré mes résolutions. Ce qui me décide (c’est le plaisir), c’est que la lettre que j’aurais écrite ce soir ne pourrait partir demain. Il est vrai qu’il y en a une autre et même deux (en comptant la carte ridicule) pour ce courrier-ci. Mais n’est-il pas sage de faire ce qui plaît, quand il y a si peu de choses qui plaisent. Naturellement j’espère bien que *L’Île-de-France*,qui a amené Mme Assolant, m’aura apporté une lettre ; mais s’il n’y en a pas, je te jure que je prendrai bien cela ; et je crois que maintenant je serai un amant plus digne d’être aimé. J’ai eu de tes nouvelles mardi par Jeanne, et j’ai très bien compris que le travail est en train, qu’avec cela tu as ton linge à toi et ta cuisine (sans doute du soir seulement) ; et cela vaut mieux ; cela assure le sommeil ; et je ne veux pas qu’une lettre soit une fatigue pour toi. Je respecte le travail ; et même j’ai de l’enthousiasme en pensant à tout ce que tu vas faire. ET j’ai bien annoncé à Jeanne que tu ne reviendrais pas par ennui, que tu réussirais plus que brillamment, et qu’elle qu’elle devait apprendre un peu d’anglais pour retourner avec toi ! Tu vois où j’en suis. Elle m’a dit : « Vous espériez peut-être qu’elle reviendrait bientôt ». J’ai dit : « Çà non ! Je ne veux pas qu’elle revienne de triste humeur, obligée de chercher une place ici etc. Il faut faire ce qu’on fait etc. ». Après quoi j’ai filé, parce que vraiment cette maison avec ce phonographe et ce cabinet de toilette (je me vois toujours ouvrant la porte et venant t’ennuyer !), tout cela n’est pas encore sain pour moi. Là est la limite de ma vertu. AU contraire les petites choses que je fais pour toi me ravissent. Mercredi en sortant du lycée à 10h30 j’ai filé en taxi chez le notaire pour lui remettre le mémoire de l’architecte, qui reste à payer. Ensuite je suis revenu à pied par la rue Montmartre (la plus belle des rues à mon goût) et à travers les Halles jusqu’à la Brasserie, où j’ai déjeuné gaiement. Il me semble alors que je suis tout près de toi. Je t’adore. Tu vois donc le changement, qui vient de ce que je te sens active, organisant, inventant ; pourvu que de temps en temps tu m’en écrives quelque chose (tout m’intéresse) je peux tenir ; maintenant j’en répondrais. Il ne s’agit que d’aimer assez, et çà y est. Donne tes beaux yeux, que je les bise !

J’ai fait encore d’autres réflexions, bien utiles aussi pour mon humeur et donc pour la tienne. Il s’agit de la santé de la personne que tu sais, qui est âgée, fragile, fatiguée (répercussions peut-être aussi de ces deux mois orageux ; car je ne pouvais pas être bon). Il faut pourtant être bon ; il y a un degré de maladie où on se trouve lié et sans liberté. C’est déjà arrivé une fois, au temps où la rue de Rennes seule nous séparait ; et je crus bien qu’elle s’élargirait… C’étaient de mauvaises heures ; car, quand tu avais de l’humeur contre moi, je ne pouvais pas t’en vouloir ; mais au contraire je t’aimais encore plus de me pardonner (ta main sur la mienne tu te souviens…).Et ces temps de vacances, qui approchent, peut-être la nécessité pour elle de prendre un congé et d’aller d’avance à la mer (remède jusqu’ici excellent…) tout cela me faisait revivre des heures douloureuses, et même pires que maintenant ; parce qu’alors je pensais que tu étais fâchée, et que tu avais mille fois raison, que tu ne pouvais pas savoir comme je t’aimais, que la seule manière de te le prouver était une vilaine action etc. Ce sont des heures que j’oublie (et nous savions les oublier !) mais le cours de l’année ramène ces souvenirs, qui sont pires que tout. Alors je comprends mieux. Tout est naturel et explicable. Il est clair que la première idée de l’Amérique est venue dans ces mauvaises heures, et que ce n’était pas seulement comme plat de punition, mais encore bien plutôt pour t’épargner et m’épargner cette menace de rupture. Car tu te disais : si nous rompons par l’éloignement, eh bien c’est qu’il n’aime pas assez ; et qu’il soit libre. Ou s’il m’aime assez (ce qu’alors je saurai) ce sera du moins la paix du cœur pour tous les deux. Après cela est venue l’occasion (rare) et les calculs de l’avenir ; ce qui est assez naturel, et ne m’intéresse pas moins que toi (car tout ce que tu m’as dit et écrit des difficultés, des situations si vite diminuées, de l’humiliation etc., tout cela m’a touché plus que tu ne crois). Mais je n’avais pas aux premiers temps le pouvoir de réfléchir assez et d’arranger tout çà ensemble. Et enfin, quad tu regrettais déjà, quand tu m’as tout à fait connu (c’est pourtant un bonheur pour toi comme pour moi), l’affaire était faite, et le destin nous tenait. En sorte que, par ces réflexions (conversation imaginaire et continuelle avec toi), j’ai effacé toute trace de colère et de rancune ; tout cela était injuste ; et je sais que tu me l’as déjà pardonné (avoue que cela t’était plus facile qu’à moi). J’avoue de mon côté que tu as une grandeur de cœur que je n’ai jamais méconnue, tu le sais. Alors je crois que je vais être un vrai amour pour toi, c’est-à-dire quelque chose d’invraisemblable dans cette nature violente, orgueilleuse, indomptable qui a trouvé moyen de te plaire (voyez-vous çà ?). Maintenant je dois dire que le dévouement tout simple de Jeanne m’a instruit aussi ; elle obéit au mieux et elle s’arrange (elle m’a montré ses photos, dont une seulement est acceptable, et qu’elle t’enverra peut-être. C’est à la suite de çà que je lui ai parlé de l’Amérique et de ce qu’elle pourrait y faire pour toi. « Trouvez un Engliche, lui ai-je dit, et apprenez les phrases usuelles ». Tu penses bien qu’elle secouait les oreilles comme une mule). Enfin tu vois j’ai enfin pris le mouvement juste. Et j’espère m’y maintenir. Et naturellement je me suis mis à penser à deux livres (en dehors du *Commentaire*) ; d’autant qu’il est certain que j’aurai beaucoup moins de travail l’an prochain. Et de l’avenir je ne pense rien, parce que nul ne le connaît, si ce n’est que je t’aimerai, et que je trouverai passage vers toi de toute façon. Dès que tu auras le pied en France, cela c’est juré avec le reste. Ce que j’ai craint de moi, ce n’est pas de ne pas pouvoir, c’est de ne pas vouloir, de jurer en sens inverse, ce qui était le pire malheur de tout (pire que de mourir). Car (tu es bâtie pour comprendre cela) je suis plus prompt à tout rompre qu’à me résigner, et rien ne m’est plus difficile que la patience et l’attente. Aussi maintenant que je me retrouve, c’est une sorte de bonheur nouveau de penser à toi, de t’aimer, de songer à ce que tu fais… La plus grande souffrance, c’est d’être irrité contre ce qu’on aime. Maintenant je ne vois qu’un trésor au monde, c’est cette femme que j’adore, toute mince et de noir vêtue, avec ses grands yeux battus de larmes (sur la place du Panthéon, sur le trottoir de la rue Royale) ; et si je lui plais, tout est bien. Ma chérie, voilà une confession bien sérieuse ; je crois avoir ta tête dorée sur mon épaule, et tes beaux yeux tout près de mes lèvres. Et je crois sentir aussi tes jambes de danseuse et tout ton corps chéri… Ce qui change mes idées, mais encore en mieux ; car les souvenirs sont si beaux, si parfaits que je suis encore enviable, et je n’envie personne. En foi de quoi je te remets dans ce papier des pétales de la rose de Teplitz, rouge et parfumée, emblème de nos rouges amours, pleins de parfum et de sang impétueux. Donne un grand baiser, mon amour adoré ; et pense avec bonheur à ton ALAIN.

# 28 juin 1929 soir

NAF 14232/75-76

Vendredi soir 28 Juin à la Brasserie.

Chérie les journaux rappellent que c’est l’anniversaire, le 10e, de la paix ; mais ce n’est pas à la paix que je pense, c’est à quelque chose qui m’a plus touché même que la guerre. Souviens-toi. Tu ne peux pas dire que je ne t’aimais pas comme maintenant je t’aime. Les souvenirs sont plus forts que tout. Rien ne peut les changer. Je voudrais te tenir sur mon épaule.

J’ai reçu de Jules Romains son livre *Quand le navire*... Le titre même t’indique que ce n’est pas un livre pour nous ; il n’y est question que de bateaux et de séparation. Néanmoins je le lis ; et je voudrais que tu le lises. Mais tout çà suppose que tu aies du temps, et il est évident que tu n’en as pas. Ne te fais pas de souci. Je t’ordonne seulement de n’être pas malade ; tu n’en as pas le droit. Et souviens-toi que tu m’appartiens depuis l’ongle du pied (je crois le sentir) jusqu’à tes cheveux dorés que j’aime. Ne t’inquiète pas du reste ; moi je suis à la brasserie, je fume mon cigare, et je suis maintenant un homme. Je n’ai plus cet œil de poisson cuit…


Je commence à jouer de la musique ; je te l’envoie à travers l’espace ; mais j’attends en vain la caresse folle dans l’oreille et le pliant de ta taille amoureuse, et tes yeux agrandis. J’avais rêvé (mais les rêves sont fous) que nous travaillerions en même temps les mêmes fugues. Mais il est bien question de cela. Je comprends que tu en es au point où il faut donner dix impulsions en même temps. Quand çà sera parti, tu auras peut-être un peu plus de temps. Et tout çà c’est du rêve. On ne gagne pas d’argent à se tourner les pouces. Et tu es un petit homme plein de feu et d’énergie. J’aime çà ! Je te répète tout le temps la même chose, que je t’aime. Mais je suppose que çà ne t’ennuie pas. Et moi ? De quoi est-ce que je me plaindrais. Après le premier plaisir, qui est de te voir, vient le plaisir de penser à toi ; et celui-là je l’ai ; je m’en saoule. Je dois avoir l’air d’une sorte de poète qui voit des choses dans la fumée. Et c’est vrai. Mais ce soir je suis trop paresseux pour faire des vers. Je pense seulement à l’amazone en béret blanc, et en jupe blanche, qui m’entraînait vers le sommet rocheux… Il me plait de n’être pas indigne de cette femme-là. Je t’adore, et je te le dis cent fois. C’est bien audacieux ; on dit que l’amour vit d’incertitude. Et voilà pourquoi cette vache d’*Ile de France* ne m’a rien apporté. Mais çà ne me fait rien. Je suis établi maintenant dans la confiance absolue. Et toi aussi, je pense. Ou alors çà ne servirait à rien d’être malheureux. Ce qu’il y a dans le livre de Romains, c’est sur New York, presque les mêmes choses que tu m’as écrites. Et évidemment j’aimerais bien avoir tes réflexions sur toutes choses. Mais quand je pense que tu as à envoyer des instructions à Jeanne et encore des topos à ta famille, je te dis : écris-moi un mot de temps en temps, et ajournons les détails à des temps meilleurs ; si tu obéissais à une contrainte quelconque en m’écrivant, je ne m’en consolerais pas. Tu te souviens, comme je savais bien attendre. Les petites choses ne me font rien. Ce qui importait, c’est que j’arrange les choses dans ma tête de façon à n’être pas injuste envers toi ; et cela j’y arrive, comme ma lettre de ce matin te l’explique assez. Le reste s’exprime mieux par e contact et la méthode que les menhirs nous enseignent. Et toi tu as pris soin que le menhir fût dirigé vers le ciel (je te vois rire). En effet le contraire eût été absurde en ce lieu-là. Je suppose que tu as encore la sensation ; pour moi elle est présente et même indiscrète…

Tu es une fameuse gosse, et enfin tu es ma femme, comme tu l’as dit, c’est-à-dire le complément exacte et parfait d’une espèce d’artiste et d’une graine de pirate (ta nuque !). Mais tu me trouves prétentieux, je le vois bien, et tu voudrais faire la coquette. Ce n’est plus le temps, ma chérie. Maintenant il faut aimer, et dire qu’on aime. On n’a pas le temps de battre des cils. Il faut être sûrs l’un de l’autre absolument ; sans quoi comment vivre ? Cela te sauvera dans ce pays où tu es perdue et exilée. Mais non pas seule, puisque je t’écris à tour de bras.

Les affaires entre la France et l’Amérique se gâtent un peu. La Chambre unanime pour ne pas payer, c’est effrayant. J’espère que l’opinion là-bas restera indifférente. Il est clair que les *stocks* sont une volerie (10 milliards de francs). Klotz, qui en est l’auteur responsable, est en prison comme tu sais ; mais au lieu de plaider cela, on s’emballe, on refuse toutes les dettes (ou on en a l’air) ; enfin c’est l’union enthousiaste, comme aux jours de la guerre. Raison de plus, si les affaires doivent se trouver un peu étranglées entre les deux pays, pour te féliciter d’être là-bas. Mais je te le dis à l’oreille, c’est tout de même bien dur… Seulement je t’aime, et ce que tu veux est bien. Je me réjouis de penser aux fines lingeries que tu recevras d’ici. Les acheteuses peuvent toujours en chercher autant ! C’est là ta force ; c’est l’inédit, l’inimitable. L’Amérique ne sait jamais l’inventer, mais elle sait le reconnaître et le payer ; ce qui nous promet du vin blanc à Korn Ar Hoat et autre chose aussi… Je t’adore. Prends mon baiser et sois heureuse un moment. Ton ALAIN.

# 1er juillet 1929

NAF 14232/77-7



Lundi 1er Juillet soir, au coin à droite au fond de la brasserie.

Cette fois c’est une rose thé qui ressemblait tellement à ta peau que je n’ai pu me retenir de la baiser et de la porter sur mon cœur toute la journée. Ce matin je n’ai pu t’écrire ; rhumatisme au poignet. Il faut te dire qu’ici nous avons pluies et temps frais, avec de beaux moments. Les douleurs vont et viennent ; mais j’ai suivi tes conseils et je m’en trouve bien. Chérie adorée, tu vois si je t’aime ; je t’obéis comme un enfant.

Non, ne regrette pas. Il n’y a rien à regretter. Tout cela devait être, et tu n’en es pas plus l’auteur que moi. Tu peux m’en croire. La passion et le désespoir ne me portaient que trop à t’accuser. Mais cela ne tient pas. Du jour où nous nous sommes aimés (Le sanglier. Ah Dieux !) il était sûr, par la situation même, que nous aurions de durs moments. Mais qui y pensait ? On se jette à l’amour ; on ne délibère pas. Cependant il était inévitable que j’allasse à la mer etc. et que tu souffres, et que je souffre. Et, de fil en aiguille, la pire épreuve est venue ; nous ne pouvions y échapper ; tout concourait ; c’est une chose qui j’ai fini par bien comprendre, et çà m’a tiré du désespoir. Ainsi tâche d’être à la hauteur, et de tirer le meilleur parti d’une étrange situation : deux amants qui s’aiment depuis vingt ans, sans ombre de lassitude ou seulement d’habitude, et qui se séparent par une fatalité juste au moment où l’amour est arrivé au plus parfait moment. Personne n’y comprendrait rien ; mais, nous, nous comprenons très bien ; et ne va pas à ton tour penser là-dessus des choses fausses. Car, comme tu m’écris, l’amour, le plus bel amour, le plus complet, voilà la vérité ; et tout le reste est faux. Nous sommes comme pendant la guerre, et même c’est encore moins pire. Il s’agit de tenir. Tout à l’heure je me voyais dans la glace en face ; voilà un homme éprouvé, mais c’est encore un homme. Le cou est solide, et le menton aussi. Et quant aux rides de chagrin tu les adoreras, elles sont à toi. Ainsi je fume mon cigare avec une satisfaction étrange qui me rappelle certains moments de la guerre, où on prenait son parti de tout. Mais fourre toi dans la tête que comme je t’aimais à Morgat (et tu le sais !) je t’aime encore à cette heure, tout prêt pour toi, tout à toi. Tu ne dois pas oublier cela. Et tu dois te consoler de tout. Même de cette chaleur Bostonienne. Quant au départ pour la mer bretonne, je t’en ai parlé déjà ; et il faut compter que le 25 Juillet j’y partirai ; car probablement on m’attendra là-bas, tellement la fatigue presse ; et je t’assure que ce ne sont pas des phrases ; je me suis demandé une fois si cela n’allait pas filer tout à fait. Il y a des moments pénibles. Mais c’est une bonne chose d’être possédé par une idée fixe (Toi !!). Le reste est pris bien plus facilement. Mais sois tranquille. Je n’ai jamais rien souhaité qui repose sur le malheur des autres. Nous avons eu tant de bonheur que nous pouvons bien être éprouvés un petit peu ! (Un petit peu !!). Toute cette histoire depuis deux mois est terrible. Le bateau, ces lettres désespérées (des deux côtés) ces larmes rongeantes. Enfin c’est vivre. Cela est tellement à l’opposé de l’ennui ; je t’ai déjà dit ma joie délirante en recevant ton câble (mais il ne faut pas recommencer ; c’est tellement fou). Cherchant moi aussi quelque folie à faire, j’ai voulu savoir (c’est bien la première fois) quel jour est la St Gabrielle, et je n’ai rien trouvé sur aucun calendrier. Voilà bien ma chance. Je suppose que c’est une date d’archanges ou quelque chose comme cela. Si tu peux me renseigner, tu me feras plaisir. Mais pour le moment je pense seulement que tu vas aller en un pays plus montagneux, et travailler à ton gré. Cela ne m’empêchera point de t’écrire ; mais il faudra compter des délais en plus ; car il te faut quinze jours pour me faire connaître tes changements d’adresse ! Eh oui comme tu dis, tu as choisi une belle distance ! Mais tu n’as rien choisi, ma mignonne. Ou plutôt si. Tu as choisi un homme qui te réservait bien des embêtements, en compensation d’un amour que j’ose dire parfait, et unique dans sa vie. C’est encore une chose qu’on peut choisir. Et tu sais que je t’en dis autant et plus. Alors ? Alors il s’agit d’aimer et de patienter. Nous savons qu’il y a des moments qui paient tout. Je t’adore ma rose-thé chérie (et remarque comme je t’écris, quels kilomètres de papier !). Mais j’écrirais encore deux fois plus que je ne te dirais pas assez comme j’adore nos souvenirs, nos étreintes, cette folie ailée quand je te voyais, du plus loin que je te voyais. Ce sera tellement pareil !! Je courrai à toi comme un gosse. Je ne penserai seulement pas à toutes ces rides aux yeux et à ces cheveux blancs. Et toi tu ne les verras pas. Ce sera peut-être ici même, et on croira avoir rêvé. Ne lis pas *Quand le navire.* Je l’ai fini ; çà tourne à l’idiot. Il prétend qu’à force de vouloir on pourrait retrouver la *présence réelle.* Hélas ! Hélas ! On sait justement que c’est la seule chose impossible. 5000 kilomètres sont quelque chose ! L’amour peut tout : mais l’amour ne peut nier l’absence. Tu es ici ; tu es en moi. Mais tu n’es pas à côté de moi. J’ai mangé d’excellentes fraises, mais…

Effrayant de penser que tu fais encore ta cuisine. Tu devrais lire chaque jour deux pages de Stendhal. Mais je déciderai Jeanne à t’accompagner (tout cela me perce le cœur). S’il le faut je lui apprendrai l’anglais, moi qui ne le sais pas ! Mais ne prophétisons point ! Nul ne connaît l’avenir ; si ce n’est que je t’aimerai ; mais où et comment ? Il faut vivre un jour après l’autre. Je me roule en ta peau de rose-thé, en ton parfum enivrant comme un bourdon dans une rose ! Je t’adore, ma femme chérie, ton ALAIN à toi.

# 2 juillet 1929

NAF 14232/80-81

Mardi soir à la brasserie 7h15. Dans le petit coin derrière le paravent.

Ma chère Gabrielle. Me voilà en retard un peu, avec une conférence mal préparée ; il y aura des trous et du bafouillage ; il faut çà. Mais j’ai des affaires à traiter ! (tu ris de cette emphase). D’abord un oubli. Hier dans cette énorme lettre, que t’ai-je dit ? Je t’ai envoyé un morceau de Wuillermoz sans autre explication. L’article n’était pas bien intéressant, mais je t’ai envoyé la fin, à cause de Darius (toujours le même refrain). Et ce soir je traite de la musique (en une seule leçon). Et tantôt j’ai joué des fugues, et c’est ainsi que je me suis trouvé un peu pris par l’heure. Maintenant c’est le tour de René Levasseur qui 1° me demande de l’approuver sur le projet suivant. Le locataire de l’usine demande à quelles conditions on lui renouvellera la location. R.L. dit qu’il faut profiter de l’occasion pour tenter de lui vendre l’usine. Tu vois les raisons. J’approuve. – En second lieu il me rappelle un compte (de légataire). Il s’agit de dépenses (comme affiches en cabiot) et de recettes, comme termes reçus, vente de la tapisserie du salon (4000), au total, avoir commun 6419 frs dont ta part est 1511,45. Je lui dis de faire passer cette somme au compte 7730 ou de m’envoyer un chèque. Je donnerai sa lettre à Jeanne pour le coffre. Il faudra aussi que j’aille un de ces jours voir où en est ton compte, et je te l’écrirai.

Je viens au câble si mignon. Je m’étais interdit d’en attendre un. Il est évident que nous ne devons pas en faire une habitude. Mais devine bien que tu as saisi avec enthousiasme l’occasion du Boléro. J’ai eu ce *cable-letter* ce matin à 10h mardi. Tu penses si j’ai bondi chez Durand, et de là à la poste de la rue de l’Arcade. Bref j’ai attrapé le bateau de demain (le *Rochambeau*) ; je ne pouvais guère aller plus vite et j’étais assez content de moi. Je pensais au jour où tu expédiais par machiniste du je ne sais quoi et buffetier la serviette oubliée par ton oncle. Ce jour-là je t’ai admirée (sans d’ailleurs être étonné. Je connaissais cette fille étonnante). Je ne sais si je te l’ai dit. Je n’ai pas dit assez de choses. Enfin j’ai été content de gagner un bateau. C’est qu’il n’y en a guère maintenant. Il y a un allemand demain aussi, mais rien du tout d’ici à l’autre mercredi ! C’est infâme. Bon. Maintenant après l’exécution j’ai eu le temps de m’interroger. *Partition*? Cela n’a pas deux sens. Mais voulais-tu dire l’ensemble des parties tel que le chef d’orchestre l’a sous les yeux ? C’est cela que tu vas recevoir. J’ai exécuté d’abord l’ordre tel quel. Maintenant je me demande ce que tu pourras faire de cela. À moins que votre petit orchestre… Mais il faut savoir qu’il est défendu de faire une réduction même manuscrite, sans des amendes énormes. Et peut-être as-tu voulu me demander la réduction pour piano. Ne t’en fais pas. Mets-toi dans la tête que courir pour ton service c’est une charité pour moi ; te rends-tu compte de ce qu’est cette vie qui n’a de plaisir qu’en idée. Agir c’est bon. Et la dépense non plus n’est rien. Cela ne m’empêchera pas d’envoyer la partie pour piano au bateau suivant. Mais comment faire ? Si j’ai mal compris, tu vas te faire de la bile, et je n’y peux rien. Il aurait fallu un câble énorme pour expliquer tout çà. Et cette lettre arrivera trop tard. Sache pourtant que si tu regrettes le dérangement pour moi, *tu te trompes*. Sache-le bien. Donne-moi du travail. J’avais rêvé d’être courtier en lingerie pour toi. Et sans rire. JE dis comme toi : il faut tâcher de vivre. Chacun de nous a ses difficultés ; je connais les tiennes. Je ne changerais pas avec toi. Enfin, mettons que c’est égal. Maintenant ce qui m’occupe pour toi est bon. Tu sais bien comme je travaille vite ; et j’ai toujours du temps. Ainsi jure-moi bien que tu n’as pas de regrets (si je me suis trompé) et que tu saisiras encore dans l’avenir l’occasion de m’envoyer une douce pensée et de me faire rouler en taxi. Comprends-tu, et me crois-tu ? Je vais maintenant dîner. Potage, choucroute, pomme. Simplifions. Je me travaille pour arriver à ne pas trouve trop embêtant ce discours public où il manque Clélia. Que veux-tu ? Je lis en ce moment du Stendhal (*Mémoires etc.*) Il était à Paris vers 1826 exactement dans le même état. Il ne pensait qu’à une chose, ou plutôt à une personne. Ce soir ce n’est pas Valise. Néanmoins je tiens à te dire que je mêle imprudemment la terrible Oriane à notre tranquille amitié. Mais tu te débrouilleras. Tout ce qui m’enlève à la stérile rêverie est bon, et c’est en cela que tu peux m’aider. Si je ne t’avais pas, précieuse, unique amie ! ! Maintenant à table !

Après le potage ! Eh bien c’est pareil. Il n’y a pas de progrès. Au fond çà vaut mieux que le vide (que j’ai craint un moment). Ce sont des sentiments et des pensées pleins de force, toujours trop émouvants (l’anxiété qui ne cesse jamais, tu l’annonçais bien. Tu l’éprouvais à Morgat au temps des régates. C’est comme si on avait peur, sans savoir de quoi). Enfin cela remplit la vie merveilleusement. Impossible de s’ennuyer jamais. La simple question : quelle heure est-il ? est passionnante. Ce côté de la question, tu ne peux pas le comprendre. À chacun ses misères. Au fond pourtant ce sont les miennes (à moi la choucroute et que n’es-tu dans ce petit coin !). C’est çà que je voudrais. C’est çà qui me consolerait de mes autres malheurs. Il ne me faudrait que çà. Un petit coin avec toi pour examiner les affaires, les incidents… Enfin tu te souviens. C’est là que tes ennuis étaient ramenés à leur vraie grandeur. Si seulement j’étais là-bas, t’attendant une fois de temps en temps dans quelque brasserie, écrivant des vers et fumant d’innombrables pipes, ou bien pêchant à la ligne dans ce fleuve (comme je disais). Mais un pirate est une chose redoutable, même quand il pêche à la ligne (je te vois rire, et je sais que la peur n’est pas ton défaut ; le malheur c’est qu’elle n’est pas le mien). Mais non ! Amitié est encore amitié. Cela c’est juré et c’est au-dessus de tout (serment de Morgat, comme serment du Grütli dans *Guillaume Tell*). Je suis en train de cogner pour ma pomme, car l’heure marche. Et je vais leur verser un tonneau de mélancolie. Ils vont voir çà ! Le comique c’est qu’on voit très bien que je m’en fiche. Alors ? Énigme. Cruelle énigme ! Je connais quelqu’un qui a mystifié toute la terre (sauf un) et qui continue. Çà peut être très triste. Mais aujourd’hui pour moi c’est fil et coton. Entre deux. Tu ne trouves pas que c’est un peu long, cette histoire-là ? Mais enfin le métier est bien fort, et ce terrible pirate (voir la nuque) fait en somme un fonctionnaire assez tranquille. Déjà çà a fait un soldat très obéissant. Et toi-même ? Tu es une bonne fille ; bien tranquille, bien contente ! Et qui s’intéresse à la musique de Ravel ; cette petite grenouille étique ! On ferait sauter tout çà en l’air et les musiciens avec. Et on ne fait rien du tout parce qu’il y a Morgat et des choses qui paient tout. Ne crois-tu pas ? Ton Dick.

J’espère que cette lettre écrite en 4e vitesse va te faire rire un peu et te rappeler tes sabots du Morvan. Existons-nous ? Voilà la question.

D.

# 2 juillet 1929 ?

NAF 14232/118-119

Mardi soir à la Brasserie.

Ma chérie j’ai mangé du poulet, j’ai bu du Bordeaux rouge (vin de bécasse), j’ai mangé des fraises des bois. Tout çà pour me donner du ton ! C’est que j’ai vu Jeanne à 7h et c’est toujours un peu triste. Mais je veux réagir ! Quel bonheur hier soir ; j’ai trouvé, en rentrant par le O (après avoir vu passer l’insolent G !) encore une lettre de toi, et délicieuse (je veux dire plus longue, car tout est bon). Je l’ouvre ici même et je la relis. D’abord je te défends de mourir, même de chaleur ; et c’est entendu que tu m’obéis dès que je daigne commander. Malheureusement peut-être je ne daigne pas assez souvent. Au fond je te laisse tout faire, jusqu’à prendre des bateaux insensés ! Si j’avais eu moins de mollesse, tu serais peut-être ici ; en tout cas tu ne serais pas loin, et je n’aurais qu’à monter trois étages que je connais bien pour arriver à un petit dodo que je connais encore mieux, et où j’attendrais que tes effusions de famille soient finies (!!!). Tu vois ; j’ai juré de te faire bondir. Je t’adore. Je pense que quand tu bondis tes belles jambes font des combinaisons délicieuses… Ici parenthèse. J’ai dit à Jeanne que je te ferais rire. Jeanne a acheté du tissu éponge pour me faire encore des serviettes. Naturellement elle a acheté ce qu’il y a de mieux (49 frs le mètre) et je suis bien content qu’elle travaille enfin pour moi, au lieu de travailler toujours pour le Cherche-Midi ! À ce propos je lui ai conseillé une fois de plus de cherche un Angliche afin de se préparer à partir (par le *De Grasse*, naturellement) à une date indéterminée, afin de te faire ton repassage et ta cuisine, sans compter des jours (à fils tirés) très bien payés. Elle ne dit pas non ! Je l’aurai ! Fermez la parenthèse. Un baiser !

Ensuite tu te moques du Vésinet, où il fait frais ; c’est pourtant vrai. Et jamais il ne pleut quand je suis dehors. Et j’ai un toit neuf et une cheminée neuve. Ah oui ! Je voudrais bien t’entendre là-dessus ! Çà me rappelle la rue du Mont Thabor et Mr Ozouf. Avoue que tout çà était bien charmant, et que nous le savons mieux que jamais maintenant ! Aussi il n’est plus question de se fâcher. Tu disais : Ah tu arranges çà comme çà, toi ; il me semble entendre ta voix et voir tes yeux si tendres, rieurs, moqueurs un peu, mais en apparence. Je savais bien ce que cela promettait : une petite chatouille sous le bras, et puis… La grande p… étalée et s’offrant au plaisir. Mais il est à peine supportable de penser à ces choses ; on redeviendrait comme à la guerre, un peu mieux. Mais maintenant je suis chaste !! Et ce n’est pas toujours commode. Tu m’en diras autant ! Et zut pour l’Amérique. Et cependant (comme je disais à Jeanne) je veux que tu réussisses, que tu ne t’ennuies pas, et que tu te montres grande artiste. À cette condition je te ferai encore des vers. (Une chose à remarquer en passant d’après *l’Intran*. P.S. est malade et ne donne pas son feuilleton… Ce sont des choses vraisemblables ; l’aspect était un peu diabétique). Au sujet de l’*Intran*, notre ami le marchand m’a dit hier : « Elle n’est pas malade, la demoiselle » ? J’ai répondu en levant les bras : « Elle est en Amérique ». Il s’est enfui épouvanté. Il y avait de quoi. Mais moi, en dehors de la peine que j’ai, je trouve çà curieux, remarquable, et tout à fait en accord avec ton caractère aussi inflexible que tendre. Et je t’adore comme çà. Je ne voudrais pas changer un cheveu de ma gosse chérie ! Je continue. Je n’ai plus rien à *écarter*, maintenant, parce que je comprends très bien tout çà, et l’origine de nos malheurs, qui sont bien plus ma faute que la tienne. Ah ! À propos de Jeanne, j’ai le souci comme toi qu’elle ne manque pas d’argent, mais elle semble tout à fait tranquille. Le Cherche-Midi l’a payée etc. – Ah mais oui, ce que tu dis, je le sais. Tu ne pouvais attendre (tu avais déjà attendu un brin) ; et surtout tu ne pouvais pas revenir sur une décision ; cela les gens de notre espèce ne le font pas. Quand j’étais à la guerre j’avais tous les mois une occasion toute naturelle de revenir ; et c’était assez pénible. Mais… Enfin tu es ma femme, et je te reconnais. Et c’est une consolation, car enfin si tu étais un numéro vulgaire et faible, çà m’avancerait à quoi, de t’avoir sur cette banquette ? Mais, dis, tu y seras ? Penses-y sans cesse. Pense qu’en une nuit nous pouvons rattraper un mois. Pense à ce que c’est que l’amour parfait. Moi aussi je pense à Morgat, et cela est parfois gênant ; car le menhir, lui, il a tout le ciel, mais… (je te vois rire). Je t’adore ; que cela ne te sorte pas de l’esprit. Tu disais ici une chose : « J’ai eu çà… ». Mais je n’aimais pas j’ai *eu*; tu as, tu auras ; çà ne bougera pas. Tu auras un vieux pirate, voilà tout ; mais ce sera *tellement pareil* comme tu disais. Et non je n’ai pas le droit de me plaindre. Donne ta bouche terrible, dans un long baiser, et dis-moi que tu es à moi. Mais je le sais. Je t’adore ; je te prends toute (tes deux seins dans mes mains…). Ton ALAIN et ton Dick à toi !

# 5 juillet 1929

NAF 14232/82-83

Vendredi matin 5 Juillet 1929.

Chérie adorée, je croyais être à lundi. J’ai le sentiment de temps immenses qui ont passé entre nous ; et cette distance-là est pire que l’autre. Mais qu’y faire ? Depuis que j’ai renoncé à te faire des reproches, les réservant pour moi-même, je tombe dans un état de mélancolie qui n’est pas sans douceur, quelquefois. Je comprends un peu cette idée de poète que la vie n’est qu’un rêve ; cela est presque vrai quand il n’y a plus rien dans l’état présent qui intéresse. Le travail continue, mais ce n’est que préparation à l’examen oral ; cela ne vaut pas la peine d’y penser. Naturellement les imprimeurs font les morts, et le *Commentaire* n’avance plus ; j’oublie ce que je voulais y ajouter ; je me dis que ce livre sera sûrement éreinté (car chacun a son opinion sur un poète) et que c’est une fausse manœuvre. Et puis là-dessus je ris ; qu’est-ce que çà peut me faire, ce que les gens disent ? Et toi ? Que diras-tu ? Surement tu liras avidement, et tu aimeras. Alors, c’est une raison suffisante d’aimer ce travail, puisque je t’aime, charmant visage à moi. Sache que je suis en très bon état, les yeux reposés et tout en équilibre, jouissant de cette saison qui est délicieuse, un peu grise et toutefois assez chaude avec des orages qui font trois gouttes. Pour la santé des autres personnes n’en parlons pas. Ici tous les embêtements possibles, quoique sans réelle inquiétude (peut-être par une espèce d’insensibilité qui m’est venue à l’égard de beaucoup de choses). Toujours est-il que, par l’approche des vacances et tout cela réuni, je suis dans un état de dépendance qui ne me plaît point. Le 15 de ce mois, aussitôt après les prix, j’irai à Paissy voir ma sœur (et aussi la maison vide de la vieille amie). J’y resterai trois ou quatre jours, peut-être la semaine. Je n’aime pas ce voyage, parce que je l’ai trop souvent fait avec des ailes, pensant au retour, où je te trouvais soit à la gare soit à la brasserie. On ne devrait pas aimer ainsi (mais cela n’a point de sens ; on aime parce qu’on aime). Et d’ailleurs c’est faux ; les temps de séparation sont durs ; mais ils signifient quelque chose. Que signifierait la vie sans amour ? Le malheur vaut bien mieux que rien ; et surtout quand il y brille encore un peu d’espérance. Une chose qui m’est pénible, c’est de me voir vieillir. Petit à petit, et près de toi, cela allait ; je sais que tu ne remarques pas ces choses ; tu es assez généreuse pour cela. Mais quand les changements s’accumulent, un an cela fait beaucoup ; cela fait un choc inévitable. Mais enfin je me dis : tant pis. Je suis soumis aux lois communes ; je ne vais pas m’affliger encore de cela ; je sens tellement que ce sera *pareil* (comme à Morgat). Donc j’arrive bien à viser les temps de janvier ou février prochain ; mais pour penser plus loin, le cœur me manque. Et quand je dis à Jeanne qu’elle devra t’accompagner etc. alors cela touche au fond de la tristesse. Je reviens toujours à mon refrain : On ne connait pas l’avenir ; et quand on le voit bien noir c’est signe qu’il sera meilleur qu’on ne croit. Il peut se présenter d’autres situations, dont tu n’avais pas l’idée en France, mais qui peuvent se montrer. Je sais que tu vas te mettre dans ta forte tête (surtout en ce mois de repos) le mécanisme des affaires là-bas, et que rien ne t’échappera. Il te faut du temps, et un peu de loisir pour y penser ; mais, en somme, tu avais saisi bien vite le jeu de la grande couture à Paris. Là-bas le pays est tellement plus grand, la vente doit prendre de telles proportions, que cela est inconcevable ; mais toi qui es dedans tu finiras par y voir quelque chose, et surtout l’amour aidant (qui donne tant d’esprit aux filles). Il faut te garder surtout de devenir machine ; c’était l’effet de la nouveauté et d’une profonde tristesse, au commencement ; et là je ne t’ai guère aidée ; à peine pouvais-je m’aider moi-même. Mais cette espèce de résignation ne peut que produire maux sur maux. Car si tu revenais par ennui, retrouverions-nous jamais la tonique atmosphère d’autrefois, quand je te voyais t’envoler ; et moi-même je me sentais capable de tout. Nous n’avions de souci ni l’un ni l’autre ; et l’amour vit bien dans ce climat d’entreprise et de confiance en soi. C’est pourquoi je ne veux pas que tu restes assise par terre ; et moi non plus je n’y veux pas rester ; je pense à des livres, et je m’y mettrai dès que le métier me laissera un peu de temps ; cela occupera des temps encore plus désertiques… Compte que je serai à paris jusqu’à la fin de ce mois ; compte ensuite vingt jours d’exil ; et surtout ne me mets pas en pénitence plus longtemps ; je suis assez puni maintenant pour toute une vie. J’ai vu que Portland est un peu au nord et probablement assez montagneux ; ce pays est peut-être beau. Tu ne m’as rien dit du rivage de la mer à Boston ; peut-être ne l’as-tu pas vu. Il me plaisait de supposer de grands rochers, enfin quelque chose que tu pourrais aimer ; mais je vois bien que cette Bretonne que j’adore ferme les yeux sur ce qui n’est pas son pays. Au moins, à Portland, tu auras un air plus frais. Et surtout partout pense que je t’aime uniquement. Songe comme tout ce que j’imagine aux instants tristes est faux ! Il en est de même pour toi. Tu trouveras aussi de prétendues raisons de t’attrister, mais fausses ! Méfie-toi aussi de ton imagination. C’est bien assez de la distance ; c’est bien assez de l’absence ; il me semble que je suis maintenant délivré des maux imaginaires ; il en reste assez de réels. Essaie d’être raisonnable de la même manière. Songe que je ne vis que du bonheur de t’aimer et que ta pensée ne me quitte jamais ; que nos souvenirs délicieux sont comme un livre que je relis toujours ; tout m’y ramène. Je te suis fidèle, petite femme, en fait et en pensée. Il faut encore plus ; il faut que je conserve entier l’homme que tu aimes ; car un amoureux couché ce n’est pas tout (c’est beaucoup) ; et c’est pourquoi j’aime tous mes projets de travail. En attendant les livres, tu trouveras déjà quelque écho de toi (si caché que ce soit) dans les *Libres Propos*. Je lisais le dernier numéro hier, et je pensais que dans quinze ou vingt jours tes beaux yeux se poseraient sur les mêmes caractères, interrogeant ces pensées qui sont toutes à toi. Les affaires avec l’Amérique vont s’arranger, après un moment de folie ; c’est toujours mieux pour toi. J’ai sauté de joie quand j’ai vu que tu aimais mes pétales de roses ; cette fois c’est la rose *Alfred Carrière* blanche un peu carnée, avec des ombres qui me rappellent ton cou charmant et tes épaules (le matin) et d’autres charmants secrets que je connais ! Tu peux dire que je les connais… Mais peut-être rien ne vaut la tête bretonne de la républicaine où tout se passait à l’ombre d’une jupe blanche ; je n’y peux penser sans une émotion dont tu devines les effets. A toi toute moi tout ton ALAIN et ton Dick.

# 5 juillet 1929 au soir

NAF 14232/84-85

Vendredi soir 5 Juillet à la brasserie, au coin à droite (non dans le petit réduit).

Je viens de commander un cherry. Ainsi tu vois je ne connais plus d’obstacle. Je suis venu ici à pied, par l’institut du pont des Arts (il faut marcher si l’on veut dormir *et ne pas grossir*). Je croyais aller à un rendez-vous. Tous ces chemins me furent si heureux que j’y ramasse encore du bonheur. Mais tout en fumant des cigarettes *Woodbyne* (comme par hasard) entre les plats, je me disais qu’une bonne chose de la vie est d’écrire une lettre à sa chérie, et de se dire qu’elle aura du bonheur à la recevoir, à reconnaître l’écriture, à lire (comme moi je te lis). Présentement, je ne connais pas de plaisir meilleur. Bref l’Amour est bien fort ; il vit de peu. J’ai cherché aujourd’hui aux vitrines une gravure de St Germain des Près, la plus belle chose de Paris. J’arriverai bien à trouver çà. Mais tous ces projets sont rompus par les vacances ; toi tu files à la montagne et moi bientôt après à la mer ; nouvelle distance, sans compter que tu me gronderas un petit peu (pas beaucoup s’il te plaît ; j’ai mon compte !). En faisant lentement ce beau chemin que tu aimes, je regardais les femmes et je revenais à toi, la seule femme pour moi depuis vingt ans. C’est pourtant vrai ; et l’on ne devrait jamais avouer cela. Mais tu le sais, tu le savais. Tu ne peux pas ne pas deviner que la parfaite caresse des corps est chose rare ; et il est encore plus rare qu’elle ne s’use pas, qu’elle soit toujours *pareille*. De façon que n’importe où et n’importe quand c’est toujours comme devant le sanglier. Je suppose que tu rêves volontiers à toutes ces choses, et que c’est cela seulement qui te permet de supporter l’exil. Car, si tu es comme moi, la rêverie se promène sur tous les souvenirs, et le temps passe sans qu’on y pense. Une chose certaine, c’est que je ne m’ennuie jamais ; je rêve à toi ; c’est comme une conversation que je reprends ; l’intérêt ne s’use pas. Maintenant que je ne cherche plus des raisons contre toi, il n’y a plus de colère ; il y a une mélancolie assez douce, et une pensée toujours occupée à revivre nos chers instants. Le marchand d’*Intran* est venu, il m’est toujours agréable ; tu as dû bien rire en recevant la carte ridicule qu’il m’avait donnée *en prime*. C’est une vieille superstition qui continue ; tu n’as pas oublié ce vieil homme devant *le Sport* (il y a un peu de temps). Eh bien c’est la même chose. Peut-être as-tu trouvé là-bas quelque vagabond qui te fait penser à moi. Donc j’ai parcouru l’*Intran*. Je vois que la question des dettes ne s’apaise pas si facilement que je le croyais. On semble craindre un changement de ministère là-dessus. Et alors ? Alors c’est la tension diplomatique, la grève des touristes etc. Il serait bien plaisant que la fiction d’une succursale M. là-bas (fiction pour ta concierge) devînt une réalité. Mais tout çà ce sont des rêves. Un de mes rêves les plus ridicules est d’imaginer que j’ai une journée de jeu en Bretagne, et que je me fais conduire en 6 ou 8 cylindres tout droit à La Républicaine. C’est encore une des choses qui peuvent me plaire. Comme je suis très fat (tu ris), je me dis toujours que tu dois tout de même être heureuse d’être ainsi aimée. Mais tu ne le diras pas ! Le temps est à la gronderie ; je m’y attends ; je m’y soumets. Cela fera passer le temps un peu plus vite, par le désir que ces damnées vacances soient finies. Après cela c’est octobre et le travail, et les semaines fileront. Comme tu dis, l’avenir vient vite. La vieillesse aussi vient vite ; mais çà c’est un effet naturel ; on n’y peut rien. Je n’ai pas le sentiment que l’amour puisse en souffrir. En tout cas c’est une galanterie que je te fais de blanchir ; comme tu as des années de marge, çà te met à l’aise ; tu seras toujours tellement plus jeune que moi ; alors tu n’as pas à te creuser la tête là-dessus. Pense seulement à une auto que tu conduirais, en tournant la Madeleine, et à un très vieux gentleman qui serait assis à côté de toi, heureux comme un roi de vingt ans. Ces choses sont loi d’être impossibles. Je pense aussi à la châtelaine de *Korn ar Hoat* et à un invité de style, toujours en cravate bleue. Ma chérie ! Il me semble que tu viens de tourner la tête vers moi, et de me jeter ton regard amoureux. Surtout ne va pas être malade de chaleur ; frotte-toi d’*Eau de Cologne* ; c’est le remède universel. Tu te souviens comme ta Renée se moquait gaîment de moi. Enfin ! Elle est bien tranquille ! Sûrement il nous aurait été agréable de faire naufrage ensemble vers la fin d’avril. Mais il faut vivre ; et le courage est la vraie mesure de l’amour. Juge d’après cela si tu dois lâcher ! Il faut conduire cette aventure à bonne fin, d’une manière ou d’une autre (nous le saurons quand cela sera). À mes yeux tu es une fille tout en or, une valeur hors de prix ; donc tu dois réussir, et plus encore que tu n’espères. Dis-toi bien que j’attends beaucoup de ma petite femme si bien balancée, de cette forte tête, de ces jambes, de tout toi, qui me plais si parfaitement. Tu es mon poulain chéri. Aujourd’hui j’ai joué beaucoup de musique, et avec bonheur. Je croyais sentir tes baisers sur mon cou…

Je ne t’ai pas envoyé Vuillermoz ; c’était sans intérêt. Quant à P[aul].S[ouday]. Lalou se demande si cette maladie n’est pas diplomatique. Car *Le Temps* a changé de maître ; c’est Hennessy qui possède maintenant tous les journaux de gauche (qu’ils disent), et Coty tous les journaux de droite (qu’on dit). Il est donc possible que P.S. soit débarqué ; et ce n’est pas toi qui le regretteras ; mais moi je le trouvais assez radical, un peu épais, mais cela ne me déplaît pas ; j’ai horreur des traîtres polis. Et d’ailleurs je m’en moque. Toutefois ce sera une occasion, s’il est en disgrâce, pour lui adresser quelque bonne dédicace. Système Alain. Il n’est pas si mauvais. En tout cas il te plaît. C’est ce qui m’importe. C’est ton système aussi. Je me souviens de Courtot renvoyé etc. J’étais très content de toi. Si cela réussit, c’est bien ; si non, c’est encore bien. Tu es un fameux poulain. Et je t’adore ; et je te caresse toute ; et de tout cœur, tu peux dire !

Je n’ai plus qu’un petit coin pour mettre tous les baisers d’un fol amant. « *Long serpent de lait…* ». J’aimais toucher tes pieds et ta tête, ma longue chérie ; juste longue pour une caresse partout et un enlacement merveilleux. Pense… Et puis lis Stendhal ; c’est le seul qui comprenne… Je t’aime. Mes plus brûlants baisers (ce n’est pas peu dire). Ton ALAIN à toi.

# 8 Juillet 1929.

NAF 14232/86-87

Lundi matin 8 juillet 1929

Chérie adorée, on s’aperçoit aux dates que le temps passe. Peut-être es-tu déjà installée à Portland, où du reste tu dors profondément, car il n’est que deux heures du matin là-bas. C’est très difficile d’imaginer l’état présent de ma petite femme ; ce n’est jamais la même heure ! Mais j’avoue que c’est un petit inconvénient. Enfin quoique si loin tu ne sois guère qu’une ombre flottante, chère ombre je t’adore. Je commence à être sage ; je commence à penser que quelques heures, même à attendre encore longtemps, ce serait bien beau. Cette vie que je mène est assoupissante ; il me semble que je dors à demi et que je rêve. Il n’y a que tes douces lettres qui me ramènent à la réalité ; autrement je suis encore capable de regarder sur la place du Panthéon si tu n’arrives pas, ou rue de Rennes… On est bête. Tu serais bête comme cela si tu étais restée ici, et moi parti. Quelquefois, quand j’attendais le Z, une douce main se posait sur mon épaule ; je ne m’y attendais pas. Eh bien maintenant que je ne m’y attends pas… je pense que cela pourrait être ; j’imagine que nous prenons un taxi ; je vois ton air content. Nous remontons la rue Soufflot etc. Et chez Molineux je regarde toujours ; mais il n’en sort que des brunes à moustache. Alors je me dis que la guerre était pire. Et même, dans ce genre-là, je ne me dis plus grand-chose ; j’ai épuisé ce chapitre. Maintenant je pense à toi autrement, et plus heureusement ; je refais nos promenades ; je suis content à la brasserie ; c’est un lieu ami. J’aime le chemin le long de la Seine ; en ce moment le jour ne finit pas ; cela me rappelle tant de beaux soirs ; et toutefois la lumière d’été m’est toujours un peu triste ; c’est une époque d’anxiété, comme tu disais si bien. On n’était pas sûr du lendemain ; un mouvement d’humeur pouvait tout perdre. Et pourtant, si tu avais su. Je ne suis depuis longtemps qu’une espèce de garde-malade ; et je tâche de n’être point lugubre. En ce moment il s’agit d’abcès d’oreille qui recommencent toujours. Ce sont des effets de l’âge ; et j’ai bien de la chance de n’en pas ressentir. Les yeux vont très bien et les douleurs me laissent tranquille. Et pourtant nous avons un juillet froid, et j’ai du feu encore aujourd’hui. Un peu de ce froid te plairait ! Sois tranquille ; tu en auras. Tu te trouves là auprès du Canada et de la Nelle Ecosse. Au reste sur le *De Grasse* tu as su ce que c’est que le printemps dans ce pays-là. De tout çà je ne m’inquiète pas vraiment, parce que ton corps est de ressource. Il n’y a que la tristesse qui puisse t’abattre. Et c’est une loi de l’amour qu’il ne souffre que de lui-même. Le reste se supporte. Je suppose que ce temps de repos va te permettre d’organiser ton travail dans ta tête et de le voir d’ensemble. Grand soulagement. Une fois les choses mises en train, tu trouveras peut-être que le temps est un peu vide. Alors tu auras la ressource de m’écrire des volumes ; et tu sais s’ils seront lus ! Au fond je ramène tout à l’Amour, et ce qui m’intéresse d’abord, c’est ce que tu penses de ton Dick et de ton Alain. L’un c’est ton homme de lettres qui fait des projets afin de faire filer le temps. (À ce propos, puisque je t’ai parlé de P[aul].S[ouday]. je dois te dire qu’il est réellement très malade, et, disent les journaux, par des complications diabétiques à la suite d’une petite opération de rien du tout. Les communiqués n’étaient pas bons). Toujours concernant la littérature, Pierre Bost m’attendait samedi pour me demander ma signature pour une pétition en faveur de Jacques Copeau ; il s’agit de le faire nommer administrateur de la Comédie Française ; tu penses si j’ai signé ! Et en pensant à qui ? Cela m’a jeté dans des souvenirs charmants, et dans d’autres plus sombres (Les films du Vieux Colombier) ce qui m’a fourni un sujet de conversation avec ce jeune romancier, qui tenait pour le cinéma, mais qui n’y croit plus beaucoup. A la N.R.F. a justement paru un *Propos* sur le théâtre, où je faisais clairement allusion à Copeau ; cela tombait très bien. Je nous revoyais tous les deux en quelque théâtre ou concert ; toute cette vie cachée était pleine de sens, et très heureuse hors des périodes de punition, qui n’étaient pas bien graves. Du moins j’avais le tort de ne pas y penser assez sérieusement, si ce n’est quand j’y étais absolument forcé. Çà c’est ma grande faute, l’insouciance, qu’il faut maintenant payer. Enfin ! L’amour ne va jamais sans traverses ; probablement parce qu’il méprise les réalités inférieures, qui nécessairement se vengent. Une fière chance lorsque le cœur n’est pas directement blessé ; il ne l’est pas. Tu m’as donné l’exemple, mais je suis capable de le suivre. « Mon amour, disais-tu, est bien au-dessus de cela » ; c’était en réponse à des lettres absurdes, où je me faisais mal ainsi qu’à toi. Mais les beaux souvenirs ont triomphé ; et j’ai fini par juger sainement. La vérité c’est que dans les pires moments je n’ai jamais cessé d’aimer cet amour et de [le] trouver beau ; le malheur présent n’enlevait rien du bonheur passé ; et je suppose que mes lettres ne t’ont laissé aucun doute là-dessus. Au fond tu étais sûre de moi, même dans cette difficile aventure, et tu avais bien raison. Toutefois ne t’en va pas en Australie (comme je disais) qui est le lieu le plus éloigné. Comme cela c’est suffisant. Quelquefois j’imagine qu’un empêchement étant survenu, tu prends le bateau à la place de ta directrice ; et autres folies. Je n’en suis plus à dire que çà n’avancerait pas puisque tu devrais retourner. Je suis moins difficile et je ne regarde pas si loin.

Tu vas voir si je suis sage. L’autre jour Jeanne me racontait (occasion de parler) un propos de ton oncle disant : « Tiens ! Je croyais que Gabrielle était là-bas pour dix ans ». Ironie, ou phrase mal comprise. Mais çà ne m’a rien fait du tout. Un petit mois plus tôt, quels romans n’aurais-je pas bâtis là-dessus ! J’ai toujours cru au fond tout ce que tu disais ; mais maintenant je n’ai plus de doute et je n’en aurai plus. Le sentiment est aussi invariable en moi qu’en toi. Et ce n’est pas peu dire ! Le temps, l’oubli, toutes ces machines-là, je n’en ai pas peur ; je vois que je m’affermis, au contraire ; et ainsi je te comprends encore mieux. Rien ne pouvait être pire qu’une vraie brouille entre nous ; alors la plus courte distance aurait été plus infranchissable que l’Océan. Quand on a risqué cela, on peut encore s’estimer heureux à 5000 kilomètres de distance. J’arrive à penser à ces moments où tu arrivais pour me rejoindre, et j’éprouve encore quelque chose de ce bonheur plein qui me faisait oublier tout, fatigue et soucis. L’instant d’avant je pensais à toi avec bonheur. Mais tout d’un coup tu paraissais, et alors quelle différence ! Ce n’était plus le même monde. Les corps se reconnaissent et sont transformés ; la parfaite harmonie physique se rétablit. Seulement en y pensant je me sens tellement fortifié. C’est cette pensée qui t’a soutenue aussi. Deux ou trois fois ton visage a exprimé cela pleinement. Je me souviens d’un matin au petit jour, où je t’ai réveillée *peu à peu*. J’ai vu paraître ton sourire de fille de la terre ; je ne l’oublierai jamais. Deux ou trois fois aussi dans les tristes jours je t’ai connue *toute*.Tu comprends ce que je veux dire ; une expression d’amour absolument au-dessus de tout. Je suppose que tu as lu la même chose dans mes yeux ; et ces épreuves ont été un bonheur d’une certaine manière. (Il faut bien se consoler). Je t’envoie des pétales de la rose de Teplitz, la plus chaude de ton, et la plus parfumée, pour t’accompagner dans les rochers de Portland (c’est ainsi que j’imagine ce pays ; si je me trompe, écris-le moi. Et pour ce qui est de la période désertique, crains plutôt d’écrire une lettre de moins que d’en écrire une de trop. Fais çà pour ton Dick qui t’adore). Pense, en respirant ce reste de parfum, à nos éveils indiscrètement parfumés (toujours pareils, depuis le fiacre qui nous emmenait de la rue de Provence au boulevard Henri IV. Ah ! Jeunesse ! Mais je sens que ce sera tellement pareil ! Il me semble que j’y suis déjà. Comme on oubliera aussitôt ce temps d’épreuves. Qu’est-ce qui compte, dans la vie ? Tu vois je ne me laisse pas démolir. Il faut résister au temps et aimer intrépidement… Tu peux être contente de moi. J’espère un peu une bonne lettre aujourd’hui. Les arrivées sont tout à fait capricieuses ; cela tient aux chemins divers ; par exemple il n’y a pas de départ (Cie Transatlantique) entre mercredi prochain et l’autre ; donc les lettres iront par Cherbourg. De toute façon je t’aime follement, et présentement je te désire ; le sens-tu ? Pense à des moments… Cela ne traînait guère ; une petite chatouille… et toute la sagesse s’envolait… Je n’ai plus de blanc. Un grand baiser de tout mon corps à toi, belle fille dorée à qui je pense sans cesse. Ton Dick et ton ALAIN.

# 8 juillet 1929 au soir

NAF 14232/88-89

Lundi soir 8 Juillet, à la brasserie.

Cette fois (comme il fait presque froid) je me suis mis dans le petit coin derrière le paravent ; c’est là que je suis le plus près de toi ; c’est doux et pénible à la fois. Mais ce soir je suis plutôt à la joie. Songe à la surprise : ce matin à 11h j’avais deux lettres de toi au crayon, une de Portland, l’autre du train bleu. Je vois que Portland n’est pas un repos ; mais tout compte fait je crois que ce mouvement t’est bon. Je l’envie ; je voudrais rouler dans ces trains là et voir tous ces pays avec toi. Voilà mon rêve. J’ai le mal du pays, en ce sens que je voudrais être où tu es et même t’aider (au moins en imagination, comme je faisais à Paris. Tu te souviens de nos bavardages dans ce coin même où j’occupe ta place. Je n’ignorais rien des pyjamas). J’imagine que je suis libre et que je trouve un travail là-bas (folles imaginations). Ma chérie ! Nous n’en reviendrions jamais. Mais tout cela c’est du rêve. Cela traduit des sentiments vrais. Mais quand ai-je été libre ? Toujours tenu par un métier terriblement occupant. Toujours tenu par un devoir évident. (Et tout cela résulte de l’ennuyeuse province, où l’on finit par se coucher…). Pense que quand on a plusieurs histoires de femmes, toutes plus ou moins ennuyeuses, on n’attache pas d’importance à une de plus. Quand l’amour survient dans ce méli-mélo, cela ne peut manquer de faire des drames. Et c’est ce qui nous est arrivé. Forcément tu devais réagir d’une manière quelconque ; car la foi parfaite est rare, et je demandais trop à ton cœur généreux. Enfin ! Tout cela est fait. Et on peut dire que le pire est fait ; car certainement il y a une consolation à aimer parfaitement *malgré tout*. Et tu ne peux pas savoir ce que sont tes chères lettres pour moi. Je les lis comme on boirait si on mourait de soif.

Ce mot de mourir me ramène à P[aul].S[ouday]. qui est bien réellement mort, et très promptement, d’un anthrax aggravé par le diabète. D’où de belles oraisons funèbres ; je t’en enverrai des coupures. Et évidemment cet homme avait du caractère et une belle indépendance. Et comme on dit avec raison il ne sera pas remplacé. Les candidats sont ridicules. La vieille bonne dit : « Il buvait aussi trop de vin ». C’était un bon vivant, et qui avait trop d’occasions. Je me trouve bien de boire du cidre ordinairement et de manger des légumes. Mais il faut convenir que si le hasard m’avait donné un poste bien payé à Paris et toi avec, nous aurions mené naturellement une vie de bécasses et de fin Bordeaux… Je ris en y pensant. Nous ne sommes pas trop sages à nous deux. Et figure toi cette existence, moi journaliste opulent, et toi modéliste encore plus opulente… Et tout cela n’a tenu qu’à un fil. En sorte que nous avons peut-être encore de la chance ; car l’ivresse continue se paie. Enfin te voilà au régime sec. Et moi à un régime de Chartreux, si ce n’est que je viens à cette brasserie boire du Graves.

Je viens de m’interrompre pour parler au patron, qui trouve que *le froid* lui fait du tort. Je t’écris cela pour te rafraîchir. Après cette lettre je vais m’en retourner à pied, cherchant toujours la hanche souple, si étroitement collée à moi. Et je dirai bonsoir à St Germain des Prés. Surtout je ne veux pas que tu te fasses de reproches. Tout ce mal-là vient de moi (et pouvais-je faire autrement ?). Je viens de parcourir *l’Intran*. Je t’envoie une coupure prise dans *les Treize*. Nous aurions lu cela ensemble, et je devine tes réflexions. Le mot final t’intéressera. Évidemment tout homme veut être aimé. Seulement être aimé sans aimer ce n’est qu’un jeu qui est bientôt ennuyeux. Cela je l’ai appris un peu tard ; mais non pas trop tard ; car vingt ans d’amour c’est quelque chose ; et le sanglier connaissait déjà un amour partagé ; seulement tu n’en étais pas bien sûre. Au lieu que moi je n’ai jamais eu de doute ; et ce qu’il y avait de tragique, quand j’ai su que tu partais, c’est que je ne pouvais plus croire une chose que je croyais pourtant de toute mon âme, c’est que tu m’aimais. Et je suis bien excusable d’avoir perdu un peu la boule, puisque cette résolution t’étonne encore toi-même ; c’est à peine si tu y peux croire. Et pourtant tu roules bien le long du rivage de l’autre côté de l’Océan. C’est pourtant vrai et c’est à peine croyable. Et ces preuves d’amour, qui font que je n’ai et je n’aurai jamais plus aucun doute (en ce sens je suis bien le plus heureux homme) m’apportent un mélange de peine et de plaisir ; car on vient à regretter plus amèrement que jamais tous ces jours perdus, qui ne reviendront pas. Et penser que cela fut volontaire ! On ne le peut, et il ne fat pas. Rien de volontaire là-dedans, mais l’effet d’une situation qui s’est développée toute seule, et qui a produit des effets de sentiments insurmontables. Et il est pourtant vrai que si nous nous étions connus comme maintenant, cela n’aurait pas eu lieu. Et il est vrai que d’autres choses auraient eu lieu, peut-être pires, et toujours par la nécessité. Car la maladie à elle seule crée des devoirs impérieux ; et le cœur ne peut pas toujours se soumettre. Et toujours, Gabrielle à moi, je te remercierai de ce que tu as été bien généreuse, et si longtemps. Mais la perfection n’est pas de ce monde. Et il faut payer un si grand bonheur. Je voudrais payer gaîment ; mais c’est trop difficile. Toutefois il y a des moments où tout est harmonie, malgré cette horrible distance ; tu dois sentir cela aussi ; des moments d’amour parfait. Car enfin je ne t’ai jamais rien caché ; tu sais tout de moi. Cela est rare et beau. Et j’en puis dire autant. Oui tu peux me dire tout, par-dessus ces 5000 (ou 3000) kilomètres ; cela est sans inconvénient pour la fatuité ; et d’ailleurs cela sera maintenant sans inconvénient à jamais, car l’épreuve a passé, et elle suffira. Tu as donc un amant presque parfait (le fat !) et tu serais la plus heureuse des femmes si seulement le hasard te rapprochait jusqu’au contact (seulement comme à Morgat !) Mais tout cela est du rêve ; et je n’ai et nous n’avons plus que ce rêve, qui est une chose délicieuse, mais si faible à côté de la réalité. Toi que j’adore, rêve que tu dors sur mon épaule, après le plaisir. Voilà le bonheur ; et nous l’avons connu. À toi tout ton ALAIN.

# 9 juillet 1929

NAF 14232/90-91

Mardi soir 9 juillet.

Chérie adorée, je suis encore à la brasserie, et je ne vois pas pourquoi je me priverais de t’écrire. Je suis encore sous l’impression de tes deux bonnes lettres au crayon, non pas plus tendres que les autres, mais récentes. C’est délicieux de penser à une petite femme blonde qu’on adore, et qui pense à vous tout le temps. Il n’y a qu’un malheur, c’est quand on pense à la distance réelle et au temps, cela pince le cœur. Du moins aujourd’hui j’ai tenu une promesse que je t’ai faite. J’ai eu du Dr Mondor l’adresse d’un oculiste pour de bonnes lunettes. J’irai jeudi ; le rendez-vous est pris ; et voilà une affaire réglée. Le Dr Mondor m’a montré les manuscrits qu’il m’a achetés, et qui sont collés avec marge et **[ ???]**. On ne peut pas savoir comme c’est beau. Chaque volume lui revient certainement à 2000 frs. Non, il n’est pas comme tu crois. Car quand il paye un manuscrit, ce n’est pas en promesses. Et, pour la *faillite* Lesage (qui est à l’amiable), le mot n’est pas juste ; elle a proposé des échéances et elle doit tout payer ; on peut attendre. Moi je le trouve parfait ; et je l’aime surtout parce qu’il a vu ma petite femme (sans savoir…). Et tu comprends tout ce qui touche à toi me plaît. Cela me fait penser que j’ai rencontré Jeanne aujourd’hui au coin de la rue Littré ; bien heureuse d’avoir des nouvelles. Et ce soir en rentrant j’irai prendre mes serviettes et naturellement les payer. Je vais voir cette salle à manger, et jeter un coup d’œil du côté de la chambre…

8h30. Ce qui précède fut écrit en buvant le Porto. Maintenant c’est le filtre. J’ai lu *l’Intran* ; je vais t’en couper encore un petit morceau. Ce n’est pas que ce soit très intéressant, mais il me semble que tu lis par-dessus mon épaule. C’est ainsi que je joue comme un enfant avec rien du tout. Au fond tout çà est très triste. Ce que tu me dis de mon petit jardin dans ta lettre… que de fois j’ai imaginé que tu y venais, que tu cueillais des roses ! Et cependant la marge de liberté se rétrécissait. Tu me connais. J’aimais mieux n’y pas penser ; je me disais que les beaux moments feraient tout oublier. Je n’ai eu que des torts en cette affaire. Je me disais que l’amour vrai fait tout pardonner, et que c’est tellement rare et précieux qu’on passe sur le reste, et ce fut vrai pendant 20 ans. C’est quelque chose. C’est la mer qui a tout gâté, et c’est cette peinture que j’ai reprise qui m’a fait accepter cela. Tu m’as pardonné plus d’une fois, jusqu’au jour où l’occasion s’est présentée. Je n’ai jamais su quel jour cela s’est décidé ; je n’en ai rien soupçonné. Je t’ai dit, à ce propos, que tu étais bien dissimulée (c’était au Soufflot, dans ce coin sinistre…) ; en réalité tu ne dissimulais pas grand-chose, car tu montrais de l’amour, et c’était vrai. J’ai fini par débrouiller tout cela. Ce n’est pas facile, entre deux amoureux qui ne parlent guère. Le vrai ne s’est montré qu’ensuite, quand il était trop tard ; et je ne t’aurais jamais conseillé de revenir sur une décision prise. N’oublions pas que très réellement cela te délivrait de soucis insupportables ; tu ne pouvais pas rester aux mains des mufles (très gentils, mais ils ne payaient guère). Tout cela devait être. Bien des fois des femmes m’ont dit : « Attends. Ton tour viendra. Tu aimeras ; tu souffriras, tu sauras ce que c’est que de n’être pas aimé ». J’ai cru un moment en être là ; mais il n’en était rien. Le grand malheur m’a été épargné ; j’ai eu la chance pour une fois que j’ai aimé (mais à fond !). Et quand je pense à ce que tu aurais pu me faire, si tu avais été seulement coquetterie et vengeance, je finis par trouver l’état actuel encore supportable, puisque je connais l’amour partagé. Comme j’aime ce train bleu dans lequel tu m’aimais… J’ai moins aimé le *De Grasse*, parce que tu y étais trop malheureuse. Mais maintenant je ne pleure plus ; une crispation de temps en temps ; une seconde de désespoir, et puis je me raccroche. Je me raccroche si bien que le Dr Mondor m’a trouvé une mine admirable. « Après une année pareille ! », disait-il ; il ne croyait pas si bien dire. Quelle année noire. Et quels amours désespérés ; mais c’était tout de même très bon. Le pire c’est l’absence ; on n’a jamais ce bonheur du contact. Et enfin tant pis ! Si je t’aide à passer ce temps critique, je serai content de moi. J’ai dit à Jeanne ce que tu faisais et que tu m’écrivais en courant sur des chiffons de papier (j’exagérais). J’aurai soin qu’elle ne manque pas d’argent, c'est-à-dire que je lui signerai un chèque avant de partir. Je fais beaucoup de volume avec ces menus services ; c’est comme pour la succession ; je t’ai dit que ces petites choses m’aidaient à vivre, bien loin de m’ennuyer. Quant aux héritiers, c’est très amusant à voir. Mais en voilà assez là-dessus. Je rêve à toi, à ton corps tout près du mien, à nos folles caresses, aux instants qui suivaient le plaisir. « Tou m’as touée », instant encore plus délicieux. Et puis nous dormions sans savoir comment. Puis le matin je consultais le petit cadeau lumineux (qui est avec toi). Il te dira bien des pensées d’amour. Au matin j’entrevoyais ton visage tout baigné d’amour et de sommeil… Heures trop courtes. Il me semble que je sens tes deux mains en coupe sous le menton du pirate. Avoue que tu as été quelquefois heureuse. Et moi j’en dis autant. Cela est rare et beau. Je t’adore toi belle fille à moi, brûlante fille ; et longue et paresseuse le matin… J’aimais… Je touchais en même temps tes pieds et ta tête ; tu faisais la coquette ; tu glissais un œil. Et je m’en allais tout content. J’avais des ailes. Le seul souvenir m’en donne encore. Je ne sais pourquoi je pense maintenant à Dugny et au chapeau. Tu te souviens de la petite table ronde… Hélas tes yeux sont loin ! En pensée je les baise et je t’affole un peu, veux-tu. Ton amant à moi, ton fol amant, ton Dick et ton ALAIN qui t’adore.

# 12 juillet 1929

NAF 14232/92-93

Vendredi matin 12 Juillet.

Ma chérie adorée, ma Gabrielle au parfum enivrant, je te mets cette fois deux pétales de lis, parce que je les ai tellement respirés ces jours-ci, et avec une telle ivresse d’amour. Tu trouveras encore un peu de ce parfum si fort. Ma chérie il faut considérer ces temps comme une pénitence redoublée pour moi, à cause d’un congé de maladie (furonculose de l’oreille ; douloureux et long, non dangereux). Naturellement ce n’est pas de moi qu’il s’agit. Ton Alain n’a pas la moindre chose ; pas même de rhumatismes (de nouveau le temps est à la grosse chaleur, et les journaux disent qu’on meurt de chaleur à New-York. Je pense avec plaisir à Portland). La question des lunettes est réglée. Hier Dr Prélat (Bd Haussmann). Astigmatisme léger ; verres cylindriques. 3 jeux, un pour lire, un pour le piano, un pour voir de loin (non obligatoire). Tout cela est commandé chez Giroux même boulevard. Le Dr a trouvé les yeux très sains et non fatigués. Tu vois que j’obéis promptement (et avec bonheur). Aujourd’hui je vais probablement à Sucy (d’après une lettre que je vais trouver rue de Rennes). Je déjeunerai peut-être à la brasserie, si je vois que je ne peux pas y dîner. Hélas bientôt je n’aurai plus cet isolement dans nos petits coins ; aussi je recommence à être agité et d’humeur très variable. Je me surveille. Je suis occupé à corriger les épreuves du *Commentaire*. L’imprimeur pense avoir tout composé en octobre. Quand il sera temps que tu rappelles ta souscription je te le dirai ; ce sera vers octobre, quand on annoncera le livre. Mais tu garderas ton rang. J’ai aussi réglé avec Mondor la question des droits d’auteur ; Valéry par politesse voulait refuser tout droit ; mais j’exige le partage par moitié. C’est une édition de *Charmes* ; et il est certain que la vente dépend plus de son nom que du mien. Enfin c’est comme çà (tu ris, je te vois). Mais je pense à cette chaleur que vous avez là-bas. Les trains même bleus doivent être des étuves. Enfin tâche d’arranger ton métier pour l’avenir de façon à échapper aux inconvénients de ce climat. Je sais par Jeanne que Marcel devait être à Paris hier, et que, si l’affaire réussissait, il te dirait bonjour à New-York en passant. Cela me ferait plaisir. Mais c’est encore incertain. Jeanne aussi s’inquiète des paquets de dessins ; je lui explique que tu n’as pas le temps d’accuser réception de tout. Enfin tu imagines ce bavardage, et pourquoi j’y trouve du plaisir. Tous ces plaisirs me seront diminués ces temps-ci. Mais non le plaisir de t’écrire ; n’importe comment le stylo marchera. Les questions de départ sont en suspens ; car il s’agit de savoir quel point de convalescence etc. Ne te soucie pas si je suis sans lettres, mais n’hésite pas non plus à en écrire une de trop. Ce sera ma punition, et bien méritée ; seulement ne l’exagère pas. Je dis bien méritée, car en ces temps où, par des causes imprévisibles, la liberté est étranglée (quoique quelquefois j’aie des temps libres pour les mêmes causes), je pense aux orages de ces temps-ci. Il est pourtant inévitable quand on y pense que l’aimée soit sacrifiée (car on se dit qu’au fond tout est à elle). Mais c’est une chose que tu ne pouvais pas comprendre toujours malgré ta générosité naturelle. Ainsi, faisant mon examen de conscience, je finis par trouver que c’est uniquement par ma faute que tu es là-bas dans le ce climat pénible… Certainement cela est exagéré dans l’autre sens, comme étaient exagérées mes folles idées. Mais je ne dois point m’étonner si tu as quelquefois déraisonné aussi. Je pense que les épreuves de cette année nous donneront une plus juste vue, à l’un comme à l’autre ; et pour moi il n’y a plus de nuages du tout dans l’amour, et c’est bien le principal. Il suffit que je pense à toi (ce qui est continuel) pour qu’il m’arrive malgré tout une sorte de bonheur et même de l’espérance. Mais… Mais… Il n’y a pas comme autrefois en ces temps-ci une espérance rapprochée ; c’est autre chose. Mais je me souviens que ces temps de vacances étaient bien amers. Je pensais à cette maison de Kérégou qui m’était aussi étrangère et inconnue que m’est maintenant l’Amérique. À présent *Korn ar Hoat* est à moi, et tu n’y es plus. Voilà comment l’amour flotte au gré des vents ; mais c’est toujours l’amour. Je n’ai qu’à penser à toi pour vivre énergiquement ; comme je pensais hier que j’avais grande envie de vivre, je pensais aussi à d’autres moments, comme toi sur le paquebot dans le brouillard ; tu n’avais plus envie de rien. Nous avons dépassé ces redoutables moments qui ne pourraient durer. Si seulement j’avais mes vacances toutes désertes, avec la brasserie de temps en temps, çà irait. Mais enfin ces jours passeront ; déjà le jour est un peu plus court. Hier j’aimais le croissant de la lune, déjà épais (tu le vois cinq heures après moi). Mardi dernier en sortant de la brasserie, je voyais le croissant mince au bout de la rue de Rivoli. Que de fois nous avons aimé ensemble cette heure délicieuse. Et la Seine était si belle. Les étrangers disent bien que ces environs de l’Institut sont uniques au monde, et que c’est là seulement qu’on est intelligent, poète et même amoureux (il y a aussi la Bretagne). Je pense à toi, ma chérie ; il me semble que je marche en ces beaux lieux, et que je sens ta hanche contre la mienne. Un soir nous sommes revenus ainsi ; c’était un peu avant que ton départ fût décidé ; mais du reste après c’était tout pareil ; je ne pouvais m’empêcher d’être pleinement heureux à côté de toi, même au Vieux Colombier, même en cette dernière nuit. C’était sombre et le désespoir n’était pas loin ; mais le bonheur tenait tout de même. Il n’y a qu’au *Soufflot* et rue Royale que tout s’est effondré… J’aime mieux ne pas penser à ces instants, qui filaient comme dans un mauvais rêve. J’aime mieux revoir les temps tranquilles où nous ne regardions pas loin, pleinement contents de chaque heure que nous passions ensemble. Et même quand je te préparais un café au lait détestable (j’en ris encore) et tu ne savais pas bien si tu devais grogner ou sourire. C’est un peu plus tard que cette belle fille dorée s’allongeait, entrouvrant un œil pour bien s’assurer que je l’admirais. Et tu peux dire. Il n’y a rien maintenant qui m’intéresse, si ce n’est ce long serpent de lait, et les yeux de myosotis et les belles épaules fines et grasses. Je pense aussi au phono, et à cette manière d’écouter, en baisant ta nuque de soie, en respirant tout ton parfum de fleur… Le 10e quatuor et le concerto me sont chers, mais voudrais-je, pourrais-je les entendre sans toi ? Je fais comme toi, je ne réponds pas. Le phono est bien tranquille sur le coffre ; tout çà dort en t’attendant. Je t’ai dit que j’avais mes serviette ; tu aurais ri en entendant le marché : nous avons fini par compter l’heure de travail à cent sous. J’aime bien Jeanne parce qu’elle t’est dévouée, dur comme fer. Elle disait de toi : « Elle sait bien comment elle doit me prendre pour me faire faire ce qu’elle veut ». Toutes ces choses m’attendrissent à un point que tu ne peux pas savoir. Je t’adore. Enfin le sais-tu ? Je prends ta chère tête, forte tête, sur mon épaule ; songe que tous mes trésors sont là-dedans ; je ne veux pas qu’elle ait mal ; je la baise partout depuis le menton jusqu’à la nuque, et surtout tes yeux chéris, qui toujours toujours furent tendres pour moi. C’est ce que je garde de la dernière minute ; ce n’étaient que deux grosses gouttes de larmes bleues, un peu pâlies. Pauvres nous. Mais sache que je t’adore. Ton ALAIN à toi tout et ton Dick aussi…

# 12 juillet 1929 au soir

NAF 14232/95-96

Vendredi 12 Juillet soir ; à la Brasserie.

Chérie adorée. Quelle veine ! Comme je partais pour venir ici la concierge m’a remis ta lettre de Portland ; je l’ai lue à cette table même. Çà fait un mélange de bonheur et de malheur. Tu ne te fais pas une idée de cela parce que toi tu sais que tu es dans ce pays là-bas. Mais moi je l’apprends tous les jours, et çà devient plus réel à chaque lettre. À chaque fois *il faut* se résigner. Ainsi tu me parles de cette maison rivale de Hickson etc. Je bondis de joie. Cela ne m’étonne pas, mais je suis ravi qu’on semble t’avoir (du reste, à Paris, c’était la même chose, seulement avec moins d’argent). Donc je suis ravi, et en même temps désespéré ; car il est clair que tu t’y feras, que tout cela t’encouragera, que tu te feras une vie là-bas etc. Et sache bien que le contraire m’aurait été absolument désagréable. Conçois-tu ces contradictions ? J’aime bien les Foote, et je t’y vois ; ne résiste pas aux liens de sociétés ; c’est nécessaire. Car enfin tu ne veux pas mourir de chagrin là-bas ? Il faut te sauver et me sauver. Et comme tu dis bien rien n’est gâché de notre amour ; tout est franc et beau, tout est clair et nos malheurs étaient inévitables ; je le sais maintenant aussi bien que toi. D’ailleurs malgré toutes mes extravagances, bien excusables car je t’aime, je l’ai toujours su, et ma photo te le dit (en termes d’amitié ; mais c’est encore plus important, et tu me comprends). Donc il faut tenir, et donc se faire une situation tenable. D’ailleurs il ne faut pas oublier les relations commerciales ; ce sont les plus importantes ; et tu le sais si bien. Tout ce que tu feras sera parfait ; tu garderas la balance entre les uns et les autres. Il n’y a à craindre pour toi que la tristesse et le désespoir. Alors dis-toi que je t’aime et qu’il n’y a plus de place pour le moindre doute ; alors tu te cramponneras, tu voudras réussir, et tout ira bien. Moi je vis de t’écrire et de lire tes lettres. Je t’écrirai, sois tranquille, même dans cette sale période des vacances. Si tu n’as pas eu de lettre au courrier (comme tu me l’écris) ce n’est pas ma faute. J’écris tout le temps, de façon à attraper chaque courrier. Mon seul plaisir c’est de penser à ta joie quand tu ouvres une lettre de ton ALAIN et surtout maintenant où je ne suis plus jamais méchant (c'est-à-dire tout à fait malheureux). Mais ce que je dis là n’est pas vrai ; une lettre même injuste c’est toujours une lettre. Je pense bien que tu vas me gronder ces temps-ci. Si seulement tu me grondais ici, sur cette banquette (jamais tes yeux n’ont grondé). Toi tu peux dire que je t’adore, petit femme à moi, si bien à moi, si bien en harmonie pour tout. Je pense aux concerts dont tu me parles (Boris etc.). Quels beaux souvenirs. Tu savais très bien ce que je devais voir ou entendre. Quelquefois on se trompait ; tu te souviens du théâtre Yiddish ? Etonnante puanteur. Mais nous avons bien ri.

J’ai une lettre de Gallimard sur les *Commentaires* ; et je sais en effet qu’il parle *d’enregistrer les souscriptions.* Etant donné le désordre de cette maison tu feras bien de t’inscrire de nouveau, en rappelant que tu as déjà souscrit. La lettre de Gallimard était sur les droits d’auteur. Cela sera à discuter ; je veux bien avoir seulement 5% comme il me propose, mais alors il faut que P.V. ait plus etc. Au reste je n’ai pas besoin d’argent, et cet ouvrage je le publie par contrainte, car je ne l’avais pas écrit pour cela ; et c’est une occasion certaine de me faire éreinter, enfin de me compromettre. Mais, comme Paul Desjardins me disait : « Cela vous réussit ».

Je glisse dans l’enveloppe encore une coupure de *l’Intran* sur P[aul] S[ouday] C’est l’objet des conversations. Aujourd’hui j’ai déjeuné avec Élie à Paris (sa femme est à Vittel). Il assure que P.S. n’était payé que 3000 par mois pour la Critique Littéraire ; et il prédit que la succession ira à un rédacteur du *Temps*. Naturellement je lui ai conté ma rencontre avec P.S. Aujourd’hui, grosse chaleur, je suis rentré chez moi à 3h ; j’ai lu, j’ai dormi un peu. Je t’écris avec mes mauvaises lunettes (personne pour les nettoyer). Mais demain j’aurai des verres convenables ; ainsi je n’aurai plus les yeux rouges ; car j’ai remarqué que les crises venaient de la correction des copies, et que le repos me guérissait aussitôt. Tout çà mérite des compliments, car c’est pour toi. Tu le sais (et tu n’en es pas eu fière), je ne déteste pas que tu sois fière de ton Alain. Moi j’ai tant d’ambition pour toi ! (Le patron, qui me voit écrire, me charge de mille choses pour toi. Cela me fait plaisir. Personne ne t’a oubliée. Je lui ai donné des renseignements sur la chaleur etc. sur les voyages que tu fais… Même ces gens-là savent bien que je t’aime). Je ferme la parenthèse, mais je ne me moque pas tout à fait de ces petites choses. Il n’y a pas de petites choses. Et quel bonheur que tu m’aies fait promettre de venir régulièrement ici ! C’est le lieu où je suis le mieux. Il nous sera toujours cher. Hélas ! Mais quand ? Après tout le temps passe… Ce que je te disais de la politique ne te paraît pas clair. Le fait est qu’il y a un mouvement à la Chambre contre l’Amérique et le paiement des dettes ; mais tout s’arrangera ; seulement il restera de la mauvaise humeur, les douanes fermées (chose qui t’intéresse à cause des travaux que tu fais faire en France) ; l’opinion réelle ici est très raisonnable ; en Amérique je suppose qu’elle est indifférente. Hier j’ai vu l’imprimeur des *Commentaires* qui est un artiste ; nous ferons du bon travail et vite. D’ailleurs il y a des parties du Commentaire qui me plaisent ; mais ce genre de travail ne me plaît guère. Pour l’opinion, c’est plutôt bon, et c’est pourquoi Mondor y tient beaucoup. Lui il voudrait me détourner de la politique, et le fait est que l’opinion ici est plutôt rétrograde. Hors un millier de lecteurs des *Libres Propos* il n’y a rien à espérer. Au reste, comme tu sais, je suis mon chemin pour mon plaisir, et les éditeurs s’arrangeront. Le résultat n’est pas si mauvais. Quant au roman, je te l’écris dans ces lettres ; il se fait, et il devient de plus en plus impossible à publier. Car qu’inventerait-on de mieux ? Ah ! Paille de Blé chérie ! Notre histoire donne ce qu’on appelle un beau sujet. Mais cela ne regarde personne que toi et moi. Je t’adore.

Encore un peu de blanc, pour te dire que je t’adore toute ; et ne sois pas triste à ton miroir. Ton expression adorable reviendra quand… Mais j’ose à peine y penser. Donne toute ta bouche et prends courage.

Ton ALAIN qui t’adore

# 15 juillet 1929

NAF 14232/97-99

Lundi 13h30 dans le train de Paris à Fismes.

Vainement, mon cher amour, j’ai prévu des premières. Le train remue beaucoup. Ce n’est pas un train bleu. Mais je veux tout de même t’écrire, afin de ne pas manquer le courrier de mercredi. J’ai déjeuné à la brasserie. J’ai eu tout le temps de penser à nos souvenirs, et surtout à nos derniers déjeuners, qui eurent lieu à la même heure. À force de sentiment j’arrivais presque à te voir, ton chapeau enlevé, avec la masse un peu fauve de tes cheveux, et ton cou joli. Naturellement cela tourne à la tristesse ; je connais trop ce que j’ai perdu ; j’ai toujours cette absence au creux de l’estomac. J’étais servi par celui des garçons qui s’intéressait le plus à toi. Le patron me faisait des politesses. Je crois encore rêver. Je suis incurable. Enfin je t’adore, et je ne désire qu’une chose : t’avoir. Tu es à peu près dans le même état, et les raisonnements n’y changent rien. Quand ta décision aurait été mille fois plus sage, çà ne changerait rien au fait, qui est absurde. Car chaque jour efface une possibilité de bonheur. Même fâchés, on aurait toujours l’espoir de se retrouver nez à nez au coin d’une rue. Mais sois tranquille. De Paissy, qui est si plein de ta pensée (car toujours je te retrouvais au retour) je t’enverrai une pluie de pensées mélancoliques. Car il ne s’agit plus de se consoler comme on peut. Parbleu on tiendra ! Par amour je me tiendrai à un niveau passable. Mais les jours passent, et j’ai vu au prix des camarades de la Sorbonne, terrifiants, vénérables vieillards ! Naturellement je trouve que je fais plus jeune. L’Amour y suffit ; l’ambition n’a pas encore arraché mes cheveux. Mais le temps est impitoyable etc. Et toi, jeunesse, ne va pas te faner, comme tu dis ! Vis, remue-toi, intéresse-toi à tout, et lave-toi de bas en haut !! Dans le fait tu seras bien capable de vieillir un tout petit peu, par pure flatterie. Mais tout çà, je ne le pense point réellement ; je veux t’avoir et puis c’est tout. Ce sera pareil : « Non, vous ne me verrez point changer, beaux yeux qui m’avez appris à aimer ».

Je travaille assez au *Commentaire*. Il me suffit de penser que tes beaux yeux liront cette belle typographie. Comme il y a beaucoup à ajouter (car il faut remplir les blancs), j’écris des choses ébouriffantes. Le fait est que ces poèmes sont très riches, et gagnent à être regardés de près. Ce sera toujours un hommage au seul Poète de ce temps-ci. Ce n’est donc pas du temps perdu. Et puis cela te plaît. Cette raison suffit. Si ton musicien aimait avoir un exemplaire signé, tu peux le lui promettre. Je réserverai un exemplaire d’auteur (naturellement sans n° ; çà ne vaudra pas le tien).

Mon regard se pose maintenant sur des prairies, des peupliers, des rivières (genre Ciry). Cette Île de France te serait bonne à voir ; cela est unique au monde. Mais j’approche maintenant d’un pays plus champenois, plus sec, plus pierreux (genre Paissy). C’est plus sévère ; cela sent la guerre. Mais pourras-tu lire ? Je me crois dans un tombereau à pommes de terre. Secoué ou non, je t’adore. J’ai encore donné des signatures à ton notaire. Cela me plaît. Je penserai aussi à signer un chèque pour Jeanne. C’est le moment où elle paiera et expédiera les travaux faits. Nous voici à la Ferté Milon. Une minute de tranquillité. Pardonne-moi cette écriture d’ataxique. Pendant l’arrêt tu vas mieux reconnaître ton amant, dont les défauts sont si bien inscrits dans son écriture ; et ils suffisent ! Mais tu les connais tous ; là-dessus on ne peut rien t’apprendre. Et quand je sens comme je t’aime, si naturellement, sans rien de forcé, je comprends que tu m’aimes comme je suis, et que je suis tellement pardonné. C’est très bon, tu sais ? Cela me préserve d’être mécontent de moi. Puisque tu m’aimes, çà va ; au reste on ne peut être autre ; et tout ce que je puis, tu l’as tenu dans tes bras et tes jambes, et combien de fois ! Ici je sens tes deux mains (mains d’artiste) en coupe sous mon menton ; et si c’était seulement vrai, je serais parfaitement heureux. Mais voilà la charrette qui se remet à galoper. C’est moi qui aimerais rouler avec toi dans ton train bleu, sur les bateaux, partout ! Je serais ton homme de lettres (bagage encombrant et décoratif). Je vais rêver à tout çà en attendant Fismes. J’ai sur le nez les lunettes chères, mais excellentes ; elles me viennent de toi, en somme. Jamais je ne serais allé chez le docteur si tu ne me l’avais ordonné. Ainsi j’aime ses lunettes ! Souris à ton grand gamin qui t’aime de tout son cœur, et qui pleurerait après toi s’il ne se retenait pas. Un long baiser tout salé (comme rue Royale) de ton ALAIN tout à toi.

# 16 juillet 1929

NAF 14232/100-101

Paissy Mardi 16 Juillet, 4h après midi.

Un peu à l’ombre, un peu au soleil, mais au grand vent, sur le banc de pierre de ma vieille amie, en haut de ce chemin que j’ai construit vers 1900, à peu près à la hauteur de sa cheminée, bien plus haut que notre maison, au-dessous de l’église neuve, qui a remplacé celle que tu connais… Maison déserte, jardin ouvert. Il ne faut pas avoir peur de la grande absence, car ce n’est rien. L’absence entre vivants qui tous deux mènent des jours réels et inutiles… À cela tu diras qu’en cette saison nous menions de tels jours. Va, tu le sais, c’est toujours moi qui ai tort ; et n’abuse pas de cet avantage, cœur chéri et orgueilleux. Moi seul je le connais bien ; moi seul je l’aime comme il veut être aimé (et il est difficile !). À mon tour de ne pas abuser de cet avantage. Je te vois rire ; je vois tes beaux yeux soudain illuminés ; tout cela ne fut pas vain, puisque rien n’a été gâché ni flétri ; c’est à l’état de neuf, comme le jour du fameux fiacre. Et, regardant bien, je ne vois rien à me reprocher ; car mon cœur n’hésite jamais à te reconnaître, petite Reine, ni mon corps non plus. Il n’y eut plus qu’ennui en toutes ces histoires manquées, et une hâte à les défaire, ou bien un espoir qu’elles se déferaient ; je savais bien qu’en toutes il manquait même une parcelle de ce feu que je connaissais par toi. Il n’y avait qu’une blonde (tu ris !) qui pût rivaliser, une blonde d’autrefois, qui s’appelait Blanche, et qui portait aussi son amour comme une belle ceinture ; mais elle était stupide. Tu me diras une bonne chose : “Et moi, alors, si j’étais stupide… » ? Je crois que l’amour des corps est déjà beaucoup, et que l’intelligence n’y sert pas. Et là-dessus tu en sais autant qu’on en peut savoir. Maintenant la vraie et entière tendresse en plus, le bavardage tout franc et si bien rempli, la confiance totale, cela c’est notre paradis. Tu y as joint encore une petite chose, bien précieuse à ton amant, c’est d’être la première dans ton art. Je ne t’expliquerai pas comme cela donne de l’espace à l’amour, car tu le sais. Et tout cela qui est l’esprit, nous l’avons ; tant que nous vivons nous l’avons. J’avoue qu’en des heures précieuses comme celle-ci, en des lieux familiers et beaux, je puis en jouir pleinement. Si tu as eu des heures pareilles, dans quelque coin solitaire, sur ta plage de Portland ou bien dans la montagne au bord d’un lac, tu me l’écriras ou bien quelque jour tu me le diras. Aurons-nous le temps de dire. Je pensais au retour… Je n’y voyais qu’un long baiser que rien ne pouvait interrompre et tes larmes bien douces.

Mercredi matin.

Tendre chérie, j’ai interrompu ma lettre, je me suis couché à l’ombre, j’ai essayé de faire des vers mais il faisait trop chaud. Je pense à toi, pauvre ! Qu’est-ce que çà doit être là-bas ! Je cours un peu, parce que le facteur est très irrégulier. Ici la vie est abrutissante, et cela n’est pas bon pour ton Dick. On vieillit en compagnie des gens vieux, et on ne voit plus l’avenir. De tout ce qui pourrait m’arriver, le pire serait cette espèce de résignation conforme d’ailleurs au bon sens, mais que je repousserai toujours. Ici çà manque de mouvement et de passion. Les souvenirs y occupent toute la pensée. Je me souviens que je partais pour Ciry avec le fameux cheval en or (c’était une rosse, mais de belle couleur). Et ce Ciry m’est toujours cher ; j’y pensais hier soir à minuit contemplant cette lune au 1er quartier que tu allais voir cinq heures après. Je pensais à la lune de Ciry ; c’est là que notre amour s’est décidé. Mais j’aime encore mieux Trébéron, surtout depuis que j’ai vu Morgat, depuis que j’ai connu le plus beau moment de ma vie, le plus merveilleux déjeuner, le café le plus excellent, et autre chose plus excellent que tout. Petit marin en flanelle blanche, tu me disais : « Tu verras, là-haut comme nous serons bien ». Et, tu sais, je ne désirais rien de plus que d’être assis à côté de toi ; mais l’Amour ne fait rien à demi ; et il me semble que je sens encore… L’heure court. Je laisse une feuille blanche ! Je t’adore. Je te mets dans cette lettre quelques grappes de mélilot ; c’est le parfum d’ici, et il ne se perd jamais. Tu auras indéfiniment cette odeur de ton pays. En hâte je te baise toute, et sache bien que je t’adore, et que je suis à toi et que je ne cesse pas de penser à toi, ma chérie adorée. Ton ALAIN.

# 17 juillet 1929

NAF 14232/103-104

Paissy mercredi 5h30. Au même lieu qu’hier.

Je suis content d’avoir parfumé ma lettre de ce matin au mélilot ; pour moi ce genre de parfum très classique, c’est toi. Tu as un fond de classique qui te permet toutes les fantaisies. Et les Américains ont bien de la chance ; ils ont un modèle rare. Mais vois-tu je te plains surtout depuis que nous avons la grosse chaleur ici ; on ne sait où se mettre, et l’ombre des arbres n’est utile qu’après cinq heures. L’air brûle le visage. Ma sœur a 30° dans sa chambre. D’ailleurs je supporte çà très bien, mais je n’ai pas envie de travailler. Et alors, toi qui fais ton métier dans une étuve de ce genre-là. Il est maintenant midi passé là-bas. Es-tu dans ton train, ou bien, pire encore, à New-York ? Tout cela il faut que je me résigne à l’ignorer. Et d’ailleurs je te souhaite du mouvement ; c’est le remède à l’ennui. Ici il me semble que le temps s’est arrêté ; cela tient à ces journées longues, longues, et pures comme le diamant. Ne crois pas que je ne fais rien. Il y a la terrible question des pendules ; j’en règle en ce moment une très vieille, en enfermant dans le balancier des boules de papier de plomb. C’est simple comme tout. Mais je suis content de penser que si tu étais à côté de moi, tu me ferais enrager un petit peu (bien délicieusement) comme à Morgat pendant que je mangeais la côtelette d’agneau. Tu dois penser plus d’une fois par jour à cette belle vue qu’enfin mes yeux ont pu connaître aussi. Songe que ma sœur a sur ses murs deux aquarelles de Trébéron. Dont l’une, le Ribe, avait plu beaucoup à ami. Elle n’a point changé. Çà ressemble à un pastel. Elle a aussi deux aspects de l’ancienne église (dire que cette église a passé l’Océan ; qui l’eût cru ?). Tu vois que tout me ramène à toi ; et je ne suis pas difficile à ramener. Malgré tout le temps jette une brume sur le passé ; il y a des choses qui brillent, mais l’ensemble est à peine réel. Quand je prendrai le train pour rentrer, alors il me semblera que tu m’attends à la gare. C’est de même que je ne puis pas voir une CI citro café au lait sans te voir dedans, avec ton chapeau d’été à bords légers, ta robe à ramages et tes gants à effilés. C’est ainsi que je te revois le mieux. Au dernier retour de Paissy Marcel a dîné avec nous, et puis il est parti avec la voiture. Tu avais posé la main sur mon épaule. Tant de confiance. Ce fut notre dernier soir tout à fait sans nuages ; c’est après cela, voyage, mouvements d’humeur, et tout ce qui s’ensuivit. En ce temps-là tu n’y pensais pas encore sérieusement. Mais de ce coup-là tu m’as senti pris par la nécessité (tu savais bien que ce n’était pas pour mon plaisir). Tu as pensé à la retraite (terme inévitable) et qu’alors notre vie, pourtant pas bien exigeante, serait profondément troublée. C’était prévoir raisonnablement ; mais moi j’avais toujours l’esprit tendu vers Morgat, et l’événement m’a donné raison ; mais il a fallu bien des épreuves pour t’assurer de moi. Maintenant je suis sûr d’aller vers toi en tout cas comme la flèche ; et ces difficultés d’avenir ne sont pas ce qui me gêne ; ce qui me gêne, c’est ce large Océan. Et encore je ne suis pas sans penser qu’une fois un livre ou deux traduits là-bas, il peut se produire ce qui a déjà eu lieu pour l’Allemagne et pour l’Angleterre, et que j’ai d’ailleurs refusé. Il n’y a que Boston (près Harvard) qui m’intéresse ; et d’ailleurs je n’ai pas la plus petite nouvelle de ces traductions américaines. J’avoue que cela (ces folles rêveries) m’ont poussé aussi à réaliser enfin le commentaire de Valéry. C’est de la bonne réclame pour l’étranger. Je rêve, oui ; mais s’il se trouve un passage, j’en profiterai. Le banquier aussi qui a fondé ce cours du soir à Sévigné passablement payé, il est tout le temps en Amérique, et c’est par là que la dame aux yeux de poisson frit a réussi à m’intéresser (pas beaucoup). Ainsi j’ai toujours les yeux fixés vers le même but, que je ne vois pas… Mais enfin l’espoir est toujours quelque chose. Je reviens ici (où je suis, hélas, si loin de toi). Tu me vois avec ce complet gris très fatigué qui s’est couché sur la lande en fleur ; chaussé de souliers de toile et caoutchouc, avec mon vieux chapeau que je ne me décide pas à remplacer ; heureux d’écrire sur ce papier qui ressemble un peu au tien. Ce genre de folie (qu’on nomme amour romanesque) c’est ma récompense ; je l’ai toujours cherché et espéré. Je me repais de rêveries (et toi de même). Hier voyant Hermance (la voisine) qui sortait son dernier-né, aussitôt j’ai revu la délicieuse photo où je te retrouve si bien. Tu te souviens, comme je l’ai avidement prise. Elle est sur mon cœur. Je t’adore. Tu le sais. Nous n’avons plus que çà. Mais c’est quelque chose.

Une pause. Je viens de regarder cette image chérie. Avec mes bonnes lunettes, je la vois encore mieux. L’expression est délicieuse. J’ai la prétention de la connaître, cette expression de tendresse totale. Je partage ce privilège avec le petit bout, mais si ce petit bout avait été à nous, alors peut-être j’aurais été quelquefois jaloux de lui. Pense donc ! Ç’aurait été un garçon ; et tu n’aurais guère été sévère. Mais aussi la voyageuse (*Deux pigeons* etc.) aurait eu un bon fil à la patte. Mais ce qui aurait pu être n’est rien ; il faut vivre avec ce qui est. J’ai joué tantôt bien péniblement le Mi majeur de Beethoven (d’une sonate en deux morceaux) que tu jouais autrefois. Si tu avais eu le temps de travailler. Mais… encore une chose qui n’a pas été ; mais de belles choses, bien plus importantes, ont été, et cela fait ma joie. Tu le dis, et cela est délicieux à penser, tout cela a été beau parfaitement ; l’humeur, le chagrin même, rien n’a terni ces beaux moments, inoubliables, ceux-là aussi frais dans mon souvenir que si c’était hier. Retour à pied par les quais et Saint-Germain des Prés, dodo etc. Je pensais ce matin au réveil à des réveils peu ordinaires (au 149). Tu étais encore toute petite, et pas plus vêtue que la main… Morgat fut encore plus beau, ou plutôt c’est tellement pareil ! Mais ces deux pauvres corps, que vont-ils faire, si longtemps privés ? Que de soins il faut ! Que d’eau de Cologne ! Et encore on se dit quelquefois : « À quoi bon ? Pour qui ? ». Mais ce sont de lâches pensées. Il faut tenir. Il faut fixer un point dans l’avenir, comme les soldats qui tous les soirs effacent un jour. Le Temps ne se presse pas, mais il ne cesse de tourner. Combien de lunes encore ? Peut-être six. On en a vu passer bien d’autres à la guerre (ici tout fait penser à la guerre ; on en voit encore des débris partout). Et pourtant la guerre a passé. D’autres jours sont venus, malheureux, heureux, puis malchanceux. Ainsi nous verrons retour, tendresses, et encore départ. Ou qui sait ? Mais l’amour sera neuf et fidèle, cela je le sais. On ne peut pas espérer un bonheur continu ; cela n’est pas. L’amour ne se conserve jeune que par les traverses. Et quand ce n’est pas un événement brutal et démesuré comme la guerre alors les cœurs impatients vont au malheur, et les cœurs insouciants y contribuent tout autant ; mais l’amour éclaire tout ; on se sent éveillé et intelligent ; on vit. Tout cela devrait être en vers ; mais pardonne à ton amant. Il fait si chaud ! (Et tu sais ce que c’est !) Donne ta terrible bouche, et mange-moi ! Oh ! Ma chérie aux yeux noyés de larmes ! Je ne sais pas si la guerre était pire. Pas pour moi ; car j’avais à faire ; et on espérait tout le temps. Une guerre, cela finit tout d’un coup. Au lieu que les sages affaires ont leurs échéances immuables. Je t’adore, tiens, et je te voudrais, dans cet air brûlant, sur ce banc de pierre, sur cette herbe roussie… Veux-tu ? (Cette question !). À toi tout, ton ALAIN.

# 18 juillet 1929

NAF 14232/107

Paissy jeudi.

Tendre amour ! Toi que j’aime. Je pensais ce matin que peut-être Marcel passerait la mer. Veinard ! Mais cela me ferait plaisir pour des tas de raisons. Je saurai les histoires par Jeanne demain ou samedi. Tu sais que je n’aime pas les vacances ; on passe d’un lien à un autre, on rage, on tire dessus, et puis on renonce ; c’est une existence incohérente. Et quand on ne voit pas la douce récompense au bout, on finit par ne s’intéresser à rien et par trotter comme un cheval de fiacre. Je m’assombris peu à peu ; tu sais pourquoi. Voici une période dure à passer, où je n’aurai pour me consoler que le bonheur de t’écrire. Et tout çà c’est bien fait pour moi. Toi du moins sache que je t’aime, et ne sois pas triste. Mais c’est facile à dire, et quand je vois ce que c’est que la chaleur ici, où je n’ai absolument rien à faire qui soit forcé, je trouve que tu dois pas mal ressembler à un cheval de fiacre aussi. Je crois bien que c’est un peu trop dur pour ton tendre cœur. Cela ne peut aller que pour des gens qui s’ennuient partout et qui n’ont pas connu le bonheur. Enfin ! Le vin est tiré… Je voudrais être sûr que ces gens-là ne vont pas encore rogner sur les dollars ; je suppose qu’ils sont partout les mêmes ; ils aiment bien ceux qui leur font gagner l’argent ; mais ils aiment encore mieux l’argent. Il faut le leur tirer du ventre. Il est pourtant vrai que le dollar est ta seule consolation ; maigre, mais il ne faut pas la laisser maigrir encore plus. L’art n’a pas de prix ; et c’est pourquoi les artistes sont mal payés. Il faudrait que tu sois avare et un peu juive (toi !!) ces temps-ci. Mais je suis bien bon à te prêcher, moi qui perds de l’argent par tous les trous. Il faut être notaire pour croire qu’on fait de l’argent avec des livres. Mais d’ailleurs je ne manque de rien comme tu sais. Les timbres pour l’Amérique ne me ruineront pas. Je ne serai jamais riche. Et toi ? Cela ne te va guère non plus. Si contente tu étais dans ton 3e étage, sans aucune salle de bains. Il est vrai que le petit château de Korn ar Hoat est déjà un peu plus confortable ; je m’en contenterais pour toute une vie. Et je me contenterais encore à moins. Ce qu’on était fiers tous les deux quand on roulait sur la Concorde ; je te regardais de côté, et je prenais en pitié tous les gens, parce que j’avais ma petite femme au volant. Cela faisait un bonheur rare et plein, sauf les difficultés étrangères. Et en tout cas cela fut, et c’est beau à penser. Je ne vois pas bien quel air j’avais ; mais sûrement au moins l’air d’un empereur parcourant ses états (car, comme tu dis, j’ai beaucoup d’imagination). Mais, même sans imagination, je n’aurais pas donné ma place pour la place la plus dorée. Et je trouve que n’importe qui pouvait m’envier. Maurois sûrement, malgré tout son argent. Tous ils trouvent des femmes qui les exploitent et qui les méprisent, et qui sont des gourdes. Les femmes à prétentions littéraires sont encore plus gourdes ; la médiocrité en aucun genre n’est rien. Mon avis est qu’une femme ne peut être artiste que dans le travail qui lui est propre ; mais alors cela lui donne une assurance et une ligne ! Tu ne peux pas savoir cela ; tu ne te vois pas. Mais moi, qui méprise si aisément ce qui n’est pas premier en son genre, je t’ai toujours admirée. Tu te souviens comme je te disais pour rire que tu trouvais moyen de remplacer l’intelligence par quelque chose qui y ressemblait étonnamment. Cela te faisait peut-être enrager un peu ; mais je ne crois pas, car tu me connais si bien. Au fons l’intelligence en l’air est la chose du monde la plus banale ; il faut que ce soit appuyé sur un art quelconque, et l’art lui-même sur un sentiment fort. Tout cela (que j’abrège, pour ne pas te faire rougir, ma jolie chérie), tout cela répond très bien à ta forte tête, bien construite, et à cette ligne du cou et des épaules, que je n’ai pas encore baisée à moitié assez ! Tout y est naturel, gracieux et fort. C’est bien mon malheur, c’est que je t’aime. Mais j’aime aussi ce malheur-là ; il vaut encore mieux qu’un bonheur plat. Je ne sais pourquoi je pense tout d’un coup aux deux voleurs de vin, qui regardaient les bouteilles cadenassées. Ce petit bout de matinée, je peux le revivre indéfiniment ; la promenade autour de la maison, le déjeuner, et d’abord un bout de toilette dans ta chambre. Tu ne me quittais pas d’un mètre ; nous avions des ailes. Tu es mon beau fruit adoré, exactement bon pour ma bouche, pour ma soif et pour ma faim. Et tout çà reste vrai et beau, quand même tu es loin, puisqu’il y a des souvenirs tellement parfaits. Tu vois, il me semble que je viens de bavarder avec toi. Ici l’humeur n’est pas aigre ; je tiens compagnie à ma sœur jusqu’à minuit sur la petite terrasse du jardin, à la clarté de cette même lune que tu vois aussi, et à qui tu adresses plus d’une douce pensée. Ma sœur ne s’ennuie pas ; elle a une belle maison, peinte à neuf, et qu’elle ne cesse pas de parcourir ; c’est un plaisir qui dure quelque temps. Les maçons sont maintenant au portail ; c’est là qu’il restait encore des ruines. Le jardin est un peu grillé (çà pousse à peu près comme la lande sur ton mur ; mais avec le temps cela fera de beaux buissons, je pense à ta lande) et je t’adore.

Tendres baisers de ton ALAIN.

# 19 juillet 1929

NAF 14232/109-110

Paris vendredi soir.

Au galop je t’écris ma chérie adorée. Car il n’est plus question de brasserie. Deux lettres ici ! Quel bonheur ! Mais elles étaient tristes toutes deux, avec des reproches que je ne comprends pas. Quelles insanités ai-je pu écrire ? Je croyais que la période des lettres stupides et injustes était passée. Je mets ma tête sur ton épaule, et je te demande pardon (sans savoir au juste de quoi). J’ai vu Jeanne et je lui ai signé les chèques nécessaires pour un mois. Grand bonheur. J’ai appris, ce que tu sais déjà, que Marcel part par le *Tuscania*… Grand bonheur pour toi. Tu le verras à l’aller et au retour. Tu sais cela me fait le cœur un peu gros tout de même… Mauvaise période. Il faut partir. Vraiment la personne en question est arrivée à un degré de fatigue incroyable, et traîne toujours un reste de furoncle. Il faut changer d’air. Donc lundi presque sûr je pars pour Le Pouldu (Finistère) entre Lorient et Concarneau. Pour combien de temps ? çà je n’en sais vraiment rien. Mais sache que je t’écrirai à chaque courrier. J’ai déjà fait mes calculs pour ne pas manquer. C’est moi qui serai à l’épreuve, manquant de lettres ; mais à partir de l’arrivée de cette lettre n’attends pas beaucoup. C’est le moment d’être généreuse et de ne pas me punir trop. Seulement un petit mot (ou même un grand !) pour que je sache si le courage a un peu remonté. Mais de moi tu sauras tout, santé, humeur etc. Pour le moment la santé est parfaite, et le travail devant être modéré et à ma fantaisie, je risque tout au plus d’engraisser. Mais j’y veillerai ! Comment peux-tu me faire des reproches (bien doux) ? Je ne pense qu’à toi ; et je ne crois pas être injuste. Peut-être, à force de vouloir te donner du courage ai-je l’air de prendre trop bien cette absence ! On ne sait comment faire. Le vrai est que je ne me console pas du tout ; et quand tu parles de retour possible en octobre mon cœur bondit. Ces temps-ci j’ai pensé beaucoup au baiser du retour, long, délicieux, baigné de larmes douces. C’est peut-être un signe. Et tout vaut mieux que la séparation. Voilà ma vraie pensée. Il faut que je termine ; je ne fais que passer ici, et j’ai perdu du temps à la Société Générale où j’ai pris un compte, parce qu’on nous a payé toutes les vacances en une fois.

Je vais envoyer le mémoire au notaire. Vite un grand baiser de ton homme, qui n’a qu’une pensée, toi, et qu’un soutien, la certitude que tu l’aimes *toujours pareil* (comme tu disais). Ton amant qui t’adore, ton Alain à toi,

ALAIN.

# 21 juillet 1929

NAF 14232/103-105



Dimanche 21 Juillet. Chérie si tendre, je sens ton cœur, qui s’accorde tellement avec le mien, comme tu dis dans ta bonne lettre, qui efface tout à fait les gronderies précédentes, toujours bien tendres. Moi-même n’ai-je pas grondé souvent ? Le fait est qu’on ne s’habitue guère à cette séparation. Encore, manquer de nouvelles, çà va (car je n’ai pas d’inquiétude d’aucun genre ; ce n’est pas ma nature) ; mais tout simplement je manque de toi ; une lettre ne peut te remplacer. Tu dis la même chose de mes lettres, et je sais quel bonheur elles te donnent ; mais mélangé, puisqu’il fait ressortir l’absence. Hélas ma chérie je te vois bien près du désespoir, et c’est bien ce que je prévoyais. Mais comment empêcher cette expérience ? Je mettais tout mon amour propre (c’était très sot) à te pousser et à inventer de nouvelles raisons. Heureusement tu savais bien ce que j’éprouvais, et vraiment j’ai vu alors le désespoir en face ; mais maintenant je me sens ton seul soutien, même de si loin ; c’est une raison de vivre. Je t’adore.

Je pars ce soir pour l’Océan breton. J’ai failli en faire une maladie de fureur rentrée. Mais à quoi bon ? Je verrai là-bas si une combinaison se présente ; je ne sais ; et il sera bien tard. Mais pour écrire, moi, j’en réponds ; ce sera ma consolation. {Ecris toujours un mot pour le 15 août ici (rue de Rennes). Si je peux faire suivre. Mais il y a les timbres d’Amérique, c’est voyant. Et le moindre soupçon d’un amour tendre par-dessus l’Océan amènerait, comme tu le prévois, des résolutions ridicules, qu’on ne pourrait tenir… Je vis trop souvent ces temps-ci sous le régime de scènes, qui viennent de mon humeur, quoique je me surveille beaucoup. L’amitié veut des égards ; mais l’amour est impétueux et ne considère que lui. Je tâche de ne pas faire de fautes irréparables. Vrai tu aimerais des petites pochades ? Comme je t’adore ; et certainement je t’en enverrai en octobre, si toutefois il n’est pas question de retour.

Mon chéri adoré (c’est toi petit matelot) je ne peux pas faire cette démarche à la Société Générale, puisque c’est aujourd’hui dimanche. J’écris à Jeanne pour qu’elle le demande de ma part. Si elle ne réussit pas, tu devras écrire directement. Tu vois que je ne te suis guère utile (et cela me plaît tant, de faire des démarches pour toi). L’autre jour, comme je déposais de l’argent, le Mr m’a bien reconnu et m’a parlé de toi ; la dame à droite aussi ; tout le monde t’aime, etc. Mais là je ne suis pas jaloux, au contraire. Quel bonheur que tu aies aimé mes vers. J’en voulais faire à Paissy, mais il faisait tellement chaud. Je voudrais te donner à toi seule tout ce que j’ai de plus rare ; tu le sais bien, et heureusement nous nous comprenons tout à fait maintenant. Alors, si le destin le veut, si tu reviens sans possibilité de choisir, alors il y aura place pour la joie la plus enivrante ; et je n’ose même pas trop y penser.

Tu juges d’après cela ce que la séparation a été pour moi. Mais toi-même tu le sais par expérience, et je crois en effet que c’est encore pire quand on est à l’étranger. J’essaie pourtant de te soutenir ; pense que je t’aime si fidèlement ; pense que jamais plus nous ne serons sur le point de nous fâcher. Dis-toi que je suis si fier de toi, et que je t’admire. Pense si j’étais fier dans la Citro. Et heureux dans nos petits coins de brasserie. Si tu réfléchis bien, tu verras que j’ai été en somme (soyons modeste) l’amant modèle. Sans un amour plus fort que tout, tu sais très bien que ma liberté aurait été tout à fait étranglée ; mais le cœur résistait, et en somme il n’a pas été vaincu ; tu l’as toujours retrouvé brillant et neuf, cet amour qui a vingt ans d’âge. Quand je t’ai écrit : « Ose dire que tu es malheureuse », ce qui t’a semblé un peu fort, j’exagérais un peu ; il faut bien ; comment aurais-tu tenu seulement deux mois (bientôt trois) si je m’étais laissé aller à me plaindre toujours et à te plaindre. Je ne l’ai fait que trop. Mais sois tranquille, même dans tes reproches je sens tellement une infinie tendresse. Mon cœur bondit vers toi. Je t’adore. Tu vas voir Marcel deux fois en deux moi ; j’en suis bien heureux ; mais je me dis : « Pourquoi ne suis-je pas à sa place » ? Enfin je tiens et je tiendrai et je serai à toi pareil quoique tu fasses. Tu es ma petite femme chérie ; je t’ai depuis la pointe des cheveux jusqu’aux ongles du pied (*Long serpent…*). Tu aimais quand je te jetais un regard amoureux le matin avant de partir… Allons il faut finir. Prends ton homme, ton amant qui t’adore,

ALAIN

# 23 juillet 1929

NAF 14232/115-116

Mardi 23 Juillet 1929.

Me voilà dès le matin sur mon pliant, au bout d’une belle plage encore déserte. J’aurai de belles heures de solitude, et je les passerai avec toi. Pense que j’ai rencontré des vaches bretonnes accompagnées de quelque Jéfik négligente, dans des chemins bordés de petits murs, devant la dune et la mer. C’est encore assez boisé ici, mais c’est plus rabougri qu’à Morgat. Et j’entends donc le bruit de la mer, que tu peux entendre aussi ; ce bruit là est le même partout, je pense. Et l’horizon attire mes pensées ; mais comment se représenter cette montagne d’eau entre toi et moi ? C’est à peine si je me fais l’idée de ce qu’est ton existence là-bas. Je te vois entrant, sortant, mais je le crains bien, d’un pas moins leste, car je crois bien que tu ne peux vaincre la tristesse. Je ne sais quel effet te fera la visite de Marcel ; deux effets contraires, probablement. Si c’était moi, çà irait mieux ; il ne nous faudrait que deux hasards heureux par an pour rendre déjà la vie supportable. Eh bien il n’y a qu’à attendre déjà l’opinion des bureaux, puisque de toute façon il faudra la subir. Je t’adore. L’autre jour si tu avais entendu ma conversation avec Jeanne. Je lui disais que je ne ferais rien pour te pousser à revenir. Elle m’a dit d’un air indigné : « Vous n’allez pourtant pas lui conseiller de rester là-bas ». Elle ajoute : « Je ne donne pas de conseils ; on ne m’en demande pas ». Je lui réponds : « Moi c’est pareil ». Mais elle a l’air de trouver que ce n’est pas pareil. Et le fait est que je ne me suis pas privé de me plaindre ; mais tout de même je n’en étais pas fier, et je ne prenais pas cela pour raison. Je n’aime pas enlever le courage à ceux qui font quelque chose ; encore moins à toi que j’admire. Je me flatte de cette idée que si tu n’avais pas laissé ton Dick sur l’autre bord, ce n’est pas l’ennui de vivre à l’étranger qui t’aurait détournée ; mais du reste tout est mêlé, je comprends bien ; et quand on porte une grande peine il arrive que les petits ennuis accablent. Pour moi, que je porte ma tristesse ici ou là, c’est pareil ; et je dirais plutôt que les petits ennuis ne comptent guère. Mangeant à l’hôtel, dans ce monde que tu imagines (mais c’est plus petit-bourgeois qu’à Morgat) je ne les vois même pas. Cela te prouve qu’il n’y a même pas une blonde qui puisse m’aider à penser à toi. Je n’ai fait ici qu’une passion, qui est une vieille bossue de 83 ans qui guette l’occasion que je joue dix minutes sur le piano casserole. Le fait est que plus un piano est mauvais et faux, plus mon talent naturel se trouve à l’aise. D’où tu tireras toutes les conclusions que tu voudras. Car Liszt était un homme dans ce genre-là ; mais Chopin nullement. Liszt était capable de prouver à ses auditeurs que le piano était juste ; il agissait plus par puissance propre que par musique etc. Je sais que tu aimes à réfléchir dans ta forte tête sur les artistes de tout genre ; et si cela te distrait une minute ou deux… Je te permets même de penser un peu de mal de moi, parce que je sais, ma chérie, que tu n’en feras rien. Cela je le sais depuis le commencement ; et je sais bien que tu ne m’as jamais grondé beaucoup. Il est vrai que si jamais une femme a connu un homme… ! Car ce qu’on nomme amour enferme tant d’hypocrisie. Mais songe à toutes nos aventures à nous, intimes ; tu n’y trouveras rien de pareil, ni aussi aucun regret. Tout fut beau et rare ; si une pensée peut nous consoler, c’est bien celle-là. Enfin fais comme moi ; cramponne-toi à l’avenir. Vois comme tout change. Il y a un an qui eût cru que tu irais en Amérique et que Marcel t’y retrouverait ? Pourvu qu’il ne gâche pas encore cette affaire-là. Quand tu recevras cette lettre, tu l’auras vu. Si quelqu’un peut le conseiller et le modérer, c’est toi. Peut-être aussi l’expérience. Mais comment cet aviateur, si naturellement généreux, qui montre tant de simplicité avec nous, sans rien de mesquin jamais, comment est-il tatillon et vaniteux dans les affaires ; s’il était seulement naturel… Mais il le sera s’il parle anglais, ou seulement s’il parle français à des Américains. À Frisco cela ira tout seul ; c’est en Algérie qu’il faut craindre l’esprit de critique et de dispute. Toutefois il est assez raisonnable pour comprendre que c’est vraisemblablement sa dernière chance. Enfin tout çà je ne le dis qu’à toi et même je ne le pense qu’avec toi. Car j’estime beaucoup Marcel, et je trouverai toujours qu’on ne fait pas assez pour ces héros si simples ; et je lui pardonnerais même un peu d’aigreur, s’il en avait. Une chose peut le rendre sage, c’est la pensée de sa sœur chérie, et du souci qu’elle se fait pour lui. Forcément tu penseras beacoup à tout ce qu’il t’aura raconté ; c’est toujours autant de pris sur l’ennui. Et je n’aurai point de jalousie. Au lieu que si tu t’intéressais beaucoup à n’importe quoi, peut-être j’en aurais. Sur le *De Grasse* quand je voyais par ta lettre que tu étais indifférente à tout, à la mort même, cela me désespérait, mais d’une manière cela me consolait. Voilà comment nous sommes faits. Je crois que tu me permets de m’intéresser à la peinture ; pense que tu occupes toujours mon esprit quand je barbouille. Et encore plus puisque tu me dis de faire une ou deux pochades pour toi. Alors je veux choisir ; mais il faut encore que j’essaie. Hier, au premier contact, je suis retombé dans toutes les erreurs possibles. Occasion aussi de penser à Ami, à Trébéron, et toujours à toi par tous ces chemins. Cette mer est celle que tu as traversée ; ces eaux t’ont portée. Ce bruit des vagues qui roulent, tu l’entends. Ici le temps est plus frais, un peu couvert ; cette Bretagne est verte et fraîche (au lieu que Paissy était tout brûlé). Tu vois, ma chérie adorée, que je puis bavarder avec toi. Tout de même je regrette notre brasserie. Et tu n’auras plus deux ou trois lettres par courrier. J’ai vu avant de partir que la Transatlantique n’a de départ l’autre semaine que mercredi. Mais il y a d’autre courriers (exemple le bateau *Tuscania* qui a emmené Marcel). Et, à cause des délais d’ici au Havre, je crois plus simple d’écrire le mardi pour le courrier de samedi, et le vendredi pour le courrier de mercredi. Il y aura sans doute des retards, mais tu sauras qu’ils ne viennent point de ton Alain, et qu’il pense à toi si tendrement, si amoureusement. Hélas quand je roulais dans le train, quel contraste avec l’autre voyage vers Châteaulin ; chaque tour de roue était un bonheur. Au lieu que cette fois chaque tour de roue m’éloignait de tes lettres… Il faut que je trouve tout mon bonheur à t’écrire, à évoquer les heures enivrantes de Morgat et de Paris, à revoir ton corps charmant, à sentir tes baisers fous… Cela ce n’est pas loin. C’est toujours présent (autant qu’une chose absente puisse l’être). J’ai du moins cet avantage que les heures sombres s’effacent un peu et que les belles heures reviennent plutôt. Je te baise toute. Je vais te mettre dans l’enveloppe quelque maigre fleur de rocher, qui aura goût de mer, avec mes baisers les plus fous, et tout mon fidèle et ardent amour, ma chérie, mon adorée.

Ton ALAIN à toi.

# 26 juillet 1929

NAF 14232/121-123


Vendredi 26 Juillet 29.

Ma chérie ! Mon adorée ; il est huit heures ; j’ai le dos au soleil ; je viens de rêver longtemps ; mais si tu n’en sais rien, ce n’est pas juste. Je commence par dire que je me porte très bien, mangeant, dormant, peignant, écrivant ; et que mes lunettes sont très bonnes. Il se peut qu’on se porte mieux quand on a de la peine, parce qu’alors les petites choses on n’y pense point ; c’est comme à la guerre ; on n’avait pas peur d’un rhume. Donc tu dois être tranquille sous ce rapport. Pour l’autre santé elle est tellement incertaine que je ne sais pas du tout si je vais rester ici ; il y a crise de foie, crise d’oreille, faiblesse, fatigue. Il se peut qu’on revienne à Paris pour un auriste. J’arrive à faire pour le mieux sans grande inquiétude. Je dois dire aussi que je regarde les événements d’un très grand sang-froid ; il n’y a qu’une chose qui me touche, c’est cet horizon de mer… Un amoureux est une sorte de monstre… Il ne pense qu’à une seule chose. Je t’adore. Et maintenant assez sur les événements plats. Tu as vu Marcel ; et moi je le suis maintenant avec envie dans ton voyage. J’ai une envie de *voir* (seulement de voir) un transatlantique. Et ce matin je me disais : nous ne sommes pas encore au mois d’août ! Il n’y a pas trois mois ! Il me semble qu’il y a trois ans ! Je revois maintenant ton visage noyé de larmes. Hier c’était la rue Royale et la dernière matinée ; c’était comme peint devant mes yeux. Buffard m’avait donné l’autre semaine rendez-vous au *Soufflot* mais je n’y suis pas allé. Il y a là un coin derrière la porte qui est pour moi un des plus mauvais de Paris. Comme j’ai bien fait de t’obéir, et de retourner à la brasserie ! Sans quoi l’imagination aurait fait la folle. Ici j’ai des occasions plus heureuses ; car c’est bien ta Bretagne ; les ormes sont taillés de même façon ; les pins, les champs, les petits murs, tout est pareil ; seulement ici on trouve tantôt une grande dune au-dessus des rochers, tantôt des blés qui viennent jusqu’au sentier des douaniers ; les paysans disent que c’est un coin assez riche. J’oubliais ce que je voulais te dire, parlant de l’incertitude de mes déplacements. Le mieux que ton cœur généreux puisse t’inspirer (sans compter que tu me dois beaucoup d'indulgence maintenant) c’est d’écrire sans savoir quand je lirai.

Je reviens à mes rêveries. Ces jours-ci temps un peu frais, orageux, venteux, tourmenté. Aujourd’hui soleil. La mer est couverte de voiles et la mer ne fait que murmurer. J’ai commencé un livre (car les *Commentaires* vont bien lentement à cause des éditeurs, des imprimeurs etc. Gallimard considère que l’ouvrage ne se vendra guère et qu’il le fait pour la gloire. C’est une manière de nous voler). Ce livre est un dialogue au bord de la mer, mais aride (sur l’entendement). Il faut relever l’intérêt par la manière ; et cela, en tout cas, ne me donne aucune peine. Cela ne fait même pas passer le temps de double exil, qui traîne, qui n’en finit pas. Il me semble que si je revenais à Paris je me rapprocherais de toi. Mais qu’importe ? Tant que tu es là-bas, être ici ou là pour moi c’est tout pareil. Mais je viens à mes rêves de cette nuit. C’était d’abord une sorte de fête comme dans une hôtellerie de campagne pour riches, avec musique et champagne. Tu y étais et je t’entrevoyais (surtout tes beaux yeux bien tristes) mais jamais je ne pouvais te parler ni seulement te toucher la main ; tu semblais me dire : « Attends ! Tout à l’heure ! Je ne puis… ». J’étais comme un enfant qui attend la fin d’une pénitence ; et pourtant ce n’est guère toi… Tu ne m’as pas habitué à la pénitence ; dès que je te voyais tu étais si entièrement à moi ; une manière d’accourir, de marcher avec moi, de t’asseoir près de moi ; encore en pensée mon cœur bondit de joie quand je revois ces mouvements entièrement gracieux et libres ; tu oubliais toute la terre. Je n’ai eu qu’une pénitence, mais celle-là totale (et aussi dure au moins pour toi que pour moi) quand tu as mis ce gouffre d’eau entre nous deux. Mais c’est par ma faute ; et puis il fallait essayer cela. L’occasion s’offrait ; tu aurais regretté toujours de n’avoir pas su vouloir. À présent je te vois exilée et inconsolable ; c’est ma faute aussi ; après t’avoir donné tant de raisons apparentes de douter, je t’ai prouvé tant d’amour, et trop tard… Mais c’est tout de même bon à penser ; et cela n’aurait jamais été sans l’épreuve. Au reste le retour dépend aussi du destin ; il n’y a qu’à attendre ; et quant à douter de toi, il n’en est pas question ; c’est une chose impossible. Parce que je t’aime, je sais que tu m’aimes. Mon autre rêve était aussi de la couleur de mes pensées ; il n’y a rien de plus bête. Je rédigeais une dépêche pour un marchand de cartonnages de là-bas, lui disant que j’étais nommé représentant de commerce et que je partais le mardi suivant par le… (ici un nom de bateau que j’ai oublié). Réveil un peu mélancolique après cela ; mais j’avais le sentiment pourtant d’avoir oublié une belle partie, à ce bal… car j’étais dans un état que tu devines, c'est-à-dire extrêmement amoureux, comme souvent le matin… (Tu ris) On hisse le mât et le pavois… Tout cela en lit solitaire, car ici je vis comme seul et selon la règle bourgeoise ; raisons d’opinion et aussi de santé ; et c’est très bien ainsi. Mais surtout sur cette plage je suis comme un sauvage dans la nature, et loin des personnes, et près de toi (quoique d’une manière qui ne suffit point). Mais je suis bien content de pouvoir t’écrire que je suis tellement reposé et en équilibre. C’est peut-être que je n’ai point de désir (mon cher objet est trop loin ; je ne puis qu’attendre). Et je suppose (je parle au futur, et pour toi qui lis c’est déjà passé) que la visite de Marcel t’a remontée un peu. Je ne crois pas que rien pût te faire autant de plaisir excepté ce qui est pour le moment hors de notre atteinte : être réunis nous deux. Et d’ailleurs je crois que cette aventure finira bien. L’amour veut espérer ; sans cela il ne serait pas l’amour. Et une chose que je sais aussi c’est que l’événement dépassera l’espérance ; car avec toi c’est toujours ainsi ; le bonheur de la *présence* dépasse tellement ce qu’on attendait ! Je ne lis pas assez les journaux ; je ne sais plus rien de la politique. J’ai appris que Risler est mort ; comme artiste il l’était déjà. À mes yeux la mort n’a pas tant d’importance ; elle termine tellement tout. Probablement je ne m’en fais aucune idée ; je n’y crois pas ; et c’est cela vivre. C’est ainsi que je n’ai jamais non plus d’inquiétude de santé pour toi ; l’amour exclut cela ; l’amour ne pense qu’à l’amour, au cœur, aux drames du cœur ; c’est ce que je voulais dire je ne sais plus dans quelle lettre disant qu’il vaut mieux être malheureux d’amour qu’être sans amour. Quelquefois tu prends ce que j’écris en tristesse ; mais je te connais, cela ne peut durer, car tu me comprends si bien ! Je pense que cet échange de lettres est quelque chose de nouveau entre nous, et bien bon (quoique... on aurait pu s’en passer). Mais ma nature me porte à toujours retomber sur mes pieds et tirer le bien autant que possible du mal ; je ne suis pas sûr que tu le saches aussi bien. Tu es capable je le sais d’une profonde mélancolie ; tu es bretonne, pour tout dire. Pense à moi ! Ne va pas sombrer dans la tristesse. Baise-moi, prends mon baiser, mets ta tête sur mon épaule et dis-toi : « Je suis adorée ». Oui ! de ton ALAIN à toi.

# 30 juillet 1929

NAF 14232/124-126

Mardi 30 Juillet 29.

8h du matin, à l’entrée d’une petite grotte, je t’adore. Je pense à toi continuellement. Voilà cet océan mauve. Je le suis, je le suis en sa grande courbe. Je suppose qu’aujourd’hui ou demain tu verras ton frère. C’est quelque chose ! C’est beaucoup, contre le cafard envahissant. Je devrais t’envoyer des vers ; mais j’ai entrepris un livre qui me prend du temps, et heureusement. Jamais les mois d’été ne m’ont paru si longs. Cela n’en finit pas. Je devrais au contraire retenir le temps, et jalousement en jouir, si j’étais sage. Mais je ne le suis guère. Je reviens toujours au bonheur passé ; je m’étonne d’en être privé ; je me demande d’où a pu venir un si grand changement. Pourquoi cette année-ci plutôt qu’une autre ; et autres questions stupides. Mais je n’y cherche plus de réponse. C’est fini le sombre temps où j’accusais ma chérie, que j’osais comparer à la dangereuse blonde de *Climats*. Tu m’as pardonné, et je me pardonne aussi. Comment n’aurais-je pas déraillé à une telle secousse ? Maintenant c’est le calme ; à peine des mouvements d’humeur ; mais c’est le calme triste. J’ai cru que j’allais être ramené à Paris ; je ne l’ai pas espéré ; il y a des espérances interdites (et je n’ai aucun mal à cela, tu le sais). Mais les choses vont mieux ; la mer fait sentir son action bienfaisante. Faut-il dire : hélas ? Je me fais une merveille de Paris, de la brasserie, des visites à Jeanne etc. Mais si j’y étais que trouverais-je ? Un vide bien plus sensible encore qu’ici. J’y trouverais ta place partout, sans jamais te voir paraître. Je regarderais la porte de la brasserie sans jamais voir ma petite femme si fine, si prompte, si heureuse arriver comme une hirondelle. Voici un bateau à voiles blanches qui vire devant moi. Je pense à Morgat. Quelles pensées délicieuses et vivifiantes, celles-là ! Il y a des choses que nous n’aurions jamais sues, si… Quelquefois je me dis que ton aventure voyageuse est purement romanesque. Tu aurais voulu tenter l’amour, savoir si tu serais aimée malgré distance et temps et tout. Tu le sais. Je n’écris jamais que des billets courts. Toi seule as reçu des volumes ; et tu en as écrit, ce qui n’est pas moins miraculeux. Mais du reste je crois que tu ne pensais pas à cela. Je ne recommence pas, puisque j’ai fini par bien comprendre ce coup du destin, et puisque je te l’ai écrit plus de dix fois. Je crois que tu ne me reprocheras plus d’être injuste. Il est vrai que je l’ai été ; je m’y suis plongé ; et cela c’était le plus triste de tout. À qui me fier, si je ne pouvais me fier à toi ? Mais tout cela s’est éclairé et débrouillé. Il reste une part d’audace et de décision que j’adore en toi. Et moi, après cela ? Ce matin, arrangeant mes cheveux ébouriffés (ton Footit chéri !) je voyais en somme une sorte d’ambassadeur anglais ; non pas encore le très vieux gentleman ; mais il y a plus de repos et de résignation sur ce visage ; le menton est toujours digne de tes deux mains en coupe (je crois les sentir) et la carrure est architecturale. Cà peut marcher. Seulement il faut que je me passionne. J’ai la peinture ; stimulée encore parce que tu m’as demandé deux petites pochades. J’ai peint hier une mer basse assez fine ; je commence à ne plus barbouiller. Il faut aussi que je me passionne pour ces *Entretiens* dont le fond est un peu aride (Recherche de l’Entendement) ; mais il y faut de la poésie. Si je ne me lance pas par là, je risque de vieillir tout à fait, semblable à un diplomate qui attend toujours et qui use le temps. Que t’écrit Miss Wharton ? N’est-elle pas inquiète de cet oiseau sentimental qui s’est envolé si loin du nid de ses amours ? Mais toi, tu ne dois point paraitre faible. Et pourtant ! Je connais bien tes yeux si tendres ; s’ils prennent l’habitude de pleurer, comment ferons-nous ? Peut-être n’était-ce pas possible ? Car en somme la guerre c’était plus fort que toute volonté. Et qu’aurais-je fait à Paris. Tu ne nous vois pas heureux, d’un bonheur seulement supportable, pendant cette dure épreuve ? Aussi fallait-il partir, rester et tenir. Mais maintenant toi qui n’es là-bas que par ta volonté ? – Enfin ! Il s’agit d’abord d’attendre la décision des bureaux étrangers. Poincaré est gravement malade et démissionnaire. C’est Briand qui va mener tout. Cela va apaiser et détendre, même jusqu’à ces bureaux d’Amérique. Ainsi notre sort, de nous autres imperceptibles, va dépendre pourtant de la politique du monde. Et si cette politique va bien, nos affaires de cœur iront mal. J’en suis presque à craindre que la maison Hickson fasse tout pour te garder, et renaisse. Ce n’est guère raisonnable. Donc, comme tu dis, il faudrait un régime de voyages fréquents, un travail de va et vient presque ; or je suis bien sûr que cela finirait par être aussi, quand la confiance serait établie ; car certainement cet art de la parure a besoin d’une constante liaison avec la France, sans compter les travaux qui ne peuvent être faits qu’ici. Mais cela ne peut s’établir tout d’un coup. Il faudrait patience et temps ; nous n’avons ni l’une ni l’autre. Puis-je compter par années ? À ce propos je suis sûr de t’avoir écrit : « Une année pour *nous* c’est comme un mois » et tu comprends ce que je voulais dire, que nous en étions à compter des vacances d’un an au lieu de vacances d’un mois, et qu’il fallait bien s’y résigner. Mais le jour où tu as mal lu cette phrase, tu n’étais pas disposée à comprendre ; tu avais le noir. Et comment autrement. Forcément, à mesure que je me résigne (à peu près), pour toi l’ennui vient avec les jours monotones, et cet isolement, et cette langue étrangère. Je me demande si ta voix n’en sera pas changée. Mais peut-être ce sera encore plus charmant ; voilà comment j’imaginais la chose. Je te voyais aussi un peu plus brillante, un peu plus poudrée, les yeux plus brillants (toutes ces larmes…) un peu amaigrie ; plus fine encore… je ne sais. Tout cela en notre coin de brasserie naturellement. Je ne pense qu’à cela ; quelquefois il me semble que j’y suis ; une telle émotion me bouleverse alors ! Mais comme c’est loin. On dit que pour les prisonniers le dernier jour est le plus long. Que sera-ce quand tu reprendras le *de Grasse*. C’est alors que la brume t’inspirera d’autres pensées ! Mais c’est trop tôt pour en écrire. Sache que je t’adore, et que je pense à tout ton corps (comme le jour où Vénus marine tu revenais de Morgat et je t’ai trouvée chez toi en train de faire toilette… Je te revois toute, et ton sourire…. Mais cela devrait être en vers… Je te prends toute, je te couche sous moi comme je fis ce matin-là. Quels moments ! Et dire qu’à Morgat, devant le berceau de nos amours, c’était peut-être encore plus beau ! Tous ces souvenirs, un roi les paierait cher ! Tout cela est beau ; et c’est la seule consolation possible ; pense bien à cela. Il ne s’agit que d’aimer et encore d’aimer, le reste est temps perdu. Je t’adore. Donne ta terrible bouche salée qui a tellement le goût de tout ton corps… Belles folies ! Espérons. Et surtout sois forte, garde-toi vigoureuse pour moi, pour ton Alain qui t’adore follement.

ALAIN

# 21 mai 1929 ?

NAF 14232/127-128

Mardi soir à la brasserie. Coin à droite (pas dans le fond).

Ma chérie adorée je t’écris sans avoir encore de lettre (depuis celle de samedi matin). Peut-être j’[en] aurai une ce soir à 8h. Mais j’ai obtenu de moi de ne pas attendre les courriers, de ne pas avoir d’opinion sur les bateaux plus ou moins rapides etc. Çà durera ce que çà durera ; quand j’aurai trouvé un journal qui donne ces renseignements, je calculerai l’heure et la minute. Enfin en passant à pied avenue de l’Opéra j’ai vu distinctement l’heure de New-York, qui est de cinq heures en retard sur celle d’ici ; ainsi il est maintenant 8h ½, et chez toi il n’est que 3h ½. Tu avoueras que c’est abrutissant. Mais ne crois point que je grogne ; ce n'est pas cela ; c’est plutôt un manque, une anxiété continuelle ; et tu avais bien prédit qu’il y a longtemps, parce que tu savais bien que ton cœur orgueilleux ferait une chose ou l’autre, *mais quelque chose* quand elle devrait se jeter dans un malheur pire. Et cela est naturel et je t’aime comme tu es. Là-dessus il n’y a point de doute.


Hier à midi 30 je suis venu déjeuner ici (un caprice) ; comme les élèves sortent d’examen les classes ne comptent pas ; ainsi je m’amusais à t’attendre ; à me dire que c’était comme le jour où, par la faute de Molyneux, tu n’es point venue. Et c’est ce jour-là même que j’ai dit à Jeanne : « Retiendrez-vous bien que je serai à Châteaulin samedi à 7h 45 (ou 12h 45) » ? Tu auras beau dire : « Comme c’est loin, loin, tout çà », ce sera toujours pour toi (comme pour moi) à croire qu’on le touche. Cette confiance en toi je l’ai absolument comme je l’eus toujours. Et toi ? Cette confiance en moi elle t’a un petit peu manqué (et bien injustement !). C’est bien dommage. Si tu avais connu mon cœur, il y a bien des choses qui se seraient arrangées autrement. Car tout s’arrange, excepté les doutes du cœur et les rages petites ou grandes. Enfin c’est comme c’est ; et en tout cas c’est ma faute.

Mais hier, à ce restaurant de midi (hors d’œuvre et cigarettes entre les plats), je pensais, voyant deux ou trois femmes plutôt séduisantes, et qui faisaient des manières : « Il n’y a plus qu’une femme pour moi » ; et, tu sais, il y a longtemps. Mais je ne t’aurais jamais dit une chose pareille. Le malheur a passé ! Mais enfin voici où je voulais en venir ; tu ne peux tout de même pas être malheureuse quand tu te sais aimée uniquement par l’homme que tu as choisi, et qui est ceci… cela… etc. (mille choses que tu as fini par me dire). Alors, ma Gabrielle, il s’agit de relever le nez. Car enfin quoi de pire que d’être mal aimée ? Mollement aimée ? (et cela n’est pas rare après vingt ans). Donc le plus grand des maux nous en sommes tout à fait loin. Il n’y a que cette mare aux harengs ! Au fond je te jure je puis t’attendre autant qu’il te plaira ; je m’occupe assez à penser à toi, et les gens m’importunent. Aucun risque d’ennui. La seule chose qui m’ait mis à l’envers, c’est quand je n’arrivais pas à accorder ceci avec cela ; elle m’aime et elle est partie. Mais c’était très difficile. Car il est vite dit que l’amour est au-dessus de l’argent et c’est clair ; mais cela ne mène à rien. Car l’amour est au-dessus de la nourriture ; mais essaie de vivre sans manger… Quand on se passionne on pose les questions ainsi, on les rend insolubles et injurieuses. Mais il ne faut pas les poser ainsi. Le jour où Molyneux t’a retenue je pouvais bien dire : « L’amour passe avant… ». Mais je ne l’ai point dit ni pensé. C’est comme si tu me disais de manquer une classe pour t’aimer. L’amour ne tient sa belle place qu’à la condition de ne pas se mettre en balance avec les choses inférieures ; car s’il est vaincu, il est bien malade, et s’il est vainqueur, c’est encore pis. Nous vivions merveilleusement d’après cette règle de bon sens ; et quand tu étais prise jusqu’à 9h 1/2, cela allait de soi. Moi j’ai manqué à la règle, et j’ai aggravé ton pénible voyage. Et il me reviendra peut-être encore de cette humeur jalouse. Je n’en suis pas bien fier.

Je t’envoie sous ce pli un *Vuillermoz*. Je suis certain que ces coupures t’amusent un petit moment, quand ce ne serait qu’en souvenir de celles que je tirais de ma poche, au temps heureux… Il me semble à moi que c’était hier et que ce sera demain. Il suffira de se maintenir dans cette illusion pendant un an… En fait c’est plus difficile, ma tendre chérie, que nous n’avions cru, et surtout que tu n’avais cru. Je remarque que la nouveauté des choses n’a nullement agi sur toi. Tu es bien celle que je savais, à qui les choses d’importance sont tellement peu importantes. Et là-dessus je ne t’ai jamais vu faire une faute. Aussi je ne crois pas beaucoup que l’intérêt t’ait conduite là-bas, mais plutôt un dépit trop fort, un trop peu de confiance en moi (et c’est ma faute). Et pourtant quand je me vois si pareil après vingt ans, il n’y avait pas à craindre. Et du reste il y aurait à craindre, je ne vois pas ce que ce grand départ y changerait, car c’était un mal de plus, et un mal certain, tout de suite. Mais la passion agit ainsi, quand elle en devrait souffrir, et là je comprends et j’aime ce qui me frappe. Et, en dépit de la logique, nous sommes beaucoup plus sûrs, après cette séparation, de n’être jamais séparés. Voilà le plus clair résultat de tous ces navires détestés. Je conclus que tu ne dois pas être malheureuse, mais qu’il doit y avoir un pur bonheur dans ta tête et dans ton cœur (au fond de tes yeux chéris !) comme jamais tu ne l’avais senti. Quand je touche de tels sentiments, je suis presque heureux ; cela fait des moments où rien ne compte plus que le cœur. Je revois tes yeux ; je sens ta main contre la mienne ; je ne souhaite rien de plus. Je voudrais te communiquer cela. Mais je n’en suis pas moi-même encore bien possesseur ; un rien me perce le cœur. Il vieillit ton Dick, il se fripe les yeux ; mais çà c’est inévitable de toute façon, et çà t’est bien égal. Tu as assez de grandeur pour ne point voir *du tout* ces changements-là. Et enfin je t’aime et c’est mon bonheur. Alors tâche de ne pas déshonorer ton homme de lettres, je veux dire de faire des pyjamas et déshabillés à hauteur. Car je te veux artiste (en tout…). Sur ces points… je termine. Donne tes lèvres et oublions toute la terre et toute la mer. Ton Dick qui t’adore.

# 2 août 1929


NAF 14232/129-131

Vendredi 2 août. Matin. Chérie adorée. Me voilà avec toi ! Je suis stupéfait en écrivant la date. Nous ne sommes donc qu’au commencement d’août. 3 mois seulement ; il me semble que c’est une longue année. Au fond ce qui m’a effrayé et désespéré, c’est l’annonce de cinq ans. Pas plus ! Peut-être moins ! Car les rares retours, comme s’y arrêter au premier moment ? Maintenant l’avenir est plus incertain et je l’aime mieux ainsi. Il se peut qu’en octobre… Et quand nous aurons atteint octobre, s’il faut attendre encore, janvier sera une borne certaine ; je ne suis plus si difficile. Et puis j’aurai retrouvé la chère brasserie, et les heures vides qui sont à toi. D’ici, de cet autre exil, je considère presque la brasserie, même y étant seul, comme un lieu de délices, et le clerc de notaire comme un agréable compagnon. Voilà comment le malheur nous rend sage. Et embrasse ton sage, ma chérie jolie ; il n’est pas plus sage que toi.

Quant aux réflexions elles sont plus sages que jamais ; je vois mes torts, et je sens ici un genre d’esclavage auquel je ne voulais pas penser. D’ailleurs, à mesure que la mer fait sentir son action favorable, je me sens devenir d’humeur enragée ; j’aurais bien toute liberté d’aller et de venir ; cela s’obtient quand on est malheureux, quand on n’en peut rien faire. Et je prends l’absence de lettres comme une punition trop méritée. Pourquoi sacrifie-t-on toujours ce qu’on aime. C’est qu’il semble qu’on ne lui ôte rien, parce qu’il a tout. Ce beau calcul (qui n’était point si réfléchi) a conduit ma pouliche de sang à bondir et à s’échapper. Si encore tu y avais trouvé le moindre plaisir. Le bateau, le monde neuf, un autre travail, les dollars, les projets, cela aurait pu intéresser. Malheureusement (heureusement !) tu es une romantique égarée dans les affaires. Et comme disait l’homme de la rue Royale : « Elle ne se plaira point là-bas, et au bout de six mois elle nous reviendra ». Est-ce l’homme d’affaires qui aura vu juste ? Mais peut-être la saveur de la vie a-t-elle changé un peu pour toi. En mieux ? Je suis bien embarrassé pour dire si je l’espère... Ou au contraire le cafard noir ? Il me semble (mais j’en juge d’après moi) que le très noir ne peut durer, et annonce quelque chose d’un peu meilleur. En tout cas, si tu me voyais, tu me verrais bien portant, dormant régulièrement, et ignorant ma propre santé. Puisses-tu être de même ! Je crois que l’amour, même triste, est encore bon pour la santé. Ce n’est toujours pas l’ennui. Il y a quelque chose au monde qui m’intéresse violemment, passionnément. Tu sais qui. C’est toi, toi, que je voudrais voir au moins comme dans une lunette, roulant dans ton train bleu, administrant Boston et Portland, faisant des choses merveilleuses et ayant de ces succès qui me flattaient tant ! Molyneux te traitait en artiste, sans épargner même la jalousie, toujours mêlée à l’admiration dans le monde couturier comme dans le monde écrivain. Je parle du monde écrivain, j’en suis à cent lieues. Le livre que j’écris risque d’être bien ennuyeux, le *Commentaire* est une corvée. Encore aujourd’hui, pour remplir deux pages blanches, il faut que j’invente quelque chose. Et j’ai tant envie de tout planter là. Même je ne le cache pas toujours assez. Et pour aller où ? À Paris, à un petit coin de brasserie où j’aurais le loisir de faire des vers à toi. Je me console par l’idée des petites pochades ; mais là je suis encore trop apprenti ; je fais des progrès pourtant ; je pense à Ami. Je me retiens de barbouiller gros. Mais il ne faut pas non plus barbouiller fin ! Cela du moins occupe. On ne rêve presque plus. Mais si ! On rêve à une petite main artiste qui se poserait sur l’épaule, ou caresserait la nuque de pirate, toujours aimée. Naturellement je te crois. Je ne pourrais point vivre autrement. J’arrive bien mieux à comprendre que c’est l’amour même qui t’a emportée sur cet océan qui est devant mes yeux tout gris, tout tranquille (c’est mer basse). Je sens l’odeur des algues. Je voudrais savoir comment est ton rivage de Portland. Mais peut-être es-tu revenue à Boston, surtout si le temps est plus frais là-bas comme ici. Je dis frais ; on pourrait dire froid. Les orages ici ont installé un temps d’automne, et les hôteliers gémissent. Pourtant il y a encore des heures de soleil. Au reste je m’en moque. Si tu n’as pas trop chaud, tout va bien. J’allais écrire : si tu n’es pas trop triste tout va bien… Mais ce n’est pas si simple. Je voudrais seulement que la tristesse fût d’amour certain, que tu sois du moins assurée de ton Dick, de ton Alain, de ces deux qui ne font qu’un pirate bien amoureux, fou de toi ! Cette pensée devrait mêler à la tristesse une sorte de bonheur. Car enfin, être aimé, loin ou près, c’est toujours la première chose, et sans elle rien n’importe ; on est aussi bien ou aussi mal ici que là. Mais j’en juge mal ; je n’ai pas l’ennui de l’exil en plus, et de cette langue qui te sonne perpétuellement aux oreilles. Quelles amitiés peut-on faire ? Est-ce que dans ton travail tu ne trouveras pas une ou deux bonnes camarades ? Mais ce ne sont plus ces braves linottes parisiennes. Ce sont des poupées mécaniques sans doute. Et quelle confiance possible, quand la langue nous réduit aux phrases convenues ? Tout de même tu apprendras beaucoup. Tu auras cette force de bien savoir cette langue, qui est celle des riches acheteurs. Et réfléchissant comme tu le fais (Ta chère tête ! Ta forte tête que j’adore) aux affaires, aux goûts de ces gens-là, à ce que les gens d’Europe savent mal, tu te prépares à naviguer encore mieux dans les affaires parisiennes. Je te vois si bien aux Tuileries, près du petit arc, où les lignes sont si jolies ; ou bien le long du quai, d’où l’on voit la masse du Louvre, et l’Institut où Valéry s’ennuie, et les lumières sur la Seine. C’est tellement là ta place (comme nous disions ce jour où nous revenions chez Molyneux, et où je commençais à retrouver un peu de bon sens). « Tu es aimée ! » te disais-je. C’était encore du bonheur. Le départ semblait loin, loin… Quand je te reverrai, et quand ce serait pour peu de temps, nous saurons oublier. L’amour est si fort, si naturellement joyeux. Je vois ton sourire enivrant et enivré, ta silhouette fine de bergeronnette (j’en vois de charmantes devant ma grotte), je sens ton corps souple marchant avec moi, si près, si d’accord. Quelle légèreté sur le sol, quels pas conquérants ! Il faut attendre, pouliche chérie, et ne pas bouder sur l’avoine. Le Temps marche ; il marche sans s’occuper de nous ; il arrivera au terme heureux, et, tu verras, je ne serai pas encore le très vieux gentleman ! Une seule pensée d’amour me repose et me met d’aplomb. Chérie adorée ! Si ton cœur te pousse à écrire, fais-le ; je ne serai pas longtemps maintenant avant de voler vers ce cher Paris où je voudrais être. J’aime la rue de Rennes ! Tu vois ce que l’amour peut faire de ton grand diable ! La mélancolie ne lui convient guère ; mais il vit tout de même avec elle, avec son chagrin rentrée (toujours l’anxiété, l’attente d’on ne sait quoi). Toujours le sentiment de quelque chose qui manque. Et comment écrire, si ce n’est pas à toi ! Mais tu m’ordonnes de me conserver le même et il le faut !! Je t’adore. Sur mon épaule, ta tête chérie, mes lèvres sur ton sourcil frisé. Comme je te possédais ! Et, par l’insouciance du bonheur, je t’ai perdue pour un temps. Pauvre Dick ! Mais je t’adore et je suis à toi, ton homme ! À toi dans un baiser fou. Ton ALAIN.

# 6 août 1929

NAF 14232/132-134

Mardi matin 6 août 29. Chérie adorée, il pleut, il vente. Il n’est plus question de ma chère grotte d’où je t’ai envoyé tant de pensées tendres. Si ce temps s’installe, je puis espérer le retour à Paris et à ma chère brasserie. C’est mon pays de Cocagne. Ainsi juge ! Quand j’y serai, je sentirai encore mieux que ma petite femme est bien loin. En revanche je trouverai bien deux ou trois lettres de toi. Trouveras-tu qu’il est plus consolant de pouvoir écrire que de recevoir des lettres ? Je réfléchis quelquefois là-dessus, et ce n’est pas bien gai. J’ai pu réserver ma liberté d’écrire ; mais je n’ai pas trouvé le moyen de recevoir ma correspondance, en cet hôtel où toutes les lettres s’étalent et traînent, comme tu devines bien. Quant au bureau de poste, il est loin. Et enfin j’enrage de temps en temps. Mais bah ! C’est un petit malheur, si je songe à ce départ, à cette absence, à cette grande punition. Je suis partout une sorte de prisonnier. Et toi ? Es-tu sur des roses ? C’est cette pensée qui m’arrête dans mes plaintes. J’essaie d’imaginer ces terres inconnues, ces autres maisons Drecoll et Molyneux qui t’ont prise. Je me dis quelquefois qu’il n’est pas possible que tu ne prennes pas à la longue un intérêt quelconque à ce que tu fais. Je sais, et tu me l’as dit, que tu voudras toujours bien faire. L’artiste se réveillera. Je t’imagine jugeant d’un mot les choses mal coupées ou mal cousues. Le succès te consolera un peu. Un petit peu ? Ici je suis un peu jaloux et boudeur. Je te voudrais heureuse, mais pas trop. Hélas ! Je n’ai pas à craindre que tu le sois trop. Car tu sais bien que je n’ai pas de doute au sujet de ton tendre cœur. Je le sens toujours dans ma main. Sans cela... Mais il n’est nullement question de douter de toi, ma si chérie, ma chère tête, mon cher corps, mon lit tiède et caressant, toi ! Je t’adore. Je ne pense qu’à toi. Je pensais ce matin que sûrement dans l’année qui vient, je serais libre le mardi matin et le samedi matin… Alors, au cas où la bureaucratie de là-bas te renverrait (on dit bien dans les journaux que les Américains sont de plus en plus attentifs à empêcher l’immigration, tant ils craignent le chômage. Et tu devines que tout ce qui concerne l’Amérique je le lis !) ; si donc cela se faisait, sans que tu aies le choix… Alors l’imagination va. En tout cas ton Dick n’engraisse ni ne maigrit. Il est seulement un peu noirci de soleil. Il se défend. Il pense toujours à te plaire. Tu ris ! Tu penses sans doute que j’y réussirai toujours… Et toi ? Tu n’as pas à te soucier de ce que tu appelles tes cheveux blancs. Dans le blond cela ne se voit guère. Et puis l’amour est bien plus fort que tout çà : c’est une chose que je sais maintenant. Dans les temps heureux je n’y pensais guère ; je t’aimais ; j’étais heureux de penser que j’allais te retrouver ; cela rendait tout facile et gai. Je te consolais, moi aussi, de tant de choses. Quels doux souvenirs ! La rue du Mont Thabor, les Tuileries… C’était un temps de misère, et, pour toi, de grands soucis. Ensuite je t’ai vu t’envoler bien vite et bien haut dans ce monde parisien à qui il est si difficile de plaire. Nous étions tous les deux comme des enfants devant la grande bâtisse de Drecoll. Mais tu es une forte tête et j’aime çà. Je souhaite à Marcel autant de patience et autant de jugement. Et pourtant c’est tellement plus facile pour un homme ; il ne s’agit pas de faire beau, il s’agit de faire. Au lieu que le métier d’artiste (c’est aussi le mien un peu) est plein de pièges, et c’est là qu’il faut manœuvrer ! Ménager les gens ! Sans en avoir l’air, je sais très bien ce que c’est, et par expérience. Même dans mon métier il s’agit premièrement de plaire ; les plus grands dons n’en dispensent point. Ta Renée disait que j’étais rusé comme un Normand. Aussi je suivais curieusement tes pas prudents en ce monde empêtré d’un tas d’obstacles, sans compter les sorts. Est-ce pire là-bas ? C’est probablement tout à fait la même chose, si ce n’est que l’artiste y est plus rare. Et de toute façon, par cette langue qui ne t’est pas naturelle, tu ne connais des gens que la sottise à quatre sous, ce que tout le monde dit. Ce qu’ils sont au fond, le devines-tu ? Y a-t-il quelque chose à deviner ? Bah ! L’amour propre et la vanité sont de partout, et ce n’est nullement mystérieux. J’ai remarqué que quand je me laisse aller à quelque impertinente cabriole, il suffit d’un gros compliment (ils ne sont jamais trop gros) pour tout réparer. J’ai admiré souvent comme tu étais attentive aux politesses. Même la plus forte tête ne peut négliger ces moyens-là. Mais je n’aurais pas fini de faire ton éloge. Je passe là-dessus parce que je ne sais pourquoi je pense à tes charmantes épaules, à ton cou doucement incliné quand nous écoutions le concerto de Beethoven ou le 10e quatuor. Je n’ai pas entendu un phonographe depuis. Ce sera pour le retour. Je pense à ta nuque, je la baise doucement ; tu es assise sur mes genoux. Que le bonheur est simple ! Mais on le sait surtout quand on l’a perdu. Ma chérie je continue à écrire ce nouveau livre parce que je me dis qu’il faut que mes livres passent l’Atlantique si toi tu ne le passes pas, et qu’il y ait au moins un écho de moi là-bas. Folles pensées, sans réalité. Mais peut-être j’arriverai à force d’amour à leur donner réalité.

Es-tu bien fâchée contre moi, de ne pouvoir m’écrire assez, comme nous avions la douce habitude ? Moi-même malgré tout j’écris moins. Tu n’as plus jusqu’à trois lettres au même courrier. Maudit temps de vacances ! Mais quelle différence pourtant quand je te savais à Morgat, si près de la gare Montparnasse ! Cette rue de Rennes est bien déserte maintenant, mais j’aimerais y être. J’espère que j’y serai bientôt. Ce sera un plaisir de revoir même ta concierge. Et la bonne Jeanne ! Elle est bien amusante à entendre lorsque je dis que tu réussiras là-bas etc. « Alors vous lui conseillez de rester là-bas » ! Il faut voir cet air indigné. Le fait est que tu te débrouilleras toujours à Paris, sachant ce que tu sais et ce que tu auras appris là-bas. Et il faut retrancher les frais d’existence là-bas ; il faudrait arriver à gagner seulement la moitié du reste ; et je crois que cela se peut. Je ne t’aurais pas écrit cela si je ne sentais que cet exil dépasse tout de même tes forces de résistance, et qu’au fond tu espères que le bureau des étrangers te renverra avant l’année finie. Je compte sur mes doigts (que je l’ai fait souvent), ce serait pour la fin d’octobre. Quel bel hiver ! Et l’argent que tu auras gagné là-bas, tu l’auras toujours, et la connaissance de la langue, ce n’est pas rien. Mais enfin nous ne savons rien de l’avenir ; et bien mieux je raisonne dans le vide, ne sachant pas comment va ton humeur. Il est vrai que je n’y peux rien ; répondre trois semaines après c’est être toujours à côté de la question. L’heure passe ; je me hâte. Je t’envoie les plus tendres baisers, et les plus fous. Je souris à tes beaux yeux si tendres. Je te vois tournant la tête ; ces gracieux mouvements m’ont rendu fou de toi. Sais-tu cela ? Cela peut-il te consoler ? Je t’adore. Je suis à toi tout. Donne ta bouche terrible. Je t’adore. Ton ALAIN à toi.

# 13 août 1929

NAF 14232/135-137

Mardi matin 13 août 29. Voici de nouveau le beau temps, ma chérie, et les douleurs me lâchent. Mais quelle crise ! Et surtout quelle crise d’humeur ! Au fond je ne supporte cette vie-là que parce que je pense à autre chose, et que je barbouille en plein air. Dès que je suis bouclé, alors la matière s’échauffe. Et cela n’est pas bon pour la santé. (Je n’ai pas mes lunettes. Excuse. Ce sera à peine lisible). Je suis sur un coin de table abrité et chauffé. Il est 10h. On commence à sentir le soleil. Devant moi les couleurs les plus gaies, le ciel le plus léger. À cette heure-ci tu dors encore. Si le froid est fini ici, il doit être fini depuis une semaine chez vous autres. Enfin je ne sais rien de toi et ce n’est pas ta faute. Mais cette épreuve est plus dure que je n’avais cru. Enfin ! Il viendra bien de beaux jours qui paieront tout. Je rêve beaucoup à Paris. Est-ce un signe. Je pense aux placiers, à Molyneux, aux conditions actuelles du grand commerce. Je lisais hier dans un journal que les USA avaient réduit l’immigration à 2% de la population de chaque pays ; il s’agit vraisemblablement du total des étrangers vivant là-bas. Tout cela fait voir que l’autorisation pourrait être refusée. (En principe ils n’acceptent que des agriculteurs !) Les querelles de la conférence[[3]](#footnote-4) ne contribueront pas à arranger les choses. Chéron s’est fait enguirlander par Snowden, travailliste. Et il faut voir comme *Le Temps* est en colère. Les journaux anglais disent qu’ils devront s’unir avec les USA pour tenir tête à l’Europe etc. Je ne crois pas que ce soit grave ; çà pouvait tourner plus mal. Je t’adore. Et je me demande pourquoi je te raconte tout çà. Mais oui… C’est parce que je tourne dans ma tête une année 29-30 qui pourrait être tellement plus agréable que la précédente. Je suppose que tu entretiens une vague correspondance avec tes amis du commerce parisien. Mais ce ne sont pas des gens qui écrivent ; au retour et en quelques jours tu seras au courant. J’imagine que ce n’est pas la situation qui manquera, mais les appointements auront diminué partout ; ce qui te paraîtra misérable auprès des dollars. Mais il ne faut pas non plus se rendre malade de chagrin, car l’argent ne guérit pas.

Hier je lisais le Temps Économique et Financier. Imagines-tu çà ? Et pourquoi ? À cause d’un article sur la Compagnie Transatlantique, où l’on parlait des bateaux chers, pas chers, rapides ou non. Mon rêve est toujours sur l’Atlantique. Je voudrais y aller aussi. Je n’en vois pas le moyen. Je n’entends toujours pas parler des traductions américaines ; et ces jours-ci je n’ai pas avancé beaucoup mes travaux ; rhumatismes et mauvaise humeur. Je voudrais rentrer. Çà se voit ! Je le cache autant que je peux. Car la mer fait des miracles pour la santé et ce beau temps qui revient enlève tout prétexte. Ainsi se prolonge une situation absurde. Mais j’aime mieux ne pas y penser. Je reviens aux jours heureux où ma princesse jolie roulait dans son auto coiffée d’un léger chapeau à grands bords, vêtue d’une robe à ramages ; et quelquefois elle cueillait au passage l’intellectuel un peu râpé qu’elle veut bien aimer. Alors il n’y avait pas de roi qui fût plus content que l’intellectuel : alors il était intelligent et brillant autant qu’on voulait. L’attente de la brasserie, de la chambre et de la jolie jolie suffisait à tout embellir. Encore maintenant c’est vrai ; seulement mon soleil est plus loin et éclaire moins vivement. J’ai envie tout le temps de te faire des vers ; mais il me faudrait plus de solitude que je n’en ai ici. Les autres travaux je les gâche un peu par la mauvaise humeur. Le *Commentaire* fera l’effet d’une chose négligée, foutue n’importe comment, avec quelques choses belles et rares. Mais on trouvera bien le moyen de louer encore cela ; sans ce rapport je ne manque point de chance ; et sous d’autres rapports non plus ; car enfin je suis là à me plaindre depuis 3 mois, comme s’il n’arrivait pas au amoureux d’être séparés plus longtemps (la guerre…). Et en général on ne gagne l’indépendance qu’en voyageant. Vois Marcel. Tu as sans doute maintenant des nouvelles de son nouveau travail. Lui aussi coûte que coûte il faut qu’il tienne et qu’il ait patience. Rien ne se gagne sans peine. Et du reste on a toujours assez de philosophie pour les autres. Le difficile c’est de penser à tout çà, de me voir ici, loin de tout ce que j’aime, et, il est vrai, devant un joli paysage de mer. Mais tout çà ne vaut pas l’Aber dans le lointain et ma petite femme couchée sur la lande (Doux lit ! Mais qu’importait ?) à mes côtés. Tout cela est délicieux, mais ce n’est guère plus qu’un rêve. Et pourtant cela fut. J’ai eu ce beau jour, et tant d’autres beaux moments. Ceux de Trébéron n’étaient pas les pires. Comme c’était jeune et frais ; on ne se touchait pas encore… Mais c’était la destinée charmante qui venait à moi, non sans mélange. Mais je la choisirais encore, et avec enthousiasme. La guerre… Il fallait de toute façon traverser cela ; l’amour y a encore mis une sorte de consolation… Et ensuite, des heures tristes… mais on peut n’y pas trop penser ; les plus récentes, je commence à m’y plaire, quoique j’enrage encore quelquefois, mais contre moi-même. Ainsi mon doux cœur (toi), est purement charmant et adorable. Si seulement tu veux bien me pardonner toutes les peines que je t’ai causées par mon absurde situation d’homme insouciant et sans méchanceté. Tu dois passer sur beaucoup de choses à cause de l’amour, qui occupe si bien tout mon cœur. Je ne pense qu’à toi. Je suis toi. Je voudrais vivre en pensée plus précisément avec toi… Mais tu me raconteras. Cela sera sans fin. Tu te souviens de nos bavardages charmants, sur Drecoll, sur Molyneux, sur tout… je vois tes yeux chéris, je t’adore. Donne ta bouche et console-moi. Tu m’as consolé de tout, chère magicienne, et les pires moments ont encore du charme. Je t’adore toi, et je suis à toi. Ton Alain, ton homme !

# 16 août 1929

NAF 14232/138-139

Vendredi 16 août – Matin. Ma chérie, je pensais l’autre nuit à toutes ces choses qui nous sont arrivées, et je finissais par comprendre que tu étais vraiment partie. C’est une pensée que je n’aime pas ; et j’arrive à l’écarter ; si je la laissais s’approcher, tout serait pire que jamais. Je me détourne sur les souvenirs, je me dis que je t’aime, je revois tes yeux, je m’applique à te voir présente. Mais il y a une sorte de trou ou d’abîme comme tu disais que j’évite avec grand soin. Il y a des choses qu’on ne peut comprendre. Et qu’arrivera-t-il de tout cela ? Je blanchis, je rougis ; il me semble que je deviens rugueux comme une crête de dindon. Évidemment çà ne va pas fort ; çà est triste ; çà est paresseux. Le livre devient fort ennuyeux. Je n’ai que l’entêtement pour le continuer. Quant au commentaire il a des parties négligées, et c’est sans remède, car on va tirer par feuilles, à cause de la rareté des caractères. Je finirai par me faire éreinter, et çà te fera de la peine. Mais bah ! Il y aura des parties supérieures. Et je vais faire un peu plus d’attention à la suite. Il était à prévoir que cette période de loisir serait la pire à passer… Donne tes beaux yeux à mes lèvres. Laissons couler le temps, et ne nous irritons pas. Il y a encore chance de bonheur.

Cette couleur triste est la suite d’un triste 15 août. La tristesse et l’ennui sont trop visibles sur mon visage. D’où a éclaté une abominable scène, où j’étais toujours sur le point de tout lâcher, de tout avouer, de partir. Mais où ? je ne puis pourtant pas traverser l’Atlantique ! Je puis tout au plus retrouver notre brasserie, le patron, les garçons, ta place vide. Il fallait revenir au raisonnable. Cela fut pénible. Mais enfin j’y ai conquis une certaine liberté d’aller et de venir, la possibilité pour une autre fois d’avoir mes lettres poste restante (il y a un bureau auxiliaire), enfin des tas de choses dont peut-être je tirerai parti si le sort nous favorise encore. Rien ne serait plus simple en ce moment que de partir seul à Paris, de tourner par Morgat etc. Pour le moment, à quoi bon ? Je retarde mon départ ; c’est toujours un bout de temps qui a passé. Des inquiétudes sur toi, je m’en forge quelquefois, mais je n’en ai pas véritablement. Je connais ton corps bien ceinturé ; cela tiendra. Et, pour ton cœur, j’y crois comme à ma propre vie. Les suppositions que je peux faire, brouille avec ton patron, retour imprévu etc. ce sont des choses romanesques qui n’arrivent jamais. Quelquefois aussi je t’invente qu’on t’a écrit de Paris pour t’offrir l’équivalent etc. Ce sont des folies. Il n’y a qu’à rester tranquille. Les rhumatismes s’en vont ; il ne reste que des douleurs volantes. Et j’ai pu faire venir un flacon de Clin dont j’use d’ailleurs peu. Je barbouille et là je fais des progrès, probablement parce que les pensées ne s’y mêlent nullement. Je fais presque de l’eau qui remue, et assez bien les rochers et le ciel. Enfin ne m’écoute pas trop quand je me plains. Je n’envie personne au monde en pensant à ce que j’ai eu. Te rends-tu compte, ma blonde dorée et adorée ? Tu disais toi aussi à peu près la même chose. Il est dûr de parler au passé ; mais que faire de mieux. Quand j’aurai dit que c’est long et trop long… Parbleu c’est la seule chose qui importe. Qu’est-ce qu’un mois ? On espère. On attend. Mais ici les mois se pressent les uns derrière les autres comme des nuages. Et encore l’espoir est faible, si tu dois retourner etc. J’ai du moins gagné que je n’ai plus jamais l’idée de te faire un reproche. C’est à moi que je le fais, et c’est juste. Si j’avais fait plus attention, si je m’étais mieux mis à ta place, ces choses n’auraient pas eu lieu. Tu aurais vécu dans ton Paris, au milieu de ces belles choses, de ces belles lignes, et sous ce ciel charmant… Mais moi, toujours dans la lune ! Ne comptant que la joie de se retrouver. Trouvant que cela payait toute patience. Mais, ma chérie, comment pouvais-tu avoir toujours patience ? Et l’occasion vint dans un mauvais moment. Comme çà, tu me punis, et tu te punis toi-même sans l’avoir mérité. Je suis quelquefois tes sombres pensées. Je pense à d’autres désespoirs. Mais alors j’étais près de toi. En ce temps-là nous avions bien des occasions, bien des hasards favorables ; mais cela a diminué peu à peu. Maintenant il ne s’agira plus de hasards ; il faudra vouloir, et se donner un peu plus d’air. Je le comprends trop tard et pour le moment je n’en profite guère, si ce n’est que je t’écris d’abondance comme tu vois ; et c’est quelque chose. Oui une des choses qui me consolent, quand je pense à mes lettres fidèles, toujours en train de franchir l’Atlantique. Sans cela, c’était le fond du désespoir pour nous deux. Sans doute c’est une grande douceur pour ma petite femme. Quelle preuve d’amour ! Ainsi tu ne douteras plus de ton amant chéri. Une lettre c’est une longue caresse. Tu le sens bien ? Ma main qui écrit est soumise à toi. Elle suit ton désir absolument comme dans les tendres caresses, bientôt dévorantes. Tu te souviens ? Cela commençait par une chatouille de peu. C’était un hasard, non voulu, et qui avait des suites. Jamais de désir inquiet, jamais le moindre désaccord ; les deux instruments s’éveillaient ensemble, et un peu plus tard s’endormaient ensemble. Tu n’as pas l’expérience du désaccord, mais tu peux deviner ce que c’est. Un de tes milliardaires paierait bien cher un moment harmonieux. Mais ces choses ne sont pas à vendre. Je vais jusqu’à penser que les choses de ton art, comme de tout art, traduisent l’harmonie et le bonheur. Donc, séparés, nous ne ferions plus rien de beau. Seulement il y a une résonnance qui dure quelque temps, et cela suffit à ravir les sauvages. Charmeuse de bêtes, réussis-tu ? N’as-tu pas besoin de revenir à la beauté des choses de ton pays, et à l’amour de ton homme ? Il y a des choses impossibles ; et la beauté ne se transporte pas comme le fer ou le blé. Mais ici c’est l’amoureux qui parle, et qui se flatte d’espérances. On verra bien. Je t’aime, je t’adore, et c’est mon seul trésor. Donne ta bouche pour un long baiser. Je suis à toi ; et le reste dépend du sort ! Ton amant qui t’adore,

ALAIN

# 20 août 1929

NAF 14232/141-142

Mardi 20 août 1929.

Ma chérie, je m’en vais enfin ! Je retourne à Paris. Pour y trouver le vide ! Le vide, mais enfin ma libre rêverie, et surtout pour rentrer en contact. J’écris encore une fois d’ici ; c’est une manière d’être avec toi, que j’adore, qui es tout pour moi. Je ne veux pas dire toutes les sombres imaginations de ce temps sans nouvelles. C’est une épreuve que je ne recommencerai point. J’ai beau me dire que quand on ne peut rien, il vaut autant ne pas savoir ; on a alors trop d’occasions de faire du noir. Mais enfin c’est fini. Et à force d’humeur j’ai conquis bien des libertés pour l’avenir ; correspondance à part, voyages indépendants, etc. À quoi bon ? Tu le devines. Mon regard est sur l’avenir. Si je me trompe, si je me travaille vainement, on le verra bien. Espérer est la seule ressource. Comme tu l’as vu dans mes lettres depuis la séparation, il y a des moments où ta résolution m’apparaît raisonnable, puisqu’il faut d’abord vivre. Tous les gens ou presque voyagent pour gagner leur vie. Et je me dis que nous étions un peu trop établis dans nos chères habitudes. Je me dis tout cela quelquefois. Mais vient l’autre chanson qui est la plus forte. Enfin je ne sais que t’aimer. Tout le reste tourne comme les chevaux de bois, sans avancer. Les causes extérieures nous tireront d’embarras. Quand ? Quand ? Au fond tu dépendais aussi bien des causes extérieures en restant chez Molyneux. Il ne fallait qu’un mouvement d’humeur… Il faut vivre, conquérir l’indépendance ; et ce n’est pas peu. L’amour fut toujours éprouvé ; il ne connaît que des obstacles. Eh bien, soit ! Il paye royalement. Si tu étais partie sans amour, tu connaîtrais l’amour le plus noir. Je veux imaginer que tu as plus de peine que d’ennui. Pour moi l’ennui est une chose inconnue. Tant de pensées, tant de souvenirs ; et les moindres choses ont de l’intérêt, même quand elles vous pincent le cœur. Voilà à peu près comme je vis. Avec cela toujours quelques rhumatismes dans le gras du bras gauche (comme toi dans le bras droit) ; c’est agaçant, mais supportable. Un peu d’aspirine. Un peu de peinture (il fait un peu froid, et je suppose qu’il en est de même là-bas). Je fais surtout de petites pochades (le temps est si changeant). Et toujours je pense à toi, et à la petite église de Paissy qui a le bonheur d’être sous tes yeux bleus. Mais je voudrais être un grand peintre. On ne se trouve jamais assez grand pour la bien-aimée ; Et voilà !

Le livre (qui aura pour titre : *Entretiens au bord de la mer*) prend de l’ampleur, et ne sera pas aussi ennuyeux que je croyais (sous-titre : *Recherche de l’entendement*). Ce sera aussi une sorte de poème de la mer. Mais il y a des parties ternes. Au fond, tout dépend de l’humeur. Et les vraies amours étant secrètes, les historiens ne savent jamais le vrai des travaux de l’esprit. Il me plaît que tu saches quelque chose que les autres gens ne sauront jamais. Ce sont nos secrets à nous deux, nos secrets du petit coin au fond de la brasserie. Je rêve. Je revois ton mouvement de tête quand tu tournais les yeux vers moi. C’était un bonheur plein ; je dois dire que je regarde volontiers une gardienne de vaches blondes, avec une toute petite coiffe derrière et une certaine manière de marcher. Mais cela n’est beau que de loin. Dans tout le reste du troupeau humain je ne vois rien qui soit digne d’être regardé…

Ton frère a déjà fait la moitié de son séjour dans le Far West (je veux dire le lointain ouest). Son prochain passage te fera un bon moment (ou peut-être très mauvais). En tout cas cela divise le temps. Nous avançons bien lentement, mais nous avançons ; les points fixes aident à le savoir. Le quatrième mois touche à sa fin. Je pense à ton retour à Paris, pour peu de temps ou non. Cela n’importe guère ; car alors la situation sera autre, telle que nous ne pouvons la prévoir. Et il faudra inventer quelque chose. Ta forte tête y travaillera avec plus de liberté. Tu auras une autre idée de ton homme, et plus de confiance, je crois. Je m’arrête là. Tu auras probablement une autre lettre au même départ. Je te mettrai un pois de senteur pris au jardin de l’hôtel. Je t’adore. Prends mon baiser, n’oublie pas que je suis ton ALAIN.

# 23 août 1929

NAF 14232/148-150

Vendredi 23 août 1929

Tendre amour, il est 1h. Je suis à la brasserie, je fume une cigarette après les hors-d’œuvre (voici l’entrecôte – entracte). Je reprends : à propos des cigarettes j’ai eu la chance de trouver à la mer des *Lucky Strike* et j’en ai fait une consommation effrayante. N’est-ce pas Américain ? Je me souviens que nous en avons fumé ici. Je vais en demander au garçon. Tu vois, je me console comme je peux. Mlle Jeanne est en vacances ; je conclus, en optimiste incorrigible, que tout va bien ; mais les nouvelles que j’ai de toi ne sont pas des plus fraîches. J’espère que tu as écrit de nouveau vers le 15 août ; mais je n’en suis pas sûr. Il se peut que tu aies fait de l’humeur noire, quoique mes lettres se soient succédées à raison de deux par semaine… Ce sont les secrets de ton cœur chéri, et je les aime ; mais je ne les trouve pas toujours agréables. Heureusement hier je t’ai passé un câble, et j’ai un cahier de formules et toutes les constructions nécessaires. Le patron s’est informé de toi. Cela fait toujours plaisir. Je lui ai dit que tu t’ennuyais et que tu faisais beaucoup d’affaires. Il m’a répondu : « Les affaires c’est la moitié de la vie ». Le fait est que si je savais que tu te consoles un peu à gagner de l’argent, et qu’il te restera quelques sous pour le temps du *très vieux gentleman en guêtres*, cela me consolerait un peu. Mais tu n’es pas bâtie ainsi ; tu es partie par humeur et tu n'es pas consolée par les dollars. Moi je pourrais, à la rigueur, être consolé par *tes* dollars, surtout si tu me donnais un emploi sur le vieux continent (comptable, placier, correspondant, Poète). Je ris. Mais tout cela est sinistre. Je n’ai même pas le courage de faire des vers. Je pense au très vieux gentleman, et d’après ce qu’il est, je prévois ce qu’il sera. Un long visage couleur rouge brique (çà fait valoir les yeux bleus). Des plis sur le faux col ; le poil presque blanc ; la taille toujours assez légère, et les épaules bien. Les pieds sensibles et l’oreille sourde. Voilà ce que j’ai à t’offrir dans trois ou quatre ans, et un peu déjà maintenant. Mais maintenant ou plus tard, c’est toujours la même chose ; je t’aime et tu fais mon bonheur. Oui même loin, même sans écrire ! Je m’intéresse aux Transatlantiques d’une façon ridicule. Le *Paris* est à moitié brûlé. Il devait partir mardi dernier. D’où une perturbation. Heureusement que j’ai eu l’idée de passer un câble ! Je te vois recevant le papier bleu. Tu finiras par savoir que je t’aime. Et cela est bien doux à mon cœur. Jusqu’à la guerre nous avons vécu sous le régime de l’extrême jeunesse. Tu étais admirable. Tu galopais comme une pouliche de sang. Tu croyais que je n’étais pas sérieux. Mais rien n’est perdu. Je t’adore et je suis ton Alain. Tous ces souvenirs sont merveilleux ; j’en vis. Et de cette façon tu dois aimer même ce langage nasal que tu entends !! Pauvre Gabrielle. J’imagine très bien ce que tu as pu dire à ton frère, qui est excellent, et qui est capable de faire manquer n’importe quoi, par d’inutiles paroles. Que de fois je t’ai admirée, au temps de Drecoll et de Molyneux. Tu savais te taire ou dire des blagues (des choses qu’on ne comprend que dix ans après). Je suppose qu’étant limitée par la langue, tu es encore lus digne de ton silencieux chéri (il est quelquefois bavard, mais on n’en est pas plus avancé) ; je vois par tes voyages en train bleu que vos affaires vont à toute vitesse. Que ne suis-je placier en dentelles ! Je monterais une affaire avec toi, j’apprendrais *yes* et *no*, et je m’embarquerais une de ces semaines avec d’énormes malles. Je veux que tu ries de mes imaginations ! Les choses ne vont jamais comme on voudrait ; et je suis attaché à ce continent. Il faut supporter la situation. Tu me diras que çà m’est facile. Mais non ! Tu finis tout de même par savoir que non. Au contraire, plus çà va, moins çà va ! En revanche je suis encore enivré de joie en pensant que tu relis mes vers. Je mets çà au-dessus de tout. Je vais en faire d’autres ; mais il faut l’inspiration et le temps ! L’inspiration ne manque jamais. Mais on passe des heures à regarder une même chose (toi) et la page est blanche. J’aime encore mieux noircir le papier. Je suppose que tu es comme moi ; tu regardes d’abord la longueur, le délicieux temps pendant lequel on est presque ensemble. Alors j’écris selon les pensées qui me viennent. Il n'y a pas d’histoires du côté du notaire, sinon cette transcription d’obligations Panhard[[4]](#footnote-5), que tu ne comprendras pas mieux que moi. À la réflexion je suppose que la possession d’une obligation ancienne donne droit de souscrire à quatre nouvelles ; et cela pourrait t’intéresser comme placement. Mais qui consulter ? LE notaire ne s’intéresse pas à ces choses-là. Je t’adore, voilà ce qui est sûr. Si par hasard ma lettre d’hier est en retard, tu ne comprendras rien à tout çà ; elle contenait une circulaire de Panhard à ses obligataires. Qui sait ? Je pourrais aller voir la rue (je ne sais plus, mais je la vois) et René Levasseur. Mais donnera-t-il *pour rien* le conseil qu’il suivra lui-même ? Tout cela serait délicieux à penser (pour toi !) si seulement l’attente était moins longue. De te voir dans l’avenir châtelaine de Korn ar Hoat, cela me ferait une joie pure. Et me voilà dans une situation de jeune homme vivant trois ou quatre ans dans l’avenir. C’est ridicule ; mais c’est le sort le plus agréable pour un *assez vieux gentleman*. Quant à toi, je suis tranquille ; je ne te verrai jamais que jeune, toute de lait, toute dorée et parfumée de toi comme une fleur. Je vis selon la chasteté. C’est incroyable ! C’est même inquiétant. Mais non ; je sens que ce n’est pas inquiétant. J’adore ce quartier bruyant, ces dépanneurs épais, ces garçons, ce décor que tu connais si bien. C’est toute ma vie maintenant. Cette lettre ne partira que mercredi ; j’espère en écrire une autre lundi. Entretemps il faudra écrire des articles etc. Le temps passe, mais il ne se presse pas ! Quand le temps du travail et les soirées de pensée ? Je suppose que j’irai à Paissy autour du 1er septembre, peu de temps, et j’y verrai l’ami Maréchal. Il manquera la vieille amie. Il ne manquerait rien si tu étais un peu plus près ! Je t’adore, je suis à toi ; je ne pense qu’à un corps de femme, le tien : tu l’as bien dit en me quittant ! Il n’y a qu’une femme pour chacun ; quand on l’a tenue entre ses bras (et tu sais comment !) on n’a pas le droit de se plaindre. Toujours mon cœur, de loin comme de près, te dira merci ! Sens-tu mon long baiser ? Je t’adore. Je suis tout à toi follement. Ton ALAIN.

Les pochades ? Est-ce pour l’Amérique ? Alors il faudra me dire comment les expédier. La douane est si embêtante. Je t’adore. Je suis ton Dick et ton Alain et tout. Compte là-dessus et patiente. Mon cœur est tout à toi. ALAIN.

# 26 août 1929

NAF 14232/151-154

Lundi 26 août.

Catastrophe ! J’ai ta terrible lettre ; je l’ai trouvée ce matin à 10h. Et chose étrange me voilà à midi dans le petit coin de la brasserie à droite au fond. Pourquoi ? Un détail bête, une incertitude sur la monnaie la dernière fois ; je craignais de m’être trompé. Cette petite affaire réglée me voilà dans mon coin, et sans aucune espérance. Cette fois le bilan est plus facile à faire. Maintenant ne te désole pas. Tu m’as fait souffrir en partant (tu le devines, mais tu ne le sauras jamais) au maximum de ta puissance ; je n’en suis pas mort, je n’en mourrai pas cette fois-ci. Et même, chose extraordinaire, j’ai commencé à manger des hors-d’œuvre et je vais continuer, après une cigarette Lucky Strike. Et je viens de boire un plein verre de Graves. Il s’agit de ne pas glisser, et je ne veux pas te faire de peine. Selon mon opinion tu as été cruelle en partant ; ton chagrin et ton amour m’ont consolé ; mais cela c’était médité, préparé, irrévocable dès que tu me l’as dit ; je me heurtais à quelque chose de toi que je ne connaissais pas. J’ai cru devenir fou. Dans la suite je me suis consolé comme j’ai pu ; mais enfin tu dois bien savoir que le plus grand mal était fait. Les promesses pour cinq ans plus tard étaient bien bonnes ! À l’âge que j’ai, me dire au revoir pour cinq ans, c’était la rupture. Tu ne voulais pas le croire, mais moi je le savais. Il n’y a pas de jour où je ne me sois dit depuis : « Si elle m’aimait comme il y a vingt ans, elle ne *pourrait* pas partir ». Cela étant bien posé (et maintenant je n’ai plus à adoucir les termes), comprends que le mal est fait depuis le soir où ici même tu m’as annoncé ce grand changement. Le reste allait de soi et j’en étais sûr. Ce matin à 8h quand je cueillais quelques pétales de rose (que tu trouveras dans cette lettre) sais-tu à quoi je pensais ; je cherchais une formule par câble qui disait : Pardon absolu, ou pardon de tout cœur, ou même tendresse, ou même amour. Je ne trouvais pas de formule satisfaisante. Voilà le jeu auquel je me livrais. Pourquoi ? Parce que je sais tout (Peux-tu rire ? Moi j’essaie) et que je ne me trompe guère. Une fille jolie comme toi, bâtie comme toi, seule là-bas, ne pouvait pas échapper à la tentation. Alors réfléchis bien et comprends-moi. J’ai pu pardonner une décision réfléchie qui me déchirait le cœur ; comment ne pardonnerais-je pas une surprise des sens. Je sais comment tu es faite ; tu as de la vertu à peu près comme moi. Tu appartenais à un audacieux, pourvu qu’il fût beau. Sois heureuse, au moins ! Mais moi, te pardonner ! Tu veux rire. Cela n’a point de sens si tu n’as pas oublié nos chères folies ; tout possible… tout permis… Ce n’étaient pas des phrases. Je suis ainsi ; et tu vois que ton grand crime est peut-être la chose du monde que je sais pardonner et oublier le mieux. Remarque, cela n’est pas pour me cramponner à toi ; il en sera ce que tu voudras. Si tu veux je t’écrirai que je t’aime, et ce sera vrai. Toutes les suppositions sont possibles. Il se peut que tu te maries (et même que tu divorces. Ces choses se font très bien là-bas). Il se peut que tu restes libre *comme tu l’étais*. Il se peut que tu ne reviennes jamais en France. Il se peut que tu débarques dans quelques années avec ton indépendance de châtelaine assurée. Cela je ne m’amuse pas à le prévoir. Ne t’ai-je pas écrit dix fois que l’avenir n’est jamais comme on croyait. Tu m’en donnes la preuve, et après quatre petits mois. Que veux-tu ? Tu es Gabrielle. Tu es un caractère sûr, une folle amante, une *nature* terrible et que tu diriges difficilement. Je te mets en garde contre le désespoir, qui te lancerait dans les aventures (et ton orgueil en souffrirait terriblement). Les choses sont toutes simples et naturelles au contraire. Çà devait être ainsi (comme tu disais). Accepte ta nature, et sois toute simple avec moi. Ne jure de rien. J’ai fait des fautes incroyables (tu enconnais le principal, car tu me connais). La dernière, dont je supporte les conséquences, et qui me coûte cher, est encore des moindres (je veux dire cette liaison que j’ai, où je sauve du désespoir une malheureuse réellement vieille et malade, qui craint par-dessus tout de me peser. Je tiendrai là mon rôle. Je sauverai cette épave. Toutefois, je ne sais pourquoi, j’éviterai l’irréparable. Probablement parce que je n’ai pas la vocation du mariage. En réalité parce que mon lien à toi est quelque chose d’unique que jamais je ne romprai, et toi non plus, tu es obligée de le dire ; car tu me dis que tu m’aimes toujours, et j’en suis sûr). Il ne faut donc point dire que tu ne seras plus jamais à moi. Ne parlons lus de cela. N’engageons rien. Il ne faut pas jurer d’autre chose que du pur sentiment. Quand nous nous sommes quittés rue Royale, je t’ai rendu ta liberté en disant « Adieu » presque malgré moi. Tu as répondu, dans l’élan généreux de ton cœur, « Je suis ta femme », et cela, comme tu vois, ne nous a pas porté bonheur. Moi une chose me console ; je te vois riche et malgré tout indépendante (surtout si tu continues à recevoir mes lettres, au moins de temps en temps ; garde-toi cette liberté. Ne t’anéantis pas. Rien n’est jamais perdu ni réglé ; tout recommence. Il n’y a qu’une chose qu’on ne recommence pas, c’est l’âge. Et vois les choses comme elles sont. Je vais avoir 62 ans en mars 30 (tu vis que je ne songe pas à mourir) (je continue sur le papier de la brasserie, fumant ma cigarette et buvant mon filtre). Il n’est plus question de quelques mois. Avant que la situation se dessine, que tu rentres, que tu te retires des affaires, que tu liquides d’une façon ou d’une autre un coup de désespoir (qui peut d’ailleurs bien tourner) il s’écoulera bien trois ou quatre ans. J’aurai 66 ans. Comme amoureux, je serai fini, avoue-le. Je constate déjà que la chasteté (qui est commandée par des raisons physiologiques) ne me pèse pas beaucoup. Il faut savoir vieillir. Et dis-toi bien que sans toi, sans ton merveilleux et intrépide amour, je serais déjà au nombre des *vieillards vénérables*. Même avec un peu d’espérance que je gardais, j’en voyais les signes. Maintenant çà va galoper, je le crains. Car tu me connais assez pour savoir que je ne me donnerai pas le ridicule de courir quelque aventure. Ce que je voudrais c’est ne pas gâcher les livres que je fais ; et hélas ! Le résultat n’est déjà pas brillant. Depuis ton départ il y a quelque chose qui cloche dans le bel équilibre. J’ai beau faire, je lâche. Je m’en fiche. Je manque de tenue dans le style ; et cela s’étendra à tout. Ah ! Jeunesse ! On ne peut braver le temps. Voilà le vrai mal, Gabrielle, et il est sans remède. Ainsi ne t’en fais pas. Je te remercie encore, et malgré tout. Et quant à l’amitié (qui est et qui sera amour, quoi que tu fasses) c’est sacré et rien n’y fera rien. Si tu sauves quelque temps les apparences (car la vanité est quelque chose), tant mieux. Si non, il n’y aura pas grand mal ; toutefois ma situation avec Jeanne sera très difficile. Mais enfin on fera ce qu’il faut. Ma crainte serait de lui dire purement et simplement que tout est cassé. Mais je prévois, donc je saurai me taire. Le notaire est peu de choses. Peut-être pourrais-tu laisser s’épuiser ton compte, et envoyer à Jeanne directement des chèques. Tu verras.

Au sujet de *Sainte Gabrielle* nous ne parlons pas de la même chose. J’avais pensé à te faire porter des fleurs par l’intermédiaire de Baumann, qui offre de faire cela pour une fête etc. (par câble à un fleuriste de Boston). C’était une douce folie. Mon câble de jeudi est déjà assez mal tombé. Tout cela est mérité, et je le répète excusable à mes yeux, si tu me connais bien. Au fond tu aurais été plus habile en ne me disant rien. Mais tu veux conserver la confiance, et tu as raison. Ainsi le lien entre nous se resserre encore, et je ne crains pour toi aucun genre de désespoir, puisque tu m’as au bout du fil. À toi, donc, toujours, comme tu fus à moi malgré mes fautes. Je ne veux point que tu sois à genoux, mais debout, et tes beaux yeux dans les miens.

À toi tout, ton ALAIN et ton DICK.

Ne me fais pas de confidences inutiles ; cela serait douloureux. Laissons l’avenir à l’inspiration du cœur. Mais si je ne t’écris pas, ne conclus pas que je change. Si je l’avais pu, ton départ m’aurait changé. Je prends ton baiser sœur, mais un peu autrement. Nous sommes deux ! et tu ne diriges pas seule. Et je t’adore.

A.

# 28 août 1929

NAF 14232/155-157

Le Vésinet 28 août 1929.

Je suis seul pour la journée dans ma petite maison. Je viens d’écrire trois pages des *Entretiens*; c’est médiocre, mais il faut renouer le fil. Il est onze heures ; six heures du matin chez toi. Tu dors… ? Ici un inconnu redoutable. Mais pourquoi le redouter puisque je ne le connaîtrai jamais. Tu es ma fille bien aimée. N’oublie jamais cela. Et toi non plus, pirate au cou fort, ne l’oublie jamais. Après tant d’épreuves, nous sommes l’un et l’autre au point le plus dur. Si nous manquons de fermeté et de grandeur, nous sommes perdus. Mais je saurai si tu es la femme du pirate ou bien une grenouille du marécage. Je me reprends. Hier soir je fus sauvé par la fugue VII du second cahier ; fais-toi la jouer ainsi que le prélude. Cela discipline. Après l’avoir jouée péniblement deux fois (en tapant, comme tu disais) je suis entré dans ma propre musique, qui fut grandiose. Cela offert à toi avec une confiance et une certitude entière. J’ai plusieurs fois remarqué que tu ne comprends pas toujours bien ma musique ; c’est que tu as ici des préjugés forts ; et je comprends qu’on résiste à l’audacieux. Mais plus récemment j’ai senti (deux fois) que tu comprenais parfaitement ma poésie. Ce qui m’amène à cette question : « Veux-tu tarir la source des vers ? Elle n’a coulé que pour toi ». Plus prosaïquement je me demande si j’ai le droit de t’écrire. Si tu as pris des engagements à ce sujet, il faudra y manquer (tu as manqué à moi ; tu peux manquer à n’importe qui). Je te conseille de ne pas donner de pouvoir sur toi, et de maintenir nos relations, de toi à moi, comme une chose qui ne regarde que nous deux. Maintenant si tu ne le peux pas, je le saurai par l’absence de réponse. Je mettrai cette lettre pour le départ de samedi. Tu l’auras environ le mercredi après le suivant et ainsi j’aurai la réponse à cette question vers la fin de septembre. D’ici là je ferai ce que mon cœur me dictera, réponse ou non. Après septembre, si tu t’es tue, je me tairai. Voilà donc ta liberté sauvegardée. J’y tiens beaucoup ; tu ne dois pas te forcer. Donc hier soir par la musique je me trouvais tout à fait relevé. L’état initial, qui a suivi a première lettre, était plus bas qu’il n’est permis. Je ne détaille point. Tu le sais. Tu n’y as pensé que trop. Je fus sauvé par un effet indirect. Offrant l’insomnie et un visage ravagé, avec un silence mortel, je m’aperçus que je tuais littéralement cette pauvre femme, amie généreuse et innocente victime (par exemple, maladroite ! Son inexpérience nous coûte bien cher). L’assassinat n’est pas mon fort, surtout lent. Je fis un rétablissement désespéré. Mes pensées prirent un cours plus humain. J'ai dit déjà que je pardonnais, et qu’il serait monstrueux de penser un seul moment à te reprocher une faute, moi qui ne compte plus les miennes. En méditant sur cette idée j’arrivai à une sorte de calme. Et c’est ainsi que peu à peu je remontai jusqu’à la musique. De cette position élevée, je me suis mis à raconter ma vie (à l’exception du drame réel, de maintenant, qui est à garder secret), ahurissant cette pauvre femme naïve, mais en même temps lui donnant l’idée des drames réels dans lesquels un homme libre et sans frein se trouve toujours jeté. Je te signale cela, parce que j’ai obtenu alors beaucoup et même tout ; c’est-à-dire que toute liberté de correspondance, de démarche, de voyage etc. est assurée. Elle supposait que j’avais un enfant etc. J’ai dit que non, mais sans donner d’autres renseignements ; cela m’aurait bien soulagé ; mais ce secret est à toi autant qu’à moi. Mais enfin, dans cet entretien, j’ai livré mon caractère, si je puis dire ; et l’effet a été bon pour les deux. J’ai dormi. Cela n’empêche que ce matin à 5h ½ je tournais déjà dans le jardin ; les heures du matin sont souvent terribles. Cette aurore m’a bien conseillé. Je me suis vu tel que je crois être, c’est-à-dire étranger à la commune proportion, d’ailleurs presque inconnu ; connu de toi, je crois. J’ai considéré aussi les parties de grandeur qu’il y a dans ta nature, et qui font que tu ne trouves pas de rivales dans ton art (cela tu le méprises, mais moi je le sais). Or j’ai vécu hors des règles ; je ne crois pas avoir fait tant de mal ; j’étais emporté par une nature fougueuse ; et tant pis. Il faut bien arriver à se pardonner. Mais toi ! Ne pouvais-je te juger d’après les mêmes règles ? Ou bien aurais-je voulu que tu meures d’ennui là-bas, que tu manques tout au moins toute cette entreprise par découragement ? J’avais pensé à tout cela. Je ne pouvais pourtant pas te conseiller… J’aurais peut-être dû te conseiller, si la chose arrivait, de n’en rien dire, pas même à moi ; car les moindres paroles servent à se torturer. Enfin, c’est fait. Et je te répète : ne me dis rien d’inutile là-dessus. J’ai encore des mouvements violents. Au reste, en tout temps, je suis capable de jalousie, et terriblement, si on me raconte. Et comme je sais bien que tu ne cherches pas vengeance, eh bien sois là-dessus comme tu sais être, secrète ; parle comme si ce secret ne t’appartenait pas. Il y a des choses aussi, et proches de toi, dont je n’ai jamais parlé ; et jusqu’à quel point elles furent, tu ne l’as jamais su. Si tu peux, agis de même avec moi. Car, en dehors des idées trop précises, qui rendraient fou, je suis bien capable de penser : Qu’est-ce qu’un amant ? Un accident ; une chose qui ne change rien à ce qui importe. Une femme n’est pas autre par cela. Que dirais-je, moi qui ai connu tant de femmes ? Et enfin je sais très bien que tu n’as pas de vertu dans ce sens-là ; tu es premièrement trop vive de sang ; et ensuite tu n’as plus d’innocence (et à qui la faute ?). Si tu ne te pardonnais pas, tu me ferais grande peine, ma fille bien aimée. Remarque que je ne t’interroge pas. Je fais des suppositions sans choisir. Est-ce un amant ? Est-ce un fiancé ? Y a-t-il promesse ou fait. Ne réponds jamais que si tu ne peux faire autrement. Le mariage est une action moins importante qu’on ne croit. Les intérêts s’y mêlent ; cela rentre dans le commerce. L’ennui, si c’est ainsi, sera seulement de vanité pour moi (mais qui y pensera, hors ta concierge et Jeanne ?). Car, qu’est-ce qui blesse ? Un fait trop intime qu’on imagine. Mais il y a tant de manières. Et une femme comme toi ne dira pas là-dessus. On vit très bien intimement avec une femme mariée, sans se poser jamais d’indiscrètes questions. Ce sont des choses auxquelles je ne pense jamais ; au fond c’est comme si je n’y croyais pas. Ainsi tu n’auras jamais à rougir, et tu le sais déjà, puisque tu regardes droit mon portrait. Alors ? Quel que soit le fait, et après cette alerte redoutable, je reviens et je reviendrai à t’aimer *pareil*, et à supposer et croire, comme tu le dis, que tu m’aimes *pareil*. Voilà un point acquis. Et cela, si tu le penses, ne crains pas de me le dire, que je suis toujours ton pirate etc. Je dis comme j’ai toujours dit : tu es ma fille chérie et je ne me prive pas de t’aimer de toutes façons et sans limites (en pensée). Je ne te le dirai pas trop crûment. Voilà qui rend possible une correspondance bien précieuse pour nous. Est-ce vrai ?

Il reste les faits de l’avenir. Même en faisant la part de l’inconnu, j’aperçois bien des choses impossibles. D’abord le coin de la brasserie (aussi je cesserai d’y aller), à moins de retour après rupture ou divorce etc. Invraisemblable. Le logement de la rue de Rennes est destiné à disparaître, car, dans tous les cas, je te vois acclimatée là-bas, menant une vie agréable, et gagnant beaucoup d’argent. Et cela est une vraie joie pour moi, crois-le. Donc quand tu reviendras, conditions absolument nouvelles. Impossible aussi les relations de pure amitié, sinon dans un avenir tellement lointain. Car tu sais je serais violent ; l’âge adoucira. Ce qui serait le mieux ce serait que tu ne reviennes pas avant longtemps. Alors notre correspondance aurait adouci bien des choses. Autrement, il faudrait me laisser ignorer tes voyages ; et comment faire ? Je laisse à penser à ta tête fertile. D’autant qu’à ce moment j’aurai peut-être quitté Paris. Tu pourrais, pour une période vague, me donner une adresse à Paris ou ailleurs, d’où on ferait suivre. De cette façon tu serais toujours ma bien aimée, ma fille chérie et tout…

Surtout ne va pas dire que tout çà est impossible, que tout est profondément changé etc. Je sais que cela n’est pas. Il faut garder un espoir, et ne pas d’avance effacer l’occasion. Si c’est un mariage, et si tu prends au sérieux les serments (mais tu vois ce qui en est), alors le mieux est de ne pas écrire du tout peut-être. Mais suis ton cœur. Pour moi je ne change rien. J’ai pensé au mariage aussi, ce qui serait bien raisonnable ; mais il faut savoir si je ne deviendrais pas méchant et malade à ce régime. Ne me le conseille pas ; ne m’en parle pas encore ; ménage un peu ce cœur battu et rebattu sans pitié. Le mieux serait d’aller devant soi, de faire comme si rien ne s’était passé, de laisser l’avenir dans un nuage. C’est mon système ; il n’est pas toujours mauvais. En tout cas je tiens à te dire une chose. Même dans le cas de mariage (de moi) ce ne serait absolument qu’une amitié très intime, qui n’exclurait jamais ni la correspondance ni les voyages et rencontres. Je te dis encore un rêve, auquel tu ne pourras pas croire ; il se pourrait que tu sois comme notre enfant, car les sentiments forts se communiquent ; et j’ai les yeux mouillés en y pensant. Naturellement ce ne sera pas demain. Je dirai même qu’un mariage (de moi) est en tout cas renvoyé à longue distance ; présentement la vie commune prolongée serait funeste à elle, par les sautes d’humeur inévitables. D’un autre côté, et quoique je supporte passablement la chasteté, j’ai à craindre toutes sortes de vices (même solitaires) qui me ruineraient la santé promptement. Tu me comprends assez. Voilà un thème de pensées qui peut nous maintenir indéfiniment en amitié tendre (si tendre !) en prévoyant même quelques rechutes de surprise (La Républicaine). Ne dis pas non. Tu ne voudrais pas être moins faible avec moi qu’… Mais laissons ces pensées brûlantes. Je trouverais indiscret de te mettre cette fois mes roses ; pourtant j’ai envie… Au total je suis bien malheureux, mais non écrasé ; cette lettre te le prouve. Et toi de même sois courageuse. Dis-toi que l’avenir sera encore autre, et peut-être meilleur. Car nous ne savons que nos sentiments. Et pense que j’ai besoin d’être sûr des tiens ; si courageux que je sois, j’ai besoin d’aide. Je signe *ton Homme*, car je le suis, ton ALAIN qui ne pense qu’à toi.

# 29 août 1929

NAF 14232/158-160

Jeudi 29 août 29.

Coin de brasserie. 11h30, apéritif. Excuse l’écriture ; çà tremble un peu, comme si j’étais dans un train bleu. Ce matin à 10 j’ai tiré de l’argent de mon compte à la S.G. Si j’avais vu l’homme qui te connaît, j’aurais su si le renseignement demandé par toi il y a un mois t’avait été donné. Je suis entré ensuite (les jambes pas trop flottantes) chez ta concierge. Je verrai Jeanne samedi ou lundi (jour de départ pour Paissy). – Rien n’est changé dans les choses. C’est un premier acte de courage. Tu n’as pas aimé un homme faible. Ni un homme sot. Hier je t’ai écrit du Vésinet une lettre un peu folle ; et c’est une raison d’écrire aujourd’hui. Tout ce qui est sentiment, dans cette lettre, est vrai ; mais j’y ai mis de stupides remarques sur le mariage. Cela (ma lettre était partie) fut suivi d’un étrange entretien qui dura presque toute la nuit, où je dis tout en démarquant avec soin, mais de façon à expliquer le drame (sans parler du coup de tête, et en prenant l’amour comme Platonique). Je fus éloquent ; j’insistai sur les fautes que j’avais commises par faiblesse, partir à la mer intempestivement etc. On me reproche fortement de n’avoir rien dit. La vie fut jugée dans son ensemble, les sentiments furent tirés au clair. J’insistai sur l’irréparable (sans dire ce que c’était. Simplement une décision un peu folle qui ouvrait une séparation sans fin : j’y ai mêlé le départ). Le fait est que je ne pouvais plus dissimuler une crise si grave, et que tu avais prévue. À ce propos je te redis : ne dis pas à ton tendre ami, dans ce genre de confidences, ce qu’il n’est pas absolument nécessaire de dire. N’ajoute pas inutilement des choses comme : « Je ne serai plus jamais à toi de chair etc. ». Tu le pensais, mais cela n’était peut-être pas à dire ! À quoi bon ? Vois donc la situation. Elle est éloquente par elle-même. Dans combien de temps reviens-tu à Paris ? Pourrons-nous seulement nous voir, en amis tendres, en frère et soeur ? Est-il sûr que dans cette supposition je désire alors retrouver ma maîtresse adorée ? Pour quelques jours ? Avec l’idée d’une séparation mille fois pire que l’autre. Non. Tu l’as dit, pour changer le ton de mes lettres, peut-être pour obéir à un maître jaloux ? (Garde-toi libre si tu peux !). Tu me l’as dit. Mon orgueil, mon amour, tout mon être en ont été frappés dûrement. J’ai protesté ; cela n’avait point de sens non plus. Pourquoi réserver si longtemps d’avance une si petite chance. Elle est comme nulle. Là-dessus je ne peux pas avoir le moindre espoir, ni toi la moindre crainte. Je dis seulement ceci, c’est que moi je ne suis pas changé, et je t’aime toute la même. Cette faute n’est même pas une faute. Mais cela dit, je renonce à t’aimer en amant. Je ne renonce à rien, puisque la chose est comme impossible. Je n’en fais point une décision de toi ni de moi. C’est l’effet d’un événement terrible et imprévisible, et d’ailleurs qui devait être tôt ou tard. Donc ne parlons plus de cela. N’aie point de honte. Tu es ma fille chérie, tu es bien plus, tu es tout. Le pardon est assuré pour tout. Ainsi ce n’est pas la peine d’avouer ni de t’humilier à tes propres yeux. Tout ce qui te plaît est bien. Mon épreuve est horrible ; mais je ne puis la supporter qu’en te jurant cela, sans restriction. C’est l’amour qui nous sauvera. Tu l’as bien dit : tu n’as pas reculé devant le mot. Le sentiment est bien au-dessus ; je n’ai jamais douté de toi là-dessus, et je ne me trompe point. Pour le reste, que tu appelles cruauté, jugeons-le d’après notre longue et merveilleuse histoire. Ne savais-je pas bien quand je partais autrefois en voyage, et en ce malheureux départ de septembre dernier, que je t’imposais une épreuve (tu étais comme assommée d’un coup de trique, disais-tu !). J’en étais malade ; et je t’ai écrit aussi des lettres où j’implorais mon pardon. Ces situations rendent un peu fou. Et encore récemment ce départ précipité qui fait que je n’ai pas eu ton câble ; j’y aurais répondu par même voie, j’avais déjà les formules et tout, les prix etc. Un si petit événement a peut-être été la cause de la catastrophe. Eh bien, pourquoi ? J’étais devant une malade (furoncle de l’oreille. Maigreur effrayante). Je dois te dire que quinze jours avant je l’avais crue mourante, à la lettre, avec les yeux de la syncope ; j’avais l’idée (juste) que la mer remettrait tout en place. Donc cela devait être ainsi. Mais enfin tes réflexions à toi, dans tous ces cas-là, où je comptais que tu pardonnerais, n’étais-je pas cruel sans le vouloir ? Un peu plus d’énergie, un tout petit peu plus de liberté (comme quand je suis allé à Morgat) et tous nos rêves étaient possibles. Tu parles de vingt ans de rêves toujours déçus. J’ai fait les mêmes rêves / Le patron vient de me faire mon menu. À ce propos je me dis que je ne lâcherai pas cette chère brasserie. Ton cœur comprendra. Je m’arrangerai. J’ai déjà laissé entendre que tu étais dans les grandes affaires etc. Il m’est facile d’ajourner ; et on finira par me laisser tranquille ; à moins que quelque jour lointain une femme à diamants, un peu maquillée et peinte, les yeux tendres toujours pareils rencontre en ce même coin un assez vieux gentleman plein de feu et de vie, qui sera ton tendre père, ton tendre frère, et exactement tout ce qu’il te plaira pour la joie de ton cœur. (J’interromps par un baiser fraternel sur tes beaux yeux).

(Après les hors d’œuvre, cigarette Lucky Strike).

Réglons d’abord cette sotte question du mariage, dont je me suis écarté. Il faut faire attention que je ne puis répondre de mes mouvements d’humeur, ni tenir le personnage convenablement etc. Je te dis ceci : je ne me marierai (si je le fais) que quand tu seras mariée toi-même. Je ne veux pas qu’on dise (ce qui est faux) que je me suis lassé de t’attendre. Ce serait injurieux pour mon cœur. Et voilà une question réglée ; inutile d’en parler davantage. De ton côté ne m’avise que de ce qu’il est nécessaire que je sache avant que les autres charitablement m’en informent. Je sens que tu feras tout cela, ayant retrouvé ta prudence et ton silence, que j’aime tant. Tu ne manqueras pas de choses à me dire. Tu n’as jamais été curieuse de mes histoires de lit, ni moi bavard là-dessus, excepté pour dire qu’il n’y en avait plus. Je ne suis réellement pas curieux non plus de tes histoires intimes. Ce sont les secrets de chacun ; à nos âges chacun de nous a le droit d’avoir les siens. Nous ne sommes pas des anges. Ici une remarque sur nos rêves. Si etc., on peut concevoir l’existence de ces dernières années pour nous deux comme quelque chose de rare et de beau. Existence facile. Œuvres littéraires innombrables ; dollars (de M. Poincaré) (interruption : Mutton shop) ; Smoking, premières, auto etc. Ce que je peux faire d’effet avec un semblant d’ornement ! Ce n’est pas à toi que je l’apprendrai. À l’hôtel ces jours précédents, je traînais un veston fatigué, et ce vieux chapeau qui est maintenant au porte-manteau, et qui était déjà vieux à la Républicaine. La dame secrétaire, qui me traite comme un enfant, fait venir du Printemps un blazer bleu à boutons d’or et un pantalon blanc. Sans chapeau. Les femmes (des monstres sans importance) en étaient baba ! Avec toi, j’aurais rasé la moustache et on aurait vu quelque chose. Quant à toi, ma perle, ornée des feux du bonheur, et de tes épaules si jeunes (je les vois !), tu aurais été un peu là ! Ivresse. Très bien. Mais ne crois-tu pas que le diable qui présentement me torture (et même *nous* torture) aurait trouvé le moyen d’entrer ? Intrigues, coquetteries, soupçons, faiblesse d’un moment. Tout était possible pour l’un comme pour l’autre. Je ne parierais pas un sou pour un bonheur sans drame. Car je suis pire que toi, et c’est beaucoup dire. Ne regrettons rien. Il faut se prendre comme on est. Et la vie n'est jamais facile. Peut-être nos vingt ans de bonheur supposaient bien des privations et des obstacles. Moi je suis toujours l’événement. J’ai un vieux chapeau et j’accompagne une moraliste qui est habillée comme l’armée du Salut. Qu’importe ? Mais tu as pour moi une indulgence insensée. Tu admettrais que je te fasse un sermon de morale. Malheureuse ! Comment as-tu pu etc. Et pourtant tu me connais tout. Et qu’y a-t-il que je n’aie osé sur ton corps de vierge ? (avec ta pleine approbation). Souviens-toi de cette correspondance de guerre. Tout cela, qui a la grandeur du poète, réduit à sa juste proportion une faiblesse si naturelle, sans laquelle tu serais morte là-bas. Oui morte ! Cela aussi je l’ai senti. Vois toutes ces choses de haut ; et comprends que ton ami est de cristal pour toi, qu’il n’y a pas doute dans le pardon, que l’amour est intact. Que tu peux être heureuse par de petites causes (richesse, auto, vie facile et le reste) sans cesser d’être heureuse dans le secret de ton cœur par des raisons bien plus hautes. Dis-moi, ne crois-tu pas que j’aurais été un poète, si j’avais voulu ? Il me semble que tu l’as voulu un peu. Tu pouvais faire de moi n’importe quoi, et tu le peux encore. Gabrielle ! Gabrielle ! J’aime ce nom parfumé d’amour. Mais laissons cela. Quand nous nous retrouverons, l’âge aura refroidi toutes ces choses. Et tu connaîtras encore un genre de bonheur… Tu vois, je te prends je te garde, comme un aigle. Mais le veux-tu ? Ta lettre était sublime. J’y voyais un amour au-dessus de tout. Voilà le vrai. Le reste n’est que caprice et hasard. (J’en suis au café.) Alors sois toi-même. Ose penser selon toi ! Le malheur de cette situation c’est que les jours passent. Presque un mois entre la demande et la réponse. Le temps agit ; mon étoile pâlit ; c’est forcé ; le lendemain ne ressemble pas à la veille. Qu’est Alain pour toi ?

Les Commentaires sont en souscription. Il y a des Japon à 500 des ordinaires à 100, mille exemplaires en tout. Mais que deviennent ces valeurs aux rivages de Boston. Que devient ton amant dont les caresses sont vieilles de quatre mois ? Que devient même le génie en ce monde transatlantique ? Je devine un autre genre de plaisir, en mouvement, emporté, varié, enivrant à sa manière. Es-tu prise toute ? Si oui tout est dit ; je suis en retard d’un mois et de cinquante chevaux. Je répète : tout ce qui te plaît est bien. Je n’attendais pas une réponse par câble à mon câble. La rédaction était impraticable. Mais des lettres, il me semble que j’y ai droit. Aurai-je encore déception ? Le *France* ne m’a rien apporté ; mais tu ne pouvais écrire avant d’avoir ma réponse de lundi 26 août. Je ne pouvais pas te câbler des choses intimes. Terrible distance. Essaie d’être fidèle de cœur. Rien n’est perdu. Rien n’est jamais perdu. Je te revois marchant sous le petit arc de triomphe du Carrousel. Tout était promesse et salut en toi ; tu étais vraie comme le soleil. Gabrielle sois toi-même, et estime-toi diamant, comme tu es. Baiser de frère… ALAIN

# 30 août 1929

NAF 14232 / 161-166



Paris, le 30 août 1929

Sinistre en-tête. Hâte. Allant chez moi, je pense que j’ai une chance encore pour le départ de demain. Je sens qu’il faut faire vite. Et pardonne, tendre amie, j’ai oublié mes lunettes.

Je ne sais rien de la conduite que tu vas tenir. Ces immenses retards sont terribles. Or il y a je le crains une question de vie et de mort pour moi et une autre personne, celle-là innocente (De nouveaux entretiens m’ont prouvé que si je m’étais fié noblement à elle…). Il faut donc que je me découvre tout. Mets-toi bien dans la tête que je n’ai aucun espoir de te revoir jamais d’aucune manière. Tu n’as donc absolument rien à craindre, et tu es aussi libre de tes actions que si j’étais mort. Je jure cela comme je jure de t’aimer toujours. Maintenant je n’ai nulle envie de mourir ; et mes forces diminuent, quoique je fasse le fendant (le pirate). Je me rétablirai ; mais il me faut des soins. De qui ? De toi. Puis-je demander…

J’écarte naturellement l’idée d’une vengeance que tu poursuivrais à grands coups. Tout me dit le contraire ; tu subis les événements et les nécessités comme moi ; tu es une paille sur l’eau comme moi. Et si cela est, à quoi bon frapper un troisième coup de matraque. Tout est fait. Pour ton départ tout était fait. La suite se déroulera je ne sais comment mais inévitablement, et peut-être pour ton bien. Alors ne frappe plus. Tu as diverses manières de m’achever. Un câble qui m’enjoindrait de ne plus écrire jamais. Mes lettres revenant non ouvertes. Le silence absolu. À mon tour je te prie : Ne fais rien de cela. Ce serait comme si tu frappais sur toi-même. Si tu as juré à quelqu’un de ne plus écrire, songe que tu avais juré à moi, et qu’alors tu peux bien… Il ne faut qu’un peu de patience. Je vois à peu près ce qui est sera (en gros). Une fille comme toi voudra joindre l’amour au plaisir et reportera sur un seul être peu à peu tous ses sentiments. Je le sais, mais j’aime mieux ne pas le savoir de toi. Cela ne changera rien. Forcément tu te feras une vie neuve, que j’espère belle. Mais cela se fera peu à peu, sans que tu aies à me noyer (par crainte peut-être de toi-même ; mais ne crains rien ; le temps arrangera tout). Donc je te demande des mesures de patience (bien pénibles, mais je suis encore quelque chose pour toi). Donc, sans me rien dire de tes sentiments intimes, que je dois ignorer, que je supposerai toujours pour le mieux, sans me mettre au courant de tes projets (je les devine bien assez), tu peux m’entretenir un peu de nos beaux souvenirs ; lire, me parler un peu des livres, tes chers compagnons, et attacher un peu de prix à ce que je pourrai t’écrire sur ces choses ; étant admis que le reste sera sous silence. Un peu de mes livres et de mes pauvres ambitions qui risquent de sécher sur pied. Un peu aussi de tes affaires, de tes soucis dans le métier, de l’indépendance que tu conquiers. Cela te sera utile, tu ne risqueras pas de sombrer dans la couture. Tu me feras croire que tu cultives encore ta musique, et pour me plaire. Je t’enverrai à l’occasion des coupures de journaux que tu aimais. Je reprendrai mon métier et mes travaux ; j’aurai le temps de refaire une vie passable, et par cela même il sera facile d’espacer les lettres, de revenir s’il le faut sans que je le sache (alors il faudra rompre le lien d’affaires ; écrire au notaire que tu le verras ; envoyer directement à Jeanne). À partir de demain, c’est elle qui devra venir pour affaires ; alors ce sera simple de tout dénouer doucement. Je suivrai le même rythme, et, au prix de cette patience, tu auras la conscience plus légère. Je te voudrais heureuse. Et puis je voudrais vivre autant que la nature me le permettra et me dévouer à cette femme (l’idée de mariage est au reste écartée ; cela ne lui convient pas, je le vois, et à moi non plus. Donc rien de pareil à attendre jamais de moi).

Voilà ce que je voulais écrire, tendre chérie, pour sauver ma dernière chance. J’ai mis tout au pis. Si ta lettre merveilleuse est vraie (amour que nul ne peut t’enlever), alors tout cela sera à effacer ; et je saurai cela même ; car si ta lettre est vraie, tu répondras à ma lettre avant d’avoir lu celle-ci. Les grands intervalles nécessaires nous laisseront le temps de nous reconnaître. Alors la vie pourra être belle ; tu feras encore mon bonheur. Si au contraire ta farouche volonté ne cède qu’à cette lettre, je n’en serai jamais tout à fait sûr, puisqu’on peut toujours supposer retards, voyages etc. Tu feras un peu semblant. Tout sera sauvé, quoique sans longue suite ; tout finira petit à petit. Je sais que ta tête refuse toutes ces pensées et que tu aimerais mieux (si on peut dire) l’aveugle silence de la rupture violente. Peut-être y as-tu cru ; comme peut-être tu y croyais déjà la nuit où j’ai connu ton départ. L’événement t’a révélé que je t’aimais selon ton espoir ; il était trop tard. Tu as plus souffert peut-être de ce lent déchirement. Tu souffriras peut-être encore plus de cette fin traînante de quelque chose à quoi tu tiens ; couper serait mieux pour toi ; non pour moi ; cela je ne pouvais le savoir ; je le vois par une terrible expérience. Eh bien c’est le moment comme tu disais de penser un peu aux autres. Ce conseil était bon pour moi ; il est maintenant bon pour toi.

J’ai fini. Ne noircis rien. J’ai dormi cette nuit ; j’ai même rêvé de toi. Rêve heureux. Est-ce un présage ? Mais hélas nous sommes dans les forces étrangères ; un courrier perdu, un mouvement des passions, un événement fortuit de ton métier, une absence de toi, la visite au passage de ton frère ; un regret même en toi, qui te pousserait à quelque acte désespéré contre ton secret désir, tout cela peut faire manquer tout et vogue la galère. Le courage ne me manque pas ; mais je prends mes sûretés, comme à la guerre. Je veux avoir tout fait pour sauver ma chance et au fond la tienne. Car tu vaux mieux que tu ne crois et là-dessus c’est moi qui te connais (le seul) et qui ai raison. Et quoiqu’il puisse te sembler insensé que je me fie encore à toi, néanmoins je le fais (comme tu faisais toute petite à moi avant l’amour) et j’ai raison. Maintenant si le monde doit me noyer, ou nous noyer etc. Aux dieux le reste.

Mon pavillon te salue en tout cas, capitaine de mon cœur. Ton ALAIN.

# 2 septembre 1929 ?

NAF 14232 / 167-170

Lundi matin 9h30 à Paris. Je pars à midi pour Paissy ; je voyage avec mon ami Maréchal. Je reviendrai samedi au plus tard, et il faudra repartir aussitôt en Bretagne ; tu ne t’étonnes pas que les effets heureux des bains soient annulés. Maintenant voici le changement, que j’ai fait connaître à Jeanne samedi en lui signant ce qu’il fallait. Désormais les lettres suivront. Tout câble pour moi en périodes de déplacement sera envoyé par toi à Jeanne qui aura mon adresse et me télégraphiera. C’est un retard de 24 heures au plus pour la réponse. Avant de voir Jeanne, j’avais envoyé un câble qui exprime absolument ma plus chère, ma plus profondément chère pensée. J’ai essayé les correspondances etc., non pas que j’espère beaucoup, mais on ne sait jamais ; cas d’accident mal rapporté par les journaux, faux bruit etc. C’est vraisemblable, mais je joue serré contre le sort. Maintenant tu vois j’écris encore, aussi tremblant que toi me portant le coup ! J’écris, je n’ai rien trouvé devant ma porte. Si j’y avais trouvé le câble redouté : « Ne plus écrire ! », je t’avoue que j’écrirais tout de même, jouant sur les retards et l’incertitude des délais ! Tu vois où j’en suis ; ton tendre ami ne veut pas mourir… (Ici imagine un peu…).

Je reviens aux affaires, qui font ma seule consolation. 1° Il y a encore de l’argent pour les paiements de fin septembre. 2° Je saurai à ce moment-là si les 6000 fr. ont été versés. 3° J’ai encore 4000 fr. à mon compte qui assureront l’élasticité (je ne compte pas cela comme un service). Ainsi tu vois la ruse de ton malheureux ami ; il tend des fils comme il peut pour sauver un reste de sentiment dans ton cœur. Sur quoi peut-être tu t’étonneras, et tu diras que je te juge bien mal. Et tant mieux si c’est ainsi ; ce serait une nouvelle vie en moi. Mais comprends aussi l’horreur de ce silence. Je compte que depuis le 10 août environ je ne sais plus rien de toi. La lettre de Marcel à Jeanne est à peu près de ce temps ; et ta lettre terrible aussi. Et imagine-toi que j’ai fait une bêtise. L’ayant lue, et sentant la mort subite (oui, frisson vertige et tout) je me suis dit : « Il ne faut pas relire ces terribles paroles » et j’ai brûlé le tout. Et voici le malheur : j’ai retenu, comme en caractères de feu, les choses qui te faisaient trembler toi-même à dire ; j’ai retenu moins les consolations sublimes ; je crains de les exagérer ; maintenant elles seraient, si je pouvais les lire, comme un lait chaud et bienfaisant. Donc depuis lundi dernier je n’ai que mon imagination. Quelque parti que tu prennes, tu compteras cela. Pardonne-moi si je gémis. Je croyais avoir connu l’enfer ; mais je juge maintenant que ce n’était rien. Je me réveille en sursaut, je fais instantanément le calcul de l’heure, et, selon ce que j’invente, je crois mourir. On n’est pas maître de ses pensées à ce moment-là. Je te dis cela et pas plus ; j’aurais bien voulu te faire croire que je prenais passablement la chose. Mais puisque ce n’est pas, je ne peux pas te laisser ignorer la puissance de mes sentiments ; tu as toujours été portée à en douter ; et cela a fini bien mal. Assez là-dessus. Ici j’allume une bienfaisante pipe. Tu me connais. Tu sais que j’ai de la fermeté contre le désespoir. Tout mon soutien c’est que tu saches un jour que mon amour purifié (et l’autre aussi) passe toute ambition de ton cœur. Le jour où j’aurai cette justice rendue par toi, qu’importera le reste ? Donc hors des moments de tragique surprise, je pense à toi selon toute la puissance que j’ai. Et cela ne va pas encore sans d’atroces inquiétudes. La pire c’est de te supposer malheureuse. Naturellement, si tu me disais : Je suis heureuse, ce serait un autre coup. Mais, si tu veux, tu sauras bien me panser. Voici en tout cas le conseil de mon cœur ; tu en feras ce que tu voudras sans me le dire. Un événement qui tranche, il faut le prendre comme un fait, l’accepter, en faire du bonheur ; on le peut toujours ; et le désespoir se guérit de lui-même si on ne s’y obstine point. Choisis donc d’être heureuse.

Je passe maintenant à moi. J’imagine les malheurs possibles (qui viendraient de ce que tu me supposerais moins sensible que je ne suis). (J’ai peur, parce que je pense qu’après une semaine (trois semaines pour toi depuis que tu as écrit) tu n’auras qu’aujourd’hui le câble, et encore qui ne dit pas assez combien j’ai besoin de secours). Et alors je me dis : Est-ce la même adresse ? Le fil de la correspondance est-il coupé ? N’est-elle point déjà de retour ou sur le point, avec mari ou autrement, heureuse ou malheureuse ? A-t-elle, par désespoir et besoin absolu d’oublier tout, entrepris quelque voyage de repos et d’oubli dans ce vaste continent ? Toutes suppositions folles ; mais la supposition de ta lettre avant que je l’eusse reçue n’était-elle pas folle ? Comprends-moi. Ce câble WLT me calme un peu ; mais il se passe tant de pensées et d’actions en trois semaines ! Et du reste je comprends bien que, même si les douces pensées de ta lettre sont toujours en toi, tu ne peux ni écrire ni câbler avant d’avoir ma réponse. Tu disais que je pardonnerais plus tard, mais pas tout de suite. Ici je me réjouis (éclair de bonheur) car tu ne me connais pas encore tout à fait. Et même ma lettre est mélangée ; je m’y accroche encore à l’espoir de revenir au passé. Mais maintenant cette absurde supposition est morte. Je connais ton cœur orgueilleux et si propre ! Si pur ! Tu ne m’as point trompé. Tu n’étais plus à moi de chair. Tu étais libre. Tu n’as appartenu à deux hommes. Ce que tu as fait, quoi que ce soit, j’aurais permis si j’avais été consulté ; permis sans arrière-pensée. Comment ? N’ai-je pas tant de fois usé moi-même d’une liberté qui était nécessaire par les devoirs etc. (Tu sais cela ; tu me l’as dit cent fois). Et sans doute tes souffrances ne furent pas ce supplice… Mais qui sait ? Et puis elles revenaient. Elles étaient prévues. Voici le moment de payer tout cela autant qu’on peut payer ; d’effacer ces fautes innombrables (et involontaires), ces fautes que j’aurais pu tout de même atténuer. Mais j’étais affolé à ces moments-là ; je risquais tout. Je te dois infiniment ; dispose de mon cœur absolument. Tout ce que tu feras est bien. Je reste le même ; je suis meilleur ; l’épreuve me rend digne de toi, tendre amie de mon cœur. Et tu verras peut-être (si tu veux) que ce ne sont point des phrases. Alors tu me connaîtras tout. Avoue qu’il faut bien qu’il y ait quelque chose de grand et de beau dans ton poète. Tu vas le découvrir, et c’est une raison de vivre. Ah oui ! Tu as le droit de regarder mon portrait ; tu as le droit en pensée de pleurer, la tête sur mon épaule. Tu peux t’y fier, à cette épaule. Il y a autre chose que le pirate. Au sujet du portrait, c’est le portrait d’un homme trop aisément heureux ; ce n’est plus tout à fait le mien. Elle dit (une façon de me consoler) que l’air ténébreux me va bien. Tu sais par mes lettres que j’ai dû avouer ce qu’il fallait, avec toute prudence, et je n’avais à changer que le passé ; car ce qui est sera (si tu veux) je l’avoue à tous et à elle ; et c’est un soulagement d’avoir ce pardon-là et de pouvoir sauver une vie fragile. Donc non seulement toute liberté de correspondre ; mais toute liberté de mouvement. Il n’y a plus de jours réservés, il n’y a plus de vacances réservées. Aller à Morgat, aller au Havre (j’invente des choses folles et délicieuses), rentrer dans ta nouvelle famille comme l’ami unique que je suis, être pour toi le très vieux gentleman, le poète, l’homme de lettres, enfin finir ma vie comme (ou presque) nous l’avions rêvé, tout cela est possible. Trop tard hélas. Mais cette épreuve y était nécessaire. Il fallait que le platonique et paternel amour fût croyable (disons fraternel) ; et non seulement il est croyable, mais maintenant il est. Les folles jalousies vont s’atténuer faute d’aliment ; l’âge, qui reprend son retard, va tout purifier. Juge avec ta tête (ta tête !). Il fallait bien ou mourir ou finir ainsi, par la force des choses. Il faut regarder là et ne pas se tromper soi-même. La force des choses a fait que tu es partie ; la force des choses, plus forte que toute volonté, a fait que ta vie a continué (j’avais peur de te voir mourir dans une lutte impossible). LA force des choses a fait que tu as accepté le minimum de bonheur qu’il faut pour vivre. J’ai beau m’emporter encore quelquefois, je t’aime mieux vivante. Il y a tant de choses qui auraient pu être et pires : deux jambes coupées etc. Je dis *pires* et je le pense ; il faut regarder droit ce qui est et ce qui peut être. L’avenir qui nous restait, dans le cas le plus favorable, était plein de drames, de soupçons, de colères. C’était forcé. J’ai remarqué que dans la lettre avant, où tu parlais de retour imprévu possible, tu disais une chose naturelle et assez effrayante ; tu disais que dans un court séjour, il faudrait bien enfin que je choisisse… c’est clair, c’était inéluctable. D’où des souffrances sans dignité, sans aucune sérénité possible, de toute façon. J’ai toujours dans l’oreille ta parole : « Ce que tu peux me dégoûter, quelquefois ». Et j’ai aussi la parole du marchand de journaux : « Mais c’est votre fille ! » Tout cela ne promettait rien de beau, une fin traînante et triste ; le plus beau de l’amour risquait de périr. Il vaut mieux avoir suivi l’action du Temps irrésistible, et souffrir un Purgatoire (infernal) pour renaître à une existence possible, claire, où nos cœurs ne se déchireront plus jamais. Je pense que mon câble te jettera cela sur les genoux, que tu sauras comprendre. Maintenant il se peut aussi (car l’action du Temps est terrible aussi) que les sentiments changent bien vite en toi, d’abord par les lois cachées du corps, et aussi par un abandon de toi aux circonstances (tu es femme ; et tu dis toi-même, pensée amère, mais sans doute exagérée, que tu es aussi incohérente que les autres). Et enfin, quand on se laisse aller, quand on désespère, on essaie d’oublier, on aime mieux ne pas penser ; on craint les lettres, même amies, et on ne peut plus supporter de vaines plaintes…

Quelquefois, dans ce silence horrible, je te vois ainsi, et je pleure alors sur toi et sur moi. Voilà pourquoi j’écris ; voilà pourquoi je multiplie les contacts (à une telle distance, avec de tels retards ! C’est un supplice chinois). Je joue ma chance. Et voilà pourquoi j’ai fait à Jeanne d’étranges discours, mais prudents, et cela pour éviter aussi, en cas de malentendu, toute fausse interprétation. Elle sait que je t’aime ; je lui ai dit mon âge, et que cette séparation m’avait rappelé mon âge ; et que je serais premièrement et toujours un vrai ami. Cela sans l’alarmer ni l’étonner. Je ne veux pas que quelqu’un qui te touche puisse par une nouvelle brutale (avertissement de ne pas compter sur moi, mariage en train ou que sais-je ?) conclure à un genre quelconque de lâchage ; chose indigne de nous. Au reste il n’y a qu’elle qui sache positivement ce que nous étions ; tous les autres en sont aux suppositions ; et ce qui est vrai maintenant peut bien avoir été vrai toujours. Telle est, ma tant chérie, la manœuvre que je veux réussir par rapport à l’opinion, et tu me comprendras. Ce qui est maintenant par nécessité (et qui est encore plus beau que toute vie qu’on pourrait envier chez les autres) c’est le fond de notre amour. Ce qui s’est fortifié à Saint-Cloud, ce qui soutenait le reste (toujours menacé, hélas !), ce qui me permet de me pardonner à moi-même une vie d’apparence méprisable, livrée à l’insouciance cruelle etc., ce fond qui était la vraie valeur, inconnue mais non de toi et de moi (Frère et sœur, souviens-toi, n’était-ce pas beau ?), ce fond est sauvé en moi et vivant et intact ; est-il mort en toi ? Voilà la seule question. Si tu es la Gabrielle de ta lettre, si tu *tiens*, alors je ne sais pas du tout quand nous nous reverrons, si même nous nous reverrons. L’avenir, je le redis, on ne peut le prévoir, mais l’avenir d’un sentiment plus précieux que tout, on peut le prévoir. Par le miracle de la pensée, il n’y faut qu’un stylo et du papier. Voudras-tu ? La suite et fin à la brasserie. Je suis attaché de superstition à ces coins précieux.

Coin de brasserie. Je suis obstiné. Il me semble que tu es là. (J’y serai ! disais-tu ; et je ne suis pas assez bête pour croire que tout est faux dans ce qu’on dit. Quelquefois oui, quelquefois non !). en attendant l’entrecôte je veux encore te dire (et je veux que tu ries, car moi je te souris) quelles conventions j’ai fait avec toi à moi tout seul ; puisqu’un auteur peut toujours envoyer un livre, le *poète* (quelles que soient tes décisions) garde le droit d’envoyer ses poèmes. Ce sera, si les choses tournent tout à fait mal, ma dernière forme d’existence. Dans le doute et jusqu’à réponse, je devrais suspendre mes lettres. Être indiscret ! Quelle chose improbable ! Et pourtant imaginable. Donc ne fais pas de noir si les lettres tardaient un peu. Sache que je serai toujours l’homme de cette lettre-ci (et peut-être encore meilleur). Tu ne dois plus douter jamais jamais de moi. Tu es ma fille chérie et ma si tendre sœur. Sentiment aussi délicieux que nous voudrons, et entièrement à l’abri des orages. Mais assez, car je manquerais mon train. Songe que toutes mes pensées sont à toi. Ne t’occupe pas des bêtises sur le mariage (dans une lettre un peu folle). En ce qui me concerne cela ne sera point, et tout s’arrangera pour sauver ma vie secrète, toi pour toujours. Ton ALAIN.

# 4 septembre 1929

NAF 14232 / 172-174

Paissy. Mercredi 4 septembre 1929. Chère et précieuse amie, plus précieuse que tout ! Me voilà encore au matin dans le jardin frais, afin de lutter de vitesse avec le facteur. Remarque que je suis toujours dans le néant de toute nouvelle ; et ce n’est nullement ta faute puisque ma première réponse est partie au bateau de mercredi dernier. Nous sommes dans des conditions terribles. Peut-être as-tu renoncé à toute lutte, à toute solution quelconque, t’abandonnant au sort ? Comment savoir ? Chaque jour est nouveau ; tu es dans un monde nouveau. Tu inventes sans cesse. Tu peux te guérir par le néant de nouvelles et mes lettres viendront comme des journaux de l’an passé. Peut-être ! Toutefois je lutterai jusqu’au bout. Et ne te raidis pas. Je sais que tu liras ces pages serrées et innombrables quoique ce soit terrible pour ta tête. Tu dois donc finalement savoir ce que je cherche et ce que je veux sauver. Quel je suis ! Je ne le sais guère. Mais il y a deux choses. D’abord un sentiment grand comme le monde, tumultueux, enivrant, illuminé de souvenirs comme les rois n’en ont pas ; çà c’est moi ; çà peut mourir ; çà ne peut pas changer. Tu en as eu la preuve par nos premiers malheurs, cette séparation, cet Océan. Et puis il y a le plus tendre des amis, un frère aîné, un homme qui connaît son âge, les difficultés de la vie, les lois réelles des êtres, et mieux que tout (croit-il) ta nature merveilleuse et redoutable (quand tu dis de toi : *elle n’en vaut pas la peine*, tu me dis la chose la plus douloureuse). Celui-là tu admettras bien que son dévouement est une chose rare et qu’il vaut la peine de rester en contact intime avec ses pensées. Et tout cas tu dois l’essayer. (Quand même tu te trouverais à ton tour aux prises avec la jalousie d’un autre tu dois essayer) ; tu le peux sans mentir. Mes lettres là-dessus ne te laissent aucun doute ; je ne suis point un rusé qui veut prendre une revanche, rattraper quelque chose du paradis de l’amour sensuel. Cette supposition est absurde. À cette distance immense qui rend impossible la surprise, qui fait que l’attendrissement se perd s’il veut en pensées à jamais ignorées, il me semble que tu peux te jurer à toi-même et jurer à tout homme, dans n’importe quelles conditions imposées, tout ce qui te paraît rendre une vie possible pour toi. J’ai tout passé en revue ; tu peux deviner, j’ai fait toutes les suppositions ; toutes tes décisions sont sacrées pour ton ami, pour ton Alain. Il y en a une que je supplie à genoux d’écarter, ou tout au moins d’ajourner, c’est un refus total de tout. La tête forte qui a médité le départ (et ce que tu as pu en souffrir ! Mais n’importe ! Tu marchais), cette forte tête est bien capable d’avoir écrit en une fois tout, le meilleur et le pire, et depuis de détruire tout sans lire. En ce cas je suis perdu. Tout ce que j’ai d’esprit je l’emploie jour et nuit à gagner un peu de temps à passer à travers un obstacle immense et sans forme, à t’apaiser (même à l’égard de toi-même ; car c’est ta dûreté pour toi-même que je crains). Peut-être je suis entièrement à côté. Mais comprends cet isolement misérable. Tu ne peux pas avoir changé en un jour au point d’être autre. Mais tu peux, cherchant le moindre mal pour toi et même pour moi, te tromper toi aussi absolument sur ce que je pense. – Donc cet ami, ce nouvel Alain, brûlé par le malheur, je sais ce que c’est (je ne pouvais le prévoir), c’est un poète ; c’est ton poète, pour toi seule. Je l’ai su définitivement en venant ici en auto lundi avec les M. et un chauffeur ivre. Nous volions sur la montagne ; état délicieux ; il me semblait que nos malheurs n’étaient qu’un rêve ; je méprisais le piège des choses, je laissais ma vie aller comme elle pourrait. Sur cet état, peut-être vingt poèmes s’esquissaient en un chant enivrant, mais non encore fixé par des mots. La terre était bien petite ; j’étais près de toi. Guéri à jamais, et néanmoins le même ; fou et sage. Heureux ! Tu comprends cela puisque j’ai vu dans tes lettres que quelques vers (« *Absence, mon cher être… »*) t’ont été une source sans fin de pensées douces, supportables, peut-être enivrantes, à coup sûr tout à fait étrangères aux nécessités de la vie, aux esclavages, aux projets, aux ambitions, aux décisions à tout ce qui se forme autour en toi de jour en jour, te pétrit, te meurtrit, te durcit, te change. Aussitôt me voilà dans une nuit sans sommeil, faisant d’abord les plus courts poèmes, en esquissant d’autres. Heureux ! Oui ! Par toi seule, pour toi seule (je ne garde même pas copie, ni souvenir). Oh ! si j’avais seulement le plus petit espoir que nous relirons ces choses ensemble ! Si jamais à nous deux nous faisions imprimer un unique exemplaire destiné à dormir avec toi dans la paix dernière, bien plus tard. Si tu veux en trois lignes dire oui à ce projet mystique, alors tout est dit. Un nouveau génie s’éveille ; je puis tout apprendre, tout approuver, tout pardonner, tout adorer. *Tout*! C’est la seule solution pour nos âmes orgueilleuses. Ainsi deux poèmes sont partis vers l’Océan et vers toi. Tu le sens, tu sais lire mes vers ; l’obscurité, le sens caché (même pour moi !) le tourbillon égal à la nature des choses qui nous roule comme des brins de paille, tout cela tu sais t’en nourrir et arriver par là à cette même pensée au-dessus de tout, à ce sentiment merveilleux qui sauve tout, absolument tout, même les ivresses les plus dangereuses, et qui cessent alors d’être dangereuses. Je puis tout dire, et tout oser, sans rien oser, sans rien blesser. Maintenant, quoique la plume volât, je n’ai pu tout dire ; je n’ai pu dire tout notre poème en deux sonnets. Il y a je m’en souviens encore du désespoir et une touche peut-être indiscrète. La suite mettra tout en place. Tout sera paradis (je pense aux vers de Pétrarque que je te lisais : *Non, non, vous ne me verrez point changer, beaux yeux qui m’avez appris à aimer !* Mais il faut *du temps*. J’implore en prose, du temps, n’importe comment, la certitude que tu liras d’un cœur déli[*une ligne illisible*] dit : « J’ai eu çà. Ce n’est pas peu ». Mais pense que tu auras plus beau, et tout ensemble. Je le sais. Si tu le sais aussi, rien n’importe. Il n’y a plus d’âges ni de trahisons ni de surprises ni de malheurs. J’ai su et je sais que tu es assez grande pour vivre avec moi cette autre vie, équivalent absolu des plus divins instants de l’autre, celle qui n’est plus. Ne dis pas non ; ne dis pas qu’elle n’en vaut pas la peine. Le poème te dira qu’elle en vaut la peine ; elle, c’est toi, et c’est aussi moi. Tu comprends que je joue cette chance, dans ce noir ! Oui il faut encore une fois que *j’aie gagné*, comme tu disais ; mais sans les nouvelles anxiétés, sans le recommencement de l’amertume, sans la menace du désespoir. Certes tout cela tu dois le lire en ces deux sonnets sauvages, lancés à l’aventure (si tu les joins aux quelques vers *À Gabrielle* et à ce que j’appelle le poème oublié : « *Long serpent de lait…* »). Ils t’arriveront je pense avec cette lettre. Cette lettre est pour que tu ne me dises point ceci, que je sais tout près de tes lèvres, en notre abîme d’amertume, en notre enfer. Voici ce que je crains d’entendre : « Je suis lasse ; mes pensées me font mal ; j’arrive par l’entraînement extérieur, par la nouveauté, par le mouvement, par la vanité, par l’ivresse, par la fatigue, à supprimer toutes mes pensées. Je ne suis plus Gabrielle, je ne suis plus qu’une femme frivole, un *mannequin* frivole (souviens-toi !). Je vis comme tant de ces pauvres filles. On m’envie, on me loue, et voilà mon bonheur. Torpeur. Demi-sommeil. Refus de juger, de te juger, de me juger. Assez ! Tu m’as entraînée à une vie qui n’était point faite pour moi. Je suis la Frivolité, la Couture, Diamants, fard, élégance, formules, politesse, galanterie, fantaisie, incohérence, âme d’auto et d’‘avion. J’arrive à une sorte d’invisibilité, de chloroforme, comme ceux qui se livrent aux stupéfiants. La moindre pensée, que tu crois douce, me fait mal parce qu’elle m’éveille. Pitié. Mais non, je ne veux point pitié. Ni pitié ni pardon ni amitié ni rien ; l’homme râpé, l’homme au vieux chapeau, l’homme de la brasserie, l’homme de lettres, l’intelligent et le brillant et l’ignoré Alain n’est plus, ne doit plus être qu’une ombre parmi cette foule d’ombres que j’ignore, ombre moi-même ». Tu trouveras ici un écho au moins de quelque chose en toi. Je le comprendrais, ce serait comme si (vrai fils de mon père) je m’étourdissais de boire, trouvant tout passable en un rêve trouble. Et chacun se saoule à sa manière et finit comme il peut. De cela, nous sommes capables l’un et l’autre. Et de quoi ne sommes-nous pas capables ? Mais en toute notre infernale vie, si mêlée, hélas, je me demande de me pardonner de n’avoir pas été un dieu ; si quelqu’un fut incohérent… J’ai tout mérité, mais en toute cette vie il se montrait à des moments divins quelque chose de grand qui sauvait tout. Cela signifiait quelque chose. Nous avons traversé cœur à cœur la guerre, et une autre épreuve, la mort de Renée, pire ; et même ton ascension, beau papillon de luxe, ce fut une grande chose, qui est à nous deux. Or tu m’as dit cent fois, ce qui fut sera toujours. Donc il faut sauver tout ; la main dans la main nous le pouvons. Mais j’ai touché au point douloureux : ce qui fut sera toujours. « Non contente de mettre l’Océan entre nous, j’y ai mis l’irréparable ». Ce qui rend la situation terrible, ce qui expliquerait ton discours (que j’invente plus haut), c’est que pour la première fois depuis que je te connais, tu as fait une faute. Ce n’est pas moi qui l’appelle ainsi, c’est toi. Moi j’ignore et je ne veux pas savoir ; je ne juge pas ; et cela m’est plus facile que tu ne crois. Toi, si ferme en toi-même, si fière de ta nature nette et transparente, comment peux-tu supporter de déchoir à tes yeux ? Cette idée, que tu exprimais dans ta terrible lettre, est ce qui m’a frappé au cœur. Je me suis dit : « Elle ne voudra ni pardon ni amitié ; elle se moquera de tout etc. » D’où le discours que j’inventais plus haut. Or je t’ai dit là-dessus tout ce qu’on peut dire ; j’ai confessé et jugé mes propres fautes. J’espère effacer en toi cette idée de diminution, d’humiliation devant toi-même. Je veux te donner l’espoir enthousiaste. Et le moyen est de renoncer à la partie terrestre du bonheur. C’est fait. De toute façon c’était fait par la séparation ; cela devait être, par les années. C’est très dûr ; mais il le faut, et tu n’es pas coupable. Nous sommes dans le tourbillon de Nature. Ici je suis presque sûr de t’avoir empoignée aux cheveux et de te ramener à la surface.

Encore à dire sur ce sujet pénible. Pardonne-moi ; un peu de patience encore. Remarque que sur tout cela tu ne me diras jamais que ce que tu voudras ; il y a une pudeur que je comprends. Et moi-même je n’y touche qu’en tremblant. Il se peut que tu offres en sacrifice, que tu aies pris ce parti d’offrir en sacrifice (on peut aimer à offrir, et se réjouir de sacrifier beaucoup) justement tout bonheur secret et pur, toute grande amitié, toute poésie ; soit d’enthousiasme, soit par justice ou loyauté, ne jugeant pas possible de réserver, de garder, de refuser une telle partie de ton être. Ici tout dépend de mille circonstances (je refuse même d’y penser), de la valeur d’un être, du culte, du respect, de l’admiration qu’il mérite ou qu’il montre (cela c’est l’enfer pour moi, c’est la porte d’enfer). Mais je comprends qu’il y a des moments de sentiment où plus c’est dûr et cruel, plus il faut se hâter de tout donner ; cela peut être un beau suicide, ou même une renaissance. Terrible alors, terrible sort de celui qui fut tout pour toi. C’est comme s’il était mort, c’est même pire. Ici je me heurte comme dans un cachot. Mais encore je plaide (je veux jouer toute ma chance). La vie commune (que les hasards nous ont interdite) porte son danger en elle ; tout le monde le sait et le constate. Ressources, grandeur, il en faut ; en a-t-on jamais assez ? A-t-on deux chances de suite, de même ordre ? Si cela t’arrive je dis tant mieux en pleurant sur moi. Je te dirais si j’osais : attends six mois, un an avant de tout verser au même vase. Mais tu es imprudente et courageuse ; si tu veux risquer tout, tu risqueras tout, et c’est déjà fait et toutes mes lettres tombent dans le vide. Tu n’es plus pour moi que statue insensible ; tu ne m’entends même pas. Si c’est cela (ô poésie, morte avant d’être née !) est-il humain d‘espérer de toi une manœuvre de pitié, c’est-à-dire des lettres ménagées, espacées de plus en plus, d’inventer des obstacles, des événements, la fatigue et les soucis du métier, de me ramener doucement à nos souvenirs, de graduer une déception mortelle, de la rendre supportable, de fournir secours à l’être orgueilleux fier sensible que tu connais si bien ; de l’occuper de détails sans importance (sur ton métier, tes gains, tes projets, tes inventions, tes succès d’artiste). Vois comme en moins d’un mois déjà mes espérances se sont transformées, modérées. Il le faut bien, si tu le veux ; tout dépend de toi et si tu veux n’y rien pouvoir, tout est dit ; c’est le jugement dernier (mérité, cela je le sais ; c’est entendu). Si tu daignais seulement être hostile, cela irait plus vite que nous ne croyons ; car, autant j’ai de ressort dès que je vois « tes yeux tournés vers moi qui me donnent courage », autant dès que je pense qu’il n’y a point de remède, je me sens me défaire, et descendre vers un état comparable à celui d’un malade, qui ne penserait plus que sommeil, engourdissement, tisane. Si tu m’aides seulement à descendre, tu t’enlèveras un remords (et sur le remords je n’ai point de doute ; tu ne peux pas être devenue absolument une autre). Au reste si ce n’est pas ainsi, je le saurai avant que tu aies lu cette basse supplication (et la lettre à en-tête de *Terminus* qui dit la même chose). On n’y pensera plus et on aura sauvé une amitié sublime. Si au contraire il a fallu cette plainte dans la nuit pour te tirer du silence, cela même sera une préparation, une marche du sinistre escalier descendant. Quand tu m’enverras ce secours de pitié, je serai déjà au-dessous. Je prévois (autant qu’on peut prévoir l’anéantissement) que j’aurai à peine le ressort pour répondre (et qui sait ? J’ai la vie dure !). Les immenses retards achèveront tout ; je serai dans l’état où l’on sent moins, anesthésié. Il y a plus d’une manière de vieillir. La poésie étant morte, il se peut alors que la musique me sauve. Mais j’écarte ces pensées ; il sera bien temps de les avoir si… que va-t-il arriver ? Que vais-je trouver samedi en rentrant ? Une lettre ? Trop tôt, cela ne se peut. Une réponse par câble ? C’est si difficile dans tous les cas à rédiger. Le silence est ce que je prévois, et je n’en pourrai rien conclure ; ainsi je resterai dans mon rêve. Les soins de santé, la nécessité de sauver une vie en danger, et innocente (et qui se serait sacrifiée), l’Océan, la peinture, la poésie me permettront d’attendre la fin de ce terrible mois (les lettres suivront – même un câble à Jeanne suivrait). Mais je sens que je trouverai ici une petite résistance par souvenir ; aussi je n’y compte pas trop. C’est donc à la rentrée que vraiment je saurai le oui ou le non de mes nouvelles amours (amours de poète). Peut-être alors dirai-je, en te souriant encore, magicienne : « Tou m’as toué ! ». Mais t’en vouloir ? Çà non ! Jamais ! « Non, non, vous ne me verrez point changer… » Et tu pourras te dire : « Je l’aimais comme il n’est pas permis d’aimer un homme terrestre ; mais je ne m’étais pas trompée ; il en était digne. Et tout restera grand et beau pour la Châtelaine, en ses sentiers de Korn ar Hoat, de Trébéron et même de… (je ne puis l’écrire !). O lande fleurie ! Et toi fleur de lande, fleur de Bretagne, je te verrai toujours noble et fidèle et grande. Cela tu ne peux l’empêcher. Et le voudrais-tu ?

Je t’écrirai encore avant la date extrême, je le sens. Mais si c’est plus court et plus à plat, songe que je suis médecin, que je dois ménager une vie qui chancelle et qui est sensible à tout, et que je ne dois pas user sans prudence d’une liberté qui est entière ; transition à ménager, même si l’avenir est beau pour le poète. Ne te cabre pas, terrible, ne dis pas qu’encore je recommence à poursuivre mes actions sans tenir compte de rien. La nécessité me tient, et tu sais maintenant ce que c’est. J’en conviens, la femme du poète aura le droit d’être jalouse, et même très jalouse, dans l’ordre du sentiment pur, l’amour est plus strict que jamais. Nous allons à cet ordre supérieur ; nous sommes encore dans le passage ; tu ne m’as rien ordonné ; je répare mes désordres inférieurs, pour le mieux. Après cela j’irai selon ta chère volonté. Si cela était (c’est la suite de la marge à côté, et je finis). Si cela se pouvait ! Je ne le mérite pas, mais j’arriverais à le mériter ; et entre temps je serais un très vieux gentleman frère ou père. Cette seule pensée est douce comme une eau fraîche. Tu vois que je suis toujours ton Dick et ton ALAIN.

# 7 septembre 1929

NAF 14234 / 175-176

Paissy le samedi 7 septembre. 7h du matin. Je suis devant la grande vallée, au plein air. J’ai mis sous un autre pli la copie sur trois cartons d’un poème de 120 vers environ qui m’épouvante par la beauté. Tu as donc cette puissance sur moi de révéler un autre homme ! Miracle. Après cela, comme un pâtre qui allume un feu, j’ai brûlé le premier manuscrit (brouillon). Ainsi ce produit de ma vie totale va être livré aux hasards des Océans et c’est bien ainsi. Je vais finir par être presque heureux, à force de t’aimer d’une amitié si pure !

Une idée au sujet de *ton poète* (Oh ! Si tu m’acceptais !).

1° Dans le cas où un poème se trouverait perdu en chemin il ne faudrait point gémir. D’abord parce que je te réserve une étendue de poèmes sans fin. Ensuite parce que je uis toujours refaire à peu près un poème, et il ne s’agirait que d’attendre un peu.

2° Convenons qu’une enveloppe contenant un poème ne contiendra rien d’autre ; et je ferai alors une adresse plus typographique, comme j’ai fait ce matin. Tu peux hésiter avant d’ouvrir une lettre. Pour un poème, non. Du moins il me semble.

Il me semble que j’entends ton discours si naturel : « Il rêve ! Il est en dehors de tout. Il est bien heureux. Moi je me heurte à des difficultés de tout ordre ; je refoule des sentiments trop forts. J’essaie d’oublier et de faire ma vie. Il ne pense point à cela Lui, toujours Lui ! » Pardonne. Songe que je suis seul et sans indice depuis cette terrible lettre. Je vais à tâtons ; je vais au mieux pour toi et pour moi. Si tu pouvais, cachée dans le feuillage, suivre cette vie étrange d’un homme exilé du seul cœur qui existe pour lui. Scène d’hier. Je monte à la nouvelle église avec les Maréchal bons amis, sentimentaux comme des pigeons (bien vieux). Je ne sais comment lui, un peu en arrière d’elle, me dit : « J’aime cette femme depuis 49 ans ». Moi je réponds comme en un rêve : « J’aime la même femme depuis vingt ans, et cet amour n’a pas cessé un moment d’être contrarié ». Il me regarde. Là-dessus je m’avance avec eux sous la voûte neuve et je me mets à déclamer les quatre premiers vers du sonnet *Paissy*. Effet prodigieux d’émotion. Je m’arrête et naturellement je refuse toute explication. Ils ont compris je pense. Eh bien ce que je disais comme en rêve, c’est toute notre histoire, ma si tendrement amie. Reprends ce cours des années ; jamais tu n’as cessé de sentir : « Impossible. Obstacles de tout genre ». Et moi je cueillais chaque moment (souviens-toi) comme étant le dernier. Toi tu as eu dès le commencement plus de courage, et ensuite peut-être moins. Mais qu’importe ! À aucun moment, avant guerre (les voyages, et d’autres drames d’ordre inférieur ; il y avait en ce temps là une furie qui voulait tuer etc.). Guerre (n’en parlons pas !). Après-guerre. D’abord toi mourante et refusant ce monde. Et puis une longue suite de brouilles terribles, de supplications, de réconciliations difficiles et toujours armées (*cela te pend au bout du nez*…) à l’occasion de maladies, d’absences, de voyages (je refusais d’agir en monstre qui fauche tout ; tu m’approuvais). Ainsi jusqu’à maintenant, où l’amour est rendu impossible par deux ruptures éclatantes, presque mortelles ; d’abord le noir paquebot, ensuite… (catastrophe que j’apprends juste au retour d’un voyage où ma pensée était comme égarée ; je me fiais trop à ton cœur habitué à souffrir et à pardonner). Après cela tout était par terre. Et non. Car ta lettre était peut-être la plus tendre que j’aie reçue. Mais… Tu sais maintenant assez à quel bord d’abîme j’ai touché. D’ailleurs, c’est mérité. Au reste je suis persuadé que si tu me voyais, tu jetterais par-dessus bord toute considération de dignité, de sérénité, de vie possible et tu te mettrais encore à ma discrétion. Oui j’en suis sûr, sans cette distance effrayante que tu as voulue !

Tu résistes ici, je le sens, tellement séparée et libérée par des faits énormes, plus puissants que tout. Bon. Ici encore une fois je rassemble mes prières. Il le faut. J’arrive à une des échéances où je peux tout perdre. Demain je suis à Paris. Je trouve chez Jeanne ou chez moi peut-être quelque chose, peut-être rien. Je prends mes mesures pour recevoir lettres (par mon concierge) et même câbles (par Jeanne qui retélégraphierait). Et puis contre mon cœur, contre tout pressentiment, je pars encore à cette mer funeste qui m’a coûté tant, qui m’a coûté tout. J’y vais comme au supplice. L’autre échéance sera octobre, où si tu ne fléchis pas… (Je n’ose penser jusque là). Je vais donc, avant de savoir quoi que ce soit, te dire ce qui est de moi, de nous. D’abord je le jure et je te jure en tout cas de ne jamais faire aucun mouvement pour te revoir jamais sans ta demande expresse. Ce qui écarte tout obstacle quelconque dans ta nouvelle vie quelle qu’elle puisse être. Ensuite je jure aussi de refuser toute curiosité (je me boucherai même les oreilles) concernant cette vie nouvelle. Et tu peux me croire ; tu sais ce que j’éprouve – Jusqu’ici ce n’est pas grand-chose. C’est le fait même, le fait terrible. Ensuite je promets (je sens que je pourrai, non pas tout de suite…) si tu le permets, un jour, d’être pour toi au grand jour le frère aîné, le père, ou comme tu voudras, de façon que tous croiront que ce fut toujours ainsi. À cela j’y arriverai par la poésie. Et toi aussi tu arriveras à cela (car tu n’y es pas, ô cœur orgueilleux, tourmenté, irrité) si tu veux lire mes poèmes à toi, qui d’eux-mêmes s’élèveront et nous mettront au niveau de l’amour pur et enivrant (J’en aurai bien besoin, mais toi aussi, qui sait ? Car la vie est toujours difficile si elle reste par terre). Et là-dessus je défie le témoin le plus défiant. Il ne s’agit pas au point où nous en sommes, de *faire semblant*! Cela sera la vérité de nos deux cœurs. Je pressens qu’après ce mois passé (quand tu liras ceci), tu jugeras cela moins impossible, et peut-être même désirable. Enfin le point capital. J’ai d’abord (si je me souviens bien) essayé de sauver tout en espoir, offrant le pardon et (si les circonstances…) le raccommodement (non pas le partage). À cela je vois bien, j’ai vu même assez douloureusement, quels refus je trouverais en toi, peut-être même quelle peur… Une catastrophe de ce genre change si profondément une pure comme toi (Cruauté, as-tu écrit) qu’ici même je tremble en mes suppositions de m’être toujours un peu tenu au-dessus de la réalité terrible. Mais voici d’autres obstacles, et de moi, qui peuvent aplanir beaucoup notre route et sauver quelque chose. Je parle ici à ta tête solide. L’âge est un fait ; mon âge est un fait que tu ne peux sentir comme moi après ces épreuves. Dix ans il me semble ont passé sur ce qui restait de fatuité masculine. C’est nettoyé à l’acide, et le corps aussi est creusé à l’acide. En quoi je reviens à l’âge normal (le cœur est hors de cause). Et alors non seulement je ne peux plus même souhaiter désirer l’amour d’autrefois ; je ne peux même pas la penser ; je ne puis en former l’image. Je souhaite que ce que je dis là n’ait pas une pointe de douleur pour toi. Mais je veux t’aider à lutter ; et ici je le puis, et même je ne puis faire autrement. Après un long temps de jeunesse, prolongée par miracle, j’ai vieilli dans tes bras, et sans m’en apercevoir. Jusqu’à quel âge, de jour en jour, aurais-je mené l’illusion, par toi, grâce à toi ? Nul ne peut le dire. Le lendemain est comme la veille, et c’est toujours pareil. Et nous nous moquions de l’opinion, toi peut-être encore plus. Eh bien la séparation seule des corps a mis fin à ce sortilège merveilleux. C’est forcé. Cela se faisait déjà irrévocable avant l’irrévocable. La lumière est seulement un peu plus crue. Je ne pourrais t’offrir… (Je n’écris pas des mots douloureux), une pudeur invincible (pudeur de l’âge) s’y opposerait. Ce sentiment s’est formé tout seul ; je te l’aurais dit peu à peu. Mais nous n’avons plus le temps de rien ménager. Je fais l’aveu. Mon corps est maintenant caché pour toujours ; la nature le veut. Tu as trouvé peut-être que j’arrivais bien vite à t’aimer en frère ; mais ces terribles mois avaient tellement préparé cela. T’aimer moins ? Moi ? Je ris de cette supposition et toi aussi. Tu as eu (pauvre) l’épreuve, après ta lettre envoyée, de lire peut-être dix lettres hors de lieu, insensées, insupportables sans doute, et même offensantes pour ton intime nature, cela parce que je ne savais encore rien. Si tu me pardonnes cela, qui est involontaire, alors de beaux jours sont possibles. Les lettres qui ont suivi, qui répondaient à la tienne, sont innombrables, interminables, émouvantes, douloureuses pour toi, quelques-unes un peu folles. Aurais-je dû te cacher ma souffrance ? Mais n’était-ce pas faire injure à nos souvenirs ? Toujours est-il que je comprends tout, je suis toi, je ne sais que cela. Même les choses secrètes sont comprises et pardonnées. Le crois-tu ? Il faut conclure. Je demande à toi pleurant sur mon épaule, je demande d’abord le droit d’écrire à chaque courrier, sans rien changer au dehors à ce que les gens peuvent savoir, et qui était bien naturel si j’avais toujours été ton frère et ton ami et ton homme de confiance sans rien de plus. Je demande réponses suffisantes pour que je ne me sente pas importun. – Si c’est refusé, je demande le droit d’écrire plus rarement (selon tes réponses). Si c’est refusé, je demande de pouvoir envoyer selon l’inspiration des poèmes sans autre commentaires pour notre livre secret (j’y ai tant pensé). Et convenons que ces envois se reconnaîtront à l’écriture presque typographique de l’adresse. Tu auras un poète pour toi seule, et c’est tout (sans répondre jamais, si tu veux). Alors tu sauras si je t’aime et comment je t’ai aimée depuis le premier jour. Je ne crois pas que cette proposition puisse être refusée ; même devant le noir silence, je croirais encore que la permission m’est donnée. Alors, qui sait ? Les poèmes iraient au feu sans être lus. Cela même tu en es digne et je te le dois. Car il faut bien aussi que je me pardonne ; et je me suis terriblement jugé, tu le sais, tu le devines. Je finis. Après ces nuits-ci et grâce à l’effort du poète, qui m’a sauvé, je suis, à cette heure où je t’écris, aussi insensible au malheur qu’une algue de l’Océan. Je sais que cet état ne durera guère. J’en ai profité pour écrire cette page de raison calme, qui peut-être t’ennuie. Si cela est, cela devait être, cela aussi.


Pour la dernière fois, si tu ne me le redis, je me permets de te consoler dans mes bras, la tête sur mon épaule, heureux de t’aimer fidèlement et inébranlablement. SI cela répond au secret de ton cœur, je suis assez heureux. Ne me plains plus.

ALAIN

Il faudra dire aussi si la fleur est permise, c’est-à-dire demander. Et nous en sommes là, Gabrielle !

# 8 septembre 1929

NAF 14234 / 177-178

Dimanche 8 septembre, 3h après midi. Ma tendre amie. Je réponds au cher câble que j’ai trouvé hier ; et j’ai embrassé ce papier et j’ai pleuré ; et aussitôt j’ai couru répondre par WLT. Mignonne qui as employé une autre compagnie afin que ceux de *Commercial* ne s’amusent pas de notre dialogue. Je te reconnais bien ! Enfin j’ao dormi comme on doit dormir.


*Ne sois pas malheureux* (je suppose que tu pèseras aussi les termes de ta réponse. Trésor sauvé, c’est-à-dire grand amour intact. Toi-même tu as usé de cette expression dans ta lettre. Cette lettre que j’ai malheureusement brûlée). Donc ces trois mots je les ai fait sonner de toutes les manières. Tu ne peux pas croire ni avoir cru un seul moment qu’une telle nouvelle n’était pas cent fois plus douloureuse que le départ même. Aujourd’hui dimanche, à la gare du Vésinet je vois un Américain (supposé) en chemise ouverte. Aussitôt l’imagination bondit. Je te vois en auto, fuyant la chaleur mortelle, vers les bois et les montagnes… Il y a des heures pires ; le grand poème le dira assez. Sachant ce que tu es pour moi tu dois bien penser qu’il y avait de quoi se tuer ou lentement mourir (Tu as voulu mourir autrefois pour bien moins. Moins ? Cela ne se mesure pas). Il y a donc des moments atroces ; et du reste par mes lettres tu le sais. Pardonne-moi. Maintenant est-ce être malheureux tout à fait ? Évidemment je me suis sauvé, tu sais maintenant par quelles pensées et je pense que tu ne pouvais pas espérer mieux pour ton cœur, évidemment délivré, je le sens. Seulement tu n’es pourtant pas tout à fait en mesure de deviner ce que je supporte. Car pour toi somme toute, c’est encore mieux que le morne désespoir qui t’aurait fait mourir. Tu pleurais, tu t’abandonnais ; maintenant existence de luxe, de vanité et de plaisir et de mouvement ; cela me plaît. C’est le salut pour toi. C’est le travail rendu possible, c’est l’avenir assuré, la santé, la beauté. Cette pensée me console absolument ; il faut te mettre cela dans la tête. Il n’y a qu’une chose, tu le sais bien, qui grince pour moi diaboliquement, et nul n’y peut rien. Cela aussi devait être ; autrement rien n’était ; c’était exil et prison. Tu sais que je comprends cela. Tu sais que je n’y vois point d’injustice. Ce que je t’ai fait supporter par nécessité je le supporte à mon tour et par nécessité ; telle que tu es, et si noble et généreuse et sûre amie que je sache que tu es, tu ne pouvais pas faire autrement. Un jour ou l’autre, par surprise, faiblesse, entraînement, ou même raison (comme mariage etc.) tu devais y arriver. Je m’y attendais, sans y croire tout à fait. Cela ne change rien à l’avenir tel que je le voyais après ton départ. L’âge est inexorable. Donc j’ai beau retourner cela je reviens toujours au même point, sans jamais trace de blâme ni de mépris ni le moindre changement de mon cœur. La première idée, qui m’a sauvé a été : pardonner et plus que pardonner. Çà c’est du fer ou si tu veux de l’or. Çà ne bougera pas.

Tout cela tu le sais et tu le savais. *Sois pas malheureux* çà ne veut pas dire : prends çà légèrement ; dis-toi que cette petite femme n’était pas digne d’un grand amour etc. Donc çà veut dire autre chose que je crois comprendre. Tu veux me dire ceci : L’événement n’a touché en rien ce qui vaut quelque chose en moi pour toi. L’événement n’a pas tourné mon esprit et mon cœur vers un autre genre de vie. Je n’ai rien cassé ni coupé. Quand je dis (c’est toujours ton discours) que je ne serai plus jamais à toi j’entends une chose précise, qui était belle, qui ne peut plus l’être. Mais il y a autre chose en moi (tu l’as écrit) un grand amour bien au-dessus de ces choses, et que rien ni personne ne peut m’enlever. Tu es toujours mon Alain et mon Dick et mon grand ami chéri, le même à qui je me fiais toute petite. Et même si tu me maudis d’abord, tu n’y peux rien changer. – Voilà ce que tu m’écrivais ; et les trois mots du câble me le confirment, m’enlevant le plus cruel doute, l’inconsolable doute. Car, dans ce silence où j’étais, je me demandais si le sentiment du premier moment n’allait pas être miné, dissous, submergé par une vie entièrement nouvelle etc. Cela je te l’ai assez écrit ; et tu sais maintenant que je touchais au dernier désespoir. Ces poèmes je les jetais comme une bouteille à la mer. Or maintenant la communication des cœurs est rétablie. Je ne dis pas que j’aie gagné et je ne sais pas au juste ce que j’ai sauvé en toi ; car l’humeur est variable, et cette vie qui va durer indéfiniment est bien forte ; mais comme tu vois je peux t’aider à croire en toi-même et en moi. Le jour où tu m’as écrit que tu relisais sans fin quelques vers (*À Gabrielle*) j’ai senti une prise sur toi aussi puissante qu’un baiser, plus peut-être. Du moment que tu sentais directement tout mon cœur, je ne craignais plus rien ni personne ; je veux dire que tout ce qui peut être sauvé sera sauvé. Et cela est doux. *Sois pas malheureux*. Non, je ne serai pas malheureux, si c’est ainsi que tu l’entends. Les souffrances de jalousie sont basses ; elles ne me sont pas naturelles. L’orgueil n’y est pas engagé. Je puis dire que tant que j’ai été près de toi (et si je n'y étais pas toujours, à qui la faute) je n’ai jamais eu à craindre aucun rival. Ou, pour mieux dire, il n’y a pas eu de rivalité. Ce que tu m’as retiré, je l’avais déjà perdu par ma faute et par une nécessité invincible. Jamais tu ne m’as préféré personne. Les derniers jours de bonheur (Morgat. Paris. Le cinéma…) furent de plein bonheur ; jamais tu ne fus toute plus à moi. Quelles que soient mes raisons (et tu les approuvais) toujours est-il que c’est moi (et bien averti) qui ai laissé partir ce trésor au gouffre océanique. Devais-je le disputer au sort ? Je ne sais. Mais si je prenais le parti de le disputer au sort, le pouvais-je ? Oui sans l’ombre d’un doute. Je n’avais qu’à me libérer. Et que dis-je ? Pas même me libérer tout à fait. Seulement comme je suis maintenant, réglant désormais voyages et tout, allant à toi (Hélas ! quand ?) selon mon cœur. Il n’en fallait pas plus. Vingt fois et bien follement (Ah l’insouciant, trop puni !) j’ai ouvert la porte au risque terrible. Souviens-toi à Morgat, tu as bien failli, m’écrivais-tu, tout rompre à jamais un certain soir de régates. Mais il ne te fallait qu’un petit espoir, la perspective d’une année encore d’un bonheur petit en apparence, immense en réalité, pour te ramener à moi. J’en étais tellement sûr à la fin que je n’y pensais même pas, tout occupé de mes devoirs et de sauver une santé dont j’avais la charge. Cela est certain ; cela saute aux yeux. Je me souviens d’un retour de Paissy, à la brasserie, avec Marcel, robe à ramages, chapeau à bords relevés (douce vision). Je sens encore ta douce main sur mon épaule. Toute à moi par cette main, toute confiance et bonheur plein. Insensé ! Deux ou trois jours après, sans t’avoir avertie d’avance, je repartais, assuré de toi (je le croyais). J’aurais mieux fait ce jour-là de me jeter sous le train ! J’avais compté sans l’occasion, impossible à refuser dès que tu t’en approchais ; à partir de là mon malheur s’est fait. Et je puis dire et je me dis à toute heure : « C’est toi qui l’as voulu ». Cette pensée n’est pas consolante, tu sais. On se prendrait en dégoût ; on haïrait cette manière de jouer avec ce qu’on aime le plus au monde, cette insouciance du pirate, du beau joueur, qui risque tout sur une carte et encore ne la retourne qu’après s’être étourdi du bonheur passé et avoir laissé passer les jours, sans se demander comment, toi, tu les passais. Cela mérite tout. Et encore la dernière fois, au dernier malheur ne l’ai-je pas cherché ? Hélas ! Je n’y croyais point. Tu ne parles pas beaucoup. Tiens je me souviens d’une chose de peu, avant que le départ fût résolu, quand j’eus du travail supplémentaire qui m’enlevait deux matinées de flânerie amoureuse. Tu m’as demandé : « Et le jeudi… » J’ai répondu, ce qui était vrai, que cet arrangement n’était pas possible. Mais n’aurais-je pas dû remuer tout pour sauver au moins une de ces matinées. Pourquoi ne l’ai-je pas fait. Il fallait la prendre à quelqu’un. Il fallait risquer une scène, faire de la peine etc. Tu as très bien compris ma réponse. Et moi j’ai coulé à fond cette pensée, n’ayant nullement l’idée du châtiment si naturel qui s’avançait, qui se préparait. Je ne peux même pas te reprocher d’avoir mal posé la question. Elle était posée. Tu m’avais dit vingt fois : « Tu tires sur la corde, elle cassera ». Je viens au dernier événement ; car je veux que tu saches que je me rends compte, et que je ne te fais pas un reproche, pas le moindre ! Ce dernier voyage à la mer, qui coupait encore la communication, comme les autres fois (tu étais plus loin, c’était pire). En vain j’ai eu soin d’écrire et d’écrire. Toi tu ne pouvais pas écrire. Je t’enlevais ton seul appui, ton point de résistance, dans le moment où tu en avais besoin. Petite faute. Mais pour le cœur il n’y a rien de petit. « Cela ne lui fait rien de rester trois semaines sans lettres de moi ». Et encore, comble d’aveuglement je pars plus tôt, manquant un câble unique (j’aurais certainement répondu par câble ; et les effets pouvaient être immenses). Tout cela pourquoi ? j’étais comme fou en voyant les forces décliner, le voyage impossible si je tardais ; et de ce côté-là, j’avais raison. Mais pourquoi toujours courir le risque, ne rien préparer en toi, compter toujours sur toi comme sur un ange sans corps ? Folie pure. Il me semblait que tu étais moi ; que je pouvais disposer de toi comme de mes bras et de mes jambes. Au fond je n’avais pas idée qu’un mal quelconque pût jamais me venir de toi. Toi, au fond de toi, toute bonne toujours (*Sois pas malheureux*), et le reste appartient pour une part à des forces qui nous tiennent tous (Dans les *Heures* tu auras tout le temps de creuser cette idée consolante) et pour une part à mes fautes, c’est-à-dire à un insolent orgueil, à une témérité folle, dont la seule excuse est que je jouais ma vie. Et j’ai perd. Mais je n’ai même pas perdu. Certainement tu as ressenti un mouvement non moins téméraire, exerçant une sorte de juste punition. L’arrivée de ta lettre juste pour mon retour, et l’événement arrivant juste en cette absence de moi, juste au temps où chaque année il menaçait de me tomber dessus, cela encore est assez clair. (Compris trop tard, comme toujours). Mais s’il me reste ce que tu dis, l’inaltérable tendresse (et le mot n’est pas choisi au hasard, c’est celui du Havre par dépêche ; c’est celui d’un autre câble purement doux et enivrant (*ai été à New York* etc.) – S’il me reste donc ce que tu dis, et ce que disait déjà ta lettre terrible, j’ai encore cent fois plus que je ne mérite. Et il ne s’agit pas de mérite. Tu es seulement toujours toi, et moi je suis moi, c’est-à-dire l’homme qui en dépit de ses défauts et de ses vices, devait te plaire par quelque chose ; et tu sais bien que tu ne t’es pas trompée et que ce sur quoi tu comptais est entier et même grandit dans le malheur. Voilà les pensées de ton ami. Voilà ce qu’il va emporter en Bretagne. Hier j’ai laissé à jeanne mon adresse (pour un cas improbable ; mais je ne laisse plus rien au hasard) et j’ai ajouté (par un mot écrit) que j’avais de bonnes nouvelles par câble. Cela pour qu’elle ne soupçonne rien. Je vais laisser mon adresse à mon concierge. Et je vais partir, sur ce même chemin où les roues m’emportaient si légèrement vers Morgat, vers le plus beau jour de toute ma vie et, je crois, de la tienne (tu vois qu’il n’est pas modeste). Demain matin je roulerai en auto par de belles routes bordées de pins jusqu’à l’océan mon consolateur. Toujours, à toute minute, avec ta pensée ; et cette pensée de toi, sache-le bien, hors des morsures inévitables, cette pensée est heureuse et toujours enivrée. Les souvenirs n’ont rien perdu. Ils sont neufs et beaux comme ton regard. Je ne serai nullement ce que j’aurai l’air d’être. Je serai un amoureux, un poète, ton poète. Si l’on me disait que de ton poète pour toi seule tu n’es pas heureuse, je ne le croirais point. Les petites choses sont petites, si douloureuses qu’elles soient. Les gens se plaignent, non pas de n’avoir pas de plaisirs, mais de n’être pas devinés et compris. Avoue, orgueilleuse si tendrement chérie, qu’il y a une femme en ce monde, bien loin de moi, qui sait que son cœur a été pesé ce qu’il vaut et qu’elle n’a pas jeté son amour à un cœur indigne d’elle. Cette pensée me sauve. (*Sois pas malheureux*). Tu vois que j’ai compris et que je vis encore maintenant vingt existences par toi, dont une seule serait encore désirable. Et tout cela ne veut pas dire que je te mets au ciel ; non, mais tout en toi, même ce qui est flux et marée de lune, je le connais et je l’aime. Il faut finir. Un écrivain est une chose terrible ! Je me promets toujours d’arriver à ne t’écrire qu’en réponse, c’est-à-dire quand tu voudras. Ici je réponds au précieux câble. Après cela, attendrai-je ? Je tâcherai. J’y arriverai peu à peu. Surtout quand, ayant repris mon travail, j’aurai l’illusion d’être plus près de toi. Ah ! Dieux ! (Le sanglier) et je l’avais à mes côtés, toujours si je voulais, pour toute une vie, et je l’ai perdue par ma faute ! Comment puis-je vivre ? Je ne vis qu’en me répétant ce que j’écris dans ces pages. Mais depuis ce câble je sens encore un petit peu ta chère main sur mon épaule. À toi ! ALAIN

La dernière ligne que tu m’as écrite : *ta tête sur mon épaule et tous deux pleurer*, voilà à quoi je devrais penser sans cesse. Si tu ne m’enlèves pas cela, de quoi puis-je me plaindre. Ton DICK.

# 11 septembre 1929

NAF 14232/ 182-184

Mercredi 11 septembre 1929 matin sur la dune.

Chère et si tendre amie, ton mot *Sois pas malheureux* est comme un talisman. Mais j’ai toujours besoin de secours, et les délais immenses… C’est vers 5 ou 6h du matin (tu vois quelle heure cela fait chez toi) que quelquefois c’est à crier… C’est inférieur, c’est pûrement physique presque. Cela passera à force d’amour et de poésie. Mais la conséquence est trop souvent quelque scène désespérée qui accable ma misérable compagne. J’ai trop perdu ; elle m’a trop coûté ; elle s’en rend compte. Cela n’est que d’un moment. La mer peut réparer tout par son miracle. Vois-tu c’est soudain et terrible. Dès que je réfléchis je me reprends, je fais la juste part du destin, la plus large encore à mes fautes et je reviens à un état passable et qui deviendra bon. Mais l’autre qui sait mal, qui ne doit pas tout savoir, qui ne comprend pas, qui constate une douleur vraie (vraie, tu le sais), elle peut à peine supporter. C’est le malheur des vacances et de cet isolement. Je jure ici devant moi et devant toi de sauver aussi cela, et moi avec. Autrement quand je me jette à la poésie et que je contemple notre histoire déjà longue, de toi je pense comme il faut, et toujours avec une infinie tendresse. Après tout je ne sais rien et ne veux rien savoir de ce qui t’aide à vivre dans ton exil ; ainsi je n’arrive jamais à aucune image précise. Je le dis à toi ; mon amour saura nettoyer toutes les pensées troubles. En réalité les images heureuses du bonheur sont bien plus fortes ; je les rappelle ; elles sont brillantes comme au premier jour ; elles effacent tout. Si j’étais un peu plus seul, et si j’avais mon métier, il me semble (chose étrange) que j’arriverais encore à faire ton bonheur et le mien. Oh ! Quelle tendresse fraternelle ! Si tu savais. Ta lettre (celle que j’ai malheureusement brûlée) me revient quelquefois, non plus terrible, mais émouvante, tendre. Quand je pense que tu voulais me demander pardon à genoux (toi la fière !) et à moi qui ai fait tout le mal, qui suis cause de tout. Ces mouvements d’un profond amour doivent tout guérir. Tu as cette puissance sur moi. Si je gémis, si je t’attriste encore des conséquences, sais-tu pourquoi ? C’est que j’ai compté les coups que je pourrais encore recevoir. Et toi, ta manière, c’est de te jeter, d’avouer carrément, d’ouvrir tout de suite la blessure. Comme tu as fait pour le départ (mais tu restais pour me panser ; et en somme tu m’avais presque guéri). Comme tu as fait pour la seconde chose (mais tu es loin cette fois). Et sache bien que cette seconde chose est plus facile à pardonner que la première, car c’est un effet de forces et de surprises du monde, dont ni toi ni moi ne sommes maîtres (tu reliras *Heures*). Au lieu que la première chose (le départ) semblait volontaire. J’ai compris après bien du temps qu’elle ne l’était point. Et bref hier et ce matin je me suis trouvé tellement en amitié avec toi, tellement près de ton cœur, tellement sûr de toi, que je me disais : « Quel bonheur plus grand pour adoucir la vieillesse ? ». D’autant que je revenais à la vie ; je retrouvais en vérité le visage que tu aimes. Mais c’est pourquoi je te dis, maintenant il ne faut plus frapper. Or il y a bien des choses encore possibles et auxquelles tu ne peux rien. Par exemple si, par un caprice de l’administration américaine, tu revenais en octobre, serais-tu seule. Et sinon, serais-tu libre pour l’amitié ? Questions redoutables. Et c’est là que je te demande à genoux, à mon tour, de ne pas trop compter sur ma fermeté trop éprouvée. Au fond tu es bien de mon avis. Ce que tu m’as avoué (d’ailleurs c’est fait. On ne peut revenir) tu devais à tes propres yeux l’avouer et tu es juge. Mais il n’y aura plus rien à avouer. Ce seront des arrangements difficiles, peut-être impossibles. Sois tranquille, je n’avancerai pas un doigt sans prudence, et seulement d’après ton avis. Donc ce que tu peux ne pas dire, ma précieuse amie, ma douce, ma consolatrice, ne le dis pas. Ne sois pas téméraire comme tu l’es si bien, comme tu l’étais pour me plaire (Morgat etc.). Ne jette pas tout. Il y a aussi le problème de ton mariage, qui peut se poser. Cela aussi peut être différé quant à ce que tu auras à me dire, et adouci par la manière. Et il y a mille conséquences qui nous menacent, car l’événement s’achève, se poursuit ; les passions s’en mêleront. Si on te demande un serment même contre une amitié qui semblera trop tendre, si les lettres portent ombrage, si tu ne peux écrire qu’en courant, si même le sacrifice du *Livre secret* est exigé… Je n’ai pas fini de payer, peut-être, je veux dire d’expier. Mais toi pense que je suis seul et pire que seul. Alors tu trouveras bien le moyen de ménager, de préparer. Que sais-je ? À vrai dire je suis toujours dans ce silence qui ne peut me conseiller. Sans douter jamais de ton cœur, je suppose tout, je crains tout. Mignonne, ma tendre amie, qu’est-ce qu’une surprise, qu’une faiblesse, un besoin de vivre autrement que seule en ton exil ? Tu me connais. Je te connais. Je n’en suis pas à blâmer quand j’ai fait bien pire. Songe à nos folies ! Comme tu es faite et comme je t’ai faite, je t’aime toute ; tout ce que tu fais est à moi et l’amour triomphera, sans petitesse aucune, je te le jure ; l’immense tendresse jurée, je n’en doute jamais. Elle peut tout. Il se peut que je ne te revoie jamais ; j’ai mis tout au pis. Je t’ai dit *adieu* quand toi tu te liais. Tout cela et quelques bonnes lettres, et le secours de la poésie qui est à toi seule, tout cela peut marcher. Mais dans ce temps-ci il me faut un peu d’espoir et tes douces mains pour me panser. Tu n’as donc pas le droit de désespérer. Mais prépare-toi à d’autres coups du sort en te disant que l’avenir n’est jamais comme on croyait. En te disant que, contre toute attente, les circonstances peuvent ouvrir une porte. On ne sait. Que je te sente disposée fermement à sauver ce qui peut être sauvé. Il n’y a point de fatalité en ce monde, mais des caprices sans fin du sort tourbillonnant. Pouvais-tu prévoir encore pire, quand tu partais sur le *De Grasse*? Maintenant, quoi qu’il arrive, tu es ma protection. Je te demande là une chose énorme, quand, par les changements de tous les jours, tu as à résoudre d’autres problèmes, et à te sauver de mille manières etc. Mais je sens que tu voudrais faire pour moi plus que le possible, et c’est pour cela qu’il faut être ingénieuse. Je finis. Il ne faut pas que je sois trop absent. Moi-même je dois veiller aux éclats égarés, comme à la guerre. Mais sache bien que je te souris, que je caresse ta joue, que mon épaule est ton abri et que tu es ma fille chérie. Ton ALAIN.

# 15 Septembre 1929

NAF 14232/185-187



À la mer, dimanche 15 septembre 1929. Amie si tendrement aimée ! Je commence par les choses tristes ou plates. Tu n’y penseras jamais que trop, et il faut que notre pure tendresse en soit à l’avenir dégagée. Représente-toi ton Dick et ton Alain coloré par le soleil, vigoureux, de bonne mine, avec un visage pas trop vieilli. Ces coups qui frappent l’esprit et le cœur délivrent de penser à soi. Je vivrai. D’autre part, pour résumer sobrement toutes les folies que j’ai pu t’écrire, j’ai avoué une affection paternelle, j’ai expliqué mon inquiétude par des causes inventées et purement matérielles, d’où les soupçons passés (et qui étaient bien plus précis que je ne croyais) se sont trouvés apaisés (quoique la jalousie trouve aussi aliment dans les affections pures) et enfin, avec une santé rétablie par la mer, avec beaucoup de sagesse de ma part, et qui m’a été utile pour traverser ces horribles jours, enfin donc une réconciliation suffisante, et une vie possible, quoique ce soit un désert pour moi.

Tu as lu mes lettres et ces étranges poèmes (où tu as bien compris qu’est la guérison des plaies trop vives, pour toi comme pour moi). Tu te rends compte ; et moi je me rends compte que tu me devais cet aveu, et j’y vois même une preuve d’amour profond et pur, qui en un sens m’est bien douce. Chose étrange ma vie mon bonheur mon travail dépendent plus que jamais de toi. Au reste, quand tu liras cette lettre, ton parti sera pris ; et je sais que ta tête de fer exécutera ce qu’elle aura résolu. Mais si cela est, je le saurai toujours assez tôt. Je n’aime point y penser. J’en reviens toujours au précieux câble. Je retourne, je fais sonner ces quelques mots*. Inaltérable tendresse*, cela signifie des soins, un souci, le courage d’écrire, et de garder pareil ce qui n’est point changé. *Sois pas malheureux*, c’est le plus doux de tout. Cela veut dire : tu n’es pas malheureux. Cela m’a aidé et m’aide encore contre des moments si difficiles. Ce ne sont que des éclairs. J’ai et j’aurai ce bonheur de ne rien savoir, de ne rien pouvoir imaginer. Je sais si bien que c’est *une autre* qui… Aussi ramenant mes pensées vers nos souvenirs, je retrouve ma Gabrielle à moi, qui n’a point changé. La poésie y aide, en fixant fortement ces images. Peut-être aimerais-tu mieux être à l’abri de ces émotions vives ; mais écrirais-je ces poèmes si tu ne devais les lire ? Et je crois aussi que tu dois sauver ce sentiment-là et cette amitié-là. Car quoi de plus beau. Sans mélange maintenant qu’ayant eu tous deux à pardonner, nous n’avons plus d’ombre ni de défiance (Tu es ma fille chérie, et tout ce que tu fais est bien). Et c’est tout de même la chose la plus précieuse au monde qu’une tendresse sans nuage, une confiance pleine, une assurance qui durera autant que la vie, une douce et pure pensée à laquelle on revient. Tu écrivais : « Personne ne peut m’enlever cela ». Si c’est là ta pensée, si quelque tempête ne l’emporte pas, o terriblement femme ! Alors sois heureuse, tu peux faire mon bonheur encore, je te le jure, et chaque jour sera plus beau (Étrange, étrange chose qu’un amour qui se sauve, que rien n’atteint. C’est la plus belle chose ; cela sauve tout le reste). Maintenant je vois les difficultés. Je t’ai fatiguée peut-être à les ressasser ; mais cela peut t’aider à sauver ce que tu aimes, et si tu ne l’entretiens pas, il périra dans une vie de toutes façons si occupée, si séduisante. Donc je devine en toi un embarras et une honte d’écrire, une crainte de me blesser et de te blesser qui te conduirait à ne plus rien écrire du tout. Il faut passer là-dessus et plutôt risquer une souffrance que perdre de nouveau le trésor sauvé. Nous allons vivre si tu veux une étrange vie pour commencer, une vie ignorée de tous, secrète et précieuse. Il fallait ces souffrances pour nous y amener. J’ai tout compris maintenant. On ne sait jamais bien le mal que l’on fait ; et toi-même tu ne peux t’en faire une idée qu’en pensant aux heures d’anxiété comme tu disais si bien, où tu sentais qu’un malheur énorme était en marche, par la faute de ton insouciant ami. En vain, pour m’excuser, je veux dire que ta souffrance n’était pas du même ordre ; passage prévu et accepté. Mais pourquoi ce qu’on a accepté serait-il moins douloureux ? Et l’effet de surprise (le coup de matraque) n’était-il pas le même, quand tu n’avais pas le temps de t’y préparer par le contact même du bonheur, en éprouvant l’amour même, en te consolant par avance. Ce coup funeste, inattendu, en plein vol de bonheur, lorsque je dus repartir, lorsque je n’osai point le dire, cela n’est-ce pas come ton départ, invraisemblable et inattendu pour moi, et par toi décidé sans retour possible. Nous n’avons rien à nous reprocher l’un à l’autre ; il y a quelque chose de tellement pareil dans nos silences, dans nos têtes de fer, et, tu le reconnais peut-être maintenant, dans une certaine insouciance, besoin de vivre, refus de juger ce qu’on fait. C’est ce côté que je crains un peu. Hélas je t’ai donné l’exemple. Que de fois j’ai tout risqué, tout ce que j’aimais au monde et à la fin la catastrophe est venue. Et toi-même, quand tu m’écrivais cette lettre terrible, ne risquais-tu pas tout ? Tu te jetais à la mer, toi et ton trésor secret ; car tu avais prévu comme possible une tempête en retour, un silence mortel, ou bien quelque violente folie ! Car tu sentais tout de même quel coup imprévu, et juste au centre de la vie. Néanmoins tu as tout jeté au sort, te disant : « Tout est perdu, presque sûrement. On verra bien… » Et pourtant par souvenir, puisque j’ai brûlé cette lettre, par souvenir il me semble que j’y lis encore un espoir tenace. Si c’était vrai. Si mes réponses étaient en secret espérées comme elles furent dans le fait, quel bonheur ! Et qu’importe l’événement, dont nul ne peut jurer, si ce qui est juré est intact, et librement, et heureusement. Je m’en rapporte à l’inspiration ; car tu ne parles jamais en vain, à cette inspiration, rue Royale, en réponse à mon adieu, qui te faisait dire : C’est peut-être le vrai de vrai en tout cela. Comment cela se traduira-t-il dans les faits ? Nous ne pouvons le savoir. L’inspiration y jouera encore son rôle. Où ? Comment ? Les causes ici nous dominent ; et nous ne pouvons dessiner d’avance un avenir, si ce n’est de lettres et de poèmes. Le reste est laissé au sort. Tout peut arriver. En haut de Paissy et conduits par un ivrogne à toute vitesse, nous avons passé à une ligne d’une puissante voiture. Un sort nous frôle à chaque instant ; mais de ces choses tu n’as pas peur, ni moi. Arrive qu’arrive ! Je fais allusion à ce danger effleuré dans un poème assez long que je vais bientôt mener à terme. Le titre ? *Paille de blé*. Je crois que j’y ai mis tout. Et cela n’empêchera pas les sonnets de naître encore, et le poète de continuer le livre secret qui ne sera qu’à toi ; en moi un souvenir seulement ; je cherche à les retrouver quand je ne dors pas, et cela écarte comme par une magie les pensées douloureuses. Aussi pour toi. Et j’espère bien te prendre encore en cette tempête. Te prendre ? Entends bien ? Tu viendras souriante, en idée, effacer les plis de mon front, tirer légèrement mes cheveux, jouer avec ton poète. Heureuse malgré tout. Pour moi je suis le même, et plutôt meilleur selon ton cœur, désormais à toi que tu veuilles ou non, et juste autant que tu voudras. On ne peut imaginer l’avenir ; mais suppose une rencontre. Crois-tu que je te demanderai plus que je n’ai jamais fait. N’étais-je pas ton frère chéri si tu le voulais ? Ces souvenirs sont parmi les plus beaux. Ici j’attends une lettre. L’aurai-je ? Elle devrait suivre. Mais tout ce que tu fais est bien, o uniquement chérie. Quoi qu’il arrive j’irai trouver Jeanne vers le 24, je ne marquerai rien, je ferai ce qu’il faut. Nul ne soupçonnera le moindre changement. Mais y a-t-il changement. Je me vois seul comme j’étais, loin de tes bras charmants. Il n’y a peut-être pas d’autre mal que celui-là. Il suffit bien. Il y a de ces moments… Mais j’obéis. Tu m’as dit : « Sois pas malheureux ». Toutes les tendresses que peut-être tu désires trouve-les ici de ton fraternel ami, de ton pur amoureux. Je ne sais comment dire, je crains ma plume. Tout ce que ton cœur désire de moi, tu l’as. Ton ALAIN.

# 25 Septembre 1929

NAF 14232 / 188-190 et 193-194



[188] Mercredi matin 25 Septembre. Ce matin seulement ta lettre ! Le noir du rien est une chose terrible. Mais ta lettre me déchire. La précédente, avant mes lettres, était mieux faite pour me bercer, pour m’aider à traverser ce terrible passage. (Mais puis-je même écrire cela ; tu me fais des révélations qui me tuent !). Excuse-moi je puis à peine former des lettres. Dois-je comprendre que mes lettres sont lues par autre que par toi ? Ici je suis obligé de penser que je comprends mal ; ou alors Gabrielle n’est plus. Encore une fois j’écris ce qui me vient. Après tout j’aurais pu t’écrire hier avant ta lettre, avant cette défense de dire à découvert ce que je sens. Comprends que je le raccroche à la vie comme je peux. J’aurais tant espéré que tu ne me dirais rien jamais au-delà de ton aveu pur et simple ; cela je l’avais surmonté. Et il me paraissait si simple qu’une âme fière comme la tienne ne supportât jamais [189a] un certain degré d’esclavage. Simplement, j’aurais oublié ; la poésie aidant, je me serais fait une vie imaginaire. J’y arrivais presque, comme tu vois maintenant par mes lettres. Et pourtant je te suppliais de me faire au moins ce mensonge de charité. Mais il est clair que mon malheur ou triste bonheur n’est plus ce qui commande ta conduite. C’était facile à supposer, mais j’arrivais à écarter cette question ; tu sais que mon caractère n’est ni ombrageux ni jaloux. Gabrielle, il me semble tout de même que tu pouvais faire quelque chose pour moi. Mais réalises-tu seulement ce malheur où il faut que je vive ? Je comprends bien qu’on ne peut souffrir le mal d’un autre. Mais pense pourtant comme c’était facile de m’adoucir un peu cette terrible épreuve ! Que tu penses à te venger, cela je ne le crois pas. Mais que je [189b] sois à ce point étranger à tes pensées ! Tu n’épargnes pas les coups de poignard. Pourquoi ? Si mes vers ne sont pas des vers d’amour, à quoi bon des vers ? Je me raccroche à ceci que tu me dis, que tu es très fatiguée en écrivant. JE suppose que tu veux simplement me dire ceci, d’éviter les fleurs et les fins de lettres passionnées ? Mais il me semble que depuis la fatale nouvelle je m’arrangeais pour t’éviter des ennuis. C’est ainsi que tu me disais ; et j’en reviens à mon refrain que c’est bien fait pour moi, et que je récolte ce que j’ai semé. Mais la justice sans aucun pardon, est-ce cela que je devais attendre de toi ? Et tout cela que j’écris est stupide ; car cela ne peut que t’attrister, et te détourner encore de moi. Ce travail effrayant que fait le Temps, je le vois d’une de tes lettres à l’autre. Mais pourquoi le Temps ne me soulage-t-il pas moi aussi ? Ce n’est pas juste. Comprendre et pardonner est facile à un cœur qui depuis tant d’années est tout à toi. Dès que tu [193] partais, le mal était fait, tout le mal possible, et je le sentais bien - mieux que toi ; car je suis assuré que tu étais de bonne foi en me jurant cette sorte de mariage rue Royale ; car jamais une plus belle parole pour consoler ! Mais je n’y croyais pas. Il est réel pour moi, réel comme ce papier et cette plume, que ton existence là-bas sans appui, sans affection, sans détente après le travail, sans sommeil vrai, était impossible, et que tu en serais morte (et cela je ne pouvais le souhaiter ni même l’accepter en pensée). Ajoute la tentation d’une Française et si jolie et nécessairement si parée. N’importe qui jugeant du dehors aurait parié qu’au bout de trois mois le Dick serait jeté à l’eau lesté d’une pierre ; à peine un mélancolique souvenir de temps en temps. Une autre existence recommencée – et c’était bien ton droit, car il faut vivre ; et les 20 ans que tu as à vivre de plus que moi ne m’appartiennent pas ; aucun serment ne pouvait sacrifier cela. Aussi quand je veux suppo[194a]ser que je n’aie pas eu de torts envers toi, il faut conclure alors que tu ne serais pas partie, et enfin que tu es partie pour me punir. Car autrement l’absence aurait fait le même travail, injuste ou non. Le poète (Byron) dit que les serments de femme il ne faut pas y croire. Ces choses me percent le cœur. Mais toutefois je ne crois pas cela de toi, pas du tout. Tant que j’étais près de toi (et à Paris il y avait des tentations aussi), il n’y avait point de risque. En sorte que c’est moi qui ai tort et qui ai gâché misérablement cette fin de vie (Pourquoi ne suis-je pas mort ?) et pourquoi ? Pour une femme que je n’ai jamais aimé, même un petit brin, une femme qu’il faut estimer qu’il fallait plaindre, et toujours malade ; l’idée que je tenais une vie humaine comme par un fil a été plus forte que l’amour ; ou plutôt non. J’ai cru que tu comprendrais, que toute jalousie était impossible (seulement de l’humeur qui passait). Je sentais tellement que je t’étais fidèle ! Mais on ne parle pas assez quand on est comme nous deux ! Déjà je voudrais revenir à la précédente lettre, où je te sens si près de mon cœur. Tu m’y parles de [194b] Morgat. Quel rêve ce fut pour moi. Mais j’avoue que je considérais tes allusions comme destinées à me piquer ; car je voyais qu’au temps (fin juillet) où tu y étais et où je n’étais plus tenu par mon métier, ta famille y serait toujours installée. Je n’ai compris qu’ensuite (dans les temps avant l’adieu et surtout à Morgat même) que tu aurais tout arrangé ou bien tout cassé si j’avais fait un mouvement pour me libérer. Trop tard ! Trop tard ! Et pourtant ce que je faisais en allant en Bretagne, c’était toujours avec l’idée de me fixer là peut-être, à proximité de ta maison ; cela tu n’y as pas pensé ; et pourtant c’est grâce à cela que Morgat nous a vus ensemble. Oh Chateaulin ! Mais puis-je encore faire allusion à tout cela. Je l’avais bien prévu, le Maître Jaloux ! Mais il me semble que tu aurais pu me le cacher, me le laisser ignorer. Moi qui croyais follement ces jours, d’après ta lettre précédente, qu’au contraire ton grand sentiment (j’y crois !) n’était nullement dissimulé à personne, et mis par toi au-dessus de tout !

[*Une ligne illisible*]

[ ???] J’avoue que c’était encore une illusion, entretenue volontairement. Car je te connais si bien ! Je sais qu’une folie de toi n’est pas concevable sans une affection réelle, et même qui ne peut que croître. J’avais mal compris ton mot : *l’oubli est impossible*; je croyais : impossible pour moi ; et donc je pouvais me consoler, j’étais fort. Mais il s’agissait de l’oubli pour toi. Pauvre chérie, je t’assomme ; il est inévitable que le moindre mot de tes lettres me fasse sauter comme un malade ; et tu n’aimeras plus m’écrire. Ce sera le dernier degré du malheur ; et est-il si loin que je crois ; tout cela marche terriblement vite, et je serai encore tué plus d’une fois. Le mariage ? Non, impossible, je le vois bien, et alors… Le Temps tourne. Et ce que je t’écris accélère encore, car c’est t’y faire penser. Quant à moi il n’en est nullement question ; et j’ai amèrement regretté cette folie de t’en écrire même un mot. Le fait est que la vie commune (même à chambres séparées) est devenue infernale ; le métier seul rendra la chose supportable peut-être ; et elle s’en rend compte. Dans une autre lettre je te ferai l’histoire de cette crise et du passé de ses soupçons etc. Elle croit maintenant que c’est et que ce sera toujours platonique ; mais elle voit les effets sur mon malheureux visage. Elle aurait voulu que je télégraphie pour que tu reviennes et faire notre bonheur à toi et à moi. Trop tard ! Trop tard ! Avoue que je suis (…) [193 marge] Adoucis ! Tu le peux. La moindre chose. Ainsi quand tu m’écris à la fin : « Je te serre dans mes bras », cela me donne la force de vivre.

[194a, marge] Donc je t’en supplie, plus de douche tuante. Laisse-moi t’… À cette distance ! Et à l’âge que j’ai ! Et parle-moi des vers. Dis-moi ceux que tu préfères ; et dis-moi bien qu’en vers tout est permis. Autrement comment veux-tu que je vive ? Ce que tu dis de la brasserie [194b marge] est doux aussi, quoique tu ne fasses pas la moindre allusion à une rencontre possible. Mais je suis insensé. J’ignore tout, et je pense dans le vide. Ou plutôt si j’ignorais tout je me ferais un bonheur ; tu m’en as trop dit. Sois à moi dans ton cœur, sois amie et cède aussi à des mouvements plus tendres. Tu vois je demande pitié. Mais je n’ai plus d’orgueil. Ton tendre ami ALAIN.

(Ceci est la dernière feuille de toutes] Je m’aperçois que j’ai encore une page. Bonheur ! Tu ne peux pas savoir ce que c’est pour moi que de t’écrire ! Je vais filer à Paissy vendredi et samedi. Il me semble que j’y serai plus près de toi. Mais tu fuis, tu fuis comme un fantôme. Tu ne me laisses plus le moindre espoir. Quelquefois je me dis : « Elle trouve que c’est long. J’aurais dû rompre et me taire ! Mais je ne l’ai pas pu. Et au fond je sais que tu ne me le reproches pas ». Il faudrait trouver un régime supportable ; tu le peux ; cela dépend de toi, et même je crois sans te forcer beaucoup. Mais ne m’enlève pas le courage de t’écrire ; ne me dis rien là-dessus, essaie de me lire et de me répondre comme si l’avenir était ouvert. Ne l’est-il pas ? Que peut-on savoir ? Il n’y a que le mariage qui puisse barrer tout. Encore m’étais-je fait l’idée d’un mariage de raison, riche, conforme aux affaires, et qui laisserait subsister tout le sentiment. C’est en ce sens que je t’écrivais des folies dont je n’ai plus souvenir. Je dis comme toi : tu ne seras pas *sa* fille et moi par les mêmes raisons je ne serai pas *son* ami. Mais même cela c’est encore illusion ; un sentiment nouveau grandit et contre moi ; et c’était inévitable. Et pourrai-je supporter cela. Il faut que tu mettes dans ta forte tête que tu m’accordes six mois de vie, six mois de vagues caresses et de platoniques déclamations. Tu me dois bien cela. Et, après te l’avoir demandé, j’y croirai, tant la vie est chevillée en ton pirate à la forte nuque ; tant il essaie de lutter (à 5000 kilomètres !), tant il voudrait conserver une ombre de pouvoir sur toi. Mais quoi ? S’il avait eu en avril dernier cette ombre de pouvoir, tu ne serais pas partie. ET j’avais raison quand je te disais (ce fut mon premier mot) : « Puisque tu me lâches… ». Je vois clair, et je me berce d’illusions misérables, et j’en demande ! Fut-il jamais humiliation pire ! Mais cela ne me fait rien. C’est le chagrin du cœur qui me dévore. Et il faut finir, et rentrer dans l’affreuse solitude. Est-ce cela que tu voulais ? Ton ami bien tendre à toujours, ALAIN.

Je te prends aussi dans mes bras, et tu sais toi aussi mon secret…

# 26 Septembre 1929

NAF 14232 / 191-192

Paris, le jeudi 26 septembre 1929. 3h après midi.

Ma chère Gabrielle,

Cette lettre doit compter comme lettre d’affaires. Je viens de passer à la Société Générale. Le compte 7730 est bon pour 4214f. Il y a eu un versement de 3000 sur les 6000. Puis je suis allé chez Jeanne et je lui ai signé deux chèques de mille francs pour les règlements du mois. Il reste donc 2214 f. sans compter deux ou trois mille francs de mon compte en cas d’urgence. En somme tout va. Je vais passer au notaire une note d’entretien de sépulture qui concerne la succession. Et voilà ! Ce que j’ai pu faire aujourd’hui je pourrai toujours le faire tant que je vivrai ; et je suppose que tu ne songes pas à me retirer cette mission, qui me plaît.

Je demande pardon pour la lettre d’hier comme pour les précédentes ; et j’espère que tu n’en auras pas d’ennui. L’habitude que j’ai avec toi de tout mêler, d’écrire aussi bien des fragments du roman *Paille de Blé* que je vois composé de vers et de prose, et je fais cela si précipitamment que tout autre que toi pourrait mal comprendre. Tu te souviens, mon enfant unique et chère, que tu disais que le docteur Mondor avait bien de la chance, d’avoir livres rares, manuscrits etc. Depuis ce jour-là je t’ai composé des dédicaces uniques qui sont des raretés (un sonnet sur Descartes… Mais Platon attend toujours). D’où j’ai gardé l’habitude de t’envoyer copie notamment des poèmes ; et je réfléchis un peu tard que la dédicace pourrait donner à penser qu’ils te sont adressés. La plupart sont comme tu sais pour Oriane, qui d’abord peut ne pas les recevoir, et ensuite peut les détruire. Il me plaît que toi, autre moi-même, tu les gardes. Cela en confidence. Je te parlerai quelque jour de mes malheurs avec O., si tu le permets. Cela me fera du bien ; et en même temps ce seront des pages de ce fameux roman, qui, juste au moment où j’écrivais la première page, s’est mis à courir tout seul de culbute en culbute ; et j’en suis encore étourdi. Mais si après cela et par un hasard quelqu’un prenait mal la pure affection (si vive qu’elle soit, si pure !) entre toi et moi (tu es ma fille bien aimée), j’en serais navré. Penser que je passerais pour un amoureux, moi un bonhomme de poète qui va sur ses 62 ans ! Ce serait le comble du ridicule. Tu me diras qu’Oriane n’est pas de l’histoire ancienne ; mais elle est de loin ton aînée (je ne sais jamais les âges) et je ne crois tout de même pas qu’elle ait de moi l’impression que tu as toi du camarade aîné de ton oncle ! mais tant qu’on ne voit pas les gens, on peut se tromper. Le temps passe, tu sais. Te figures-tu ton vieux frère Alain, après des temps difficiles (que je te raconterai) ? Je vois dans la glace un gentleman grand, assez massif, encore droit ; les cheveux à peu près blancs, et surtout le teint tournant au rouge brique. C’est le plus grand changement, avec une expression assez sévère et des plis au front. Cela est-il l’effet principalement du soleil, ou bien plutôt de quelques amères réflexions sur O., un peu aussi de ton départ et de ta vie organisée maintenant là-bas, ce qui, je l’avoue, m’a touché mélancoliquement (une amitié de plus de 2à ans ne s’accommode pas si bien de l’absence). Enfin tout cela ensemble fait un homme vieux, et qui jamais plus ne saura faire l’œil doux à aucune femme (je ne parle pas du regard tendre pour toi, qui durera autant que moi). Pourvu seulement que tu ne me prives pas de tes lettres ; pourvu que tu te gardes quelques heures de solitude. Mais je n’espère plus beaucoup à ce sujet, et je comprends tout ; n’explique rien. Il me semble que rien ne peut t’empêcher d’écrire comme tu le sens à ton Grand Ami, comme je ferai moi-même. Quel mal à me dire ce que tu lis, ce que tu trouves des poèmes (que je t’enverrai encore, mais étant bien entendu que ce sont des manuscrits très rares, et des cadeaux que je veux te faire) et aussi ce que tu penses quelquefois de mes peines de cœur ; car je te les ai toujours confiées ; et à qui pourrai-je ? Mais il faut encore que tu m’en donnes la permission ! (Quand la vie change, elle ne change pas au millimètre comme on voudrait, elle bascule). Mais voyons. J’ai juré quand tu es partie de faire tout mon possible pour que ton voyage et ton exil tournent à bien. Il s’agit d’obéir intelligemment. Je veux seulement aujourd’hui te conter un incident ancien qui se mêle à mes malheurs. O. pendant la guerre était à Buffon ; c’est là que tu l’as connue (Oriane, c’est un nom intime, mais tu sais de qui je veux parler). Elle connut là la Générale Weiss, morte en 1922, grande femme intelligente, et, je crois, très perfide, qui se trouvait être l’amie de Monique (familièrement Tante Monique) qui est ma secrétaire et mon amie depuis 30 ans comme tout le monde le sait. Qu’est-ce qui fut dit ou supposé. Toujours est-il qu’en 1921 Tante Monique a été informée de mes liaisons avec Oriane et avait gardé depuis la certitude, etc. Ayant toujours le projet, mais non le courage de faire mon bonheur en se sacrifiant etc. D’aucune façon, comme tu comprends, il n’était permis à moi d’envisager ni d’accepter un tel sacrifice. Je te raconterai toute la suite. En bref je suis séparé d’Oriane, et sans espoir que je puisse maintenant former. En revanche (triste revanche) j’ai sauvé encore une fois la santé de ma vieille amie (vieille, comme je suis vieux) et je suis même arrivé à lui faire croire qu’entre O. et moi il n’y eut qu’amitié tendre (Et ce n’est maintenant que trop vrai). Mais il faut que tu saches, car je te dis tout à toi, et du reste tu le sais, qu’il s’agit avec O. d’un amour en moi total et unique, le seul que j’aie éprouvé ; et je ne changerai pas, quoi qu’il arrive, pas plus que ne changera mon affection profonde pour toi. Ma vie repose absolument sur ces deux sentiments. Et il n’y en a point d’autres, depuis que ma vieille vieille amie est morte.

Je pars à Paissy demain. Gare aux poèmes ! Je retournerai à la brasserie, bien sûr ; cela me rappellera des entretiens inoubliables. Et quand maintenant ?...

Voilà donc tout bien expliqué. Et l’auteur, dans la suite, prendra grand soin de ne pas mêler inextricablement roman, poèmes et correspondance avec toi. Si j’ai la chance que mes sottes improvisations n’aient pas fait de catastrophe quand tu liras cette lettre, alors j’ai bon espoir en nos lettres à venir, qui certes braveront tout regard indiscret. Il serait trop bête que ton vieux gentleman poète écrivain compliquât ta vie. Il en demande seulement une douce part. Je t’embrasse fraternellement, ma chère, si chère Gabrielle.

# 1er octobre 1929

NAF 14232 / 195-

Mardi [1er octobre 29], 1h matin. Ma chère Gabrielle, de ce que j’écris à une heure pareille ne va pas croire que je suis une victime de l’insomnie, ni que je fais du noir à propos de cette nouvelle adresse, que d’ailleurs je n’ai pas encore. Évidemment j’ai l’impression d’un éloignement nouveau et d’une sorte de mystère ; mais tu sais que je ne me laisse pas trop aller à la mélancolie ; et même, à ton égard, je me rends bien compte que j’ai le devoir de garder une confiance heureuse dans toute ton entreprise. On trouve toujours assez de gens pour donner de tristes conseils. Mais moi j’étais ce soir à la brasserie, à la table même où nous avons dîné avec ton frère. Naturellement porto, *Illustration*, civet de lièvre (l’eau vient à la bouche. Un vrai lièvre de ton pays) ; mais je n’ai point vu notre ami le marchand de journaux ; le pauvre bougre a perdu le contact pendant ces vacances ; et moi, j’attachais une idée favorable (tu sais que ces superstitions ne datent pas d’hier ; je pense au mendiant du Sport ; il y a bien vingt ans de cela…) ; donc, j’étais là rêvant dans la fumée des Lucky Strike. J’avais bien envie de t’écrire ; mais je me disais que je n’avais pas ton adresse. Cette interruption me rappelait mélancoliquement la période triste où tu étais en mer, et où l’imagination ne savait plus que supposer. Pour un très vieux gentleman je suis bien enfant. Je me souviens d’avoir calculé le voyage du *De Grasse* en sept jours, après quoi je conclus qu’il était perdu corps et biens. À ce moment-là j’avais encore la douce habitude de n’être jamais ou presque huit jours sans te voir. Il a fallu se former une sagesse. Et dans le fond, pendant ces mois où tu m’as écrit bien régulièrement et moi de même, j’ai ignoré réellement tout de toi. Ce n’est pas un reproche. Je sais ce que c’est que ton travail ; je connais les migraines de cette tête qui m’est précieuse (oui Gabrielle !). Je n’aurais pas voulu te demander de m’écrire les volumes quotidiens nécessaires pour que je sache un peu ce que tu fais, à qui tu te fies, de qui tu te défies, qui tu dois flatter, ce que tu inventes, les rivalités, les succès, les ennuis d’atelier etc. etc. Et pensant à cela je faisais revivre nos conversations parisiennes, où au contraire tout était raconté, pesé, examiné. Tu me l’as dit et je le sais, je fus souvent de bon conseil, comme un vieux renard qui a connu bien des gens et bien des pièges ; ne dis pas qu’alors nous disions des riens ; jamais aucune chose ne m’a intéressé autant, et encore maintenant je pourrais raconter tous tes succès depuis le début difficile chez Cros, et puis le fameux matin où ton vieux frère t’accompagna jusque chez Drecoll ; nous étions bien petits devant cette grande bâtisse. Et toi belle petite dans ce monde dangereux entre tous. Tu te souviens du temps où tu rencontras le docteur Mondor chez une vendeuse dont j’ai oublié le nom. Même cela a failli faire un petit drame, absolument comme plus tard la sottise de cette femme éditeur qui, je l’ai su depuis, faisait des conversations sans fin sur ceci que tu voulais l’exemplaire n°1 etc. Absolument comme pendant la guerre tes conversations de Buffon avec la Générale firent naître aussi des histoires ; mais je dois dire à ce propos que tout cela a été éclairci une bonne fois. À la suite d’un drame que je te contais à demi dans mes dernières lettres (celles qui seront perdues ; car je ne crois pas prudent que tu ailles les chercher au 405 Beacon ; il faut prendre la police au sérieux) ; et peut-être y reviendrai-je, quoique j’hésite toujours à confier à la poste des secrets inutilement. Je voulais te dire ceci ; c’est que j’ai été amené, pour simplifier, à dire à la personne que tu sais, et à qui j’ai sacrifié imprudemment l’or et le diamant de ma vie, exactement ce que tu es pour moi ; c’est te dire que je ne lui ai rien dit que je ne puisse dire à ton frère à ton oncle ou à qui que ce soit. Et, comme tu dis, ceux qui ne comprendront pas, eh bien tant pis. Dans ce cas-ci je suis arrivé sans peine à effacer toute jalousie (car il y en avait, qui ne savait où se fixer) ; et le grand argument était l’absence, et il est irréfutable. Si les vains bavardages étaient vrais, tu ne serais pas à Boston, tu serais à Paris. J’ai donc obtenu le résultat souhaité, mais sans rien dire de précis, sois tranquille ; ce fut un vague récit des aventures d’une brillante modéliste ; mais tu sais que je prends pour règle celle de Mosca dans la *Chartreuse*; ne pas dire des secrets inutilement ; ainsi cette personne, qui d’ailleurs ne bavarde point, n’aurait absolument rien à répéter quand elle le voudrait. Réfléchis un peu à ce que tu connais de mon caractère rusé, et tu n’auras pas la moindre inquiétude à cet égard. Au reste c’est bien rarement que les gens se sont occupés de nous deux ; et, à part cette occasion, qui est venue d’un autre drame, lui trop bien fondé hélas, et dont les conséquences ne sont pas près de finir, mais où tu n’es absolument pour rien, à part cela, notre amitié si fidèle, et je pense unique, est profondément ignorée. Je ne sais guère que Jeanne qui soit bien renseignée là-dessus ; cela ne veut pas dire qu’elle renseignerait ceux qui voudraient l’interroger ! En somme ce que l’autre personne que j’appellerai M. sait maintenant et qu’elle ignorait il y a un mois, c’est que j’ai ta confiance et ta procuration, que je vois Jeanne tous les mois, et choses de ce genre, que je n’étais pas fâché d’établir une bonne fois et sans aucune équivoque afin de garder ma liberté de mouvement. Puisses-tu conserver la tienne ! Mais je ne te donnerai pas de conseils là-dessus sans que tu me le demandes. Tu connais nos serments d’amitié (confirmés solennellement sur cette hauteur d’où l’on voit Morgat et Trébéron et les beaux caps de ton enfance) : ne pas interroger, ne pas juger, obéir intelligemment et garder une confiance aussi solide et aussi secrète qu’un mur. Sentiment pur et fort, que je me suis gardé de décrire, car une femme serait bien capable d’envier cela. Tu vois en résumé qu’en parlant beaucoup (afin d’écarter toute fausse supposition) je n’ai pas dit grand-chose, et absolument rien d’important. Le secret sera entre nous deux, et inviolable. Personne ne comprendra, et même personne ne se posera de question. Je t’ai déjà dit que M. comptait bien te connaître et j’avais prévu ta réponse. Laissons courir ; ce sont de vagues projets, qui peuvent toujours attendre ; l’essentiel c’est que moi j’ai conquis, en ce qui te concerne, ma liberté de manœuvre. Nous ne sommes pas près nous deux d’avoir de longs loisirs ensemble ; du moins nous saurons profiter des moindres occasions. Je ne serai retenu que par mon métier (voici mon service : 2h lundi après-midi, 2h mercredi matin, 2h le samedi après-midi). Il manquera hélas l’auto ; mais rien ne dure dans cette vie, ce qui n’empêche pas les bonnes heures de revenir, et, comme tu disais, si l’on en saisit une (le phono. Morgat. La brasserie. La bénédictine…) c’est parfait. Tu remarqueras que le supplément de travail de l’année dernière m’est enlevé, ce que je voulais. J’ai mes matinées de mardi et de samedi de nouveau. O ironie ! Je t’expliquerai cette exclamation quand je reviendrai aux confidences, et j’y reviendrai quand la correspondance sera de nouveau bien assurée (je pense à ces lettres nécessairement perdues ; il est vrai que j’ai changé les noms et même les choses). Tu sais que sais que je suis toujours en train de préparer quelque chapitre ou Roman. C’est comme les poèmes (il y en a de perdus aussi dont un très triste qui n’est donc pas de grande perte). Personne ne peut en saisir l’application ; je te les envoie comme manuscrits rares, pour que tu aies quelque chose que le docteur Mondor n’a pas, lui qui a les manuscrits officiels. Et je sais que tu y tiens beaucoup. Aussi je ne manquerai pas de te les copier à mesure que l’inspiration viendra. Au reste ce n’est pas capricieux. J’exprime par là un sentiment constant ; et tu sais quel en est l’objet. Et tu n’en as point d’ombrage parce que tu es le plus brave ami que j’aie connu, et que je me fie à toi comme à moi. De ton côté ne retire rien de ta confiance. Dis-moi-même un peu plus, si tu veux, ce que tu fais, comment ta vie nouvelle s’organisera. Dans les lettres perdues je te mettais au courant des affaires. Tu as dix actions Panhard de remplacement. Bonne affaire ! Le compte 7730 est en bon état ; ce que je vois là-dedans c’est toujours ce qui te fera revenir. Là-dessus je ne varie point ; et ma foi si les bureaux te renvoyaient un de ces jours, je te jure que je m’en consolerais. Crois en moi comme je crois en toi ; dispose absolument de ton vieil ami ALAIN.

Cette lettre remplace une lettre plus longue, mais trop pleine de confidences concernant une tierce personne, et que je ne veux pas livrer aux incertitudes de la poste. Le régime s’établira. Ton ALAIN.

# 4 octobre 1929

NAF 14232 / 196-197

Vendredi 4 octobre 29 matin. Ma chère Gabrielle, j’ai encore un moment pour bavarder avec toi. D’abord le sujet de mes préoccupations, comme tu penses bien j’espère trouver en rentrant à Paris ton adresse par câble, de façon à poster avant midi. Si non, alors je serai un peu triste, comme il est inévitable, et je manquerai (bien malgré moi) à la promesse que je t’ai faite de t’écrire à tous les courriers. Si tu en avais un peu d’humeur, tu comprendras aussi que je n’y pouvais rien. Naturellement sur ce grand changement et nécessaire, je ne peux pas m’empêcher de réfléchir. D’abord je te signale au hasard des mesures de prudence possibles (car on ne pense jamais à tout).

1° J’avais pensé à te répondre par câble, de façon à assurer promptement les communications et à te faire attendre ma lettre sans inquiétude. Je ne le ferai pas, parce que la comparaison des adresses, nécessairement conservées au télégraphe, sur des registres faciles à consulter, est une des choses qui permettraient à un bon observateur de renouer le fil entre l’ancien domicile et le nouveau. Et tu peux faire aussi ton profit de cette remarque. (Pendant que j’écris, il me semble que je suis à la brasserie discutant entre ton frère et toi quelque grave question d’atelier ou d’intrigue de couture. J’ai une bonne tête, et qui sait faire bien des choses ; mais jamais l’exercice de l’intelligence ne m’a autant plu qu’entre nous, alors qu’ignorés nous cherchions ta route dans les embûches de ce grand Paris).

2° Autre remarque, les questions d’envoi d’argent, soit que tu aies à faire passer des fonds à la rue de Rennes pour les paiements de Jeanne (cela n’est pas pour demain), soit que tu te fasses envoyer par le notaire le reste de ce petit héritage (ce n’est pas non plus pour demain). Seulement il n’est pas mauvais de prévoir qu’ici les noms ne peuvent être changés aisément, et sans une correspondance conservée en des archives, ce qui encore une fois peut permettre de renouer le fil. En tout cas il faudra autant que possible user de mon intermédiaire (comme il fait du volume, ton ami et administrateur ! Il veut garder sa petite place. Il y tient. Qui s’en étonnerait ?). Par exemple chez le notaire je puis toucher, donner quittance et envoyer moi-même. Il n’y a pas une âme à Paris (je parle des gens qui pourraient bavarder) qui soupçonnent que je suis ton homme d’affaires ; c’est un secret impénétrable. Je l’ai dit à M. il est vrai, mais elle ignore ton adresse et même la ville où tu es. – Pour la Société Générale tu peux prendre des précautions analogues. Par exemple m’envoyer (le cas échéant ; ce n’est pas pour demain) un chèque barré que je verserais à ton compte. Mais attention. Le chèque devant retourner là-bas, avec ton nom complet (je suppose) il y aurait encore là une piste, qu’il est utile de brouiller. Tu penseras évidemment pour tes comptes en banque et tes placements là-bas, à cette même difficulté. D’ailleurs ne crois pas que j’échafaude des romans-cinéma ; au contraire je suis persuadé que tout ira bien. Je connais ta forte tête ; j’ai fait l’épreuve de ton jugement, qui est peut-être le plus sûr que j’aie connu (ce n’est pas une flatterie ; je suis sûr de ce que je dis, et je te connais un peu !). Et puis, par l’importance de tes fonctions et par ta nature qui doit exercer partout une séduction irrésistible, même quand tu ne le voudrais pas, il est forcé que tu aies des amis sûrs (non pas seulement les Foote, qui sont très précieux) et une protection efficace ; cela n’exclut pas toutefois la prudence. Mais enfin, te voyant partir pour cette grande aventure, et assez terrible en somme, j’ai toujours pensé que Gabrielle serait estimée comme un homme loyal, et aimée comme une femme rare et charmante, partout où elle irait. Ainsi il n’y aura point de difficulté ; il n’y a aucun risque que tu sois obligée de débarquer ici prématurément. Je t’ai dit que je m’en consolerais, et je te vois rire ; disons que j’en prendrais mon parti ; heureux de reprendre nos conversations etc. Maintenant dire que je le désire ou que je l’espère, ce ne serait point juste. J’ai compris les raisons de ton départ ; je les comprends encore ; et tout ce qui assurera ton indépendance de châtelaine de Korn ar Hoat, je l’approuve sans réserve, cela tu le sais. L’amitié vraie ne tyrannise jamais ; il n’y a point de distances pour elle, je veux dire qu’elle supporte ‘absence sans se sentir affaiblie. Pense seulement que l’échange des lettres (outre qu’il est utile pour les affaires) est le seul moyen d’entretenir ce sentiment rare et précieux entre tous ; ainsi autant que possible n’oublie pas les courriers. Un mot court est bien vite écrit. De moi, comme tu vois et comme tu verras, tu peux attendre des volumes d’un bavardage qui a du prix même comme témoignage d’amitié fidèle. Tu connais ma nature obstinée, tu ne l’as point vue changer ; tu peux t’y fier, comme je me fie à ta tête de fer.

Encore deux choses. D’abord ce que tu dis du phono, je ne comprends pas. Serait-il possible qu’il ait passé l’Océan. Je n’ai rien su. Est-ce ton frère… Cela ne me paraît pas vraisemblable ; cela fait un petit problème. Si c’était vrai, ce serait une douceur ; et j’aimerais que tu entendes le Concerto, le 10e Quatuor et e ténor dans le chant de Haydn je crois, si mélancoliques que doivent être ces accents, échos de ton pays. L’amitié est attentive à ces petites choses ; elle n’a pas le choix ; et du reste elle se contente de ce qu’elle a. À ce propos je voudrais effacer le pli de ton front. Ne fais pas trop d’attention à ce ton triste de quelques lettres et surtout des poèmes. Cette tristesse a des causes que tu peux deviner, et dont je te ferai ample confidence si tu veux. Sache seulement que le voile de la mélancolie se lève, qu’un drame intime, auquel j’ai fait allusion, s’arrange par la marche du Temps, et qu’enfin je n’ai pas besoin de tant de résignation que j’avais pu croire, sans compter les hasards, qui ne seront pas toujours malicieux (il y a heureusement de la fantaisie et de l’imprévu dans l’existence !). Quant à mon amitié pour toi elle n’a pas de raison d’être triste, au contraire elle contribue à me consoler, parce que je prévois pour toi, après une dure période d’exil solitaire, une vie normale, bien remplie, possible à vivre (et même mieux) et en somme à peu près d’accord avec tes sages projets. Je ne vois qu’une chose, c’est que les voyages à Paris sont reculés presque à l’infini ; mais toutefois non sans espérance ; et cela suffit à l’exilée ; il n’y a que le *plus jamais* qui serait trop lourd à porter. Pour moi je repousse aussi cette pensée ; que savons-nous de l’avenir ? Et quand même on voudrait désespérément fermer toutes les portes, le pourrait-on ? Le vieil ami de ton enfance aura toujours sa place à côté de toi. Il n'y a que la distance qui fasse obstacle ; et puisqu’elle a été franchie dans un sens, elle peut l’être dans l’autre.

Tu connais maintenant l’état du vieux gentleman. Il me reste à parler de sa vie extérieure. La visite à Paul Valéry a été faite ; contrarié par une indisposition de sa femme, suffisant pour notre travail (Le Commentaire) qui est à mesure imprimé. Travail inégal, parties brillantes. Cela t’intéressera ; tu y retrouveras l’état singulier où je me suis trouvé, contraire en un sens au travail ; mais favorable sous d’autres rapports, car l’expérience instruit, et on n’a jamais fini de comprendre. Un mot de Paul Valéry qui t’intéressera. Il y a une part de mystification dans ce travail que nous faisons (Paul Valéry dit : « nos complots »). Je lui citais en exemple une phrase courte qui a un air de citation (« Absence, mon cher être… ») et qui fera chercher. Il en riait. Mais il me fit remarquer que c’était le commencement d’un vers, et qu’on est forcé, alors, d’écrire le poème. À quoi je lui dis : « Il est écrit ». Et lui sautant : « Et où donc ? » - « Au fond de la mer », lui dis-je. Ses yeux brillèrent. « C’est venu, dit-il, d’avoir une raison cachée… ». Il parlait en homme qui connaît la question et qui se souvient. Le résultat immédiat fut une dédicace sur un livre : « À mon cher Alain, son ami : Paul Valéry ». Est-ce l’amitié, si nécessaire à moi qui n’avais d’ami que toi (c’est pourtant vrai) et qui suis tout de même séparé. Est-ce l’amitié si vainement cherchée avec Romain Rolland ? N’y aura-t-il pas encore ici le détestable esprit des gens de lettres. Il n’y a point de rivalité ? Mais si peut-être ; et cet esprit puissant et prompt a tout saisi dans un regard. On verra bien. Le Commentaire est attendu avec impatience par Gallimard, qui est dans l’enthousiasme. Les *Entretiens au bord de la mer* sont terminés. Je vais écrire maintenant *Les aventures du cœur.* Mais le Roman, dont tu connais le titre, est ce qui m’intéresse. Moins que jamais il peut paraître ; mais cela n’empêche pas de l’écrire. Si c’était possible je te l’écrirais par morceaux (avec mélange de poèmes) et tu serais dépositaire d’un manuscrit encore plus rare que les poèmes, et plus tard… Mais il peut y avoir inconvénient à cela, et c’est toi qui décideras. De toute façon tu auras toujours tes fragments pour ta collection de bibliophile, qui ferait pâlir le docteur Mondor… Ce sont de petites choses, mais qui intéressent le Grand Enfant, que tu as quelquefois la faiblesse d’appeler Grand Homme. Là-dessus je n’ai pas d’opinion ; mais je ne puis négliger ton opinion, d’où dépendent tant de choses. L’enfant blonde du Morvan et de Trébéron a grandi ; elle grandira encore. Qui saura sa vraie mesure. Moi sans doute, sorte de frère aîné et bientôt père noble. Je ris et je vois que tu ris. Nous nous comprenons… Trouve ici l’expression d’une amitié immuable et qui n’est pas sans grandeur, certes. À toi, ALAIN

Ce samedi matin, rien encore. Hier à la brasserie. Pas trop mélancolique, car tu le défends ! Je comprends tout et je t’expliquerai. Mais cette lettre n’est déjà que trop longue. J’y joins un poème qui arrive tout juste à ne pas dire grand-chose. Mais cela fait toujours un manuscrit. À toi de cœur. ALAIN

# 8 octobre 1929 ?

NAF 14232 / 198-199

Mardi soir 7h à la brasserie. Si je pouvais je passerais ici tout mon temps. Tu ris, mais tu comprends. Je ne t’ai pas dit pourquoi j’ai câblé samedi. C’est à cause de la lettre que je t’ai écrite le 4, c’est-à-dire le soir où j’ai dîné avec Marcel. Lettre assez sombre, je le crains. Espérons que ce sera la dernière. Il faut se résigner aux choses qui sont faites. On n’y peut rien. Et moi qui te voudrais un peu tranquille et prenant les accidents de la vie comme ils sont, qu’est-ce que je fais ; je tape comme un sourd. Tout çà est injuste. Car la faute à qui ? Égalité entre nous deux, admettons. Mais toi tu es plus équitable ; et quand tu fais mal à ton ami, c’est que tu ne peux faire autrement. Je tâcherai d’être mignon mignon ; çà ira, si tu m’aides un peu.

Je ne t’ai pas parlé des œuvres en train. Quel bonheur que tu m’aies dit et fait dire par Marcel de bien te raconter tout. Ces petites choses, au milieu de cet étrange silence, (j’entends ces mots qui ne disent pas ce qu’ils veulent dire), ces petites choses font de grandes joies. Voici où j’en suis. Les *Commentaires* sont finis, mais je garde la dernière page jusqu’à ce que Valéry ait écrit la préface. Çà peut durer longtemps. Mondor s’en est mêlé, employant je crois bien les arguments les plus persuasifs (tu comprends). Mais point de nouvelles. Les *Entretiens* dorment. Un de ces jours je les relirai impartialement. Ce fut écrit dans les pires temps et au grand galop. Çà manque de naturel. Je ne sais si je pourrai réparer cela. Le naturel en ces temps-là se traduisait par des poèmes, dont j’ai à peine le souvenir. Je me vois encore avec mes feuilles devant moi qui restaient blanches, et griffonnant quelque sonnet sur un petit papier. Je suis occupé en ce moment à rédiger les Conférences et je vais comme le vent, plus vite que n’ira la publication. Il y a aussi la préparation, mais elle va encore plus comme le vent ; çà n’est pas une affaire. D’ailleurs cette indifférence rend le travail aisé. Je dirai, comme tu écrivais sur le *De Grasse*: tout çà m’est bien égal. Ce soir tous les harengs entassés ne sauront pas à qui je pense. Je me souviens de ce que tu m’écrivais à propos de P. Souday : « Il ne se doute pas, disais-tu, qu’au-delà de l’Océan il y a etc. ». Je voudrais pouvoir dire la même chose de tous ces harengs, et il y a beaucoup de moments où je la dirais. Ce qui traduit ton refrain : « Je ne suis pas digne, *et pourtant…* » qui a le don de m’exaspérer, par les premiers mots, mais qui me ravit par les derniers. Ce n’est pas extrêmement clair, mais nous nous comprenons très bien, et ce n’est pas d’hier. Ici je vois tes yeux et un malicieux sourire. Tu connais donc la diplomatie ! Il faut tout savoir. Et je me dis quelquefois qu’avec ton expérience tu seras quelque chose de plus rare encore, et assurément plus juste pour ton ami, qui a subi le poids de l’expérience avant toi, longtemps avant toi. Souvent, voyant les choses de haut, je me dis qu’il était juste que tu explores aussi l’existence en pleine liberté. Tu me comprends, et tu me sais capable de comprendre les choses. Cela n’empêche pas de grogner fort quelquefois ; mais je ne me pardonnerais pas d’être injuste ; et au surplus le cœur, organe étonnant, ne le permettrait pas, ni de te faire jamais volontairement aucune peine. Cette pensée, quand je l’ai, me remplit de bonheur. Tu vois bien que je n’étais pas méchant, que je n’étais pas un cœur sec etc. Mais on apprend toujours ces choses trop tard. Là-dessus je vais dîner, car les harengs m’attendent à 9h juste. Je lis dans *L’Intran* que la terre a tremblé chez vous. As-tu senti ? Au reste je ne crains pas pour toi ; notre destin est plutôt de supporter, et allons-y ! Ta méthode de dire le moins possible, au fond elle est bonne. Dans le temps où j’avais tort, tu ne disais jamais une parole inutile, et quand tu pardonnais il n’en était plus question. J’espère bien n’être pas inférieur à toi. Quoique quand tu es partie j’aie crié un petit peu ; pas trop tout de même avoue-le. Alors résumons ; tu n’as à craindre aucun genre de blâme même intérieur et je suis j’y compte bien ton refuge de totale confiance comme toujours. C’est cela qui importe. Quelquefois je me dis, sur le point de te blâmer pour un détail ou un autre (question de mots. On peut être privé d’un mot comme de pain et d’eau) : « Suis-je juge de ses raisons. Nul n’est moins capricieux ni moins trompeur que ma petite fille ». Et alors je me plais à obéir ; je crois simplement et absolument ce que tu m’écris etc. Mais je reviens au commencement.

Je t’ai câblé à peu près vers le temps où je pensais que ma lettre triste arriverait, afin d’en effacer l’effet autant que possible. Je sais si bien qu’un simple mot peut te faire mal (par exemple *Poème oublié*). Ce que tu me dis, que tu crains quelquefois les mots, tant ils m’ont fait de mal, je peux te le dire aussi. Et je me souviens du temps où un reproche même muet (le mur…) me perçait le cœur. Mais tu sais en écrivant cela je ne suis pas triste. Tout compte fait je me trouve encore un des hommes les plus heureux, et enviable ! Me donnes-tu tort ?

Songe que je vais leur parler ce soir de la poésie !! Cela m’amuse infiniment de penser qu’il y ait tant de choses cachées ! À Paris, notre amitié si étroite était inconnue de tous. Maintenant encore bien plus ! Et qu’est-ce que çà fait. Si je suis heureux, ce n’est pas pour le voisin. Et si j’écris des vers, c’est pour quelqu’un, non pour d’autres. Le reste c’est du commerce, comme la lingerie. J’espère que cette lettre partira vendredi par Cherbourg. C’est Jeanne qui m’a appris à consulter le *Petit Journal* et j’espère que le *Berlin* est un rapide du genre du *Bremen*. Si tu le sais, tu me le diras. Et puis ne te fais pas de souci. Dis-moi exactement ce qui te passe par la tête ; laisse seulement passer quelques mots échappés. J’apprends à comprendre les signes. Et puis enfin, je me fais une idée de ta vie si occupée où tant de pensées sont (et doivent être) refoulées. Tu vis selon la nécessité. Ici, dans ce coin où je t’attends, et t’attendrai autant que j’aurai de vie, ici t’attend la liberté. Je dis la liberté, et ce n’est pas un vain mot. Tu sais très bien que je ne serai jamais tyran… Mais ici les mots se pressent à la pointe de ma plume. Je puis à peine les contenir. J’espère que tu comprends très bien cet état d’un solitaire qui ne pense qu’à une seule chose. Et c’est peut-être le bonheur. Car les gens s’ennuient. Et moi ? Jamais (tu ris). Et toi, avec ton phono et tes lettres le dimanche, peux-tu dire que tu t’ennuies ? La peine n’est pas l’ennui. Nous ne sommes pas ordinaires, tous les deux. Mais dis-moi si tu as grondé pour le câble. Car c’était un peu fou. Mais Marcel m’a dit : c’est une ressource de câbler, et j’ai cru qu’il traduisait un peu ton désir ! Je l’espère, et voilà. Je laisse les formules, elles me glacent. Ton ALAIN.

# 11 octobre 1929

NAF 14232 / 200-201

Paris le vendredi 11 octobre 1929. Ma chère Gabrielle, de loin la meilleure des amies et des amis. Il est 9h du matin, et enfin, j’ai ton adresse. Je puis donc attraper le courrier de demain. À vrai dire, j’ai vu à la gare Saint-Lazare qu’il n’y avait de bateaux transatlantiques que les mercredis en ce mois-ci. N’importe. JE mettrai à la poste avant midi. Ce soir si je vais à la brasserie je t’écrirai quelque rêverie encore, ou je te copierai des vers. Pour cette lettre-ci je te transcris quelque chose, que j’avais abandonné, et qui n’est pas fameux ; c’est une épigraphe à coller sur ton *Platon*. Ce genre de poème ne vient pas comme sont venus les autres ; c’est trop sérieux ; et toute ma vie est trop sérieuse. La tienne aussi peut-être. Où sont nos moments de libre conversation, où nous analysions la place de Paris, ou bien le dernier ballet russe ? Où cette liberté ailée ? Nous y gagnions tous les deux. Mais les belles choses ne peuvent durer dans ce monde difficile.

Tu veux savoir ce que je fais. Depuis deux jours mauvaise crise de rhumatisme dans l’épaule. Cela m’a rappelé la Solution Clin et, en remontant, les souvenirs militaires (assez peu militaires) de Dugny, l’art de sauter les barrières du camp et autres choses si joyeuses, que je t’ai contées plus d’une fois. Toujours est-il que j’ai encore bien du mal à enfiler mon pardessus. Je comptais aller à Sucy aujourd’hui ; j’ai dû télégraphier. Alors représente-toi ton vieil ami plutôt démoli pr de mauvaises nuits. Le rhumatisme ne porte pas à des pensées gaies. Quelqu’un qui me connaît assez bien (non pas tout à fait) dirait que le rhumatisme c’est la malice qui sort. Cela se peut. Et j’ai plus d’une excuse. Mais je ne veux pas reprendre le chapitre des confidences avant que tu me l’aies demandé. Tu as déjà assez de soucis, et, ce que je veux surtout, c’est effacer ce pli à ton front, ce pli que je vois d’ici. Donc, ajournant la mélancolie, je salue ton nouveau domicile ; je t’y voudrais *contente* et prévoyante, telle que je t’ai connue, bien armée pour surmonter les difficultés du métier et les pièges des hommes et des femmes. Car je suppose qu’il y a des intrigues, de l’envie et des rosseries là-bas comme ici. Les hôtes du château de Salsogne aimaient à dire que *Gabrielle était la plus rosse des femmes*. Je comprenais bien, en ce sens que tu sais te défendre et ne pas te laisser mener. Mais cela c’est la surface ; c’est peu de chose ; et même tu en aurais un peu plus, dans cet isolement où tu te trouves, je ne e trouverais pas mauvais. Au fond il y a tendresse et faiblesse, et une sorte d’impétuosité à te jeter dans un destin ou un autre (ce que tes yeux expriment quelquefois). ; mais, encore au-dessous, une fidélité inébranlable, et une grande fermeté à sauver pour le mieux les conséquences. C’est pourquoi je n’ai pas fait de noir (seulement du gros, c’est de mon âge) quand tu as franchi l’Océan d’une enjambée, et presque sans prévenir. Je savais bien qu’après quelques semaines de cafard tu te sauverais d’ennui et de désespoir, et tu accepterais les règles du jeu. De même maintenant, dans ce roman cinéma de ton adresse nouvelle (j’aime beaucoup l’initiale L.) je ne fais pas de drame imaginaire. Et, du reste, tant que je reçois les témoignages d’une amitié qui reste au-dessus de tout, je sens bien que Gabrielle n’a pas changé. Au reste, peut-on changer ? C’est comme si tu disais que je peux changer. Oui je peux changer aux yeux de ceux qui ne me connaissent guère ; mais pour toi, par exemple, qui depuis 20 ans au moins (je ne compte plus) observes ton ami selon cette prudence et défiance que tu as heureusement toujours, il est clair que je ne puis changer ni ne veux ; la vie avec ses épreuves (toujours plus pénibles qu’on n’aurait cru) ne peut que remuer l’Alain que tu connais, mais une fois le remuement passé, tout revient à l’équilibre selon l’immuable nature individuelle. Et cela est utile à savoir ; car, supposons tout au pire, et que tu reviennes un jour comme le pigeon, plus riche d’expérience que d’argent, et peut-être dépouillée d’illusions ; tu sais que tu trouveras ton Alain le même, comme un roc, et qu’il ne te fera ni questions ni reproches, mais te reconnaîtra la même. Je fais cette supposition, mais je n’y crois pas. Renseigne-moi tout de même là-dessus ; dis-moi si la situation est solide, et tient ce qu’elle promettait ; si les beaux jours de châtelaine de Korn ar Hoat commencent à sortir dur rêve pour devenir réalité, si tu aperçois dans l’avenir l’indépendance nécessaire à ton orgueil (tu n’as pas autant d’orgueil qu’on croirait ; en cela tu me ressembles ; ais tu en as tout de même encore assez !). Pour moi, te connaissant comme je te connais, je suppose que les choses vont aller, non sans concessions et résignations, à peu près comme tu voulais. Aussi j’attends de pied ferme notre prochaine entrevue (l’amitié a de ces courages). Où et quand ? Je ne saurais dire. Mais sois tranquille. Je tiens ferme. Mon refrain : « Non, non, vous ne me verrez pas changer… ». Pensant à Pétrarque je reviens à ces poèmes dont je t’ai bombardée bien à l’improviste. Quelquefois je regrette un peu de t’avoir découvert cette partie tumultueuse, si bien cachée à presque tous. Il est vrai que la passion du bibliophile excuse tout. Mais forcément j’ai dû, en t’envoyant ces manuscrits rarissimes, t’expliquer un peu la vie secrète à quoi ils se rapportaient. L’amitié n’a pas de secrets ? C’est vrai. Mais la forme poétique est souvent un peu violente. Et, sorti d’une période un peu tragique, ayant gagné ma retraite et mes galons de vieux gentleman, je me demande si je dois encore te transcrire d’autres improvisations ultra secrètes ; je n’en manque pas ; et l’occasion ne manque pas (quoique la nécessité fasse tout plier et réduise souvent au silence, par un mystère terrible). Il faut donc me dire là-dessus ce que tu penses. Je ne dis même as que ces poèmes doivent rester inconnus au moins jusqu’à ce que je sois délivré de cette étrange, quelquefois sinistre et toujours belle vie ! Cela est inutile à dire ; et j’ai confiance en toi comme en un ami. Mais quelquefois la confidence pèse à celui qui la reçoit. Enfin je souhaite que 1191 Boylston Street soit aussi accueillant que le 405 Beacon, que j’aimais bien. Est-ce que l’église de Paissy est toujours à son poste, pâle lumière ? Je n’ai pas été aussi sans réfléchir au moyen d’éviter de donner une piste ; c’est pourquoi je changerai les enveloppes et même l’écriture. Je ne crois pas qu’il reste de mes lettres à la traîne ; car il me semble qu’il y a des siècles que je ne t’ai écrit. Mais il faut tout prévoir. Je pensais à un moyen de recevoir P.R. sans donner aucun nom, et sans risque même pour des valeurs. Un *Five* avec son numéro suffit. Et cela pourrait servir pour le notaire, afin qu’il ne fasse pas de commentaire sur la nouvelle adresse. Mais tu auras le temps de réfléchir à tout cela.

J’ai vu Jeanne mardi soir ; je lui ai signé un chèque pour le loyer. Je n’ai pas pensé à demander pour le phono. J’y penserai. Il serait tellement admirable qu’il ait passé la mer ! Mais c’est invraisemblable. Et pourtant dans une de tes lettres tu parles du phono comme d’un ami. Ce serait un porte-bonheur comme le briquet ! Ces rêveries ont beaucoup d’intérêt pour moi. J’ai commencé le travail. 6 h. seulement (10000 f. de moins) et 60 élèves ; c’est ce que je souhaitais. J’ai su par le jeune Comte que son ami Lescoffier était toujours un peu fatigué, et renonçait à poursuivre ces difficiles études. Tu devines que ce bout de conversation n’a pas été sans plaisir ni sans écho pour moi. Vie triste ? Oui en apparence. Je lisais hier le nouveau *Beethoven* de Romain Rolland (édition commune, un peu moins complète). L’isolement et l’âge sont terribles, mais toute espèce de poésie (musique, statuaire etc.) annonce ce genre d’amère destinée. Michel-Ange aussi a écrit des poèmes vers son âge déclinant. J’aimerais mieux autre chose. Mais a-t-on le choix, quand tous les êtres galopent vers leur destin, et quand le vent efface si bien leurs pas ? Les changements sont effrayants. C’est la seule chose effrayante. Et il n’y a peut-être que l’amitié qui puisse les braver, et même les nier. Tu sais que je ne manque pas de courage (pas plus que de menton) ; mais j’apprends qu’on a toujours besoin de plus de courage qu’on n’avait cru. Le mot éternel : « Rodrique, qui l’eût cru ? – Chimène, qui l’eût dit ? ». Mais la plainte est lâche ; il faut croire, il faut ressusciter les morts. Debout ! Comme chante Beethoven. Dis-moi ce que tu lis. Cette année nous étudions Balzac ; j’ai repris dans ta bibliothèque le tome 17 dont j’avais besoin. J’hésitais un peu ; mais je pourrai toujours le remettre à la même place. On voudrait tout remettre à la même place et soi aussi (et pourquoi non ?). Je t’envoie mes plus affectueuses pensées. Ton ALAIN et ton Dick.

# 11-12 octobre 1929

NAF 14232 / 202-205

Vendredi 11 h 30 à la brasserie dans le petit coin à gauche. Le Patron a demandé nouvelles. Réponse convenable. « Elle gagne de l’argent. Elle ne peut pas songer à revenir d’ici longtemps ». Comme à ces souvenirs se joint naturellement, comme tu sais, l’image d’Oriane, présente et absente, ne t’étonne pas si j’ai plus envie de pleurer que de manger. Si cela ne s’améliore pas je suis un homme fichu. Mais c’est bien inutile à dire attendu que tu n’as aucune chance de rencontrer O. Elle n’est pas de ces côtés-là, autant que je sais. Mais enfin je te dis tout. Simplement un mot de la brasserie ; j’ai comme tu vois du papier mince. Je trouve sage autant que possible de rassembler mes lettres et manuscrits etc. dans une seule enveloppe, au lieu de t’accabler d’une pluie de messages à chaque bateau. Là-dessus je serai prudent, sois tranquille. Je serais véritablement honteux si, par un mélange indigeste de manuscrits, d’essais et de correspondance, je donnais l’impression d’un amoureux, moi qui vais sur 62 ans. D’ailleurs le vieux fou demande indulgence. Je soupçonne que mon amie chérie a été dans sa dernière lettre un peu trop sévère, et que, quand elle aura sécurité pleine, elle saura mieux combler le vide de l’absence. Ton sentiment pour moi, je le connais. Rien n’est changé. Tu as osé écrire cela, et bien mieux j’ai osé le croire. Car ce que tu me demandes, de ne pas être malheureux, comment ne jurerais-je pas d’arriver à le faire, puisqu’enfin qui saura si je dois l’être si ce n’est toi. Cela paraît forcé ; mais tu sais comprendre qu’à cette blessure déjà sensible pour un vieux ami, il s’en est joint une autre d’une autre main, et beaucoup plus douloureuse, d’autant que là je suis coupable en plein et l’auteur de mon propre sort. Tu en jugeras, car je finirai par tout confier à ton amitié. (Tu sais quand tu tournes brusquement la tête, pour regarder en plein, à cela on peut se fier comme à l’or et au diamant. Je m’arrête ici avec un fraternel baiser à ta tête dorée.)

À Paissy 6 heures 30 du soir. Tu demandes, tendre amie, ce que je fais ? Je viens d’arroser le jardin sans penser au jardin et j’ai versé l’eau dans ma manche. Le cours de mes réflexions ne change pas assez. Si quelque chose me sauve, ce sera la poésie. Et naturellement toi tu n’y peux rien ; tu es aussi affectueusement amie que je peux le désirer. La grande affaire est toujours... ? Mais j’interromps cette plainte assommante, car je voulais sur cette feuille écrire encore une lettre d’affaires. Ce matin avant d’aller à la Brasserie, je suis passé chez le notaire. Remis la facture. Il a de l’argent pour tous ces paiements-là. Aucune inquiétude. Maintenant pour les titres Panhard, voici : il y en avait dix. À quatre pour un de titres de remplacement, cela a fait 40 titres, nombre divisible par quatre. Tu as donc le quart, c’est-à-dire dix titres au lieu de deux et demi, et qui selon toute probabilité auront un bon prix quand ils seront mis en Bourse. Opération faite non seulement sans rien payer, mais, si j’ai bien compris, en touchant environ 500 frs de prime par titre (nouveau ?) ; ici mes renseignements sont un peu flottants. Mais l’ensemble se présente bien. Tu vois qu’il a été parlé de toi toute la matinée ; ces gens-là ne t’ont pas oubliée, petite fée charmante. Quant à ceux de la Société générale, ils me connaissent. La dame des comptes me dit : « Vous voulez le total de votre compte ou de celui de Melle L. ? » Voilà ce que c’est que d’être bien présenté une première fois. Tu te souviens, venant de l’Odéon (mais lis-tu au moins ces chers livres ?) nous avions traversé le Luxembourg ; jamais l’amitié la plus tendre ne réalisa une harmonie plus complète, si ce n’est peut-être au-dessus de Morgat. Ce sont de doux souvenirs (et tant d’autres) entièrement beaux et bons ; rien ne les altèrera jamais. Qu’est-ce qu’il y a donc ? diras-tu. Il y a qu’Oriane me tourne la tête un peu trop et ne travaille guère à guérir le cœur. Il n’y a point trace de colère, ni d’orgueil blessé ; je comprends qu’elle a raison ; tu sais (ou tu ne sais pas) il y a eu pique entre nous à plusieurs reprises au sujet de voyages à la mer, que moi j’étais cent fois forcé de faire, par des raisons de santé de M. Seulement je crois bien au lieu de plaider et de préparer, peut-être parce que j’estimais qu’une femme tant aimée et si uniquement était ici bien injuste (c’est là la pique) j’ai agi comme une brute et selon mon aimable caractère, risquant une fois de plus le paquet, enfin confiant absolument dans son cœur et dans le mien. C’était très sot. La jalousie raisonne très mal. Et puis enfin me jurant à moi-même de toujours garder de beaux jours pour elle et moi, je ne l’ai pas assez dit. Mon sentiment parlait si fort que je m’en suis tenu à notre vie ordinaire. O. est assez forte pour dissimuler. Je t’ai déjà dit comment elle a signé secrètement un engagement pour San Francisco et cette contrée là (quelques kilomètres). À la suite de quoi elle m’a consolé parfaitement par une fête de cœur totale, inouïe ; remède dangereux, car il a fallu partir. Heureuse toi, qui du moins n’as attristé que des amis ! Donc absence, et poésie mélancolique et tout. Ensuite sont arrivés des coups bien prévisibles, et répétés que je ne dois pas te dire ; devine à peu près ; tu sais ce que c’est qu’une femme. Mais voici pourquoi je te consulte ici. Peut-être n’ai-je pas obéi bien exactement à la dame de mes pensées. Elle m’a dit deux choses. D’abord : je te demande de n’être pas malheureux (à peu près ce que tu me disais). Mais cela avait une signification énorme. Je m’en suis nourri. Et l’autre chose, c’est que le grand sentiment, si complet, si total était intact. Je m’en suis nourri ; mais je n’ai peut-être pas assez cru (pas assez aimé ? Cela me semble impossible). Je raisonne trop peut-être. Je fais des tas de suppositions sur des choses que je dois ignorer, et je ne comprends pas tout à fait. Il me semble que je dois obéir et croire purement et simplement ; ici il me manque d’être femme. Peut-être penseras-tu qu’une femme qui aurait cessé d’aimer ne serait pas si nette ; elle battrait les buissons, elle ferait des phrases à côté. Ici au contraire, non pas une fois mais dix ; la même chose - ce qui veut dire : le reste me regarde. Je fais comme je peux ; je mène une vie possible, il le faut bien. Et au reste je ne réponds de rien ; tout peut arriver. Excepté que je change sur ces deux recommandations. L’avenir aura des surprises, mais comme dit Pétrarque : « Non vous ne me verrez point changer, etc. » Est-ce cela ? Ou bien est-ce impossible ; est-ce un moyen de gagner du temps, de consoler, de préparer. Mais non. Car elle n’a rien préparé du tout. Le départ : coup de massue : le reste, coup de massue. Franchise étonnante qui n’irait pas avec la perfidie féminine si connue de MM. les romanciers. Une femme perfide révèle les choses peu à peu et toujours atténue, invoquant premièrement les changements du sentiment profond. Ici je trouve juste le contraire. Une franchise brutale ; mais alors je dois croire tout ; tout est comme c’est dit. C’est un soulagement immense quand on aperçoit les choses sous cet aspect. Mais est-ce vrai. Sens-tu, toi frère femme, que cela soit possible. Me diras-tu que cette assurance tranquille : je te demande de n’être pas m... et, rien n’est changé à ce que tu es pour moi, est elle-même une preuve ? Suis-je indigne de comprendre ce sublime féminin ? En tout cas tu vois que je n’en suis pas tout à fait indigne. Je comprends l’amour au-dessus de tout, absolument de tout. Mais qu’en penses-tu ? Et voilà le romancier qui s’éveille, apercevant là une lueur assez neuve. Relis donc notre Fabrice de la *Chartreuse*. Clélia a juré tout ce qu’elle sait ; elle s’est mariée ; Fabrice n’est nullement détourné ni changé ; il est affligé, mais il croit fermement ; il prêche, il se démène et il finit par gagner. Il est alors clair que rien ni personne n’avait changé un atome en Clélia. Naturellement le cas est autre ici ; mais peut-être pas tant ! Il s’agit de choses que l’on est amené à faire par des événements plus forts que toute volonté ; il s’agit de conséquences qu’il faut accepter, tout simplement. Mais qu’est-ce que cela peut faire au grand amour ? Enfin cela passerait-il dans un roman. Il faut dire encore que mon personnage féminin (car naturellement j’invente en écrivant) ne croit plus aux serments, mais seulement à la force des choses ; c’est peut-être tout à fait féminin de se résigner à tout, et même sans y trouver malheur, et même en arrangeant sa vie, justement à la lumière d’un sentiment tellement assuré de lui-même, et absolument *secret*, et *par cela même* absolument libre. Est-ce que je tiens ici un secret du cœur, qu’en penses-tu ? Tu vas maudire l’écrivain, qui fait de tout littérature. Mais il faut bien que je m’occupe à quelque chose, de même que toi tu fais des pyjamas. Et je suis bien moins payé, donc il faut que j’active la production. J’ai touché 3000 frs et un peu plus de droit pour les pays de langue anglaise ; ce n’est pas lourd en dollars. Mais au reste de quoi ai-je besoin ? Un vêtement passable, et quelques mille francs en réserve pour le jour (peut-être impossible, mais qui peut savoir) où Oriane m’écrirait : Sois à telle heure en tel lieu. Et aller, tout simplement, oubliant tout, et vivant ces précieux instants. Ce serait beau ! Ce serait digne il me semble de ce grand caractère que peut-être tu ne connais pas bien. Mais tu es capable de deviner beaucoup. Je m’arrête. Mon papier refuse ! Je reviens à toi ; j’espère que ces bavardages t’amuseront, chère enfant à moi... Viens tout près de ton vieil ami. A.

Le même jour ; dix heures ½ dans ce lit de Paissy qui vit récemment des insomnies étonnantes et naître d’étonnants poèmes. Mais le temps est presque froid (Puisses-tu en avoir autant à Boston). Et quoiqu’une crise de poésie soit à craindre, j’aime mieux la renvoyer à demain. J’aurai soin de transcrire de façon à mettre en lumière le caractère de manuscrits à toi offerts, ce qui n’est pas la même chose que poèmes à toi adressés. Je t’assure que ces précautions, maintenant que j’ai essayé d’obéir intelligemment, me paraissent naturelles. Autrement comment pourrais-tu conserver ces vers pour ce que j’appelle un livre secret (je veux dire qu’il sera capable d’étonner les commentateurs dans cinquante ans) ? Tu remarques que je ne mets pas en doute ma gloire ! Le docteur Mondor s’en déclare assuré, et Paul Valéry me voulait à déjeuner pour aujourd’hui et j’ai 3000 francs de Mr Poincaré de droits sur *Mars* dans les pays de langue anglaise. Il faut pardonner la vanité d’un auteur ; et je voudrais bien qu’elle fût plus sérieuse en moi ; elle me guérirait d’un genre de folie. Mais au fond voudrais-je en être guéri ? Même sachant ce que je sais, voudrais-je n’avoir pas connu ce sentiment sublime (sans compter l’amitié absolument fidèle, qui est bien aussi quelque chose). Je réponds Non ! Sur ce lit que je peux nommer lit de souffrance (*Heures*) je réponds Non !

Mais j’écris avant le sommeil (et pour l’appeler doucement) afin de poser quelques questions. Car il faut que je sache où tu en es de ton expérience d’artiste et de dirigeante. Mais d’abord n’oublie pas, quand tu es disposée à m’écrire, de relire quelque poème comme tu faisais du premier (cette idée me ravissait et m’a transformé presque en un autre homme), donc relire et m’en parler un petit peu. Cet art me semble celui que nous goûtons le mieux *en identité* et cela a un très grand prix contre cette énorme masse de kilomètres liquides qui nous sépare. Voilà pour un. Deux : où en es-tu de la conquête de ton indépendance ? Y a-t-il un reste suffisant tes dépenses payées ? Aperçois-tu dans l’avenir un moment où tu seras appuyée sur des valeurs sûres ? Tu ne t’étonneras pas que cela me préoccupe, moi qui faisais un si vrai frère noble par devant notaire ce matin même (j’ai signé ce matin pour les deux rentes viagères ; tout est réglé : Adèle et l’autre). Sérieusement c’est la base de tout ; faute de quoi tu dépendrais trop d’événements extérieurs. Assez que tu dépendes de ton propre tourbillon (*Paille de Blé*). - Autre question. Je ne sais si tu lis les *Propos*. J’aimerais que tu les parcoures dans les mois qui viennent, en cherchant quelque rapport avec nos poèmes (ces rarissimes manuscrits qui feraient pâlir le Dr Mondor) – Autre question. De tes succès comme modéliste, tu ne me parles point ; as-tu repris goût au métier ; quels éloges ? Bonne vente ? Tu sais que ces détails me passionneraient. Je devine bien qu’il y a autre chose maintenant qui t’intéresse davantage, sans compter ce qui t’intéresse par-dessus tout. Mais c’est ton secret. Au fond tout ce que tu écris m’intéresse à un degré incroyable ; tu ne peux pas savoir ce que je trouve quelquefois dans un mot. Je peux bien dire, sans prétention choquante, que je te connais un peu (comme ton Maître c’est trop dire. Ce qu’il y a de moi ici, tu ne me le diras pas). Enfin nous finirons par nous entendre tout à fait, et tu tiens dans tes blanches mains (d’artiste !) le remède à ces maux étranges que je souffre par Oriane et au fond par ma faute. En réalité ne t’y trompe pas ; je te demande secours. Et tu n’as pas moyen de refuser ! Quoiqu’il ne faille jurer de rien (pour les faits) je crois encore qu’on peut jurer.

Je bavarde. C’est délicieux. Je ne finirais pas (Heureusement le travail va me calmer un peu !). Il m’est arrivé depuis mes malheurs avec Oriane quelque chose qui m’a chiffonné et même plus. Ayant eu la sottise de lui parler de mariages (dénouement classique) à un moment où je ne pouvais pas savoir si ce qu’elle avait fait de grave ce n’était pas de se fiancer, elle m’a répondu là-dessus bien légèrement, disant qu’elle ne jurait de rien à l’avenir, etc. Eh bien gardant avec elle ma première position (je ne commencerai pas, et au fond je ne le ferai jamais) je voudrais lui répondre, et je ne débrouille pas bien. Il me semble que le mariage (sauf s’il est forcé) appartient à ce genre d’opérations que l’on délibère, où l’avenir, l’argent, l’opinion entrent en considération, enfin de ces choses qui sont volontaires (comme pour toi de signer avec la maison Hickson). C’est donc tout le contraire de ces actes à demi instinctifs qu’on fait par la nécessité de la Nature, et dont il n’est pas sage de jurer. Et au contraire on peut jurer par exemple qu’on devra d’abord son indépendance à soi-même ou bien qu’on s’abstiendra d’un tel acte notarié ou public, simplement par hommage à quelque ancien culte au-dessus de tout. Je traduirais par ces réponses simplement une antipathie violente ; mais la question n’est pas débrouillée. Même pour une artiste, même au théâtre, l’idée d’une vie régulière et toute avouée peut avoir force à un moment. Bref je fus bien sot de parler le premier de cela. Je n’ai fait que des sottises en cette crise ; je n’ai rien écrit de bon que quelques poèmes qui naturellement ne prouvent rien. Qu’en penses-tu ? Une femme qui a vécu, qui a l’expérience, peut-elle désirer un maître officiellement reconnu. N‘est-ce pas dire adieu à tous les genres d’amour et ouvrir la porte à l’ennui ? Peut-être la supplierais-je tout simplement de ne pas le faire à l’étourdie et simplement pour me faire sentir mes torts (je ne les reconnais que trop). Enfin c’est un point douloureux. Je t’écris tout droit. Mais ne te crois pas obligée de me dire ton opinion là-dessus. Ces choses-là se rattachent à ce qui est ton secret. Voilà le point. Et pardon de tout ce bafouillage. Il s’agit maintenant de dormir. Situation pour laquelle la plus tendre amitié ne trouve pas de formule. Cela concerne le poète...

Dans la nuit 3 h du matin (heure difficile). Réveillé par la pensée que ce que je t’écrivais du mariage est faible et sans franchise. Oriane sentirait cela. Quoi donc ? J’admire le mariage chez les très jeunes, à la première atteinte des passions, aussitôt guéries par les enfants, les travaux, etc. Mais ce genre d’association révolte en moi le romantique, le révolté, l’orgueilleux. La question pour moi et Oriane ne s’est jamais posée ; je ne pouvais. Mais puis-je comparer une raisonnable affaire (et l’homme peut-il se croire aimé, choisi, à chaque instant librement choisi quand le mariage s’explique si bien par d’autres causes). Et en regard je pense à cette belle folie et si jeune qui se donne à corps perdu, sans calcul, sans espérance, imprudemment, généreusement, noblement, comptant seulement sur l’amour, ayant l’orgueil de se laisser libre ; et cela veut dire que les sentiments infinis ne se prouvent que dans le risque et la liberté. Et même les malheurs qui suivent cette imprudence sublime sont encore relevés par le souvenir. C’est vivre. Voilà pourquoi l’antipathie ; mais alors on serait moins jaloux du mariage que de n’importe quoi d’autre. Et ainsi mon idée se retourne contre moi. Pardonne tout cela qui est trop confus ; comprends seulement un peu cette âme révoltée ; il me semble que tu as de quoi la comprendre. Et assez de prose maintenant. Je voudrais bercer ma fille chérie toute petite. Je ne veux plus penser qu’en poète. Ton A.

Dernière Page Samedi soir 10h½ avant de dormir. Demain à 10 h. je serai à Paris et je verrai après cet utile intervalle une personne que je n’arrive pas encore à regarder sans horreur ; car elle est la cause en somme... Mais je m’excuse. Ces histoires-là ne t’intéressent pas tant. Parlons de nous. Puisses-tu y trouver autant d’intérêt que moi. D’abord je te dis : ne t’en fais pas ; si le régime reste ce qu’il est, sans nouveau coup du sort, je sens que le vigoureux animal va s’en tirer. Au fond le mal vient de ce qu’on voudrait que ce qui a été n’ait pas été ; impossible ; que ce soit ma faute ou non, peu importe ; il faut repartir de ce qui est. Que mes lettres puissent faire ombrage, qu’y peut-on ? C’est toi seule qui es juge. J’espère avoir montré assez de prudence pour que les apparences soient rassurantes ; et pour le fond nous sommes tranquilles. Je voudrais bien connaître une personne au monde qui puisse avoir un soupçon concernant notre pure amitié. Que l’on demande même à Jeanne !! Cette ridicule question étant réglée figure-toi ton Alain tantôt, assis au penchant d’un petit vallon qui est au-dessous du fameux chemin des Dames, au milieu d’herbes parfumées, j’avais envie de t’en mettre une poignée pour que tu sentes le parfum de ton pays ; avoue que c’est tout de même malheureux de ne pas pouvoir se permettre une chose si simple. Mais enfin ce n’est point moi le maître. Tu me vois donc assis, et écrivant mes poèmes, ce qui est une manière de descendre au fond de la tristesse, et aussi d’en remonter. Le *Pirate* ne le lis pas avant de t’être disposée à une émotion forte. Je demande pardon ; mais cette chose-là demandait expression ; car il y a des pensées terribles à porter. Mais la musique des vers adoucit. Toutefois je n’ai pas évité de fortes émotions là-haut dans mes herbes ; et je suppose que toi aussi... Mais il y a des larmes douces. Et après cela j’ai pu croire que la purification était proche. Sais-tu quelles furent mes pensées après cela ? Je me disais : c’est malheureux que tu sois tombé entre les mains de gens trop vertueux et trop sérieux pour toi (me disais-je à moi-même). Si j’avais été un pilier de brasserie, collaborant à quelque Canard amusant etc. quel immense changement. Il y a trop d’écart entre mes goûts réels et ma manière de vivre, et c’est ce qui m’a perdu. J’ai pris trop au sérieux tout, et je n’ai pas su faire une concession à mon propre cœur. Il est un peu tard pour s’apercevoir qu’on est dupe, mais par ce moyen je vois les choses moins tragiquement. Je suis un énorme naïf, d’ailleurs très bon enfant (comme j’étais à 4 ans). Me roule qui veut. Et malheureusement celle qui pour mon bonheur aurait dû y réussir ne l’a seulement pas tenté. Peut-être trop naïve aussi, et dupe aussi. Mais il faudrait en rire ; cela ne va pas encore trop, mais ne t’en fais pas. Tu es ma fille chérie. Tout ce que tu fais est bien. Viens ici prendre ta récompense. A.

# 14 octobre 1929

NAF 14234 / 206-209

Lundi matin 14 octobre 7 h. Le Vésinet.

Ma chère Gabrielle,

Délivré ! Enfin seul ! Tu ne peux pas savoir le prix de la solitude, acr tu en as eu plutôt un peu trop. Mais tu le sauras. Car dans ce monde où tu te débrouilles non san grands hasards, tu finiras par faire un peu toutes les expériences, et les deux vieux amis que nous sommes se comprendront encore mieux. Ce qui ne peut périr, tout l’augmente et lui donne force. Mais la poésie dirait mieux cela. Donc réglons cette première question. L’Amie est en bonne santé et en confiance ; il n’y a pas eu d’indiscrétion, car tout a été noyé dans des détails imaginaires, concernant seulement la difficulté des affaires, les formalités d’immigration et autres choses purement extérieures. N’en parlons plus, car il n’y aura plus rien dans ce genre-là. J’y gagne et j’ai voulu y gagner d’être entièrement libre. Cela réglé je relis encore une fois ta dernière lettre, celle où tu me donnes ton adresse (j’ai bien compris que tu n’avais pas pu la câbler, à cause de cette initiale ajoutée, et si importante. Et il faut savoir que les câbles changent souvent une lettre). En sorte que je ne me suis pas précipité chez Jeanne pour lui donner l’adresse ; elle l’aura par lettre. Ici admire le ridicule de ton ami ; tu sais bien qu’il n’a aucune jalousie et que son amitié est au-dessus des petites choses. Mais, dans un cas comme celui-là, il est tellement fier d’être mieux traité que Jeanne ou ta famille ! Voilà donc un petit effet qui est manqué, sans que j’en puisse faire reproche à toi ; et je ne t’en parle que pour te faire rire un peu. C’est comme le briquet et un tas d’autres choses. On en rit et on comprend très bien. Je relis donc ta lettre qui est assez courte, et il me semble, un peu retenue ; j’entends que tu n’y bavardes pas comme une enfant gâtée devant son grand frère, assurée d’entière indulgence, et, surtout ! d’être parfaitement comprise toujours. Évidemment, en pensant à ce changement d’adresse et de nom, qui te fixe là-bas, qui t’oblige à faire ta vie là-bas pour un assez long temps, tu as considéré Gabrielle comme bien changée, mûrie par l’expérience, par le contact d’hommes qui ne sont point du type Alain, si rêveur, si poète, si indifférent aux petites choses, si sûr dans les grandes, et, je crois, sans petitesse aucune ni attention à soi, ni pensées d’argent etc. (tu vois, je fais carrément mon éloge) ; et naturellement, il le fallait, tu as orienté toute l’attention de ton front obstiné et toute ta forte tête vers cette navigation difficile, dans cette mer d’intérêts et de rivalités. Je te connais une volonté de fer, une ruse sans égale, une pénétration des gens qui est effrayante (et que je ne crains pas, au contraire !). Souviens-toi de ces jugements sur Marcel, qui allaient si bien au fond ; et ton oncle, tu le gouvernais comme un enfant. Donc il n'y a point de doute, et en dépit des apparences, tu gouvernes et tu juges ce monde-là. Mais forcément ainsi, afin d’en tirer quelque chose, et d’abord afin de n'y pas périr d’ennui (littéralement de maladie, par absence d’intérêt et d’excitant quelconque), forcément tu t’y soumets. Il faut jouer le jeu, et cela peut mener loin. J’avais peut-être mieux prévu que toi les suites de ton départ ; aussi je ne l’approuvai pas ; mais tu connais la règle d’or, jurée à Morgat (la lande était en fleurs, elle refleurira) : ne pas juger ; vouloir d’abord que l’autre soit lui-même et libre ; et considérer une opposition d’avis comme un incident de conversation. Donc j’ai pris le parti de considérer ta volonté comme bonne, et de faire tout ce que je pourrais pour la faire réussir (à quel point je suis respectueux de toi, tu ne le sauras jamais). Seulement encore une fois je prévoyais mieux que toi les difficultés, les changements inévitables etc. J’en suis peut-être moins surpris que toi. Je connais et j’approuve et j’admire dans ta nature ce pouvoir d’oser des actions difficiles et hardies, et d’accepter le risque ; je connais aussi dans ta nature, à un certain mouvement de tes yeux, une part de faiblesse et de consentement qui est de la femme et qui peut te faire dépendre en apparence de beaucoup de choses. Je ne sais rien de ta vie là-bas (je comprends bien que tu n'as pas le temps de m’écrire des volumes) et je ne me fatigue pas à deviner (tu as remarqué que je ne suis pas curieux ; je pars tout de suite pour la région des poèmes) ; mais je vois à peu près cet examen de toi qui te conduit à écrire que je ne puis pas croire que tu sois complètement changée. Fichtre non je ne puis le crois pas et même *je* *sais* que tu n’es pas changée du tout ; car enfin ceux que je veux connaître, je les connais ; et là-dessus je ne me suis jamais trompé, ni sur ton oncle, ni sur ta tante, ni sur ceux que j’ai vus seulement un peu. Je puis même te donner au sujet de toi-même beaucoup de sécurité. Fie-toi à moi ; je suis tout ce qu’on voudra, mais je ne suis pas un homme vulgaire, et tu le sais mieux que personne. Comprenne qui pourra ! Et qu’importe ? comme tu dis. Je m’en tiens donc à ta formule : rien n’est changé. Tu y crois peut-être un peu moins que moi ; c’est que tu as été secouée comme la salade (tu ris). Mais enfin tout çà ce n’est jamais que le mal de mer. Cela ne peut pas changer la nature des êtres. Et pour moi sois-en sûre. Notre amitié est exactement et absolument ce qu’elle fut au sommet de Morgat, ou autour des pentes de ta maison, dans le petit chemin, ou dans l’auto, ou sur les rues de Châteaulin. Là-dessus tu ne peux pas avoir le moindre doute. Le refuge est intact et ouvert. Tu ne dois craindre aucune peine ni aucune déception puisque tu sais cela. Et il y a même une preuve plus forte en ces poèmes (quoiqu’ils ne soient pas tous adressés à toi) car ils sont tout de même confiés à toi seule, et tu as le plus beau secret d’une existence déjà assez riche aux yeux profanes, mais qu’ils ne connaîtront jamais comme tu la connais.

Je passe ici sur le chapitre interrompu des confidences. J’ai écrit à Paissy, tout à fait à la fin de septembre (et pour le courrier du 2 octobre il me semble) d’immenses lettres et des poèmes trop tristes. Les délais sont immenses (nous l’avions bien prévu) et les malentendus inévitables. Quittant le 405 au 3 octobre, tu n’as pu avoir ces lettres-là ; elles sont perdues ; ce n’est pas grande perte (surtout pour un poème intitulé *Le Pirate*, qui dépassait les limites de la tristesse). J’expliquais les causes de cette crise qui ne dépend pas de toi ; j’avais peut-être tort. Mais ces confidences sont indéchiffrables ; et ce sera pour le rebut. Car il est impossible que tu les rattrapes, et il serait fou de faire la moindre imprudence pour cela ; supposons qu’elles ont coulé en mer, et c’est tout ; cela fait partie des risques de ton entreprise. Cela dit, je reviens à ta lettre, pour y répondre. Ce soir à la brasserie, je bavarderai un peu plus au hasard. Donc que tu sois un peu timide, à si grande distance et la tête terriblement occupée, je le comprends ; je n’en devine que mieux tes sentiments. Je les sens au bout de ta plume. Ainsi l’amitié sera plus forte que tout. Une plume rebelle, je sais ce que c’est ; je te connais assez pour savoir que tu ne dis pas aisément ce que tu penses. Écrire est bien plus difficile ; et moi-même, dans cette crise étrangère à toi, et que tu peux inventer à peu près, je me suis trouvé soudain paralysé par une violence et une sorte de désordre ; à quoi la poésie a apporté un remède. Et voilà l’histoire ! Je me fie entièrement aux douces et amicales pensées qui accompagnent ta poésie à toi, qui est dans le travail de tes mains ; et ce que tu dis quelquefois aux dentelles et aux paillettes, ne me crois-tu pas capable de le retrouver sans aucune faute ? Me voilà à parler de moi. Où je suis ? Devant ma fenêtre et jetant les yeux de temps en temps sur une masse de verdure un peu sombre, non assez élaguée, et qui convient au promeneur mélancolique. Toi aussi tu vois des jardins. Imagine un homme grand et certes non gras, même un peu maigri, la tête penchée, et marchant au rythme des vers. Ce que je suis ? Un homme qui samedi a été pris des deux épaules, et a pensé à la petite voiture des paralytiques ! Je te dis tout de suite que le *Clin* a dissous tout cela et que je suis libre comme l’air, et même tout compte fait, assez retapé par deux nuits de plein sommeil. Mais enfin ce samedi-là j’ai fait des réflexions qui n’étaient pas tristes ; car, tu me connais, je rebondis. Pas facile à tuer ! Alors j’ai pensé au Temps, qui est un maître inflexible, aux vrais malheurs, aux bonheurs, aux souvenirs, aux puissantes raisons de vivre ; et l’espoir s’est retrouvé aussi vivace. Ne pense donc plus à moi comme à un homme triste. Je continue les *Commentaires* (annoncés au dernier N° de la N.R.F.). J’ai commencé une grande étude sur Balzac. J’ai des masses de copies et j’en triomphe grâce à mes lunettes nouvelles (qui a donné l’ordre ?). Je pense aux *Aventures du cœur*. Sans compter les 62 élèves qui m’occupent un peu. Et tout cela, qui le croirait, est encore accessoire ; car ma pensée retourne promptement à un tas de poèmes en projet qui volent autour de moi comme des oiseaux. J’arrive donc à n’être pas malheureux ; et plus d’un envierait même mon sort, si l’on savait tout. - Et les aquarelles ? Il me plaît que tu y penses. Mais, très rare amie et très précieuse, ce ne sont pas des aquarelles ; ce sont des études à l’huile, sur des cartons entoilés, à peu près de la grandeur de tes *pommes* (dans la salle à manger) ; et l’impossibilité d’envoyer est encore plus certaine. J’en ai ici une douzaine sous les yeux, avec des cadres étroits, comme la mode le veut. J’en vois deux au moins qui expriment fortement quelque chose. Et tu auras les deux que je préfère. Tu vois bien que rien n’est changé ! Ce que tu dis des affaires et du travail me conduit à penser que tu trouveras bien la formule d’un travail à la machine qui sera tout de même élégant. Tu trouveras ; je veux que rien ne te résiste. Je veux que tu gouvernes tout ce monde des dollars, et par ruse, et par prudence, et comme tu voudras. Je souhaite seulement que tu puisses lire un peu (Fabrice et Clélia). Quand j’en serai aux Balzac que tu as, je te l’écrirai. C’est qu’il faut que tu gardes un jugement supérieur. Tu en as besoin. La faiblesse en toi ne change rien, si tu gardes l’énergique centre. Et comment autrement ? Ce serait mourir ; et il faut vivre ! Il est vrai que tu réfléchis déjà sur ces immenses lettres… Ce soir à la brasserie j’ajouterai encore quelques pages. Je tiens mes promesses et je n’y ai aucun mal ; je ne me force nullement ; je suis ma nature ; elle peut être usée à la longue par les années, usée, mais non changée. En guêtres, sur deux cannes, ou en petite voiture, ou simplement debout sur ses fortes et longues jambes, tu retrouveras ton ami le même, toi la même. Et cela suffit à tout. Ton ALAIN.

# 14 octobre 1929 soir

NAF 14232 / 208-209

Lundi soir 14 octobre 1929. À la brasserie au coin à droite (où nous dînions avec ton frère).

Je viens de voir Jeanne, et de m’assurer qu’elle avait l’adresse. J’ai eu enfin l’histoire du phono ! C’est Marcel qui en a eu la charge ! Pour moi j’aurais mieux aimer me jeter par la fenêtre que de l’emporter. Pour qui ? Pour quoi ? Et au contraire j’ai été ravi de savoir que tu y tenais… Voilà comment nous sommes. Tu te fais une idée de cette conversation d’une demi-heure, au souvenir du Concerto, du 10e Quatuor etc. dans cette pièce où les cigarettes semblaient si bonnes, où l’on trouvait toujours une oasis et une douce causerie. J’irai régulièrement chez Jeanne. Quelquefois je lui dis que nous sommes un peu en querelle, d’autres fois, que nous sommes au mieux. Je ne voudrais pas qu’elle croie que c’est sérieux. Elle en rit, et c’est elle qui a raison ! Ce sont toujours les gens simples qui ont raison. Elle se plaint de n’avoir guère de lettres ; j’ai la satisfaction d’avoir quelque avantage sur elle. Mais enfin ce n’est pas la perfection promise. Il me semble que les courriers se font bien attendre. Mais il est vrai aussi que par les rhumatismes et d’autres causes, le temps m’a paru extrêmement long depuis le 29 octobre (il y a quinze jours !). Aussi ne tiens pas compte de cela. Seulement, si tu veux faire plaisir à ton ami, pense bien aux bateaux qui partent.

À présent me voici ici. Je vais te copier un poème qui a l’air d’être de circonstance, et qui ne l’est point. Ces choses-là arrivent au poète. En réalité ne me vois point si ému. Çà va. Je t’écris en buvant mon Porto et en fumant des *Lucky Strike*; et je pense à bien des choses que tu peux deviner. L’immense distance laisse toujours cette sorte d’anxiété que tu éprouvais déjà à Morgat. C’était le pressentiment d’une action décisive et hardie que tu sentais que tu ferais ! Tu as ce trait de caractère qui me plaît, c’est que tu ne recules jamais. Quand tu devrais te faire de la peine. Ce genre de caractère n’épargne pas beaucoup ses amis. Je dis que cela me plaît, malgré les conséquences assez tristes. Ne suis-je pas ainsi. Cela me rappelle et cela te rappellerait aussi le jour où je partis pour la guerre. J’étais désespéré et je savais bien que tu n’approuvais pas, mais j’allais devant moi. Et comme tu dis c’était plus terrible que ton voyage et que ton entreprise. Plus terrible ? Qui sait ? Toujours est-il que j’en suis revenu à peu près intact (le pied cassé ne me tourmente plus guère. Je cours comme un lapin). Je suis sûr que tu reviendras intacte. Mais enfin aurai-je la même joie que tu as pu avoir ? Je le crois. À la condition que tu ne te laisses pas démolir par ce monde étranger où tu vis. Jusqu’ici tu tiens à peu près. Pas aussi bien que j’aurais cru. Après tout moi aussi là-bas, en Champagne ou à Verdun j’ai été étrillé ; enfin je n’y ai laissé que des plumes. Attention, toi. Abrite-toi ! J’avais la foi. Je regardais Véga mon étoile. Tu la vois au-dessus de ta tête (un peu vers le Nord) à 9 ou 10h (heure américaine). C’est une étoile bleue de première grandeur reliée à quatre étoiles plus faibles qui forment un parallélogramme . Mais je ne sais si tes yeux un peu myopes (ils n’en sont pas plus mal) voient bien les étoiles. C’est une chose que tu devrais me dire. Car quand on y pense c’est bien admirable que cinq heures après moi tu voies les mêmes étoiles, la même lune, comme aussi le même soleil ! Mais ce sont des pensées pour le poète. À ce propos as-tu *Paille de blé*(conçu à Paissy, terminé au Pouldu). Je suppose que tu l’as. La poésie est toujours bonne. Et quoique les allusions puissent te paraître obscures (je te les expliquais dans les lettres perdues) je sais que tu aimes les vers, et que tu y trouves, comme tous les lecteurs de poèmes, un sens qui convient à tes plus chères pensées. C’est pourquoi la veine poétique n’est pas près d’être tarie. Les poètes sont terribles dès qu’ils trouvent un lecteur. Et puis enfin j’ai juré de te faire une collection qui fasse pâlir de jalousie le docteur Mondor ! D’après ce que tu me dis, les gens du pays où tu es ne comprendraient pas ces jeux littéraires. Maintenant je vais dîner, ma chère Gabrielle, ma précieuse amie de toujours.

Café. J’ai été servi par le grand garçon brun, celui qui ne comprend rien. Mais moi je comprends tout - Je sais tout ! Tu te souviens de cette plaisanterie quand tu étais toute petite. Je viens de recopier le poème, qui vraiment est bien ; l’atmosphère, comme on dit, y est. Avoue que ce n’est pas ordinaire, ce musicien méconnu, ce prosateur mal connu, qui, à la suite d’événements (dont tu connais ou devines au moins une partie) devient un poète pour le fond de la mer ; mais le nombre des lecteurs n’y fait rien. Me voilà donc allumant mon cigare de cireur de bottes, et parti dans les rêves !! Tu dois convenir que je ne suis pas du tout Américain. Suis-moi donc dans mes rêveries et ne me contredis pas. Jeanne m’a appris que Hickson est dans les 300 de Boylston. Cela te fait bien 7 ou 8 kilomètres ! L’idée que tu ferais cela à pied ou en tramway me dégoûte profondément. Si tu ne roules pas en auto, si ton appartement n’est pas le plus clair et le plus élégant, si tu n’as pas femme de chambre et chauffeur, alors à quoi rime tout cela. Pourquoi risquer son corps et son cœur et son âme pour vivre comme une très sage bourgeoise ? Pour l’avenir ? Mais encore faut-il ne pas diminuer et s’user dans le présent. Il est vrai que l’idée que peut-être tu t’ennuies quelquefois ne m’est pas non plus désagréable ! Voilà comme sont les poètes. Incohérents encore plus que les femmes. Es-tu fâchée de connaître un poète. Non. C’est une chose rare. Tu me diras que tu n’as pas le choix, que ton existence de la rue de Rennes ne pouvait pas durer toujours ; qu’il fallait gagner la sécurité de l’avenir, et aussi qu’il fallait punir les indifférents etc. Je te dis que je comprends tout ! Mais je n’en suis pas toujours plus gai. À la ligne !

J’ai mangé une Doyenné du Comice exquise, sous les yeux du patron. Il manquait peut-être quelque chose… Mais tu sais que je suis bien soigné. Le patron m’annonce des râles des gentes, des bécassines, des perdreaux etc. Je mangerai tout ! Je passerai pour un gourmand. Le fait est que tout cela m’est absolument indifférent. Je vis dans un rêve. Je ne me réveille que pour soigner la personne que tu sais (C’est un ennui parfait. J’arrive tout juste à répondre et à sourire machinalement) ou bien pour discourir devant 65 gaillards qui ont le défaut d’écrire trop ! Le reste du temps je suis dans des pays chimériques, que j’arrange à ma guise (est-ce que je me trompe) ce qui fait que je ne suis pas trop malheureux. Comme toi dans les temps anciens ( !) quand tu m’écrivais que tu sanglotais, et que tu ne te trouvais pas trop malheureuse. Gabrielle ! Pour du beau travail que tu as fait, c’est du beau travail. On m’aurait prédit cela, j’aurais ri. Mais c’est bon, on tiendra. Je ris, comme tu penses bien. Comme tu dis, il faut penser au principal, qui ne peut changer, et oublier le reste. Je lisais ces jours *La cousine Bette*; ce n’est pas fait pour égayer. Les passions y sont redoutables, et trop punies. Mais çà ne m’a pas ébranlé. Si c’était à refaire ! Oui ! Oui ! Tu connais en gros ma manière de vivre depuis tant d’années ; ne jamais penser à l’argent ; ne jamais céder ; ne rien craindre, ne compter au monde que les sentiments libres. Pari impossible ! Mais je l’ai pourtant gagné jusqu’à une dizaine d’années après la guerre ; il n’y avait point d’homme plus heureux. Seulement, comme je te l’expliquerai quelque jour, tout a culbuté par l’effet d’une pique entre deux êtres également orgueilleux et sensibles ! D’où il a résulté une sorte de malheur, mais que je ne changerais pas pour le bonheur ennuyé. Je suis quelquefois (et même souvent) triste depuis ces événements (auxquels ton départ a ajouté quelque chose, je l’avoue). Mais enfin je ne cesse jamais à aucune minute de m’intéresser violemment à des tas de choses. À mon âge ! Cela est miraculeux. C’est ainsi qu’en lisant *La cousine Bette* (dans le tome 17 à titre doré) je m’intéressais à tous ces gens qui vivaient ! Seulement, j’en tirais cette leçon de ne pas me croire jeune à soixante ans passés comme Hulot. Et pourtant ! Tout bien pesé je me trouvais plus heureux qu’eux. Et les poèmes commençaient à chanter. Les 65 ne s’ennuient pas ; Mais ils doivent trouver mes discours quelquefois étranges, et nuageux. Tout cela s’expliquera par le *Commentaire*: car les gens croient toujours comprendre. Et il me plaît d’avoir une vie secrète qui ferait envie à un milliardaire. Sache donc que je n’ai ni estomac ni rien ; que tout voltige, que ma solitude est bien peuplée, et que mes malheurs petits et grands feraient le bonheur de beaucoup. Là-dessus je te vois pensive, et il me semble que tu souris. Je te laisse là-dessus, avec toutes les amitiés que tu peux concevoir de ton ALAIN et de ton Dick.

# 18 octobre 1929 matin

NAF 14232 / 210-211

Vendredi 18 octobre. 8h.

Ma chère Gabrielle. Je t’écris ce matin afin d’attraper le courrier de demain. Et pourtant le courrier de mardi ne m’a rien apporté. Mais nous avons promis de ne pas compter ces choses-là. Et rien n’est changé, tu le vois bien, tu dois le sentir, puisque je ne fais pas des comptes d’usurier. Je sais que tu comprendras cette amitié fidèle et au-dessus de tout ; je sais que cette enveloppe sera une petite fête pour tes yeux. Je sais aussi que tu travailles, que tu es chargée de soins et de soucis ; je veux aussi que ton existence soit libre et belle, et non point attachée à ton vieil ami par des devoirs. Donc jamais l’ombre d’un reproche. Nous serons bien heureux plus tard de n’avoir pas fatigué ce précieux sentiment. Au reste tu sais très bien que la liberté n’est pas un vain mot pour moi. Quant à moi c’est d’un mouvement spontané que je t’écris, et non pas pour tenir une sorte de serment. Tu n’es donc pas près d’attendre vainement les courriers. Il n’y a pas de pourquoi. Je ne sais pas grand-chose du présent (quinze jours après, quels changements possibles). Je ne sais rien du tout de l’avenir. Quelquefois il me plaît d’imaginer ton retour, la première rencontre, le premier entretien ; mais ce sont des fantaisies. Quand tu t’es envolée par-dessus l’Océan, tu le sais, j’ai pensé seulement à un avenir brillant et digne de toi ; l’amitié le peut. Je n’ai pensé qu’au lien si menu et si fort des lettres ; j’ai fermé l’avenir ; je t’ai dit adieu, et je l’ai d’autant plus remarqué que je n’aurais pas choisi ce mot-là ; il est venu comme une sorte d’oracle ; mais plutôt cela voulait dire : conserve le passé, mais ne t’en fais pas une charge pesante. Sois tout entière à cette vie nouvelle ; regarde en avant. Il se peut que nous ne nous retrouvions jamais, dans ce grand monde qui remue terriblement. Ce fut aussi le mot de l’âge inexorable. Au point où j’en suis, je ne puis promettre beaucoup etc. Tu sais ce que tu m’as répondu ; c’était plus qu’on ne peut promettre ; mais qui sait ? C’est encore un oracle, et l’oracle est plutôt féminin que masculin. Et quoi ? Une chose qu’on ne peut changer ni refaire, et qui sera d’autant plus vraie que les événements l’attaqueront d’une manière plus brutale et plus imprévue. Je crois aux individus ; je crois qu’ils ne changent jamais ; ils ne peuvent que mourir. Ainsi quand tu me dirais que l’amitié s’use aussi, par l’action du temps, par une vie si nouvelle et si étrangère, je ne te croirais point. J’en appellerais à toi-même. Je ne t’ai ni priée ni forcée jamais ; il n’était pas question de ces choses entre nous. Toute petite, et seule au monde, tu t’es orientée vers ton ami aîné comme la boussole se tourne au nord. Il y a des lois de tout cela, qui ne sont pas moins immuables que celles qui entraînent vers toi la douce lune, après qu’elle m’a montré ses phases toujours les mêmes ; et tu te souviens que la lune est notre amie. Rien n’est changé. Tu peux méditer là-dessus. Ton vieux ami est encore rhumatisant ; l’automne s’avance ; le temps ajoute sa distance à l’immense gouffre océanique. Mais ces choses n’ont de puissance que sur les sentiments d’occasion. Naturellement tu ne me vois pas gai, et je ne le suis pas. Ma principale occupation est de sauver la santé et l’humeur d’un être fragile, dont tu sais que j’ai la charge. J’y arrive assez bien ; mais cela m’ennuie. On fait bien certains sacrifices que l’honneur commande ; mais ce qui coûte très cher n’est pas aimé pour cela. Mais j’entre dans la voie des confidences ; pour le moment je me l’interdis, et il vaut mieux que les lettres où je te contais (en démarquant) mes dernières aventures et ma chute dans la vieillesse irrévocable, soient maintenant au rebut. Tu remarqueras que j’ai changé, depuis ta nouvelle adresse, la forme de l’écriture extérieure, de façon qu’on ne remarque pas la ressemblance (il ne faudrait qu’un hasard). Mais au reste dans cette grande ville il y a un océan de lettres et le risque est nul. Je ne crois pas qu’après le 3 tu aies pu retirer des lettres au 405 Beacon. Ç’aurait été imprudent. Ainsi la lettre de Paissy partie au commencement d’octobre (je suppose au courrier du mardi 1er) tu ne l’as certainement pas, ni même une lettre mise à Fismes le 27 et écrite à la brasserie avant le départ et dans le train. Je m’y livrais à un bavardage qui m’intéressait, mais qui ne t’aurait pas dit grand-chose. T j’y avais joint des vers plus que tristes (*Le Pirate*) dont je n’ai plus qu’un vague souvenir. J’ai seulement pu reconstituer à peu près un sonnet, *La Source*, mais je le garde. Pour moi-même, et quoique la poésie soit une manière de dire qui délivre, j’ai remarqué comme toi que les paroles que l’on écrit souvent blessent. Il y a trop de contradiction, trop de distance immense. Et pour moi, en l’état où je suis (où je serais si je parlais trop à moi-même), il vaut mieux laisser les pensées errantes et flottantes ; il vaut mieux rêver. Et au reste mes malheurs d’homme vieux ne t’intéressent pas beaucoup, puisque tu n’y es pour rien et que tu n’y peux rien. Si, tu peux adoucir ma vie par ta fidèle amitié, et je sais que tu le feras. Je reviens toujours aux doux soins de l’amitié, que tu me rappelles toi-même (je pense au vieux phono. Cela me touche beaucoup). Je sais quelles sont les deux études à l’huile qui seront pour toi. J’avais même pensé à les accrocher dès maintenant ; mais c’était renoncer à les accrocher avec toi ! Il ne faut pas supprimer d’avance les petites joies, même les moins probables. Encore une fois, qui sait ? J’avais l’air d’entendre qu’à ton retour je n’y serais plus. Je n’ai nullement cette idée. Tous nous dépendons du destin ; mais à l’intérieur l’espérance est toujours jeune et forte. Comment en serait-il autrement ? Je voudrais que tu lises un peu et que tu me dises… Fabrice est notre ami. Il y a plus d’un trait en cet homme léger d’apparence, qui t’intéressera à mesure que la sévère expérience t’apprendra que l’invraisemblable est la loi de ce qui arrive. Et même il est inévitable que ta nouvelle vie t’apprenne encore mieux que tout est difficile, et t’explique plus complètement certaines choses. On ne fait pas ce qu’on voudrait ; on ne fait pas ce qu’on préfère ; on est amené quelquefois à sacrifier toujours ce qu’on aime le mieux, par cela même. J’ai le sentiment que, d’une certaine manière, nous sommes encore plus amis. Par exemple, des lettres auxquelles on tient (plus qu’à l’or et au diamant), on peut s’en priver (comme il m’est arrivé en août) parce que les situations sont pressantes et inévitables. Et quelquefois le sentiment s’en trouve offensé. Oui, il faut comprendre ; et heureusement ta forte tête est digne de la mienne (tu ris ! je ne te faisais guère de compliments autrefois ; mais on vieillit !). Voilà assez de bavardage. Et je laisse le dos en blanc, parce que mon enveloppe n’est point doublée. Tu pourrais aussi me dire ce qu’on voit de tes fenêtres ; et dis-moi si tu t’enrichis et si tu vis bien. Ou bien ne me dis rien du tout, sinon que mes lettres te plaisent ; plaisantes ou non, tu les auras (tu ris encore ! je te vois !). Ici l’expression de la plus profonde amitié. Ton ALAIN

# 18 octobre 1929

NAF 14232 / 212-213

Vendredi 18 octobre à la brasserie, dans notre petit coin, à 8h ½.

Ce soir, n’ayant rien reçu, et après une lettre tout de même bien froide, et qui datait déjà de huit jours, je ne voulais pas venir à la brasserie ; je pensais aller chez Daumesnil, et j’usais le temps à des babioles quand ta grande lettre du 7 octobre est arrivée. Ah ! Tu me secoues. Ah ! Tu me fais des reproches qui me transpercent. Je me trouve lâche et ingrat… Mais ! Je revis. Enfin tu avoues ton cœur. Je le savais. J’y lisais. Mais je ne me croyais point moi-même. Tu dois reconnaître que j’avais reçu un fameux coup de massue. La chose la moins croyable etc. Et je me souviens en effet, quand j’ai reçu ta lettre où tu me recommandais : « Ne dis pas que tu m’aimes ; je devinerai », que j’ai bondi d’abord. Et qu’ai-je pu dire ? Je t’en demande pardon ; et je sais que tu me pardonnes (j’en suis au dessert et je choisis une Doyenné : jour de liesse). Tout ce que tu dis, avec le feu que tu y mets, oui tu as raison. Je me le suis redit cent fois : « Tu l’as voulu ! C’est ta faute ! ». Sache bien que toutes mes fautes ont été examinées et pesées. J’étais excédé de mon esclavage, et je savais que je ne voudrais jamais… (ni toi !). (Ici arrive la poire. Il me semble que tu vas la manger avec moi !). Je reviens. Il est sûr qu’il y eut des moments difficiles. Mais enfin qu’as-tu fait que je n’aie fait ? Fabrice était un homme léger et facile, il ne pensait guère au Marquis Crescenzi. Et puis enfin ne sais-tu pas que toi faisant une folie il n’y a qu’un être au monde à qui tu puisses la dire, la tête sur son épaule. Et sûrement cette épine-là s’usera vite. Il est tellement vrai pour moi comme pour toi que le sentiment seul compte, et que c’est ce qui donne prix à tout le reste. Alors regarde-moi bien de tes yeux affolants et sache bien que rien n’est changé et que jamais je ne changerai.

J’avais d’abord mal compris ta lettre ; tu as vu qu’aussitôt après j’ai commencé à t’obéir, et assez stupidement. Puis dans la suite (car il y en a des jours entre une lettre et la réponse !) j’ai tout de même compris. J’ai compris d’abord que les vers pouvaient tout dire. Et ce matin je t’ai envoyé une courte pièce qui n’est pas ordinaire, mais enfin qui se peut comprendre sans une longue préparation… (*Le Silence*). Il y en a une autre avant (*Solitude*) plus tempérée, mais qui te plaira aussi. Je suis heureux. J’ai mille poèmes dans la tête. Je veux que tu sois Unique au monde ! Donc, ces pages je les écris sans précaution. Lundi soir ici même j’achèverai cette lettre, en langage tempéré ; je comprends, il faut pouvoir en laisser traîner. Cela n’est point esclavage comme j’avais sottement cru ; c’est au contraire manœuvre de gouvernement. Je reconnais ta forte tête. Or maintenant j’obéirai intelligemment ! Qu’il soit juré, chère chérie, qu’il soit juré qu’il n’y aura plus de tempête entre nous. Ton orgueil (je l’aime) a et aura plus qu’il n’a rêvé. Si les poèmes blessent quelquefois, il faut pardonner. Ces inspirations vont droit devant elles ; on ne peut guère les diriger ! Et quant aux lettres, tu vas en juger par celles que tu as reçues avant celles-ci. J’y ferai des tartines de fraternité, choses que tu comprendras, mais qui tout de même te sembleront fades. Mais voici comment je ferai. Je raconterai beaucoup. Cela intéresse toujours et permet des allusions. Les poèmes seront mis à part. Ils suffiront. D’ailleurs n’importe quoi suffirait ; nous avons passé à l’épreuve du feu, l’un et l’autre ; et maintenant nous sommes à l’état pur et héroïque. Je compte bien ne pas vieillir ; et puis tant pis. Et toi-même ne t’inquiète pas de deux ou trois cheveux blancs. C’est trois fois rien. Je suis heureux, parce que je sais que maintenant tu connais mon cœur, et que tu n’as rien à en désirer que tu n’aies. Cette pensée-là c’est le bonheur ; nous avons dû le chercher loin. Mais le voilà. Il n’y a plus rien au monde que toi. Oui ma beauté va à New York, oublie un courrier ou deux. Qu’importe ? Moi qui n’ai rien à faire, je n’oublierai aucun courrier. Dis-moi bien que je puis écrire des monceaux, pourvu que tu puisses laisser traîner assez de feuilles… Et c’est fini ; je n’y penserai plus.

Je ne pense qu’à toi. Pense au bonheur que j’ai quand je vois s’allonger des heures vides, et que j’écris un premier vers. O ! Tu sais le jour où tu me parlas de la première pièce (*À Gabrielle*) écrite ici même. Ma vie fut changée ; je fus assuré de me sauver de cette terrible épreuve. Et maintenant tout est juré et assuré. Avec quel bonheur j’irai voir Jeanne, et lui montrer enfin un visage assuré.

Encore un mot sur l’affaire de la Générale. Il y avait donc depuis la guerre soupçons, résignation, souffrance. Je suis arrivé à effacer entièrement le soupçon ; on m’a seulement dit que le platonique était bien dangereux, que l’âge ne faisait rien, enfin des choses vraies. Mais enfin on croit que la Générale (qui n’a fait que de vagues allusions d’ailleurs) a calomnié d’après des apparences. On croit que j’ai été fort ému par un roman policier (le bureau d’émigration), on se moque un peu de moi, et on ne conçoit rien de plus. Avec un peu de bonne humeur maintenant je vais achever de régler tout çà. Nous sommes absolument d’accord ; il n’y a rien, et nous n’avouons jamais. Cela ne regarde personne. Ce qui est fait est fait, et je n’y penserai plus. Je sais très bien, je te connais, que jamais cette ombre ne s’interposera entre toi et moi. Je regarde le coin chéri. Mon cœur bondit. Je suis à toi plus qu’on ne peut être, puisque tu as fait naître un être nouveau, le poète, et qui écrase les autres ! J’en suis moi-même autant étonné que ravi. Voilà donc l’amour ! Tout l’amour ! Mais dis, raconte-moi tes voyages en Pullmann, et ce pays, et la mer, et la rue, et ton logement, et tout. Les images importunes sont effacées. Heureuse lettre ! Une stupide et injuste lettre, qui a rompu les digues. Et je comprends bien que tu sois fatiguée souvent. Et je te berce, et je te guéris. Oui *Paille de Blé*; j’ai vaguement le souvenir d’une belle chose ; mais je n’y vois pas le coup de poignard ! Mais si ! Je devine ! Que veux-tu ? Cela va comme une tempête. Que préfères-tu ? Cette pièce, ou *Heures*? tu sais que les poètes sont bouffis de vanité. Je t’ai raconté déjà au moins deux fois (mais ce sont des lettres perdues, peut-être) l’entrevue avec Valéry. Je lui citais un mot du *Commentaire*, qui avait l’air d’une citation : « Absence, mon cher être », et comme il remarquait que c’était le commencement d’un vers, il dit : « Il faut faire le poème ; on ne peut faire autrement ». À quoi je dis : « Aussi est-il fait ». Lui bondit : « Et où ? ». « Au fond de la mer !). Il m’avait compris ; il fit briller ses yeux magnifiques (ce que disaient les miens, je ne sais) et me dit : « C’est beau, d’avoir un motif caché ». Ces moments-là sont dignes de toi. Et tu ne peux tout de même pas dire que tu es méconnue. Maintenant, tu sais, si je n’étais aimé que comme poète… Mais tout est ensemble. Et j’ai mille preuves ; et j’étais un sot. Fais donc ton métier et fais ta pelote, comme si j’étais un pilier de brasserie et si tu devais me nourrir. Au fond, qui sait ? J’ai connu trop tard, oui, que tu aurais tout cassé et sans un regret… Au reste je t’ai toujours vue ainsi, même dans le plaisir. Souviens-toi !!! Sur ces quatre pages je me permets d’être fou. Oui je serai sage. Je serai ce que tu voudras. Ah ! J’avoue que ton visage me paraît beaucoup moins loin. Sois bénie, ange charmant, diable charmant. Ici je vois tes yeux soudain tournés vers moi, et qui me communiquent une admirable certitude. Ainsi ne te fais pas de souci. Rien n’est changé. Ta lettre, je la saurai par cœur. Aussi peut-être tu n’osais pas. Mais pense que tu es moi et que je suis toi. Relis notre livre secret ! Ici tu ne peux pas douter, ni moi ! Et fais joyeusement ton travail. Tout ce que tu me diras, je le ferai. Et voilà. SI ces deux feuilles ne te font pas un lit de roses !.. et tout est sauvé, comme mon câble te disait. Ici par exception une caresse marine salée, sans fin. Veux-tu ? Ton ALAIN et ton Dick.

Lundi matin 21 octobre, en regardant mon jardin, et relisant cette lettre décousue de ton pilier de brasserie, un peu fou de bonheur, je veux encore noircir ces marges. Ce soir à la brasserie je t’écrirai en *savonnant l’eau*; mais quand je dis que le roman d’Oriane est à conserver, justement c’est pour bien brouiller tout. Par prudence ne garde que les poèmes et les pages brouillées volontairement ; même les confidences à double sens, brûle-les. Les poèmes suffiront. Ne sont-ils pas la preuve des preuves ?

Dis-moi bien (car toi tu n’as pas de raison de ne pas tout dire ; et donne-moi au moins ton poème de cœur en échange des miens). Dis-moi si je eux écrire beaucoup ; aie de la ruse ; je sais ce que c’est ; je sais que c’est pénible ; je sais qu’on sacrifie souvent ce qu’on aime, parce qu’on sait qu’il a tout ! Mais il faut le lui dire ! Baisers fous.

Tu le vois, tu peux tout pour mon bonheur, mais en te livrant un peu. Une courte lettre, en plus, et en quatre mots griffonnés, nourrira mon cœur. Je sens ta fatigue. Et toi ? Crois-tu que je suis lucide. Il faut pourtant que nous arrivions ensemble à une sorte de sérénité passionnée ! Les choses tristes je les oublie il est vrai plus facilement que toi. Une double vie est difficile. Moi je n’y trouve plus que de l’ennui. Mais toi si libre ! La vie est comme çà ; il faut en triompher ; pense au bonheur merveilleux que tes lettres peuvent me donner. Pense que je te crois absolument.

Pense que moi aussi depuis tant d’années je lutte pour me garder une existence secrète. J’ai faibli quelquefois. J’ai demandé pardon. Ce que tu peux sauver, sauve-le. Surtout crois en moi. Rien n’est changé. Je t’adore.

# 21 octobre 1929

NAF 14232 / 214-215

Lundi 21 octobre à la brasserie soir.

Ma chère Gabrielle, ma précieuse amie. Ce soir diner de gala. Alouettes pommes paille, bourgogne rouge, raisin. Une *Lucky Strike* avant le dessert. C’est pour te faire revenir plus vite ! Servi par le long garçon noir qui me disait l’autre soir : « Il y a bien six mois… ? » Au fond je ne suis heureux qu’ici. Avoue que c’est un peu bête. Existence de visionnaire. J’ai toujours pensé que j’étais un homme extraordinaire ; mais la preuve ne venait point. J’avais du génie, mais pour le fond de la mer, j’entends secret ; et toi seule tu peux me comprendre. Ce soir j’avais mes hommes politiques ; mais Cancouët est parti sur nos souvenirs de guerre ; c’est sans fin. En venant ici je pensais encore à cet obus qui me tua, ayant éclaté devant mon nez. J’ai dormi deux heures je ne sais comment ; en m’éveillant je crus sortir du tombeau. C’est le choc de l’explosion qui fait cela. Et tu crois peut-être que je vais dire : « Quelle veine si étant deux mètres plus loin j’avais été tué net ». Pas du tout ; Je veux bien des instants pénibles en échange de grands bonheurs. Vive la vie ! Et tant que j’aurai un souffle je jouerai le jeu. Pour cette force de vie (v. Républicaine) je suis sans rival. Tu ris. Tu te dis que j’ai bien dîné. Mais oui. Et toutefois avant le dîner c’était pareil. Tu peux voir d’après cela qu’il ne me faut que quelques douceurs d’une amitié savante, pour me rendre heureux dans le malheur. Car il y a des malheurs de précieuse source, comme tu dis ; et il ne m’a pas fallu autant de temps que tu crois pour l’apprendre. Mais cela n’a point de sens, même pour ta finesse superlative (le dessous du nez !) à moins d’entrer dans les romanesques confidences. J’y viendrai peut-être tout à l’heure. Je t’ai laissée vendredi soir ici même. Sortant d’ici, et tout sous l’influence de tes huit pages (tu sais si bien !) me voilà roulant en taxi vers le 146, arrivant chez Jeanne, un peu fou. Lui disant : « Nous sommes réconciliés ». Je lui avais dit une autre fois : « Cette enfant me fera mourir par sa capricieuse humeur. D’ailleurs c’est son droit ». Elle riait. Mais enfin j’ai saisi l’occasion de remettre mes choses en équilibre. Je n’allais pas pour lui dire cela, mais pour l’avertir qu’enfin *Charmes* avec Commentaire était annoncé, et qu’elle pouvait aller chez Gallimard (elle y était allée inutilement). Et je lui ai dit : « Prenez le plus cher ; je paierai ». Tu trouveras peut-être que ce dernier mot est de trop ; mais je te dis la chose comme elle est, et pour te faire rire. Sache bien que je n’ai maintenant qu’une chose en tête, effacer le pli de ton front. Que tu te fasses du souci à cause de moi, je ne puis le supporter. Çà va. Je tiens. Nous disions : « C’est moins pire que la guerre » ; j’approuvais mollement ; je me méfiais. Maintenant, expérience faite je dis Non ! C’est pire que la guerre. Mais tu ne peux pas savoir. Ta situation n’est tout de même pas la mienne ; elle le fut, admettons ; elle ne l’est plus. Pour qu’elle le fût il faudrait un événement que je sais impossible. Tu dis qu’il ne faut jurer de rien. Tant pis. Je jure de cela. Et donc c’est pire que la guerre ; mais je tiens et je tiendrai. Je te verrai ici, à cette table, et je te ferai des discours pleins de feu ; et tu seras ravie. L’amitié est tout de même quelque chose.

Tu veux savoir ce que je fais. J’ai 65 élèves qui travaillent plus que je ne voudrais. J’ai ce Commentaire qui est démesurément long (il faut remplir le blanc) qui m’ennuie, et qui est sans valeur à mes yeux, écrit n’importe comment. Tu y liras toute mon âme, et un désordre dont tu as seule le secret (peut-être Oriane…). Avec cela les premiers cours furent vaseux ! C’était à demander tout de suite la retraite. Mais je fuis cela plus que tout. La retraite périodique du Vésinet est déjà tellement pénible. Un comédien en scène ! Il a réussi. Il n’est ni fier ni content. Tout cela cent fois mérité. Je ne suis point lâche ; je fuis face à ce noir destin. Pour peu que tu m’aides ! Et Oriane aussi. Je reprends mon roman. Tu y pourras apprendre un ou deux choses sur l’homme, animal impénétrable.

Lorsque cette O[riane] (elle était alors, et elle est toujours au Caire , où elle a un engagement pour longtemps) me fit savoir qu’elle n’était plus seule en son exil (il y a bientôt un an), ce fut pour moi une chose prévue, mais non pas crue ; et je me serais si bien passé de le savoir. Coup de massue. Savoir pourquoi une femme dit ces choses-là ! Je crus d’abord qu’elle ne pouvait faire autrement... Je me trompais. On se trompe toujours. Elle le fit par exigence de cœur et je le comprends et c’est très beau. Seulement on crie un peu sous le couteau. La jalousie est une chose précise et perçante. Naturellement je m’arrangeai (comme le congre s’enroule sur la ligne, tu te souviens ?) pour souffrir le moins possible ; je supposai (tu me reconnais bien, l’insouciant garçon) que c’était une surprise, un entraînement de plaisir comme dans *La* *Garçonne*. On oublie ces choses-là. Que n’ai-je pas moi-même sur la conscience. En vain elle écrivait : « L’oubli est impossible ». Je m’en chargeais. Ce qui est inférieur est aisément méprisé. Ce qui gâta tout et me mit à deux doigts de mourir de chagrin (tu ris, tu as tort !) c’est qu’ensuite il m’arriva sous forme de recommandations, la preuve que l’événement n’était nullement passager. J’aurais bien dû le savoir ; je pouvais le deviner ; je suis même capable de tout deviner ; mais je ne devine que ce qui me plaît (ou ce qui me déplaît le moins). Cela fit une crise dont tu as eu les échos, et je t’en fais mes excuses, car tu prends trop de part à mes peines, et tu as tes soucis, ta fatigue. Je le sens comme si j’étais toi et je suis bien honteux. Mais cela ira mieux. La correspondance avec Oriane est difficile, mais enfin elle subsiste et je crois bien qu’elle a compris que ce qui m’a irrité c’est plutôt ce que j’ai été forcé de deviner qu’un doute quelconque sur elle, ou un blâme quelconque conte elle. Ah fichtre ! J’ai fait mon examen de conscience. Et quand je pense à cette insouciance funeste. C’était toujours la guerre ! Je me disais : « Bah ! Je ne serai pas encore tué cette fois-ci ». Et je jouissais du présent. Les choses désagréables, j’aimais mieux n’y pas penser. Je me disais : « Viendra le jour mortel où elle vivra enfin pour elle. C’est inévitable. Eh bien ! Je ne mourrai toujours pas à la fleur de l’âge ». Ajoute l’énorme travail que j’avais à ce moment-là. Je me plongeais dans le bonheur et c’était tout ! Insensé ! J’ai fait mon malheur. Je l’ai voulu. Elle ne s’est point vengée non. Mais la logique des choses m’a cruellement puni. Je tiens. Mais sache, précieuse et unique amie, que tu m’y aides. Et je reviens à ce que je disais du supplice chinois (*Les Heures*). Il vient de ce que j’ai su de précis ; mais ces choses déplaisantes s’effacent d’elles-mêmes. (V. Fabrice quand Clélia est mariée). Nulle curiosité ici du poète ; il n’a pas envie de lire des lettres révélatrices ni rien de pareil. Il ne se pose pas de questions. Il vogue dans son merveilleux passé. Il arrange l’avenir à son goût (Cela sera ou ne sera pas. Mais on peut toujours rêver). Il ne demande qu’une chose à son Oriane c’est qu’elle ne s’étudie pas à la froide amitié (À quoi bon ? Au profit de qui ? Le poète est inoffensif, et au surplus il est vieux) ; c’est qu’elle évite de faire sentir la pression sur le point douloureux. Mais voici où le cœur féminin est admirable, et c’est une chose que tu peux comprendre mieux que moi. Si elle ne souffrait point, comme elle arrangerait tout ; c’est tellement facile ! Mais une passion l’agite (qui me ravit). Elle se contrarie elle-même et se punit. Et voilà ce qui est pire que la guerre. Mais bah ! Elle s’endurcira sur ce point sensible ; elle saura penser à moi sans y penser. Et l’allure de cette lettre te fait deviner que cela se fait déjà sentir. En sorte que j’arrange tout de nouveau (comme le congre) et j’écris à mon amie Louise Gabrielle (peut-on écrire ainsi l’adresse ? J’aimerais) une lettre en somme de bonne humeur. Je me suis mis à préparer sérieusement ce que je dis, à l’écrire d’avance (car autrement c’est déplorable ; une chère image s’interpose, et le développement va à la dérive). Il le faut. La poésie en pâtira. Mais ce que je te dois d’abord, à toi, c’est un ami sur ses pieds, et non pas étendu par terre. Et tu peux tellement m’aider. Tu vois l’effet d’une lettre un peu plus abandonnée à l’inspiration. Quatre lignes quelquefois suffiraient, seulement dictées par le cœur. Rien n’est changé ici, en moi. Je fais l’inventaire. Tout est intact, et neuf et jeune (sous les cheveux blancs). Je t’en souhaite autant, et je crois que cela est. Je comprends même tout, car tu sais que je puis tout comprendre ; et même ce qui ne peut se comprendre, je le sens. La grande affaire est de ne pas laisser l’ombre de la défiance entre nous. Les mois sont si longs. Amorcer seulement le prochain dîner d’alouette, et l’Océan immense sera vaincu. Je vois ce charmant moment. J’y rêverai. Et au diable le reste. Les poèmes ont raison et tu le sais. Ne parle pas contre toi, tête de fer ! Pourquoi voudrais-tu être plus logique que moi ? Tu sais comme j’étais insensé. Mais sincère toujours, et fidèle, tu peux maintenant en jurer ! Ami fidèle je suis (comme à Morgat, oui) et resterai ton ALAIN.

# 22 octobre 1929

NAF 14232 / 216-217

Mardi 22 octobre [1929]. Matin (9h15).

Ma chère Gabrielle, après l’heureuse soirée d’hier où il m’a semblé que je sortais des brumes de l’égoïsme, après une nuit étrange, de sommeil et de songes symboliques, après enfin une matinée de travail heureux, prompt, lucie, je cède à l’appel du cœur ; je reprends mon cher papier d’autrefois. Je cours, afin de ne pas manquer le départ. Je laisse les vers inachevés. Et du reste il y en a qui tomberont, parce qu’ils portent des poignards, comme tu dis. Plus tard peut-être, et à titre de documents. Même quand il s’agit d’Oriane, j’ai encore peur de te blesser. Mais voici mes méditations, qui ressemblent assez à une mystique très obscure ; et je n’essaierai pas de l’expliquer trop ; cela doit rester entre nous et le papier n’en peut porter que de vagues signes. Me vois-tu revenant hier à pied par le quai, d’abord vers le Louvre, puis par le pont des Arts, le porche de l’Institut, la rue de Seine, puis la rue de l’Échaudé, *L’abbaye* derrière Saint-Germain des Près et enfin la rue de Rennes qui est pour moi comme un étrange poème où il y a de tout ; quels sillages ! Quels chemins. Chaque auto qui passe signifie quelque chose. Et cette horloge de la gare ! Quelles heures diverses elle a marquées ! Même le tournant final vers le garage. Quelles pensées ! Je ne parle pas de la plaque Bondy qui a pour moi la valeur d’une sorte de visage. Ce n’était que le préambule d’une nuit étrange, de rêveur, de visionnaire. Le thème des rêves était celui-ci. Une femme est poursuivie dans la campagne. Par qui ? Je ne sais. Elle se cache dans les bois, dans un vallon. Sans qu’elle me voie je la protège (sans pouvoir intervenir ; seulement en pensée). Il y a des routes, des chemins, des couverts, un immense pays ; et toujours poursuite, course, refuge. À la fin, cela devient absurde ; un enfant de douze ans couvert de savon mousseux, et qui a sauvé la fugitive ; et j’embrasse l’enfant ; je le couvre de savon. Je me réveille ! Il est trois heures du matin - c’est toujours le même réveil, comme à un coup de cloche. L’imagination a ici un point de souffrance inexplicable. JE te dis tout cela en courant ; tu devines les pensées. Mais voici le fond des pensées. J’ai médité sur tes huit pages admirables du 7 octobre, qui m’ont sauvé des pensées sur Oriane et de tout. Miracle de l’amitié, de la divine amitié, sans limites et sans fond. Peut-être bien que tu feras de moi quelque chose de très bon (l’intelligence même s’en trouve éclairée). Et voici les deux points troublants (et obscurs) qui m’attirent. « Mon secret, qui me ronge intérieurement et que toi-même tu ne comprends pas entièrement ». Cela brille pour moi, quoique mystérieux. Fille sublime, je t’avais bien jugée. Tu semblais dire que je te plaçais si haut, trop haut. Tu m’accorderas bien la pénétration (excuse l’écriture qui galope, mais nous savons deviner !). Je commence à savoir que l’épreuve étrange, où on pourrait croire que D. est la seule victime, est autant et peut-être plus pour toi que pour moi. Car moi je ne sens plus de déchirure. Il y a longtemps que l’autre côté, disons du Vésinet, est à l’état inerte ; c’est pure comédie, où ma pensée ne peut même pas s’attacher. C’est le devoir abstrait. L’habitude a mis là ses épaisseurs qui émoussent la sensibilité. C’est une sorte d’absence de moi. Et cela tu finiras par le savoir. Mais d’autre part, et considérant des situations symétriques (ce n’est pas clair, mais tu comprendras), il y a au contraire un déchirement, une contradiction, une impossibilité de résoudre en un sens quelconque, aussi bien que d’accepter en un sens quelconque. Refus de toi-même, contradiction en toi-même. Impossibilité d’être ce que tu veux et d’être ce que tu ne veux pas. Ce que tu exprimes en ces deux terribles mots, que j’ai lus plus d’une fois : « Qu’importe moi ? ». Cela est terrible à lire ; mais enfin je dois comprendre. Car tu sais bien aussi que tu importes à moi plus que tout cet univers ; car tu es mon œuvre aussi et ma ressemblance ; je dirai ma fille, et tu comprendras. Sens-tu l’immense fraternité qui s’élève ici ; mais il *faut* que tu y mettes tout, car, tu le sens bien, rien ne se divise ; et dans ton grand homme comme tu dis ce n’est pas le mot *grand* qui importe, et efface-le. Il reste une chose immense, et qui est tout. Si tu sens cette intime communauté, tu trouveras enfin quelque chose qui est digne de toi-même dans une certaine violence ; mais la violence est passée et surmontée ; elle n’est plus ; ce n’est que douceur profonde , que tu dois sentir, dont tu dois vivre en pensant que tout ce qui est de toi exprime notre lien *tout*!! Je m’en tiens là. Mais avoue que ton cœur ambitieux trouve enfin plus qu’il n’espérait, le nid et le refuge absolu, quoi qu’il arrive. Et enfin par toi je comprends la vie. Ce que j’avais jeté dans *Paille de blé* et qui m’élevait presque au sublime c’était le sentiment des grandes forces tellement supérieures à nous mais aussi du grand Jugement de cœur, tellement supérieur à elles.

L’heure avance ! Je viens à l’autre chose… « Mais ma souffrance venant de t. est encore plus douce. Tu verras tendre ami petit à petit tu arriveras à cela, mais ce ne sera pas en un jour etc. » Ainsi cette route radieuse où je marchais, tu m’y précèdes. C’est toi qui avais compris cela la première ! Ces pensées m’ont bouleversé et changé (changé ! c’est-à-dire que je suis plus que jamais le même, tout entier et absolument pour toi). J’ai compris, et j’y suis. Tu ne peux pas savoir ce que c’est pour moi que cette lumière ! Oui cela maintenant je le sens et je le sais ; et tu sauras alors que toute souffrance de toi (celle qui te ronge) et qui est la même en moi, est encore un message heureux que tu m’envoies par-dessus les espaces de la mer ; et cela me baigne et m’entoure. Avoue que j’avais raison de m’en tenir à toi, malgré tout et contre tout. Avoue que cette Paille de Blé était bien le secret de tout ; je n’avais qu’à attendre. Mais il a fallu bien des épreuves et passer par le feu. Car l’amitié même a ses drames (comprends-tu ?). Et il faut passer tout près de la grande culbute pour commencer pleinement à vivre. Et rien n’y fait rien. Rien ne peut contre. Les tourbillons pourraient te rouler comme paille légère, aussitôt l’être se reforme et se joint à l’autre immuable et tout est purifié, lavé, tout neuf, sans la moindre [ ???][[5]](#footnote-6). Je cours à la poste, assuré que cela valait la peine d’être dit, et de te jeter deux lettres au même courrier. Je comprends maintenant ; là n’est pas la difficulté. Il faut seulement éviter toute chose qui ne serait qu’inutile déchirement. L’exil est une chose terrible, et tout s’y complique. O Solitude ! la meilleure des choses mais aussi la pire. Sauras-tu trouver ici l’expression ramassée et suffisante d’A. et de D. ensemble et inséparables ? Oui tu le peux. À toi de cœur. ALAIN

# 25 octobre 1929[[6]](#footnote-7)

NAF 14232 / 218-219

Vendredi matin 25 octobre 1929.

Ma chère Gabrielle (les mots froids expriment bien mal…). J’écris pour le courrier de demain. Je prévois, puisque tu m’avertis que tu vas à New York, que je n’aurai rien à ce courrier-ci. Je n’en serai pas moins ce soir à la brasserie, méditant peut-être quelque poème. Je viens d’en recopier un qui est trop long, mas qui donne peut-être la juste proportion de la joie et de la mélancolie qui sont le lot de l’ami solitaire. Et puis j’ai pensé beaucoup. Ton lot n’est pas meilleur. Peut-on rayer vingt ans ? Peut-on y mettre le mot fin ? Ce fut insensé de l’essayer, mais enfin tu as osé et tu as fait le saut. Et comment ! En es-tu plus avancée ? Mais j’hésite à te parler de toi. Ton secret ? Je le retourne, en ayant l’air de vivre pour autre chose. Tout ce que tu m’écris je le crois, mais naturellement il me manque trop, je suppose trop et trop en l’air (c’est peut-être heureux) pour comprendre tout à fait. Finalement, comme je te disais, j’arrange tout pour le moins mal. Je suppose que tu as voulu une vie moyenne et sage, armée mieux contre l’isolement et l’ennui, efficacement protégée, enfin tout ce qui pouvait sauver un mouvement de nature, d’humeur et de faiblesse. Et là-dessus, tout à fait en l’air, je dis qu’on n’a pas les sentiments qu’on voudrait, et que, la contradiction, l’autre parti, si vivace, on voudrait le faire taire un peu. Mais c’est assez sur ce que je veux ignorer. L’amitié n’interroge pas ; mais ici, il y a une nuance de plus : l’amitié craint. Je suis faible, j’en conviens. On ne reste pas toujours dans l’état sublime où ta grande lettre m’avait mis. J’ai mon secret aussi, et il se peut que, par une harmonie étonnante (harmonie ? si l’on peut dire) nos deux destinées trouvent les mêmes épines, ou à peu près. Mais mon secret, est-ce un secret ? Tu le connais assez bien ; et même Oriane, plus vivement intéressée, en sait assez il me semble pour calmer un peu son cœur orageux. Le fait est qu’avec la reprise des travaux je retrouve devant moi une santé de nouveau fragile et dont je suis le médecin. Un rôle à jouer. Qui ne joue un rôle ? Je reviens à moi (afin de ne pas dire de choses fausses). Je sais très bien mon rôle et comment il faut feindre. JE veux le jouer. Il y a tant d’années que je le joue. Mais j’en suis de plus en plus absent. Une seule pensée, une seule image, toujours présente, à croire que je la touche. Je ne peux ni ne veux oublier un seul moment mon être véritable ; je ne l’essaie point. Quand on en vient à ce point-là, on ne se sent même plus double. Absent. L’affection ne vient pas avec l’habitude, comme on pourrait croire ; tout au contraire. Car il y a un contraste trop cruel entre le semblant et la réalité ; Par exemple cet amour dont il est entendu que je suis l’objet, qu’est-ce que c’est ? Besoin de sécurité, effort de toute une vie pour sauver un moment de faiblesse. Mettons aussi admiration (mais aveugle). Au fond n’importe qui m’aurait aimé et m’aimerait encore pour toutes ces raisons-là. Et il y avait à l’origine tant d’avantages ! C’était, pour tout dire, une si bonne affaire ! Ces choses rendent froid. J’ai toujours méprisé ces mines et singeries ; elles sont fidèles. Eh ! La belle affaire. Tu m’as toujours vi défiant, rusé, et Normand, comme tu dis. Mais avoue tout de même que j’avais plus d’une raison ! Me vois-tu comme Lesc. et tant d’autres pris au filer d’un amour raisonnable ? C’est pourquoi j’ai toujours jugé, en pirate, ces comédies *presque vraies*, fondées sur la vanité, et d’ailleurs confirmées aussitôt par une nature molle, et qui cherche à plaire. Or j’ai connu, pour mon bonheur, une fois j’ai connu l’amour vrai, l’amour qui sacrifie tout et qui n’espère pas beaucoup, l’amour qui ne calcule jamais, intrépide et franc, qui joue toute sa vie, qui le sait ; qui n’a rien à attendre ni des intérêts ni des habitudes, qui foule aux pieds l’opinion et la vanité, qui se nourrit de soi seul. Tu sais qui ce fut ? La merveilleuse Oriane, qui de vingt ans de traverses, d’oubli de soi, vous fait offrande et jamais ne balance ni ne regrette. Il fallait ce diamant pur et dur pour tirer l’étincelle de cet être prudent que j’étais. Étincelle ? Ce fut l’incendie. JE peux le dire maintenant que toutes les preuves ont paru. Trop tard ? Mais tu dois sentir, toi la rusée, que les preuves tuent le sentiment, quand elles viennent trop tôt. D’où ces jeux merveilleux dont peu à peu on s’enivre : « Tu es libre. Je ne veux rien de toi que toi. Que tout soit ignoré, qu’importe ? Que tu ne sois point lié (ou liée), qu’importe ? », etc. Jeu dangereux, terrible, qui promet pour la fin d’une vie non pas l’habitude dormante, mais les peines au contraire les plus mordantes, des peines de 15 ans en un vieux cœur. Mais qui comparerait même le malheur au comble (et Oriane par une fatalité ne m’a pas épargné ! je t’en fais juge) à ce fade mélange qu’ils nomment le bonheur ! Peut-on hésiter ? Sachant tout d’avance, est-ce que j’hésiterais ? Où ma vie maintenant ? Où mon bonheur maintenant ? Dans cette espèce de monastère à deux où je passe une partie de mon temps à jouer une triste comédie ? Non, mais dans l’autre monastère où je vis seul, en cette brasserie où je suis seul, partout où je suis libre d’être moi. Ne croie pas que je n’y sourie pas quelquefois ! Mon choix est fait. Tu te souviens d’un *très sage* conseil que tu me donnais quelquefois, et que tu me rappelais dans ta lettre, tout en me disant une fois de plus que tu ne le suivrais pas pour ton compte le cas échéant ? Et je répondais en Normand, dis-tu ? C’est que je ne croyais pas que le conseil fût tout à fait sérieux. C’était plutôt je pense pour m’éprouver et me piquer un peu, pour savoir ce que je pensais. Et en ce temps-là c’était le temps des jeux et du bonheur (même d’amitié). Il y avait de la coquetterie des deux parts, avoue-le (songe que c’est tellement ta nature. Je ne parle pas de la mienne !). Mais là-dessus je n’ai jamais eu un doute au fond de moi ; et maintenant je le dis plus fermement encore. Cela ne peut être et ne sera point. *Moi* je dis *jamais* (quoique tu aies dit qu’il ne faut jurer de rien). Ce serait renoncer à tout ce qui est ma vie. Ce serait nier, écraser mes plus chères pensées. En mon cœur, et je dis même des lèvres, je n’ai jamais fait qu’une promesse à moi. Je pense que toi, ma plus intime amie, ma seule amie, tu te permets encore un doute. Du moins Oriane le sait ; elle n’en peut douter maintenant, seulement par les témoignages que je lui fais passer si péniblement. Car, pour entrer dans les confidences, je me trouve privé de tous les moyens d’expression, hors la poésie. Encore dois-je me méfier de certaines touches trop vives. Et tu croirais que c’est une raison de prudence ? Mais non pas même. Ce n’est pas la profonde raison. La profonde raison, c’est que les mots trop vifs, parce qu’ils déplaisent, font mal. Et la preuve en est qu’après avoir réservé sa liberté, à elle, de tout dire (qui reste entière comme tu comprends bien), je vois qu’elle s’en prive, qu’elle se refuse des émotions brisantes. Et le grand sentiment tiendra-t-il à ce régime de tous les genres de privation ? Il tiendra ! C’est l’épreuve suprême. Et soit.

Je reviens à toi. Ce que tu peux par quelques mots que tu sais, rendre ma vie supportable et même belle, tu ne le sauras jamais tout à fait. Même une amitié ne connaît pas son pouvoir. Rien n’est changé. Tu m’as tout dit sur notre avenir, tout ce que j’espère. Cela sera-t-il et comment ? Autre affaire ! Je ne vois pas bien comment tu pourras revenir et de nouveau jouer avec les passeports. En tout cela je vois plus d’obstacles que de recours, et de toutes les façons. Mais tout cela appartient au Monde, qui est tellement le plus fort, et qui n’a même point promis que nous ne serons pas estropiés, ou brûlés, ou noyés. Ce risque, le cœur l’accepte pourvu qu’il sache que de l’imprévu le sentiment fera toujours la plus belle chose du monde (Morgat !). Là-dessus il n’est pas défendu de rêver. De toute façon ce sera très simple (même parenthèse !) ; tout sera balayé ; les pénibles souvenirs seront effacés ; et comme tu dis l’âge n’y fera rien du tout. Sur cela sache que je te crois. Et l’amitié ne serait pas l’amitié si… Mais je n’insiste pas ; tu sais m’entendre. Et rien n’est changé. Je dirais même : c’est encore plus beau, par le feu des épreuves, car une justice se montre ; on voit les cœurs ; il n’y a plus de doute, ni de petites pensées. Que sont-elles ? Pour moi souvent je te suis en tes voyages, dans ton Pullmann bleu, dans les gratte-ciel, et de retour à Boylston Street. Je te vois parée et brillante, toujours vive, et, pour mes regards seulement, tendrement pensive et absente. Les points obscurs s’effacent ; il ne me faut qu’un peu d’aide et il n’est pas croyable que de nouveaux coups (je pense de nouveau à Oriane ; pardonne-moi, je mêle tout) … Je travaille ; je remonte une pente difficile ; il faut que je serre de très près mon métier ; autrement il fuit, et je regarde encore autre chose… Le *Commentaire* est bien inégal. C’est une folle entreprise. Et dans quelles conditions !! La poésie (la mienne, la secrète) lutte contre tout le reste. Je ne peux pourtant pas lui couper les ailes. Enfin tu me comprends. Ne te retiens pas trop de me le dire. Oriane m’a déjà tant retiré peu à peu (en apparence ; mais l’apparence perce le cœur). Toi du moins trouve le moyen de me dire tout ce que tu sens. Pour un rien tu me vois voltigeant et plus fort que tout. Lourde charge que tu as ! Mais on ne mesure point d’avance. J’ai encore trois roses ; je t’en envoie seulement la pensée, et le parfum *en idée*. Il faut être privé de tout pour connaître les ressources du cœur. Ton ALAIN et ton Dick.

# 26 octobre 1929

NAF 14232 / 220-221

Samedi matin 26 octobre. 8h10 à la rue de Rennes.

MA chère Gabrielle, encore mon cher vieux papier. Je l’aime. Il me rappelle un temps où j’allais chez Levasseur, chez le notaire, à la brasserie, comme une âme en peine, et où je me croyais malheureux ; maintenant par souvenir et par contrainte aussi, cela me paraît un pur bonheur. Toutefois cette pensée même ne m’attriste point. Je me trouve touché d’une sorte de grâce, et c’est pour cela que je t’écris une lettre de plus, en pensant que ces détails n’ont pas d’importance à côté des pensées et des sentiments, qui ne s’arrangent pas sans peine soit ici soit là-bas. Ce matin j’ai un peu de travail, et, sois tranquille, je vais le faire ; mais je ne puis m’empêcher d’écrire. Te dire pourquoi, c’est impossible ; ce sont des impondérables. Hier à 5h Sévigné, pour la seconde fois ; j’avais écrit tout ; aussi j’ai pu me risquer, et il n’y a eu que deux ou trois trous, d’ailleurs visibles. Un silence (tu sais de quoi il est fait…) et puis je reviens tranquillement à mon papier. Cette indifférence, qui me fait penser à Fabrice prêchant, doit être effrayante à constater pour les gens ; on passe pour un homme qui n’est pas de cette terre, qui se moque de l’opinion et de tout, et donc qui ne se moque pas de tout. Enfin d’ensemble c’était bien ; d’autant qu’il y a eu un développement sur les passions (tu ris !) plein de feu et de vérité. C’est toujours Fabrice ! Après cela je suis venu, quoiqu’averti par toi, attendre le courrier de 7h45 qui ne m’a apporté qu’un catalogue. Mais je n’ai pas été triste ; j’étais dans la région du rêve et de l’amitié pure (mais comprends-y tout ce que tu sais, mais seulement le tout éthéré, aérien, le tout léger et gréé pour traverser l’Océan). De là la brasserie. J’avais ce papier préparé dans ma poche ; et pourtant je n’ai rien écrit. Si le patron (mais je crois qu’il n’ose plus) m’avais demandé : « Bonnes nouvelles toujours ? », j’aurais répondu : « Très bonnes, c’est-à-dire mauvaises, car le retour n’est pas en vue ». Mais plutôt j’aurais répondu vaguement et poliment, car tu sais comme je suis, à peu près aussi dissimulé que quelqu’un que je connais un peu ! Bref, j’ai fait le pilier de brasserie, lisant *L’Intran* (le marchand ne se montre plus) et fumant comme un sage, et laissant errer ma pensée sur des choses agréables, sur de bonnes phrases, sur des images charmantes que le lieu me suggérait. De ce coin à droite, non tout à fait au fond, je voyais dans la glace (au-dessus de l’endroit où on coupe le pain) le haut d’un visage qui était peut-être un peu plus coloré, non très différent, assez tranquille et même il me semble entouré encore un peu d’une sorte d’heureuse buée. Une fée sans doute à ma naissance m’a donné cette couronne païenne, et il en reste encore quelque chose. J’insiste, parce que ce tableau peut te plaire et te reposer. Après cela, me voilà parti à pied par le chemin que je te disais, le pont des Arts, la rue de Seine, l’Échaudé, l’Abbaye, la merveilleuse église à nous, et la rue de Rennes encore plus étroitement amie ; j’y croyais rouler dans la Citro. Je voyais le mouvement des gants sur le volant. J’imaginais le gardien du garage etc. Tout cela doux comme le temps. Puis coucher, un peu de lecture (*Le colonel Chabert* de Balzac). Peut-être une petite larme, quad cet homme mort rencontre *sa femme* et se heurte terriblement à mille intérêts d’opinion, de situation, d’argent. Il se résigne, il redevient mort. Mais as-tu lu cela ? Ensuite sommeil profond et bon (tu as donc de douces pensées ?). Rêves étranges, mais indistincts ; non pas tristes ; mais une image se cache, on se croit sur le point de la découvrir. Réveil à 7h. Tub, Cologne et café au lait. Tu n’as guère de ces instants de flânerie et de rêverie ; cela vaut mieux quelquefois… D’autres fois c’est bien doux. Une tasse fêlée jette dans des rêveries délicieuses. Songe que je n’ai plus de classes le samedi matin… On peut rêver. Qu’est-ce qu’on risque ? Sera ce qui pourra être. Et tu sais bien que comme Chabert je retournerai au royaume des ombres dès qu’il le faudra. En cela tu es maîtresse de tout, jusqu’au dernier détail ; et cela, si tu y penses bien, si tu en es bien sûre, doit te disposer à un bonheur plein ; car tu ne peux désirer une plus parfaite puissance sur ton ami. Efface donc les soucis autant que tu pourras, efface le pli de ton front. Me voilà presque heureux et à peu de frais. Tu avais raison ; on peut encore être heureux d’un malheur aimé. Mais je voulais te dire une chose, déjà dite je crois. De mardi en huit, 9 à 10 du soir je commence conférence ouverte à Sévigné, sur les Beaux-Arts, payée par quelques banquiers (200 ff l’heure). Et je pourrai même encore publier ces conférences, que la revue *L’art vivant* me demande. Ces profits m’aideront à entretenir une caisse secrète tu sais pourquoi ; c’est un peu ridicule auprès des dollars ; mais tu ne mépriseras pas la petite bourse du pilier de brasserie, du poète, du rêveur. Maintenant il s’agira de prêcher (comme Fabrice) et il faudra y travailler de près et tout écrire ; sans quoi on aurait des effets un peu trop étonnants. Le ridicule de l’affaire c’est qu’on aura peut-être 300 personnes pour 50 places ; mais je me moque de cela. La personne aux yeux de poisson frit (assez démolie et malade) s’occupe de cela ; mais elle n’y gagne rien, comme tu penses bien. Si nous n’avions que ces questions-là ! Ma sœur, qui est rusée, s’arrangera je le crains pour y être à son passage, et cela me sera parfaitement désagréable. Avoir été humilié toute sa vie par un refus d’admirer (excepté ce qui est plat) et voir que la vanité ramène, c’est parmi les choses les plus tristes (ma vieille amie comprenait si bien cela). Mais qu’importe ? Une seule chose importe. Clélia ne sera pas au sermon. Que de choses vides et indifférentes ! Et sans doute tu en dis autant ; et même pour les choses que tu ne voudrais pas indifférentes. Mais on ne sent pas comme on veut. Pour moi je ne veux pas m’intéresser et je sais que cet état durera indéfiniment. Faut-il s’en affliger ? Non puisque je le veux ainsi. Toi tu es autrement je pense, parce que tu as un plus large temps devant toi ; il faut bien que tu penses à ta vie, que tu la rendes supportable, étant si seule et si loin. Peut-être n’y avait-il qu’une vie agitée et purement frivole (dans le sens terrible) qui pouvait t’arracher à toi-même. J’ose à peine dire que j’aurais souhaité cela, et redouté aussi. Mais, en dépit peut-être de New York, étrange et puissante ville, cela n’a point tourné ainsi. Bien loin de là ! Mais je m’égare. Non point tristement. Je vois toutes choses de haut, et je te connais. Si tu te trouves un peu trop étrangère à la vie tranquille, pardonne-moi ; tout cela fut de bonne foi, et en somme purifié, quoiqu’en dehors de la mesure commune. Le pirate est fidèle et le fut 20 ans durant, mais toujours pirate. Tu ne me diras pas ce que tu en penses. Tout cela est assez obscur je pense. Ton Dick.

# 28 octobre 1929

NAF 14232 / 222-223

Lundi soir 28 octobre 29. Brasserie.

J’ai reçu le câble ce matin ! Voilà qui remet un homme debout ! Mais d’abord les affaires. Ce matin je suis allé à la Société Générale ; le compte était à 1214 fr. Ainsi le versement annoncé n’a pas été fait. Je suis monté chez Jeanne ; je lui ai signé un chèque de 1000 fr. pour la fin du mois. Reste 214 fr. On annonce un paiement Peilliet de 1000 ; je puis le payer et je le payerai par un virement de mon compte ; ne y’inquiète pas ; mais il faudrait faire quelque chose pour le compte 7730. Jeanne parlait d’aller trouver le notaire ; je ne trouve pas cela excellent (ne jamais avoir besoin d’argent) mais je le ferai si tu veux. Je sais que la succession a de l’argent pour payer les frais ; peut-être pourrait-il avancer quelques mille francs. Moi je suis toujours bon pour un ou deux mille francs de surprises. Mais tu me connais ; je serai vite à sec ! Jeanne disait que peut-être Marcel apporterait de l’argent. Mais y as-tu seulement pensé ? Enfin penses-y. Jeanne vit je crois sur son propre argent. Çà t’ennuie tout çà ? Et moi je ris. Je te fais enrager un petit peu. Le patron, qui me voit écrire, me dit de te dire que j’ai mangé ce soir une poire (Doyenné) exquise, et il ajoute ses souvenirs cordiaux. Voilà qui est fait. Ce soir je bénirais toute la terre. Il faudrait être bien difficile pour n’être pas ravi de ce câble WLT. J’y vois une délicatesse de cœur qui me plaît follement. C’est tellement la même Gabrielle. C’est tellement pareil. JE te le répète, tu peux tout sur moi. Tu n’as qu’à ne pas trop ménager les mots, à ne pas toujours diviser par 10 ou 20 ce que tu sens ! Mais enfin, comme tu voudras ce sera bien. J’ai pris le parti d’aimer, et je m’y tiens, et je n’y ai aucun mal ; j’en suis heureux. Je dis et redis : il n’y a rien de changé. J’ajouterais même si j’osais qu’il y a une nuance de douce tendresse et profonde, peut-être nouvelle de mon côté. Et du tien j’ai l’impression que ce ne fut jamais plus franc ni plus vif ; et peut-être cela te scandalise un peu ; mais çà passera, et ce qui importe ne passera point. Je dis comme toi : comprenne qui pourra ! Donc ce câble est charmant ; maintenant avoue que tu ne m’accables pas de lettres ; et celle que Marcel apporte, je vais encore l’attendre une bonne semaine. C’est un peu terrible tu sais de rentrer chez soi, de pousser la porte et de trouver par terre l’éternel catalogue ou la circulaire d’un éditeur. Ta dernière lettre je l’ai eue lundi je crois ; cela me fera deux semaines d’attente. Et je comprends bien que cela ne t’amuse guère de m’écrire des lettres où souvent tu ne peux ni ne veux rien me dire; je comprends la difficulté intime ; tu en souffres autant que moi. Le câble heureusement est le plus tendre des câbles. Et enfin je ne réclame pas ; je sais, et cela suffit. Remarque seulement que j’ai tenu ma promesse d’écrire à tous les courriers ; il est vrai aussi que j’ai bien plus de temps que toi ! Et je n’ai pas la ressource d’improviser (si ce n’est en vers). En somme tu m’as soumis à de rudes épreuves (rudes pour toi aussi) et cela n’importe pas beaucoup. Souviens-toi des lettres de guerre à quoi elles arrivaient ; il y a toujours une limite. Ce qui importe c’est le sens. Mon rêve serait qu’on en revienne à la liberté (sous une condition de modération) et c’est à peu près ce que disait ta grande lettre ; je l’ai tant lue que je la sais par cœur. Au reste je veux bien te raconter des tas d’histoires ; tout me plaît du moment que je t’écris (surtout ici !) et rien d’autre ne me plaît. Ainsi tout est simplifié. J’ai craint un moment l’abrutissement, à ce régime ; mais peut-être non. Aujourd’hui, j’étais très intelligent. Il y a encore des choses qui me paraissent bouchées, par exemple la conférence ouverte du mardi. Ce sera une épreuve ; on verra ce que j’ai perdu de poids au sévère entraînement. On verra enfin (pour revenir à l’éternel sujet qui te rase) si ce petit bout d’Oriane (elle est moins grande que toi) a cassé sur son genou (joli !) un des hommes les plus forts. Je saurai cela dans une quinzaine. Et du reste cassé ou non toujours content, et recommencerait si c’était à refaire. Incurable ! Cela te fait rire. Et cela ne déplairait pas à Oriane l’artiste en tout ! Il serait absurde de vouloir connaître des bonheurs extraordinaires sans aucun risque. J’ai joué le jeu dangereux et beau et je trouve encore que j’ai gagné. Mais laissons Oriane, qui est une terrible fille. Je reviens à toi. Les quatre feuilles jaunes qui ont été écrites ici vendredi (non ! exactement samedi matin, après une rêverie ici) je comptais les jeter à la poste ; je les ai gardées à cause des dernières lignes, que je viens de relire, et qui voudraient explication ; j’ai peur de voir ton sourcil se froncer. Il y a plus d’un sens. Je dis qu’une existence brillante et agitée était une manière plus sûre d’échapper aux contradictions et luttes intimes. Et s j’écrivais à Oriane, je lui dirais à l’oreille qu’on est moins jaloux des folies folles que des folies sages ; mais tes pensées réclament toute l’attention de ta forte tête ; et tu diras peut-être que l’imagination peut aller fort loin, et que la réalité serait bien autre chose, chose épineuse, insupportable, qui conduirait au désespoir et à l’ivresse peut-être. On ne sait. As-tu reçu le poème de *La Source* ; s’il est perdu je te l’enverrai car il dit beaucoup en peu de mots. Peut-être aussi trouve-t-on un plaisir caché à découvrir mieux son semblable. J’ai là-dessus aussi une pièce en train, mais parsemée de pognards comme tu dis. Et vraiment en voilà assez pour le moment. Tu remarques que les poèmes de ces temps-ci sont plus tranquilles (tout est relatif). Ce que je voudrais c’est que tu reviennes au calme et à la pure confiance (à l’intérieur tu en es tout près peut-être) ; et que tu sois forte comme tu fus quelquefois, et au-dessus de tous les jugements. J’en parle à mon aise. Suis-je moi-même si fort. Je ne parle pas de toi ; mais un mot d’Oriane me retourne ; un mot me poignarde. Tu vas rire ; j’aime être admiré et c’est tout naturel, pour ce que j’écris ; mais si je n’avais que cela, j’enverrais au diable prose et vers ! Tu vois ! Tu ris et tu me comprends. J’ai écrit des vers parce que le degré de sentiment l’exigeait ; beau ou non, je n’y ai point pensé. Je laisserais tout cela, et les conférences et le reste, je me mettrais à vendre des journaux et je voudrais que ce soit pareil ! Voilà ce qui va te faire rire. Et au fond Oriane veut la même chose : quoi qu’elle puisse faire ! Telles sont les merveilles du sentiment ; et je ne les aurais pas connues si tout avait marché d’un petit train régulier. C’est pourtant vrai que ce que j’appelle *épreuves* je le préférerais encore à un bonheur plat. Il y a des jours où on rebondit jusqu’aux étoiles. Es-tu ainsi ? Oui, je le sais. Et avoue que bien des choses alors paraissent petites. Mais qui m’eût dit que ce petit diable d’Oriane m’emporterait sur ses ailes d’aigle (non pas d’ange, d’aigle) jusqu’aux régions où le sentiment n’est compris que de soi. Pardon pour ce galimatias ; je m’en fais une règle. Et je suppose que tu trouves tout cela assez indéchiffrable. J’avais l’idée de te répondre par câble ; mais je crains de faire quelque imprudence à cause de ta nouvelle adresse, qui pourrait être rapprochée de l’ancienne ; mais il se peut aussi que je fasse du roman, et que tout çà soit très simple. Qui se soucie de toi dans une si grande ville ? Enfin il faudra que tu me dises si je peux m’offrir aussi d’envoyer un WLT quand je me sentirai léger et heureux. À présent j’attends la lettre que Marcel apporte et je saurai de Jeanne quand il arrivera ; car elle connaît tous les bateaux ! S’il avait l’idée de dîner avec moi, ce serait presque la moitié du bonheur. Demain encore je viendrai ici ; et j’écrirai pour le courrier de samedi. Voici les vacances que je déteste encore plus que tu ne fais ! C’est un ennui noir ; et je travaille. Mais je ne peux pas ne pas penser à cette folie de me priver de tes lettres ; et il est vrai que j’écrivais toujours régulièrement ; mais cela tombait dans le vide. Enfin c’est passé et effacé et surmonté. Pour toi moins facilement peut-être ; mais l’entente parfaite étant à demi-mot rétablie, la vie est tout de même belle ; les espoirs sont insensés peut-être, mais ils aident à vivre, et tu ne peux pas savoir les joies pour un tout petit mot, comme le dernier de ta lettre… (« comme tu aimerais »). Les nuances ont une valeur infinie. C’est pourquoi j’essaie de t’écrire endemi-teintes ; je ne sais si je réussis ; tu trouves peut-être que j’exagère dans la grisaille. Je finis en disant que tu ne connais pas encore toute ta puissance et que tu es bien heureuse et même plus que tu ne crois.

Jeanne a pu retenir un Hollande de 200 fr. Les Chine sont retenus (ce matin elle me montrait le Chine de *Sentiments, passions et signes* et j’ai relu avec étonnement des vers que j’avais oubliés). Et cette Jeanne qui me dit que je n’avais pu rien faire pour le *Platon*! Mais tu l’as maintenant. Les voilà mes bons moments. Rien n’est petit pour le sentiment. Ton ALAIN.

# 29 octobre 1929

NAF 14232 / 224-225

Mardi soir à la brasserie.

Ma chère Gabrielle (je crois rêver quand j’écris cela !) me voilà encore au seul lieu où je me plaise. Et je t’écris pour le courrier de samedi. Car à partir de demain jusqu’à lundi ce sont les détestables vacances ; j’en profiterai pour travailler ; mais ces temps-là sont aussi favorables à la réflexion. Tu n’as jamais su ce que ces malheureuses vacances me coûtaient. J’en étais malade ! Mais c’était notre coutume de ne rien dire, ou plutôt de parler toujours trop tard. Ne crois pas que j’aie attendu à maintenant pour me juger ; je ne croyais pas mériter de pardon ; j’attendais la catastrophe, et en attendant je vivais heureux, sans penser à l’avenir, comme tu dis. Mais quel avenir pouvais-je entrevoir ? Il valait mieux fermer les yeux. Tu comprends peut-être l’état d’esprit d’un homme au désespoir, qui ne voit point d’issue, qui attend sa condamnation et qui profite du temps qui lui reste. Mais aussi quelle provision d’amitié surhumaine en ce cœur qui se voyait pardonné, à qui on accordait sursis et encore sursis ! Cela, cette grâce-là, la plus belle qu’il ait reçue, il ne l’oublie point, il y pense toujours. Ce n’est pas un ingrat, tu sais, ni un injuste. C’est un homme vif, dont le premier mouvement est quelquefois brutal (et encore, je n’ai fait de mal qu’à moi par ces violences). Aussi je puis supporter beaucoup et même tout. Rien ne change. C’est admirable. À chaque instant je le retrouve le même, et tu ne peux pas mesurer ce que j’éprouve alors ; je n’aurais jamais cru cela ; je l’aurais vu écrit, cela ne m’aurait pas paru vraisemblable. Sans ce long passé, où toujours le sentiment s’est accru, est-ce que j’aurais pu seulement vivre les temps de Morgat etc. Or j’ai vécu alors comme un enfant, sans regarder l’avenir. Et là est-ce que je n’avais pas raison ? Ces heures sont tellement précieuses qu’aujourd’hui encore à Sucy je trouvais plaisir à décrire les films du Vieux Colombier !! J’en revois encore les moindres détails. Si tu assistais à ces conversations, tu apercevrais la pensée secrète qui me guide toujours. Ainsi j’ai parlé avec Benda, qui se trouvait là, de l’art des vers, disant que je l’avais pratiqué encore récemment etc. C’est une manière de revivre ce qui m’intéresse. Et jamais un homme n’appartint plus à une seule pensée (voir le texte du câble). Et ce texte je le comprends bien. Tout cela est un peu fou. Et comment autrement ? L’avenir s’est montré tel qu’il pouvait être. Je l’attendais, demandant seulement au destin un jour après l’autre. Et encore maintenant un jour sans lendemain. Tant pis ! j’ai vécu. Je suis content. Je recommencerais ma vie la même ; je la crois encore plus belle que tout. Les vers en témoignent et surtout *Paille de blé*, dont je n’ai qu’un souvenir d’ensemble, mais qui est un beau couchant. Je me souviens des promenades que je faisais autour de l’annexe de l’hôtel, dans un grand jardin, en ruminant tout cela. L’enthousiasme y était malgré tout. Qu’importe ? On peut mourir, et il faudra toujours mourir. Mais cela c’est vivre. Et quelle jeunesse du cœur ! Mais je m’aperçois que je mêle inextricablement l’histoire d’Oriane dans ces confidences. Je suppose que tu t’y reconnaîtras. Présentement et tant que ce brouillard Océanique sera entre nous, j’écris n’importe quoi, et tu comprendras très bien. C’est ainsi que quelquefois en nos amicales rencontres nous ne parlions pas beaucoup. Un regard suffisait. Eh bien regarde-moi. Et avoue que je suis meilleur encore que tu n’espérais. Pour moi mes rêves ont été dépassés. Aujourd’hui (je change d’idées) j’ai reçu une convocation du notaire pour mardi ; je suppose qu’on va prendre des décisions pour la mise en vente. Si j’en trouve l’occasion, je demanderai s’il peut mettre des fonds à ta disposition. Cela me fait penser aux paniques de la Bourse de New York. Naturellement j’ai pensé à toi ; mais je me dis que si tu as des valeurs, ce ne sont point des valeurs à spéculation, et qu’en tout cas tu n’aurais point l’idée de vendre. Tu dois trouver que je pense beaucoup à l’argent (pour toi). Mais c’est vrai aussi. À quoi rimerait cette entreprise, si tu n’en rapportes pas quelque chose ? C’est ce que nous disions hier avec Jeanne. Elle croit que tu devras revenir après un an, parce que ton passeport n’a plus de valeur au-delà. Moi je laisse dire, et même ces rêveries me plaisent. Mais enfin, avec ce changement de nom, ton passeport ne vaut déjà plus rien. Il ne s’agit que de rester ignorée ; et je vois bien qu’un voyage de retour est impossible dans ces conditions, d’autant que le retour là-bas ne pourrait se faire, à moins de reprendre l’autre nom. Ces choses, je crois, ne te préoccupent pas beaucoup, et je suis obligé de penser que c’est tant mieux ; tu as déjà assez de soucis. Les choses du sentiment et les affaires suffisent bien. Donc je ne me fais pas beaucoup d’illusions ; je vis sur le pur sentiment ; je vois un avenir indéterminé ; je me sens vieillir et çà ne me fait rien ; une année ou deux ne font guère, comme tu l’as dit. Je travaille ferme pour me garder à peu près intact et digne de toi. N’aie pas peur, je tiendrai le coup, pour le métier, pour la conférence, pour les écrits, pour tout ! On gagne cela aux épreuves que le sentiment suffit à tout par une sorte de miracle. Et toi-même, que l’ami et la brasserie ne soient pas recouverts par un oubli profond, n’est-ce pas miracle ? Mais le voyage en fiacre vers tante Marie, n’était-ce pas le commencement du miracle. Je vais te copier pour ta collection (Livre Secret !) un sonnet sans poignard ! Naturellement c’est moins beau. Mais il faut que j’arrive, pour toi, pour le pli de ton front, à un régime de sérénité et de pleine confiance ; et en vérité j’y suis, en sorte que la suite est digne du commencement. Je vais rentrer à pied, jeter cette lettre à la boîte, et dormir comme doit un homme qui ne s’appartient pas. Encore une fois je mêle Oriane à tout cela, et c’est parfaitement inintelligible. Je ne veux qu’être avec toi un bon moment et te répéter que rien n'est changé. Ce que j’éprouverai en ces vacances, et comme je serai absent de cette vie tranquille en apparence, tu peux peut-être le comprendre ? Je crois quelquefois que la destinée nous façonne de plus en plus semblables. Dis-moi que ces lettres désespérément monotones et grises ne t’ennuient point. Car c’est un peu toi qui l’as voulu ainsi. Mille affections inexprimables de ton Dick.

# 4 novembre 1929

NAF 14232 / 226-227

Lundi 4 novembre minuit au lit.

Tu penses bien que je n’ai guère envie de dormir. J’ai eu ta présence presque sensible ce soir. J’ai dîné avec Marcel à la brasserie. Perdreau, fin vin rouge, poires Doyenné du Comice, comme pour toi. Café, liqueurs. Le garçon, le grand brun, a compris. Il y a eu trois choses. D’abord beaucoup (j’y tenais) sur l’affaire de Marcel etc. Aussi longs récits de guerre ; c’était inévitable. Mais le principal a été sur toi et sur moi, et je crains de m’être montré plus sentimental qu’il n’est permis. Mais Marcel a été excellent, devinant si bien nos sentiments, sachant trouver ce qu’il fallait dire pour me mettre du baume au cœur, enfin réconfortant au possible, et de façon à m’attendrir ridiculement. Oui. Mais tu sais, et heureusement, qu’il est tellement à côté de la question ! Hélas ! Qui l’eût dit ? De sorte que le poignard a marché ; et je ne sais pas si j’aurai le courage de le revoir avant son départ. Il comprend bien en un sens ; il sait qu’il me fait du bien et du mal ; mais en réalité il est à cent lieues de comprendre, et su sais bien que je n’ai absolument rien dit qui puisse l’éclairer ! Ainsi il s’est plu (comme je disais que quelquefois nous avions un peu d’humeur dans nos lettres, et que cela était terrible à cause de la distance) à me rappeler un mot de Kipling, qui est en effet le bréviaire du sentiment : « La reine ne peut mal faire ». Mais quel coup pour moi, à chaque fois. Quoique je le pense ; mais comme je l’entends d’autre façon ! C’est terrible, tu sais. Et d’autant plus qu’en voyant quelqu’un qui vient de là-bas, quid écrit la chambre et tout, on réalise davantage. Mais enfin, comme je lui disais, on aime ce supplice ; c’est encore ce qu’il y a de meilleur après le bonheur. Et enfin, comme il dit, tout bonheur se paye. À quoi je lui disais : « Ce n'est pas trop cher », et *je le pense*, dis-toi bien cela. Si c’était à refaire, etc.

J’avais ta lettre dans ma poche, et, chose étrange qu’il a constatée, j’avais plutôt peur de l’ouvrir. Enfin j’ai dû la parcourir devant lui ; et je crois que mon visage l’a un peu étonné. Il a expliqué, disant que les lettres ce n’était jamais que des mots etc. En réalité il faut que je te le dise, après avoir relu ici ligne par ligne, tes lettres me tuent. Tu ne t’en rends pas compte, parce qu’en écrivant tu as des pensées qui sauraient me consoler de tout. Mais ces pensées tu ne les exprimes pas ; et à la place tu emploies des mots qui me perdent. Et pourquoi ? Quelquefois j’arrive à le comprendre, mais quelquefois non. Si tu pensais bien à ma position, qui est parmi les pires, tu te dirais au contraire que l’expression ne sera jamais assez forte pour guérir un mal bien profond, et si hors de toute prévision. L’absence ! Tu parles de l’absence ! Et des vers, et des œuvres ! Mais cela c’est une goutte d’eau dans le sable. C’est pire. C’est bien l’éloignement, mais redoublé, et dans un sens qui est trop lourd pour moi. Tu me dis : *ne sois pas malheureux*; mais comment veux-tu ? Même quand tu me dis tout ce que tu penses, et à quoi je m’accroche (*tu me retrouveras la même*), c’est dit toujours de façon qu’on le comprenne en toutes sortes de sens. Par exemple tu es la même, dis-tu, pour moi que tu fus depuis ton enfance. Cela est désespérant. J’espère que je ne dépasse pas les limites. Pour une fois il faut bien que je dise que tout cela manque aux promesses. Tu m’as écrit : « Moi je n’ai pas de raison etc. ». Tu sais, tu vois que je sais obéir. Mais comment puis-je comprendre… Mets-toi à ma place. Je crois tout ce que tu dis ; je le veux, et même cela ne m’est pas difficile. Tu dois pourtant reconnaître ici l’effet d’une affection rare… Je te crois ; mais encore faut-il que tu dises quelque chose, et que je ne te sente pas à chaque instant possédée par quelque chose qui t’annule presque. Allons ! N’es-tu plus toi ? N’es-tu plus ce génie impétueux qui ne supportait aucune contrainte ? N’as-tu plus ce beau courage à t’avouer toi-même ? Ou bien est-ce que ce génie est divisé contre lui-même. Ce doute m’occupe en tout temps. Je lis, je pèse les mots ; ils sont nets, il est vrai ; inespérés, je l’avoue ; et je n’ai rien à y dire. Mais je n’y trouve plus ces abandons de tes lettres précédentes, surtout de la dernière qui m’avait remonté si haut. Si les poèmes sont seulement un hommage dont tu te réjouis… Comment en serait-il autrement ? Je lisais en ces quatre jours de vacances, qui furent terribles, les lettres de Goethe à Mme de Stein ; c’était une grande dame de la cour, et il lui témoigne des sentiments vifs et profonds (pendant dix ans peut-être) en prose et en vers. Nous n’avons point les réponses ; mais on les devine, et cela n’était point fait pour me remonter ; car on voit bien qu’il est réduit au bonheur du sentiment qu’il a, mais sans trouver jamais la réponse espérée. Elle était mariée et avait des enfants. On comprend assez et trop… Je ne vais pas jusque-là, mais ces choses ensemble et tes lettres (quand je pense qu’imprudemment j’ai brûlé toutes les autres, celles d’avant les vacances ! Que me reste-t-il ?). Maintenant que j’ai vidé le pot au noir, Gabrielle, je me dis : soyons juste et raisonnable. Pas de bêtises à 5000 km et à 20 jours au moins de la réponse. Assez de malheurs comme cela. Peut-être je comprends tout de travers. Il se peut. Cette lettre va un peu trop loin ; mais tu peux la brûler aussitôt. Il n’en manque pas que tu peux garder. Et les poèmes resteront toujours. Tu as cela, toi ; et moi, qu’est-ce que j’ai eu en échange ? Mais je reviens à mes sages réflexions. Il y a dans ta lettre des choses qui m’étonnent et qui peuvent m’éclairer. Tu me dis, en parlant du dîner avec Marcel, que tu y seras [*ligne illisible*] et tu me dis : *c’est permis, n’est-ce pas ?* Étrange lumière. Car la situation est retournée, et c’est moi, penses-tu, qui pourrais ne pas permettre… ? Folie cela, il faut que tu le saches bien ; et peut-être n’en es-tu pas encore tout à fait sûre ! Sentiment que je puis comprendre, car notre situation est à peine croyable. Et pourtant tu dois me croire. Les poèmes suffisent, et cela ne peut tromper. Mais le sentiment féminin peut être ici plus fort que tout ; il n’ose. Il osera agir, il n’ose pas parler. Est-ce un peu cela ? Je me perds à deviner et je pense que je suis bien malheureux. Pense que le malheur qui fait que Marcel me plaint n’est rien du tout ; c’est le paradis. Et qu’il me faudrait à moi des poèmes aussi ; et un mot peut être un poème. Et je comprends bien que depuis notre malheur il faut du temps, moins à moi qu’à toi, pour revenir à la confiance pleine. Il faut donc que j’aie patience, et je jure que je l’aurai, je jure en tes mains artistes. J’avoue que j’ai eu une déception, due à ce câble dont je m’étais bercé. Ici les termes étant forcément modérés, l’expression m’avait comblé ; elle m’avait paru cherchée et calculée pour me remettre debout. Et plus j’y pense plus je crois que c’est vrai. Mais alors une lettre continuellement retenue… Je conclus mes réflexions là-dessus en disant : ce n’est pas pour moi qu’elle est retenue, et de peur de me donner trop de bonheur ; non ; c’est pour toi-même et parce que tu ne te sens que trop portée… et que cela maintenant pour toi aurait un sens cruel et même insupportable. Ne me réponds pas là-dessus, et fais pour ton Dick ce que tu pourras. Marcel m’a dit une chose bien douce, c’est que tu veux savoir jusqu’au détail ce que je fais. Cela vois-tu suffirait et tout serait dit, si je n’étais pas semblable à un malade qui rentre à peine en convalescence. Alors vois tout de même l’effet de cette systématique réserve ; les poèmes me trouvent sans courage ; je les esquisse ; j’ai deux ou trois feuilles commencées. Si rien ne répond… J’étais peut-être moins bas au temps de Paissy, Parce que je croyais vaincre. Pense à cela, et puis brûle-le, et fais ce que tu pourras pour moi. Je termine par cette lamentable prière. Et je ne sais comment finir. Je suis le même. Rien n’est changé. Ton Dick.

Je viens de relire encore une fois ta lettre (il est 4h du matin, c’est-à-dire 8h du soir là-bas !). La fin est tout de même telle qu’en pesant les mots je ne puis rien souhaiter de mieux. Mais que veux-tu ? Les souvenirs sont bien puissants. Et pourquoi suis-je privé tout d’un coup… ? Je sais, je comprends ; il y a une torture pour toi qui est tellement pire peut-être que pour moi. Je connais cela, mais je puis dire que j’y suis endurci et qu’un homme n’est pas la même chose qu’une femme etc. Mais que de choses à ne pas dire ! Pardonne, j’étais mal aujourd’hui. Je promets d’être plus sage. Et je vais tâcher de dormir…

# 5 novembre 1929

NAF 14232 / 228-229

Mardi matin 5 novembre 29[[7]](#footnote-8).

Après une nuit agitée et des sommeils trop coupés, me voilà devant mon café, avec la pipe modératrice, après un tub excellent. Je dois ramener les choses à la vérité. Je crois bien faire en joignant à cette feuille la première, écrite cette nuit ; tu dis, et cela me ravit (c’est ce que tu m’as fait dire par Marcel) que tu veux savoir ce que je fais ; eh bien tu vas connaître les sottes pensées d’une nuit d’automne. J’ai relu trois ou quatre fois ta lettre, et c’est ainsi (plutôt qu’en y rêvant sans lire) que j’ai conquis le sommeil. Tu écris une excellente chose, qui te peint toute, et qui est sans doute le dernier mot de tout cela. « Crois ce que je dis, tout simplement ». C’est certain, je n’ai pas à me demander ce que tu veux dire. Je n’ai qu’à lire ce que tu dis ; et tu dis tout ce que je peux désirer, seulement en un langage aussi peu émouvant que possible ; et en cela tu as tes raisons que je devrais deviner ; car tu ne peux pourtant pas rendre ta vie là-bas impossible à toi-même ; il faut s’arranger, il faut composer, absolument comme il faut se soumettre au climat, aux usages, et enfin vivre. Marcel le dit et il a raison ; il faut d’abord achever ce qu’on a commencé. Et je ne t’ai jamais dit le contraire ; et reconnais que je t’ai aidée souvent, même quand je t’attristais ; car comme tu dis, il y a des tristesses aimées, des tristesses qu’on ne changerait pas pour des joies plates. Hier j’ai dit et nous avons dit de belles choses sur ton caractère. At moi j’ai dit : « Sûre comme l’or », et lui approuvait ; et là sache bien qu’il n’y avait pas l’ombre d’un malentendu entre nous ; car je répète : « Sûre comme l’or », et cela je le sais et je n’ai pas besoin que tu me le dises. Si je n’avais pas su cela absolument est-ce que j’aurais pu revenir aussitôt à toi quand tu pensais que j’allais me détourner pour toujours - et encore cela tu ne l’as pas pensé puisque tu as écrit une seconde lettre avant ma réponse et avant même mon câble. Et même je te dirai une chose, c’est que dans cette lettre (2e), que j’ai gardée, et même si je me souviens bien dans la première, la terrible, que j’ai brûlée il y avait plus de feu (le feu du corps, le vrai) que dans celle d’hier. Mais je suis stupide ; comme si tu devais choisir tes mots ; au contraire, tendre amie, écris-moi au grand galop et n’importe comment. Moi tu peux voir je ne réfléchis guère non plus. Le ton de cette lettre est assez libre ; est-ce trop ? Je comprends à peu près cette restriction inévitable. Au premier moment tu as été affolée à l’idée de recevoir des pages flambantes, tu me comprends. C’était physiquement impossible, et les suites d’un mot trop voyant, trop clair dans toutes les langues, et saisi du coin de l’œil, c’était impossible aussi ; il faut tenir le personnage qu’on a choisi, que peut-être le hasard a choisi. Arrêtons-nous sur ce bord dangereux. Je crois donc que je puis dire beaucoup en un certain langage tortillé, mots peu lisibles, et qui ne sautent pas aux yeux. Et toi écris selon ton cœur. Ce que je voudrais te dire une fois c’est ceci. Tu portes tes regards vers l’avenir, tu le reprends en quelque sorte au point où nous l’avons interrompu ; tu sais que la présence fera le reste. Quoi ? On verra bien. Nous n’avons jamais prémédité, aux permissions de guerre ni en aucune circonstance ; tout fut libre, non forcé ; tout sera libre, non forcé. Je suis d’accord avec toi là-dessus ; seulement j’y compte moins parce que j’ai peine à franchir les années et même les mois ; ici j’ai moins de force que toi peut-être, et avoue que je souffre davantage tout de même ; mais ne disputons pas là-dessus. Toi tu t’arranges du présent tant bien que mal, surtout je crois parce que tu es absolument sûre de moi. Les poèmes ne laissent pas de doute, en aucun genre ; tout y est. J’ose dire le haut le bas et le milieu (tu ris). Mais moi c’est dans le présent que je retombe toujours, et quelquefois très bas ; parce que j’ai eu de fortes raisons de douter de tout ce qui me permettait d’attendre, et que je puis toujours penser sans absurdité qu’Oriane (pour employer la fiction du roman) glisse tout doucement et peut-être sans s’en apercevoir, à la pure amitié. Or là tu me connais ; il ne s’agit pas de mépriser la pure et profonde amitié ; en un sens c’est tout, et le reste (je pense à Oriane) serait méprisable sans cela. Mais le contraire n’est pas moins vrai et je suis bâti ainsi par rapport à Oriane et cela est sans remède que les plus hauts sentiments tout seuls me font comme injure et blessure. Ainsi les poèmes dont tu as les copies, qu’elle les admire plus que tout, cela me va au cœur, et exalte encore un sentient que je croyais impossible à dépasser. Le livre secret est la plus belle chose de ma vie comme Morgat en est le plus beau moment. Mais si Oriane n’éprouvait pas ce même feu qui a fait ces vers, avoue que je serais un singulier personnage, qui ne peut aller avec ma nature ; et Oriane en tout cas m’a tellement nourri de la conviction contraire, elle m’a tellement infusé ce double sang de l’esprit et du corps, si généreusement et follement que ce serait mourir si ce grand courant [devait] cesser de circuler entre nous dans les deux sens. Et dire qu’elle n’est *rien* pour être digne d’en parler, cela c’est faux ; elle est le seul être qui les connaisse et qui en soit digne et qui puisse tout à fait les comprendre. Mais laisse-moi poser ici des questions. Je voudrais savoir combien de feuilles (ici je reviens à toi considérée comme amateur de littérature et de manuscrits rares). Ceux que tu préfères, à un moment ou à un autre. Les vers que tu as retenus (n’oublie pas que tous les brouillons sont détruits ; je n’ai reconstitué que [*fin de ligne illisible*], puisque tu as pu avoir toutes les lettres. Ainsi figure-toi que je ne sais plus rien. Dans l’avenir nous lirons tout cela ensemble

Et l’*e* muet assis sur le bord de la route

ces vers que j’ai lus chez Jeanne l’autre jour, je les avais complètement oubliés. Mais en te demandant de faire revenir certains vers à ma mémoire je te demande encore trop. Marcel m’a bien fait comprendre que tu travailles terriblement. Mais il est pourtant vrai aussi que dès que tu t’animes tu as un génie d’expression, une force admirable (ton écriture animée et redoutée l’annonce). Et donc tu peux faire revivre un poème et même rendre poème pour poème. Mais le demander c’est trop ; ces choses ne viennent point sur commande. Il y a encore les souvenirs, tel souvenir, évoqué par tel poème ; un mot dirait beaucoup. Pardon. Je veux tirer à moi toute ta vie, et c’est bien naturel. Mais tu vis dans les affaires, et quand tu rêves tu n’as pas la plume à la main ; tu es pressée toujours par mille causes, et je le comprends, va, Gabrielle. Et sache bien que jamais je ne te ferai un reproche. Je bavarde. Je te dis mes pensées. Quant aux actions je vais courir à la poste et puis il s’agit de travailler sérieusement pour la conférence de ce soir, car, comme par hasard, je vais chez ton notaire à 5h. Je t’écrirai ensuite où en sont les choses ; mais je ne crois pas qu’il y ait encore de l’argent disponible (à moins de vendre des valeurs). Car 1° la vente des immeubles n’est pas faite ; 2° les deux rentes viagères sont assurées, ce qui immobilise il me semble un assez gros capital de garantie pour chacun des héritiers. Donc tu me vois rue de Rougemont, et puis dînant quelque part par ici, et puis aller parler une heure devant des gens entassés, à 100 et plus pour 60 places, et puis revenant au sommeil nécessaire, et demain classe ; et puis me voilà parti jusqu’à vendredi matin pour une autre existence, que j’ai bien de la peine à maintenir sans orages et qui est un jeu d’hypocrisie fatigant ; je te souhaite de ne jamais connaître ce genre d’épreuve. Mais il le faut. Et vendredi, après t’avoir écrit, c’est Sévigné à préparer pour 5h. Le soir je vois ma sœur. Ainsi la chère solitude de la brasserie m’est encore enlevée ; et lundi aurai-je le courage de voir Marcel ? Cela est occupant ; sans compter que les copies à corriger arrivent en masse. Mais cela remplit le temps du Vésinet. Voici ma vie. Et c’est un bonheur parfait de te la raconter. Je vais être à tes côtés bien près de toi… Je sens ta main sur mon épaule. Et tu ne crois pas que ce léger contact ne fasse pas tourbillonner jusqu’aux fonds les plus secrets. Alors ? Laisse-moi croire… tu me comprends. Tu me comprends et moi aussi je te comprends. Mais j’y ai un petit peu plus de mal. Il faut surmonter tout cela, oui par le feu de la vie. Et je veux revenir aux poèmes, mais il faut m’aider un petit peu… et ne pas oublier DICK.

# 5 novembre 1929

NAF 14232 / 230-231

Mardi soir 5 novembre 1929. Ma si chère enfant Gabrielle ! Bonne fin de journée. Et tu vas voir ce qui me suffit pour être content et bondir à travers Paris comme un gamin. D’abord aujourd’hui jour de notaire et de conférence aux harengs (serrés). J’ai résolu de dîner ici assez tôt et d’avoir ma délicieuse solitude de brasserie, et de t’écrire joyeusement. Mais mieux ! Le notaire a transporté ce soir par virement ta part provisoire d’un peu plus de 20000 fr. (vingt mille) au compte 7730. Tout est donc parfait. Tu me donneras des ordres (!) au sujet de cet argent, car tu n’en laisseras pas tant en sommeil. Et là-dessus, bondissant par-dessus les obstacles (autos qui font la chenille) je vais au Commercial et je passe un câble d’affaires un peu plus qu’amical ; câble pour demain ; pas cher. Je retiens le procédé. Si tu ne comprends pas mon âme, cette fois, c’est que tu es bouchée à l’émeri, et tu ne l’es pas ! Au fait, c’est plutôt moi ordinairement qui suis bête. Mais tu vois, la moindre chose… Aussitôt je suis comme tu ne peux pas espérer, et comme tu souhaites. La vie est belle, et je suis content d’exister. Naturellement j’ai dans ma poche un papier fort détaillé de la première leçon, de façon à éviter les rêveries et distractions qui sont toujours prêtes à sortir. Je suppose que tu ris (en pensant au sermon de Fabrice, où ne sera pas, hélas, Clélia) en imaginant quelque intermède sentimental et poétique sur le bonheur d’aimer. Tu me vois donc en disposition de poésie ; mais le temps me manque ; je m’en tiens à la prose. Mais sois tranquille, la poésie n’a pas dit son dernier mot. Il faut que le *Livre* soit assez raisonnablement gros. Et jamais personne ne le lira que toi. Çà se compte en un siècle, ces choses-là. Et je te défends de dire que tu es un rien. Je te connais (qui te connaîtrait, si ce n’est le Dick) et je m’y connais. Tu peux être fière et heureuse et tu l’es. Sûrement le câble va te surprendre et te ravir. Maintenant reconnaissons une chose ; nous sommes l’un et l’autre étrangement semblables par le redoutable et brusque élan, et par une faiblesse un peu fille (ce langage est assez fermé) et l’expression, si tu veux bien réfléchir seulement à une certaine correspondance de guerre, est un peu faible. Et comme tu as eu besoin d’indulgence dans ton cœur équitable, moi aussi il faut que j’en trouve provision quoi qu’il puisse arriver. Cela c’est au-dessus de tout, et nul que nous ne peut le comprendre. C’est un autre livre secret. Et je m’étonne que tu aies pu avoir un doute ; moi je n’en ai jamais eu.

Et non je ne crois pas du tout que ton départ à travers l’Océan fut une manière de casser nos liens d’affection ; tout prouve le contraire. Mais maintenant tu dois te jurer à toi-même que rien au monde ne les cassera. Tant que nous ne serons pas bien clairement installés là (il suffit d’un petit mot à peine lisible, que sais-je ?) il n’y aura point de sérénité pour nous. Nous avons dit des choses très touchantes avec Marcel sur l’alliance des orphelins, dont j’ai toujours fait partie (moi, Renée, Marcel et le charmant petit objet doré et argenté) depuis le jour où j’ai fait signe à un petit lycéen qui jouait dans la cour du lycée de Lorient. Et naturellement tout ce qui plaît est permis (non pas recommandé ; on ne va pas jusque-là). Eh bien ces serments non formulés ont été tenus (j’ai pensé réellement à notre Renée ces temps-ci) et c’est tout de même plus beau que n’importe quel poème. Pourquoi cette tristesse d’hier. Peut-être parce que Marcel a exagéré mon bonheur, sans savoir… Mais tout compte fait il avait encore raison. Tant de souvenirs ! Et je t’assure que ce qu’il a vu à Korn ar Hoat il l’a compris ; il m’a dit : tu n’auras jamais à te plaindre puisque tu as vu la lumière. Et la nuit, disait-il vient toujours après la lumière, c’est la loi d’équilibre et tout se paie. Il s’est montré vraiment gracieux et grand cœur, et t’aimant comme peut-être tu sais. Mais là-dessus il y a quelqu’un qui ne craint pas la concurrence, et cela aussi il le sait. Donc songe quand tu fais ton petit marché 5h chez toi 10h ici (soir) que je te vois, que je te suis, que j’admire le mouvement etc., que cela me rappelle tant de choses et notamment trois étages à mes yeux illustres ! Pense cela ; et tu te sentiras heureuse en toi-même et entourée de mille pensées, fort agréable vêtement. Vais-je trop loin ? Mais non ; tout cela est charabia, comme les poèmes (avec moins de tenue). Tu auras donc deux bons moments ces temps-ci, le câble, et cette lettre. Et n’oublie pas les courriers, s’il te plaît. Je suis joyeux à la pensée que tu veux savoir tout ce que je fais ; et avoue que jusqu’ici je t’ai bien renseignée ; même dans les temps un peu noirs du Pouldu, tu as pu me suivre sur la dune, dans la grotte, enfin partout où j’écrivais sur ma boîte à couleurs, assis sur mon pliant ; la pochade était faite un peu plus vite. Et quelle vie ! Tu avoueras que l’ennui n’y est toujours pas. Et, pour les mauvais moments, souffrir par ce qu’on aime est encore bien doux ; je commence à comprendre tout, et toit toute et la divine beauté des sentiments infinis. Toute cette nuit j’ai lu *Béatrix*; cela fait mal et bien, comme toi, comme moi, comme nos secrètes pensées que nul ne saura. Oui je te mets très haut et j’ai raison. Sois heureuse et souris-moi. Dis-moi tout par ton regard, comme ici même, tant de fois, et il n’est pas besoin de paroles ! Je te crois tout simplement ; je suis à toi tout simplement. Et tu n’y peux rien. Et cela va ! Tu m’avais tout de même assez bien deviné ; c’est redoutable, ce n’est pas petit. Je suis obligé de me hâter à cause des harengs ! Mais à quel point la maison du *Commercial* me plaît tu ne peux pas le savoir. Voilà de quoi nous rejoindre dans les saisons de tempête. Les grands cœurs en ont toujours et ici je n’ajoute rien. Ton Dick et ton ALAIN.

# 8 novembre 1929

NAF 14232 / 232-233

Vendredi 8 novembre 1929 – Le Vésinet. Matin.

Si chère ! J’écris pour le courrier de demain. Je viens de te copier une pièce assez imparfaite, mais qui me dit beaucoup. C’est pour garder la tradition des manuscrits plus que rares. Car je fais tout au galop maintenant comme toi. Montagne de copies, et les Commentaires à finir. Et mes lettres à toi passent avant tout. Marcel m’a apporté un grand bonheur, et qui s’agrandit à mesure que j’y pense, quand il m’a dit de ta part de bien te raconter tout ce que je fais. C’est donc que tu reprends possession de moi. Ces petites choses (comme le briquet, comme le phono surtout, lui, dans le moment le plus tragique), ces petites choses sont immenses ; ce sont celles qui ne trompent point. Donc tu me vois ici au coin d’un poêle à bois (je pense que tu auras très froid) devant ma fenêtre, regardant non sans mélancolie cet automne encore vert (retour sur moi-même). Mais la mélancolie est douce après les grandes douleurs. Et il est doux de raconter, ce qui est t’obéir !

Pour le Commentaire, il y aura du retard. Paul Valéry doit écrire une préface. Je suis allé le réveiller un peu samedi, et qu’ai-je trouvé ? Un homme défait et tremblant. Sa femme venait de subir une *très grave* opération. Enfin je suis arrivé à le distraire un tout petit peu à force de brillant et d’invention. J’ai vu le manuscrit de *La Jeune Parque*, précieux document, qui même m’aidera dans le métier de poète où je suis bien neuf. Mais poète pour une seule ! Je ne pense pas que le plus grand des arts puisse donner des joies plus profondes (à l’un comme à l’autre). Et çà j’ose dire que c’est une trouvaille de génie, et l’excuse suffisante de toute ma vie, si étrangement dépensée. Mais je n’insiste pas là-dessus ; cela tu le sais, et même tu me l’as révélé. Tu seras toi aussi une artiste inconnue. Mais être connu c’est le dehors, c’est méprisable. Mesure ces sentiments, si tu l’oses !

Je reviens à P.V. je lui ai presque dicté la préface, mais il ne m’entendait point. « On pense à se tuer », dit-il ; mais je lui réponds : « Tu ne tueras point ». « Il est vrai, dit-il, que je suis compris aussi dans la règle. » L’entretien comme tu vois était fougueux et comme sauvage. C’est que je lui avais dit d’abord : « Je suis défait moi aussi » sans insister ; mais cet œil rassemble les signes et devine tout. Nous étions donc comme deux condamnés qui jouent à s’oublier. Son sort est peut-être le pire. Quoique j’aie vu par l’expérience que la plus tragique inquiétude peut glisser sur une autre peine, plus intérieure. Mais a-t-il comme j’ai une autre vie, secrète et toute puissante ? Il se peut. Je n’en jurerais pas. Et voilà le premier récit.

L’autre est la conférence de mardi, qui fut amusante. Imagine 500 personnes (il y en eut autant qui s’en retournèrent), empilées autour d’une salle (et dedans) qui peut contenir cent personnes serrées à étouffer. Une femme s’est trouvée mal. Des gens dans le vestibule, dans les portes, aux fenêtres. Enfin j’ai vu Maurois ; il avait su se faire une place tout près. Hors lui, je n’ai rien vu. Je me suis glissé dans cette foule, plus indifférent réellement que je n’ai jamais été, et même jusqu’à une sorte d’impertinence tranquille. C’est que tout cela m’était plus étranger qu’une foule qui attend le tramway. Clélia n’y était pas. J’ai donc fait mon métier comme je l’entends (tu sais), c’est-à-dire cassant exprès mes phrases, et refusant l’éloquence. Je conviens que c’était puissamment intéressant ; mais quelque observateur a pu mesurer avec stupeur ce détachement de moine, et une simplicité encore bien au-dessus de ce que je sais faire. Et remarque que ce n’est pas du tout d’un homme qui s’ennuie, d’un homme vide ; au contraire d’un homme qui s’intéresse à une seule chose, et par ce chemin à toutes choses, mais d’une certaine manière, inexplicable. Et je répète avec toi : Comprenne qui pourra. Naturellement un effrayant silence, et moi j’y ai jeté des pensées encore plus obscures, mais très assurées. Voilà comment la vie secrète commande toutes les actions. Le plus clair profit à mes yeux, c’est que Maurois, en dehors de ces mardis, m’a demandé une soirée ; ce sera quelque vendredi (parce que le vendredi je ne puis pas écrire le soir pour le courrier du lendemain). Cela me fait penser que lundi c’est congé je crois (et je crains). Fête de l’Armistice. Je suis poursuivi par ces congés ; ce sont mes poignards ; ce sont mes malheurs ; et je les comprends encore bien mieux maintenant. Comment n’ai-je pas su que c’était bien plus qu’humeur et bouderie ? À la grande douleur je ne pensais même point tant je trouvais insignifiantes et extérieures les occupations qui me retenaient si étroitement. On a de ces illusions. Peut-être les connais-tu maintenant. Car on ne peut pas tout à fait juger des souffrances de l’autre. Par sympathie forte, oui, quand il se plaint. Autrement on se dit (c’est textuel) : j’espère qu’il n’aura pas trop de peine ; je le voudrais bien. Mais tu comprends cela ; tu sais être juste. Remarque que je ne crois pas du tout que celui qui fait souffrir en souffre moins, dès qu’il *voit* la souffrance ; bien au contraire. Et il m’arrive de penser que tu as une lourde charge. Heureusement nous sommes solides et élastiques l’un et l’autre. Marcel m’a dit que tu avais bonne mine ; il ne t’écrira peut-être pas la même chose de moi ; mais c’était l’effet de ce mauvais passage. Ordinairement on reconnaît que je n’ai pas l’air fatigué. Et cela m’aide à jouer mon pénible rôle. Mais laissons ces choses tristes. Je voulais raconter, et je retombe dans l’élégie. Vois donc ce que je fais aujourd’hui. Ma lettre finie, je m’habille au galop, je prends le train, le lis *Excelsior* en cherchant quelque coupure à garder pour toi. À la gare Saint-Lazare, je m’écarte du côté des grands trains, où sont les affiches des paquebots ; j’y rêve un moment ; je mets ma lettre à la poste, et je ressens ce vif plaisir : le paquebot ira, arrivera ; elle trouvera cette lettre, elle la lira. (Marcel dit : il y a une chose en tout cas qu’elle lit bien : tes lettres !). Toutes mes pensées passeront en elles ; tout sera deviné et médité. Cela est doux et profond plus que je ne peux dire. Il me semble que j’ai tes yeux et que je suis la forme des lettres. Sorte de caresse ; Mais tu vois je n’en sors plus. L’amitié déraisonne. Mais tu sais pourquoi. Les grandes peines que je confie quelquefois à mon unique confidente sont toujours par-dessous. Tua s le génie féminin ; tu peux me comprendre.

Et voilà ! Quelquefois je rêve à l’avenir. C’est vague, ou très précis – trop précis quelquefois. Je cherche à imaginer un petit changement d’aspect, quelque chose de plus brillant, dans le costume, dans la façon d’être ; et cela ne me déplaît pas ! Je retrouve si bien ce que je cherche. Mais dans ces rêveries je suis comme je fus toujours, et tu me connais assez pour le croire. Je ne fais rien et même je ne pense rien qui ne réponde aux signes ; je refais toujours libre celle que j’imagine ; libre comme au premier jour ; et suivant sa propre inspiration, disons même son propre caprice. Car je suis ainsi devant ma plus chère, et tu dois m’en croire (je dis même dans ta proximité la plus étroite – Frère et sœur, je disais). Cela m’est naturel, je ne m’en vante pas ; cela passerait pour froideur peut-être, ou pour une sorte de fatuité. Mais à toi il n’est pas besoin d’expliquer ton ami de tant d’années. Je suis ainsi (et je connais quelqu’un qui me ressemble) parce que je ne veux avoir aucun genre d’esclave. Je n’aime pas l’esclave ; je n’aime que la libre puissance ; et si elle me bouscule je l’aime encore ; j’aime ce qui veut, ce qui ose, ce qui se reprend – Autrement on ne peut pas se donner. Cela je l’ai prouvé tant de fois et j’espère le prouver encore. En amitié comme en amour. Je me souviens d’une course délicieuse et folle à la poursuite du plus grand bonheur (et je n’y fus pas trompé ; chaque tour de roue du train était un bonheur. Dans les rues de la petite ville dans l’auto ce fut du délire. Eh bien ! Il ne s’y mêlait aucun projet de *corps*. Pas même l’idée. Au déjeuner, et même au café, où je reçus des preuves merveilleuses de l’unisson, pas la moindre idée. Et lorsqu’on me dit (c’est Oriane, tu penses bien) : « Tu verras comme nous serons bien là-haut ! », pas la moindre idée, mais une joie divine et suffisante. D’où je veux conclure : Si je revois Oriane, tout sera selon elle, selon son désir présent et son humeur. Et je t’en dis autant : l’amitié sera exactement comme il te plaira. Là-dessus tu es libre et le monde t’appartient. Mes rêveries ne peuvent contrarier les tiennes, et tu n’as même pas besoin de prévoir. Pourquoi ? Nous ne l’avons jamais fait. Le premier mouvement d’absolue confiance (deux êtres désormais unis) était imprévu et imprévisible. Que ce soit toujours ainsi ; ou en tout cas que ce soit ainsi pour moi. Il appartient à la prompte et sûre sagesse d’une Oriane de tout préparer sans jurer jamais de rien (je te vois sourire. Est-ce que je me trompe ?). Je e fais ainsi mille questions auxquelles tu ne répondras pas, si ce n’est en toi-même. Et je me suis bien fourré dans la tête que tu n’as pas le temps, que ton travail est terriblement occupant, et qu’il faut des instants de pure détente. Pour moi, à part l’exception de lundi, je dors bien, et je n’ai plus beaucoup de superstition des *heures* funestes. – Chaque genre de poème n’a qu’un temps. Et pourquoi ? La vraie raison c’est le respect et même l’amour d’une liberté à laquelle au fond je me sacrifie tout – Non pas sans fautes ni sans douleur. Mais il faut y arriver. Autrement qu’est-ce que ce serait qu’aimer ? Une tyrannie abominable. Oui on arriverait par ce chemin à la doctrine des Turcs ; je t’enferme et je suis tranquille. Mais qu’on puisse être heureux par ce moyen-là je sais que c’est impossible. Car alors le secret de l’autre vous est impénétrable ; ce qu’on prend par force (si peu de force qu’on y mette) on ne l’a point. L’autre voie est douloureuse, je ne le sais que trop. Mais quand j’écrivais à Marcel (courte lettre pour m’excuser et le remercier) : « Vivent les cœurs fidèles ! », je l’entendais à ma manière, qui ne veut pas dire les cœurs esclaves ; et par ce côté tout peut être pardonné et même, en un certain sens, aimé. Mais comme tu dis, ce n’est pas en un jour… J’ai déjà appris pas mal et je n’en suis pas pire ! Heureux que tu me connaisses enfin, et sans erreur possible, comme je suis ; car aux temps passés je ne me montrais pas plus que toi, et ce n’était peut-être pas assez. Les âmes fières ne sont rompues et ouvertes que par des coups de foudre. Et tout de même, assez de foudre comme cela. Mais toujours comme tu voudras ! Cela c’était juré depuis le commencement, et peut-être puis-je me vanter ici de t’égaler, pour le moins !.. Mais une querelle là-dessus est impossible, si ce n’est en toi silencieuse, et en moi silencieux. Il y a tant de choses qui ne seront jamais dites, ni même pensées. Et comme tu dis il y a des choses auxquelles les mots manquent. Sans compter les mots défendus ; et c’est peut-être très sage. Car où serait la limite ? Et n’est-ce pas se déchirer à plaisir. Devine donc tout ce qu’expriment ces derniers griffonnages. Rien n’est changé. Plus fort que tout. Plus fort par la privation et par la défense !!!! Ton DICK.

Je redis : 20000 fr. et un peu plus sont au compte. Nous avons le temps d’y penser. Je t’ai câblé pour que tu n’envoies pas d’argent… mais surtout pour le plaisir… N’oublie pas les courriers !

# 12 novembre 1929

NAF 14232 / 234-235

Mardi matin. Le Vésinet. 12 novembre 1929.

Ma chère Gabrielle, unique amie, je commence d’abord par les choses extérieures. Tu as bien compris pourquoi je t’ai câblé au sujet de cette partie d’héritage qui tombait si bien. Mais je dois avouer que j’ai saisi avec bonheur cette occasion. Et je pense avec joie à ce mardi dernier où j’avais des ailes. Il est sûr que la perfection serait d’aimer pour l’autre, non pour soi, et enfin de se réjouir de ce qui lui arrive d’heureux. Or il est trop vrai que j’ai pensé souvent à moi ; et comment autrement ? Mais enfin ce jour-là, simplement parce qu’il t’arrivait quelque chose d’heureux, une toute petite chose, mais enfin qui t’enlève un petit grain de souci, je me suis trouvé transporté au ciel de l’amitié, ce qui me fait voir que je ne suis pas absolument le Pirate, ou bien alors un pirate converti. Telle est la couleur de mes pensées et encore plus depuis que j’ai reçu ta lettre au crayon. Je t’ai écrit auparavant, et en quittant Marcel des choses plus que mélancoliques et bien ridicules. Il faut croire qu’il y a des situations plus fortes que tout, à quoi répond il est vrai un sentiment invincible à tout. Et sûrement cette lettre va encore te jeter dans le noir ; et le câble n’aura pas suffi à dissiper d’avance cette impression. Nous l’avions bien prévu ; c’est le pire de la situation que cette distance et difficulté de communiquer. Un mot improvisé ou bien obscur, voyage pendant quinze jours et arrive tout seul et sans défense ; on le médite, on l’interroge, et que n’arrive-t-on à inventer. Comme je fais sur tes lettres ; car la pensée que tu avais en les écrivant, et qui te rend assurée de toi, je la devine bien, mais elle reste incertaine, absolument comme toi qui sur *Le poème oublié* qui n’était qu’une grosse ironie (il est évident que je pensais le contraire) as fabriqué de sombres pensées. J’ai remarqué que ce qui te touche le plus vivement c’est une supposition quelconque signifiant séparation de cœur, oubli, effacement, et j’avoue que tes sursauts alors me sont bien doux ; c’est peut-être cela qui m’a le mieux assuré. Et toutes ces nuances de sentiment seraient charmantes en conversation ; le cœur se livre alors et se délivre. Mais par l’intermédiaire de paquebots et trains ou même d’avions (comme ta lettre au crayon !) c’est souvent douloureux, et nous ne sommes pas bâtis, ni l’un ni l’autre, pour supporter cela facilement. Trop d’imagination.

Je reviens à cette lettre au crayon. C’est la première fois depuis les temps brouillés que je te retrouve naturelle et abandonnée à tes sentiments envers ton ami. Le crayon vole plus vite que la plume peut-être ; les mots ne sont point pesés. Et il en résulte que je tire de là presque une heureuse allégresse. Il y a toujours un fond d’anxiété, naturellement, et le sentiment de l’absence, de l’énorme distance, de l’avenir sur quoi on ne peut pas grand-chose, des grandes forces qui nous conduisent (sans pouvoir nous changer). Mais enfin je reviens à peu près, sauf de courts instants, à l’état de mélancolie affectueuse où j’étais aux environs de juin. Car, mets-toi bien cela dans la tête, j’aime toi libre, et jamais je ne te jugerai, ni ne t’épierai, ni n’essaierai de deviner tes moins démarches. À Paris c’était de même ; et tu sais que je suis ainsi par nature ; ce n’est pas indifférence (tu le sais bien !!) ; c’est plutôt un respect naturel des droits (j’ai çà dans le sang). Cela n’empêche pas les orages, mais cela les calme aussi et les adoucit. Et puis enfin il y a des choses qu’on sait et qu’on ne croit pas ; on n’aime pas les croire, on ne s’applique pas à les croire. Et n’en est-il pas de même aussi de tant de choses que je fais, et auxquelles je ne veux pas attacher d’importance. Et je crois que tu arriveras à me comprendre. Bref ce qui m’émeut c’est ce qui touche les sentiments, par exemple une privation ou diminution des paroles douces et consolantes (et c’est bien peu dire). C’est cela qui fait catastrophe. Le sentiment retrouvé, toi retrouvée, qu’importe le reste. Et dans cette lettre au crayon je t’ai vue et je te vois libre, tranquille et sûre comme l’or (comme nous disions avec Marcel). Alors tout me devient facile (relativement). Je renais. Mes joues se remplissent ; je dirais presque que mes cheveux noircissent ! Dis-moi bien aussi si le câble ne t’a pas gênée ; je dis mal, mais tu me comprends. Puis-je écrire plusieurs lettres par courrier ? Puis-je câbler sous un prétexte et même sans prétexte ? Je sens que oui. Je sens que toute cette existence occupée ne t’a pas submergée. Marcel m’a confirmé dans cette opinion, et je crois même que tu as tenu à lui donner une impression bien nette, et qui n’était pas pour me déplaire. Comment et pourquoi j’ai chaviré d’abord, je sais que tu le comprends (non sans peine peut-être). Et quand je vois que tu as peine à le comprendre, cela même m’est doux ; car si tu me trouves quelquefois stupide avec ce que tu nommes mes folles idées, cela prouve qu’en toi le témoignage est clair. Et moi-même je commence à voir clair et à bien comprendre mon talisman : « Ne sois pas malheureux ; crois ce que je te dis tout simplement ». Je souhaite et je veux qu’après une période inquiète et troublée il arrive pour toi (et pour moi) un temps (maintenant et dans la suite) de certitude tranquille et de noble indifférence pour les choses du monde et de la nature extérieure ; événements, surprises, et choses de ce genre. Quand tu auras bien formé l’idée d’un Alain inébranlable et le même, qui te comprend toute (et d’après lui-même et sa longue expérience, que ne comprendrait-il pas ?), qui ne te jugera jamais, qui n’aura jamais à pardonner ni à soupçonner ni à épier, qui prendra ton regard comme il est, et tes caprices comme des jeux de lumière, et qui est assuré en cela de ne point te tromper, qui te veut heureuse et contente, qui pour cela veut même les petites conditions et les sacrifices par exemple que tu dois faire à ton métier et à l’avenir de la châtelaine de Morgat, enfin qui est toi, qui est dans ta place, et réellement qui (hors de courts mouvements d’humeur) n’a rien de petit et ne suppose en toi rien de petit, quand tu penseras bien cela, et les souvenirs d’après cela, et l’avenir quel qu’il puisse être d’après cela, je pense que tu n’auras à envier personne toi non plus et que dans le fond de ta pensée même tes mélancolies auront une teinte de grand bonheur. Et c’est de cela surtout que tu devrais m’entretenir. Car qu’est-ce que le reste ? Et qu’est-ce qui nous garantit contre un renfoncement de Pulmann, de paquebot ou de taxi. On ne peut pas promettre de ne pas recevoir d’atouts ou de bosses. Au reste de tout cela les poèmes (autant qu’ils te sont destinés et cela tu le sais) sont des preuves plus grandes que tout (même pour moi !). Et cela tu le sais bien. Je te vois relisant ton livre secret. Mais quel malheur que je sache si peu l’anglais ! Il est vrai que je n’arriverai jamais à faire des poèmes en anglais. Mais je rêve au moins d’ne lire (à coups de traduction et de dictionnaire). Et le tango ? Où le prendrais-je ? Ces deux jours de congé ont été employés à la correction des copies (coupée de promenades rêveuses et *poétiques* dans le jardinet) (Hier les émondeurs sont venus. Il était temps). Aujourd’hui je suis libre comme l’air. Je me hâte ce matin à cause du courrier ; mais ce soir à la Brasserie je t’écrirai encore et je serai avec toi, ne pensant pas plus à cette conférence qu’à un cours ordinaire (une heure de griffonnage). Et entre temps musique. Puisque tu veux savoir ce que je fais imagine-moi devant la fugue VI en ré mineur (celle que tu travaillais avec Bron), imitant tes flexibles mouvements (et faisant le trille mieux que toi) afin d’arriver à *lier* (mais je n’y arrive guère). Tu ris, et j’aime. Mais tu n’as pas le temps. Ce que tu dis de Kreisler me ravit ; je crois entendre le concerto. Je me le chante et je me souviens de tout, et non pas seulement du cigare. Mais je t’entends, comme je t’entends très bien quand tu me cites *Silence* car il s’y trouve des choses… Mais je ne voudrais pourtant pas te jeter dans des pensées peu supportables à cette distance. Je garde un certain nombre d’esquisses trop brutales. Je t’en envoie une en teintes grises, mais qui est voisine aussi de platitude. Avoue que tout cet échange par-dessus l’Atlantique est plein de difficulté. Si tu me trouves plat, secoue-moi ! Mais il faut être sage et finir ; cela m’est toujours pénible. Je vais te dire une chose ridicule, je voudrais t’écrire tout le temps. Tu vois d’après cela quel prix a notre amitié pour ton vieux camarade Alain surnommé aussi Dick. Et quand je te parle de mon âge, sache bien comprendre, car je n’y pense pas tant, et je sais que tu n’y penses nullement. Enfin il faut pardonner au poète, qui grossit tout ! (pour le pardon je suis bien tranquille). Il n’y a plus de blanc. Je voudrais que tu sois heureuse autant qu’il se peut et confiante absolument, comme maintenant je serai. Je te quitte bien affectueusement (le café à Morgat ! Cela suffit). Ton ALAIN.

# 15-16 novembre 1929

NAF 14232 / 236-239

Vendredi soir 15 novembre 1929. À la Brasserie.

Quelle chance, je retrouve ma soirée solitaire en ta compagnie. Tu rirais bien si tu me voyais sauter dans un taxi et arriver ici comme au feu ; autrefois je me donnais le bonheur d’attendre ; maintenant l’attente est plus longue, et voilà ! On devait en arriver là, et c’est merveille d’avoir sauvé tan de beaux jours, dans des conditions impossibles ! Il te fallait une indulgence au-dessus des forces ordinaires ; je parle des absences, et même l’amitié ne pouvait supporter toujours cela ; aussi je jouissais de mon bon temps sans penser à l’avenir, et à chaque nouvelle rencontre, j’en jouissais comme pendant la guerre je jouissais des permissions. Çà ne durera pas toujours, me disais-je, mais il n’y faut pas penser. Méthode absurde. Mais que pouvais-je faire d’autre ? J’ai exagéré un peu ; mais souviens-toi, quand il y eut cette maladie et cet accident d’acide phénique, j’étais bien près de toi, la rue seule nous séparait, et pourtant bien loin ; et les fortes raisons n’effacent pas le mal de l’absence. Tu fus bien près alors de tout casser. Je comprends mieux tout çà maintenant, parce que j’éprouve à mon tour, et aussi parce que j’y réfléchis, ce qu’en ce temps-là je ne voulais pas faire ; et cette forte tête (la mienne) sait très bien ne pas penser à une chose qui déplaît. E le sais encore, et heureusement pour moi (c’est une autre histoire). Mais en ce qui concerne ce départ et cette longue absence, si longue, je ne me défends pas d’y penser et de penser à toi ; c’est même (j’excepte Oriane et tu ne m’en voudras pas) mon seul plaisir. Au reste tu l’as voulu et tu le veux. Il suffit. Tu as multiplié les liens, et rien ne m’a été plus doux (quoique bien triste) d’aller chez le notaire, chez Jeanne, à la Société Générale, faisant un peu la mouche du coche ; mais enfin je suis heureux alors parce que je suis une chose à toi, et par ton ordre. Et Dieu sait si je saute sur l’occasion de câbler ; mais il faut se modérer. Conviens que je suis dans une situation aussi pénible qu’on voudra ; mais il est vrai aussi que c’était la tienne quand je partais (comme un chien qu’on fouette) pour la mer, coupant les communications ; on n'est pas insensé à ce point-là. Mais voilà. C’est comme quand tu laisses passer un courrier. Même maintenant, après six mois (et quels mois !), tu te pardonnes aisément en sentant ton affection vive ; tu te dis que je serais fou si je ne croyais pas ce que tu me dis. Tu ne te rends pas compte que quand le temps coule, les paroles écrites vieillissent et perdent beaucoup de leur force persuasive (d’autant que tu les réduis au minimum, qui d’ailleurs suffit. Car ta parole c’est de l’or ; je ne varierai point là-dessus, et je crois exactement ce que tu dis). Eh bien ! Je raisonnais de même. Et je me disais : si elle savait ce que je pense… Raisonnement faible ; car jamais l’amitié ne s’exprime assez dans l’absence. Bref j’ai fait tout pour attirer le malheur (le mot est un peu gros ; mais tu sais comment ton départ s’est ajouté à celui d’Oriane ; et puis enfin j’étais (et je suis) comme un grand frère à toi, et qui n’avait que toi. Je reviens à mon idée ; on est très malheureux quand on a la force de décider, et qu’on n’a pas celle de supporter (je connais une personne qui peut en dire à peu près autant, n’est-ce pas, Gabrielle, mon Unique amie ?). J’imite ici le style des *Mémoires* du Cardinal de Retz, que je relis en ce moment ; c’est une belle chose où je voudrais que tu mettes le nez, si le père Éternel (comme dit le peintre Roussel) me prête suffisante vie. Enfin ! Il faut se prendre comme on est ; et le vin (amer !) étant tiré, il faut le boire. Je ne manque pas de courage, mais la sensibilité est terrible, et d’ailleurs, comme elle ne m’use point (je travaille, je mange, je dors comme un cheval de tombereau), cela promet encore des plaisirs. Je ne me moque point ; il y a certainement du bonheur (mélancolique) à des tristesses que l’on ne voudrait pas (pour tout l’or du monde !) ne pas avoir.

Tout l’or du monde ! Çà me rappelle la conférence publique (200 fr. !). Il est vrai que *L’Art Vivant* me paiera 300 chacune de ces conférences, mais il faudra rédiger ; et cela me dégoûte, c’est autant de pris sur les chers poèmes, enfants de mon cœur, auprès desquels rien n’existe. Mais cela je le garde pour après le repas. Je t’écris maintenant en buvant le Porto (tout le verre !). Ensuite je vais dîner en lisant *L’Intran*, et alors je t’écrirai sur Oriane, car je sens que je ne puis me priver de ces conférences. Mais nous en sommes à la conférence de mardi dernier. Figure-toi un peu une salle à colonnes rondes, style moderne, très beau. Une toute petite chaise, et 300 personnes à ce point tassées que je ne pouvais pas lancer ma main en avant (tu connais ce geste) sans risquer d’écorner quelque nez. Sans compter les gens qui s’en retournent. C’est tout à fait Fabrice prêchant. Les femmes riboulent des yeux, et moi je m’ennuie, et je m’applique à être bien ennuyeux ; mais çà ne leur fait rien. Dans le fait, le sujet finira par m’intéresser. Naturellement le fidèle Maurois. Il dînera ici avec moi vendredi prochain ; avec lui c’est sans inconvénient ; ce ne sont pas des lieux qu’il puisse fréquenter, et d’ailleurs je lui ai dit : « C’est un asile. N’en parlez pas ». Mais pourquoi cela ? Parce que j’ai envie de lui parler de *Climats* et de cette terrible Claude… Mais as-tu lu cela. J’aimerais. Naturellement ce n’est pas mon histoire, il s’en faut de beaucoup ; mais c’est une variante de l’éternelle histoire. Tiens aujourd’hui je lisais de Balzac les *Mémoires de deux jeunes mariées* et je pleurais comme un veau. On trouve partout des rapports à soi ; et j’ajoute que les grands sentiments me sont maintenant plus proches. J’ai été à une rude école ; et tout compte fait je vaux mieux. C’est toujours çà. Enfin, pour revenir à Maurois, j’ai une sympathie nouvelle pour lui ; je ne crois pas qu’il soit heureux ; et je voudrais aussi lui donner un peu plus de confiance en lui-même. Il est si naturellement tendre ; et moi, sans en avoir autant l’air… Mais cela tu le sais ; tu ne peux pas en douter. C’est même le grand événement de ta vie (j’exagère), cela. L’absence a du moins çà de bon, c’est qu’on apprend à se connaître. Maintenant je vais manger le *mutton chop* recommandé par le patron. Que cuisines-tu ? Des œufs au jambon ? Des pommes sautées ? Des bananes flambées ? Je m’intéresse tant à ton petit matériel ! Et je n’en peux pas savoir grand-chose. Mais en cela, Marcel m’a été très bon. À tout alors Unique fille d’adoption ! Ton ALAIN.

Après le dîner – Mon Unique j’ai mangé une poire énorme, qui aurait suffi largement pour nous trois (Marcel et toi !). C’est honteux. Et pendant ce temps-là tu manges des navets crus que tu appelles des fruits ! Tu sais qu’il fait froid ici ; et comme vous avez toujours là-bas la vague de froid avant nous, je pense que tu vas grelotter (comme le chien !) et qu’il te faudra des fourrures somptueuses.

Ce soir, j’ai été très sage. J’avais calculé que l’*Île de France* annoncée pour hier jeudi, m’apportait une lettre écrite par toi l’autre dimanche ; Je n’ai rien trouvé ce matin ; et ce soir je suis venu ici à 7h au lieu d’attendre le courrier de 7h ½. Tout vaut mieux que l’attente de minute en minute. Et il faut dire aussi que j’ai eu ton câble, si parfait pour mon cœur, et qui n’est pas encore bien vieux. Ici, dans *L’Intran*, je vois que Mme Curie est arrivée à 11h ! Donc je ne puis pas avoir de lettre avant ce soir au plus tôt. Du reste j’en ai eu souvent le vendredi soir. Ta première écrite sur le *De Grasse* et qui m’a fait pleurer pour 6 mois en une demi-heure arriva un vendredi soir ; j’avais pleuré pour cette peine-là ! Et pour d’autres tellement pires, non ! Mais enfin je ne suis pas mort. C’est déjà très beau.

Tu vois je glisse à l’histoire d’Oriane. Et permets-moi d’en parler un petit peu. Je n’ai que toi d’*Ami*, c’est-à-dire devant qui je ne joue pas la comédie. Tu sais bien que mes vers presque tous sont adressés à elle. Et si je ne t’ai pas écrit ce matin au Vésinet c’est que j’étais disposé à écrire des vers. Seulement cela va lentement, parce que j’évite les choses violentes et émouvantes ; je voudrais travailler dans les teintes douces, et cela me va comme… enfin cela ne m’est pas naturel ; tu connais cette nature explosive et qui blesse en caressant. Plains la pauvre Oriane. Tu as reçu *Le Pirate* (j’espérais à moitié qu’il serait perdu). C’est vraiment trop ! Mais elle m’a pardonné. Ce fut le plus terrible temps ; je me revois à Paissy, au milieu d’un petit bois, près d’une source, adossé à un talus, et contemplant le désespoir… J’ai écrit alors ce que je pensais ; et autant que je m’en souviens c’était beau ; mais c’était à peine supportable ; et puisque tu as été émue en lisant cela, que veux-tu que fasse Oriane. Victime aussi, elle, en tout cela. C’est comme à la guerre ; çà tombe partout. Je regrette quelquefois de n’avoir pas été une brute orgueilleuse tout simplement. C’était le silence, et au moins elle avait la paix. Mais cela ne pouvait tourner ainsi, car les êtres peuvent improviser et agir, mais eux-mêmes ne se peuvent point changer. Ainsi cette pauvre Oriane est bien déchirée ; je ne vais pas jusqu’à deviner tout, et du reste je me l’interdis ; mais je la vois en proie à des sentiments qu’elle n’approuve point, et de tous les côtés dans la contradiction, excepté avec moi, et j’en suis assez fier ; car moi l’on ne m’a point *trompé*. Seulement alors comprends qu’en présence de ce tendre et noble cœur, que je connais si bien, j’ai honte de cette violence poétique, qui appuie sur des points douloureux ; je voudrais revenir aux doux souvenirs, et j’y parviens quelquefois, mais malgré tout l’allusion revient, et je fais pleurer ces beaux yeux, qui sont je crois la seule chose qui m’intéresse au monde. C’est pourquoi je travaille dans le genre doux qui n’est point fait pour moi, quoique je sente une tendresse sans limites. Je lui ai déjà pardonné beaucoup, mais elle devrait savoir que tout est pardonné d’avance et du fond du cœur depuis les premiers temps que je l’ai connue. Et une chose me fait bondir, c’est quand elle m’écrit : « Je ne mérite pas ces belles choses ; je n’en suis plus digne ; et pourtant je suis toujours la même ». Cela je le sais, et je ne vois pas ce que la dignité vient faire ici. Qui donc est sans faute et sans faiblesse ? Ce n’est assurément pas moi. Et s’imagine-t-elle que je l’ai aimée sous condition ? Je me souviens, il y a longtemps avant la guerre (tu étais alors une enfant), elle était encore bien jeune, et comme artiste elle traînait dans les ateliers de Montparnasse où elle rencontrait toute la pourriture cosmopolite. Et en ce temps-là déjà elle avait tous les droits ; je ne le lui disais pas mais je le pensais. Car enfin je ne lui avais pas apporté la fleur de la vertu. Et elle ! La plus claire innocence. Donc je tendais le dos, quand nous avions des querelles ; je me préparais à pardonner tout ! Peut-être le savait-elle ? Elle me connaît si bien. Avec quelle tendresse elle m’aurait trompé alors, et elle aurait avoué. J’en pleurerais rien que d’y penser. Mais non ! Elle s’est gardée, toute jeunette qu’elle était. Ah ! Je lui en redois. Je suis encore loin de compte avec elle. Et je lui écris, quand je peux, qu’elle sache bien qu’elle peut faire de son adorateur ce qu’elle voudra ; il ne bronchera pas ! Quoique ce soit bien dûr… Et jamais une pensée de blâme. Mais ma phrase vole, et je t’écris, comme si elle devait lire cette lettre par-dessus ton épaule. Hélas ! je le sais. Tu nous réconcilierais (en admettant que ce soit nécessaire). Mais je te l’ai dit, elle est au Caire, ce n’est pas précisément à côté de Boston. Pardonne-moi ces folles confidences. Je m’arrête ici. Si j’ai le bonheur de trouver une lettre sous ma porte, je remplirai demain la page vide. Remarque ce papier ; c’est un vieux Hollande d’avant-guerre, que j’ai retrouvé ; c’est plus léger que mon papier jaune ; ainsi je mets beaucoup de choses sous une seule enveloppe ; et je sais que tu aimes ces pattes de mouche. Si je pouvais écrire aussi franchement et abondamment à Oriane, il ne me manquerait presque rien ; mais elle a horreur de la dissimulation, ou plutôt elle en a assez et trop sans que je m’en mêle ; et alors c’est toi qui reçois le flot des confidences. Je sais que tout cela est pardonné. Je sais, je comprends, et, sauf de rares moments (heures funestes) je suis presque heureux. Ne sois jamais triste et ne regrette rien. Ton DICK.

Samedi matin 16 Novembre – 8h15. J’ai eu ta lettre hier soir ? J’étais rentré à pied par le Pont des Arts et Saint-Germain-des-Prés, et tout le long du chemin je faisais conversation tantôt avec toi tantôt avec Oriane, et il se trouva que j’étais tout à fait dans le ton ! Je te dirais bien que tout est fini de souffrir, et qu’il ne faut plus que patience ; je dirais trop ; je sais que les mauvais moments reviennent ; et puis je sens que pour toi la vie est d’une certaine manière plus difficile ; s’il y a quelqu’un de plus violent que moi, tu sais qui c’est ? Je me retiens de câbler ; je ne veux pas te donner là-bas la réputation d’une romanesque. Et puis nous passerions bientôt notre temps aux deux bouts du câble. Dans le fond tu as peut-être raison de te maintenir dans l’expression au-dessous du naturel ; sans quoi tout cela sauterait en morceaux. Moi, je m’en tire par la poésie et voilà ce que c’est que la poésie. Mais enfin représente-toi ton vieux ami (pardon pour le mot vieux ; je crois réellement que cela n’est rien à tes yeux. Je commence à te connaître), vois-le donc bondissant et battant des mains. Je ne demanderais qu’une chose, en ces moments-là, c’est de rester seul toujours en t’attendant. Et oui, comme paire d’idiots, nous sommes un peu là, tous deux prenant des décisions, n’écoutant plus rien, têtes de mules, et malheureux à crever, çà ne fait rien ! Ta lettre est terriblement et violemment triste ; mais tu sais que cela me console en un sens. D’ailleurs il y a des moments où l’on s’étourdit dans la comédie extérieure. Mais moi je ne reviens que trop aux mêmes idées. Oriane principalement, mais tu y figures aussi et tu les remues plus que tu ne crois. Comprenne qui pourra ; mais quand je pense aux temps les plus sinistres, il me semble que je t’ai ramenée des Enfers par la main ; et comme nous disions avec Marcel, ces amitiés-là c’est de l’or. Mais il faut que je corrige des copies. Ne me plains pas pour l’argent ; je n’y pense point ; il me suffit d’avoir un petit trésor *pour les bécasses* et le vin vieux !! Et sois tranquille je tiendrai aussi longtemps que toi. Non, il n’y a pas de sourire sarcastique ; non ! Par mes lettres tu finiras par en être sûre. Je n’en suis pas là. Je te jure qu’il n’y a rien de petit dans cette affection étonnante ; elle fut toujours ainsi. Vois ce que je t’écrivais avant ta lettre. Elle fut ainsi et tu ne le savais pas. Maintenant tu sais que ce n’est jamais par les actes qu’on en peut juger. Je ne veux plus jamais te parler d’Oriane ; je t’en ai assez assommée ; et à quoi bon ? Je *crois* et puis c’est tout. Marcel au fond m’a fait beaucoup de bien (malgré la souffrance du premier moment). Lui c’est un témoin sûr, car il ne s’intéresse qu’à toi, et même il sent tes sentiments ; or il n’a point de doute, et même j’ai remarqué la même chose que chez les Maréchal à Paissy, quand je leur ai récité les quatre vers ! Ils sont touchés (Marcel et sa femme) comme par un beau spectacle, et rare (à Morgat) et cela est très émouvant. Marcel a compris que je le comprenais. Au fond les hommes (vas-tu t’y reconnaître ?)[[8]](#footnote-9) et les femmes se chauffent tous au même soleil ; quelques-uns s’y brûlent. Et comment finir ? Je pense à toi en amitié profonde comme l’Océan et je suis sûr de toi comme de moi. Avec çà on peut tout traverser !!!!...

# 18 novembre 1929

NAF 14232 / 240-242

Lundi soir 18 novembre 29. À la brasserie, devant le porto rouge.

Je vais répondre à ta lettre du 3. Il y a bien longtemps que je n’en ai reçu une aussi parfaitement bonne et naturelle. Mais du reste tu ne t’en souviens plus, et à chaque fois tu suivras ton premier mouvement, et tu auras raison. *Tu as toujours raison*. – Mais auparavant je veux te parler de ce câble que tu as certainement reçu à l’heure qu’il est. Mais dis-moi, un jour que tu y penseras, quand tu reçois le câble. Il est toujours distribué el matin, et le WLT lundi matin. Est-ce qu’il te trouve à ta toilette, avant ton départ ? Ou est-ce que tu reviens chez toi vers midi, et si tu le trouves alors ? Et enfin ne peux-tu être ennuyée par un câble qui n’a pas le prétexte d’affaires ? Je te dirais bien comme tu dis : « Raconte bien tout », mais ma chère petite fille, je sais bien que le temps te manque, surtout en ce sens que quand tu écris tu aurais bien plutôt besoin d’être tranquille ou de faire quelque travail machinal. Et pourvu que je sente, même indirectement, dans tes lettres ton mouvement naturel, il ne m’en faut pas plus. Et, comme tu peux voir cela ne m’empêche pas de bavarder sans fin. C’est mon seul plaisir.

Ce matin au lever (il était 4h ¼ !) j’ai vu au-dessus du jardin la lune et Jupiter ensemble. Si à 11h du soir tu n’étais pas couchée, tu pouvais voir ces deux astres à leur lever (mais je crois que tes fenêtres sont à l’est ; alors impossible). Enfin j’ai rêvé là-dessus ; et à 7h au lieu de t’écrire ou de corriger des copies j’ai écrit des vers dont je t’envoie une copie. Ils te plaisent ; je suis très fier de cela. Entre temps j’ai ajouté quelque chose au poème qui aura pour titre *Trébéron*. Je le voudrais en demi-teintes, et je dois écarter les choses fortes et même violentes qui elles s’arrangent d’elles-mêmes. Pour les demi-teintes, il faut rêver un peu ; mais alors le temps passe délicieusement ; ce sont mes heures les meilleures. Partagé entre la pensée d’Oriane (qui ne les reçoit que de temps en temps, et qui ne peut les garder) et la pensée de toi, la dépositaire, je mets dans mes vers ce qui me touche, tout ensemble ; et il n’y a que toi qui puisses t’y reconnaître. Au fond qui est-ce qui vit là-dedans ? Est-ce elle ? Est-ce toi. C’est plutôt un composé des deux ; les poètes sont dans les nuages. Et c’est pourquoi les poèmes peuvent plaire à tous. Dans le cas présent il ne s’agit point de tous ; le public n’est pas nombreux ; tu sais à qui il se réduit. Et cela me paraît la plus belle chose du monde ; je n’ose dire qu’on ne l’a pas encore vu ; car on ne sait pas les secrets. Mais enfin j’ai le sentiment d’offrir la plus belle chose du monde à quelqu’un qui en est digne. Et ne dis pas le contraire, ou je me fâche. Je te connais bien ; le fort et le faible (d’ailleurs charmant), je le sais. Et c’est ma plus grande joie d’avoir trouvé la résonance exacte, l’accord parfait, si tu veux. Car pour la musique cela n’arrivait que rarement ; et tant qu’on improvise il n’en peut être autrement. Mais je pensais tantôt à 2h15, en montant ka rue de la Montagne, que si tu avais été pianiste avec piano, j’aurais peut-être pris le parti de t’envoyer de petits morceaux (gais ou tristes, plutôt tristes) et quelquefois des grands, qui auraient traduit presque aussi bien mes pensées et mes sentiments ; j’aurais appris le métier d’écrire (la musique) comme j’ai appris le métier de poète. Tout çà, c’est toujours la même chose ; et l’art n’a pas d’autre secret. J’étais un habile, mais je n’avais pas à m’exprimer moi-même ; j’étais heureux comme un pilier de brasserie, le plus heureux homme de Paris. Un homme heureux n’a pas d’histoire. Et puis Oriane s’est envolée ; et puis toi, l’amie consolatrice, tu es partie aussi ; alors c’est devenu sérieux ; il fallait mourir ou chanter. J’ai trop de force pour supporter le mal ; je ne pleure guère ; et, comme tu dis, il faut éclater d’une façon ou d’une autre. Jusque-là je t’avais rimé des dédicaces rares (uniques !) Il y avait aussi le serpent de lait... Tu te souviens du jour où j’ai trouvé cela ; mais c’était une petite chose. Et un jour, longtemps après ton départ, ici même, un après-midi, j’ai écrit (partant d’un mot des *Commentaires*) la pièce : absence mon cher être. C’est venu tout seul ; une douzaine de vers, je crois. Et d’après ce que tu m’as écrit là-dessus, j’ai vu que la résonance y était ; c’est une chose qu’on ne pouvait pas prévoir. Tu m’avais bien dit à propos de Valéry que tu aimais les vers ... J’aime à penser ces choses parce que cela relève notre pauvre vie. Autrefois elle n’en avait pas besoin ; elle planait toute seule. Mais cela ne pouvait pas durer. C’est même miraculeux, mais je n’ai rien à t’apprendre là-dessus. Comment l’être le plus insouciant et le plus imprudent, le plus insensé arriva à jouir du plus grand bonheur jusqu’à l’âge où selon la nature on doit apprendre à se passer de bonheur, c’est une belle histoire, et que tu connais assez bien d’après ce que je t’en ai dit, et d’après toi-même... On peut dire sans exagérer qu’il n’y a qu’un être au monde qui me connaisse. Mais je divague. Ce soir après la classe j’avais mon syndiqué (tout seul) et il m’a parlé des femmes et de l’amour. J’avais beaucoup à dire… Mais je ne veux pas t’ennuyer de mes histoires ; tu les connais trop et tu les juges bien ; comme tu dis c’est la faute des deux, certainement. Mon petit docteur en jupons juge très bien. Vois-tu je suis heureux ici, tout entouré de souvenirs ; et comme tu dis la présence en esprit ne fait pas doute. Avoue pourtant que la présence réelle est quelque chose… Demain soir je viendrai encore bavarder avec toi afin de ne pas m’occuper de cette conférence, que je fais comme un métier passablement payé. Hier j’ai rédigé à peu près la première pour *L’Art vivant.* Ce n'est pas difficile car j’ai mes notes ; et tout çà c’est du métier, comme tu fais des modèles ; et on arrive à tuer le temps ; il est vrai qu’il finira par nous tuer le bougre ! Mais la difficulté est de vivre et non de mourir ; je suis bien de ton avis là-dessus. C’est trop et plus que trop ; mais il faut tenir puisqu’on l’a voulu, comme à la guerre ! Tu vois que je réponds à ta lettre, car je la sais par cœur. Quant à la conférence imprimée (quand elle le sera), naturellement je te l’enverrai. J’aime écrire *Louise Gabrielle* (je l’ai lu pour la première fois dans les actes notariés). Mais en anglais comment écrit-on : *Miss Louise Gab… ?* J’aimerais l’adresse tout en anglais. Tout ce qui est anglais me plaît. Par exemple une revue *Échanges* qui veut publier des textes anglais et français contemporains, m’a demandé la permission de m’inscrire parmi ses collaborateurs. J’ai répondu oui aussitôt, moi qui ne réponds jamais à ces choses-là. Et si j’avais aperçu la possibilité d’aborder jamais à Boston ou Harward, j’aurais appris l’anglais. Mais mon sort est d’attendre ici, à cette table à droite au fond, et j’attends, et il me faut peu de chose pour n’être pas trop malheureux. Maintenant je vais manger la côte de veau, et il me semble que je suis avec toi… Voilà.

Après dîner. Cigare. Je viens de copier les vers ; je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de poignards là-dedans. Mais je crois bien que nous en avons chacun un dans la poitrine. On s’y fera. Je t’ai juré il y a bien longtemps une amitié admirable que tu ne connais pas encore toute. Et tout ce que tu peux espérer de confiance et même de grandeur, tu l’as et tu l’auras. Je voudrais que tu sois un peu tranquille, et que tu voies aussi les choses de haut. N’exagérons point. Il y aura toujours des soubresauts, et la faute à qui ? Comme tu dis : à tous les deux assurément. Je prends ta lettre du 3. C’est vif, c’est bondissant, c’est toi toute. Tu es un sacré type (si j’ose m’exprimer ainsi) et certainement le seul qui puisse répondre à un autre sacré type… Je lis : « Moi… ici ! Toi là-bas ! » ; c’est tout dire en trois mots, et je te vois si bien. Les poèmes, dis-tu, c’est un monde ! Je ne m’en fais qu’une vague idée. Mais enfin, si les dieux ne sont pas fous, nous les relirons ensemble, près du piano ou bien sur le divan aux coussins innombrables. - Le phono, je bondis en y pensant. Et c’est encore une chose charmante qu’en août précisément tu aies fait venir cet inimitable ami ; nous avons bien ri de cela avec Marcel ; il était si simple d’en acheter un là-bas. Enfin ! Comprenne qui pourra. Mais moi je comprends très bien. Et cette lune ; tu comprends pourquoi ces vers ; car ce matin la lune m’aimait. Et pleurer ! Tu as de la chance de pouvoir pleurer. Souviens-toi du matin dernier (un samedi) où tu pleurais dans mes mains ; ton visage après cela était tout petit et fondu ; je te revois encore. C’est effrayant toutes ces choses-là ; et la faute en est à moi ; et je ne pouvais pas faire autrement… Quant aux souvenirs je ne vois pas le mal qu’ils peuvent faire. Pour moi ils sont parfaits et sans aucun mélange. Vois-tu j’aurais dû toujours et de toute façon t’aider, te porter de loin dans cette épreuve ; je l’avais juré ; je n’ai pas toujours su le faire ; mais le fond, sache-le bien Gabrielle, est inépuisable et sûr, quoi qu’il puisse arriver. Si l’amitié n’est pas *sans condition* elle n’est plus l’amitié. Je voudrais que tu me dises que tu as autant confiance en moi qu’en ta propre peau, et plus, sans l’ombre d’une crainte jamais. Si je savais cela, rien ne pourrait m’attrister. Mais cette petite fille dont tu parles, cette enfant que je consolais, ne savait-elle pas cela ? Sans aucun doute ? Vois-tu il n’y a jamais qu’un être au monde dont on puisse dire : sans aucun doute. Oui je vois bien ; tu n'es pas sûre de pouvoir relire *La Chartreuse*. Tu éteins tes pensées ; il le faut ; je le comprends. Tu as plus de feu et de mouvement que moi (et ce n’est pas peu dire). Si tu pars, tu es effrayée de toi-même ; alors tu t’engourdis de travail ; c’est ta poésie à toi. Tu dis bien : il faut tenir. Je dois t’y aider, jamais je ne dois oublier cela. Et après cela, obéir pour le mieux, et croire tout simplement ce que tu dis. Voilà mon viatique. Et sache bien que je ne me fatigue pas, et (encore une fois) que je n’ai pas de sourire sarcastique. Oui pour toi je me conserve, comme si tu étais près de moi. Et j’ai bien ri de cette bécasse… Une passion vraie se reconnaît toujours. Et je te sais gourmande – tu me comprends. Oui je suis malheureux et… comme tu dis, à qui la faute (voir plus haut). Et il faut que tu ne te laisses pas aller. Ta situation est la plus difficile ; je finis par le savoir. Et je rougis de me plaindre quelquefois. Comment tenir, en ce pays étranger et en ce métier ingrat et difficile, à cause des gens de là-bas, qui n’ont pas le génie de la chose. Alors ? Tu vois. Tu peux me prendre la main et me regarder droit dans les yeux. Ton frère même n’est pas autant ton frère ; et cette pensée-là doit te consoler de tout. Dis-moi ce que c’est qu’un câble pour toi. Pour moi c’est ridicule presque à dire. Mais il faut se modérer, et ne pas enrichir toi la Western U. et moi le Commercial. C’est très bien ainsi ; les employés ne s’amusent pas à chercher la réponse. Le Commercial m’envoie ses formules comme à un client habituel. Qui l’eût dit ? À quoi tu as répondu ici même : *Cela devait être.* Et je t’assure que je n’envie personne. Avoir une âme de vingt ans à l’âge que j’ai, croire à l’absolue amitié, c’est le plus beau rêve et la plus belle vie. Merci à toi. Ton Alain et ton Dick.

# 19 novembre 1929

NAF 14232 / 243-244

Mardi soir à la Brasserie.

J’aime à venir ici ce jour de conférence, pour ne pas penser à cette chose ennuyeuse et être tout à ce qui m’intéresse. Tu connais le public qui m’intéresse ; il n’est pas nombreux. Quand j’aurai nommé Oriane et toi, j’ai tout dit. Si tu me voyais venir ici tu rirais ; j’y cours comme si on m’y attendait ! Et m’y voilà. Mais je t’écris (comme toujours !) pour te parler affaires. Le virement des 20000 fr. (environ) a pris toute la semaine. Enfin ce matin mon m’a assuré qu’on aurait le crédit demain (ils me connaissent tous comme ils te connaissaient… Naturellement j’ai fait bien attention de ne pas parler de la banque ni du notaire à Marcel). Ce matin donc, après cette réponse, je suis monté chez Jeanne et je lui ai signé un chèque de 6000 fr. pour les impôts et d’autres menues dépenses. Pour les choses qu’elle avance elle dit qu’elle comptera avec toi etc. J’avais reçu ton câble (aussi d’affaires !) mais joyeusement reçu, tu ne peux t’en faire une idée ; je crois que tu arriveras à faire de moi un homme équilibré et content, malgré cette dure séparation ; j’arrive à ne plus compter que la distance et l’absence ; c’est encore beaucoup ; mais la vie ne peut pas être toujours facile. Nous en savons quelque chose. Tu penses bien que j’ai compris Toulon ; çà m’a fait penser à H.P. Que de fois (j’en ris tout seul) nous avons joué avec le feu. C’était le temps de l’insouciance ; dans la suite, dans les temps graves et qui coulaient si vite, nous ne pensions plus à ces jeux-là. Qui sait ? Tout se paye, répétait Marcel ; et les choses imaginaires risquent de tourner en réalités etc. Mais du reste, pour me considérer comme responsable de tout ce qui peut m’arriver, je suis un peu là ; et cela console, bien loin d’accabler. Donc ce câble *d’affaires* tu penses bien que j’en ai médité les termes de façon à te croire et à obéir, car c’est là le mieux et tu ne peux pas savoir comme il me plaît de faire exactement ce que tu veux. Et c’est pour cela aussi, d’après ce que m’a dit Marcel, que je t’entretiens de moi avec tant de détail. JE sais que si tu en avais le temps tu aurais plaisir à faire de même. J’imagine à peu près ton joli petit appartement. Je te vois cuisinant des choses simples apportées du marché. Je voudrais bien être invité ; j’y ai pensé souvent, mais tout compte fait je n’ai vu aucun moyen d’aller là-bas, ni comme conférencier, ni comme vagabond. Mais, surtout aux premiers temps j’y rêvais avec une application admirable. Maintenant, j’aime mieux t’attendre ici. Tu te gardes de faire des projets ; mais, d’après le ton de tes lettres et des signes presque imperceptibles, je vois que tu penses un peu à ces temps-là. Et moi aussi, comme tu penses bien ! Mais je ne te dirai pas mes rêveries là-dessus. J’invente des conversations etc. Je vois très bien ton expression, toujours la même, et tes mouvements que je n’ai pas oubliés. Et moi il me semble que je retrouve alors cet air qui te plaît de nonchalant tellement sûr de ton amitié. Et ce sera ainsi, parce que la présence balaie tout et arrange tout. Toute la séparation et les humeurs, tout sera effacé et balayé (je t’écris en mangeant la côte de veau vert pré). Je ne sais si tu en es tout à fait sûre maintenant, mais tu le seras de plus en plus. Dans un sens c’est peut-être plus à moi qu’à toi de te persuader que rien n’est changé, peut-être parce que l’homme (par rapport à la femme) est un animal aisément injuste, c’est-à-dire qui exige des autres une perfection dont il serait bien incapable. Mais comme tu es et seras toujours ma fille d’adoption et bien aimée (la reine ne peut mal faire), il n’y a rien à craindre de ce côté-là, sinon peut-être une faiblesse ridicule que j’explique par l’attendrissement de l’âge. Stendhal de Julien : « Au lieu d’aller du tendre au rusé, comme la plupart des hommes, l’âge l’eût guéri d’une folle défiance… ». Je suis dans le petit coin contre la fenêtre, et dans l’autre coin, derrière le paravent, il y a deux amoureux d’un certain âge, mais qui vont très bien… Cela me jette dans des rêveries où Oriane naturellement l’emporte sur ma fille unique et chérie ; mais tout cela tu le comprends si bien. J’écris assez mal ; pardon ; j’ai un rhumatisme au coude droit ; j’ai beau prendre de l’aspirine, c’est un peu gênant. Le patron m’a fait goûter une pomme de Canada vraiment digne de toi. Mais ce temps reviendra où de nouveau nous serons comme frère et sœur (grand frère et petite sœur) cachés dans quelque coin de cette grande ville… À ce propos Marcel m’a décrit Boston de façon que j’ai mieux compris que c’est une très grande ville, avec un mouvement infernal dans cette longue Boylston. Mais aussi des verdures et des villas. L’heure avance, et il faut que je me dirige bientôt vers Sévigné, où il y aura foule dans un grand vestibule à colonnes, où je dirai des choses que je n’ai pas envie de dire… Mais le métier l’emportera ; je ferai cela comme tu fais tes modèles. J’aimerais mieux penser à la place du Panthéon et t’y voir arriver à 10h30 ou à 4h30 ; non pas pour me quitter mais pour m’offrir une heure ou deux de ta compagnie Ce moment m’est bien dû et je l’aurai péniblement gagné. Mais que compte la peine à côté du bonheur ? Te rends-tu compte de ce que tu peux pour moi. Mais dis-moi que je peux beaucoup pour toi. À toi ton ALAIN.

Morgat et le Sanglier deux termes remarquables (je te vois rire). Dis-moi si tu ris quelquefois en me lisant. Je le crois. Je te vois. Je te vois tournant la tête comme pour me défier. Et tu as raison. Tout est clair et sans mélange. À toi ton DICK.

# 22 novembre 1929

NAF 14232 / 245-246

Vendredi 22 novembre 1919 –Le V[ésinet]. Je t’écris ma tendre amie, ma petite fille, après un regard encore à la lune mouillée. L’humeur est grise aujourd’hui, et je viens de griffonner des vers faibles et tristes. J’en ai bien d’autres, qu’il serait aisé d’achever, mais j’attends ; il faut que tu saches, le jour où je te les enverrai, que ce sont des vers anciens, non pas tout ; mais ils expriment des pensées peut-être blessantes, certainement injustes, et que je n’ai plus. Les coups de poignard on les donne sans s’en apercevoir, et aussi à soi. Viendra-t-il un temps où tu pourras comprendre au lieu de sentir ? Et pour moi je n’ose pas encore dire que ce temps est venu. Rien n’est changé, rien ne changera en moi, ni je crois en toi, aux sentiments forts qui furent jurés sans paroles au-dessus de Trébéron, berceau de nos rêves amis, vers le temps du départ et sous le signe du rocher symbolique. Ces sentiments sont comme des rocs au soleil, durs, brûlants, brillants. Ce qui change en moi, ce qui doit changer, c’est une sorte de fureur injuste, qui me fait autant de mal qu’à toi. Mais pourquoi ce cafard militaire, qui me rappelle la guerre, mais en pis, comme tu dis, et tu comprends pourquoi. C’est que j’ai relu *Climats*; je ne sais si tu l’as lu ; tu ne m’en as rien écrit. Tu pourrais le lire en anglais ; Marcel m’a dit qu’on le lisait beaucoup là-bas. Je crois qu’il ne te plaira guère ; les sentiments y ont tous une teinte d’ennui ; les femmes y sont jugées par un homme découragé, qui veut quelquefois faire le cynique. Tu trouveras par là des coups de poignard encore, comme j’en ai trouvé. C’est de là que j’avais retenu l’image d’une blonde terrible dont il dit qu’elle aurait fait rouler le train, quand même il se serait couché sur la voie etc. J’ai abusé de ce genre de pensée à des moments. Mais pourtant ce n’est pas vrai. Ce n’est pas ainsi que je vois les choses. Mon expérience est si différente ; ma vie fut tellement autre. J’ai vingt ans de souvenirs à opposer à cette amère sagesse, qui est celle d’un homme oisif et riche, jugeant les femmes de ce milieu-là. Quelle différence. Je remonte de cet abîme de tristesse à ma situation (je parle ici d’Oriane, principalement, mais cela s’applique à la plus tendre amitié aussi). Il ne sait point ce que c’est qu’une vraie femme, et moi je le sais. Il n’a pas connu l’amour tout courageux et généreux, qui ‘nespère que de lui-même et qui suffit à tout. Il ne sait pas ce que c’est que le repos après le travail, la pleine confiance après la comédie et les soucis. Encore maintenant rien ne redresse mieux mes folles idées que de penser au travail réel, à la peine d’une femme loin et seule qui lutte pour sa vie et pour sa liberté. Il y a des risques, mais ce sont des risques de métier, dirai-je ; ce n’est pas un jeu cruel, un jeu de l’ennui. Dans tout ce livre il manque le travail. Et surtout ce qui manque ce sont les fautes de l’homme, c’est l’insouciance folle, une sorte de témérité qui ne veut pas voir ; Il y a une espèce de courage presque militaire (et du simple homme de troupe) dans cette manière de vivre heureux au bord du gouffre, de jouir du moment, de penser seulement au moment heureux qui viendra, de se fier tout à une nature à travers laquelle on voit, qui ne peut mal faire (la reine ne peut mal faire), qui a une vie difficile, et par instants vide, qui s’accroche péniblement à des sentiments de famille mêlés, qui voit l’avenir sombre, qui sait ce que c’est que chance et pauvreté. Qui donne sa vaillante jeunesse, mais non pas à la vanité du monde ; aux joies vraies, aux joies cachées ; qui brille pour un seul, et ne fait connaître aux autres qu’un mépris mal caché. Tout cela fait des sentiments indestructibles, mais une vie hasardeuse ; et il faut bien que les forces extérieures l’emportent quelquefois. C’est ainsi que ce livre, qui quelquefois semble traduire si bien les drames intimes de chacun, et donc les miens, se trouve pourtant perpétuellement à côté. Mais pourquoi ai-je relu cela. C’est que probablement j’aurai Maurois ce soir à notre table ; mais je crois qu’une affection si fidèle vaut bien cela. Et d’ailleurs je ne lui ferai pas de confidences, sinon tout à fait fausses, c’est-à-dire indéchiffrables ; et lui peut-être a besoin d’en faire. C’est une chose décidée un peu légèrement, qui ne te plaira peut-être qu’à demi, et qui ne me plaît pas trop à moi-même. Du moins cela n’engage à rien. Et puis enfin c’est fait. Comme la conférence. J’ai promis légèrement, j’ose dire commercialement ; car si je fais une conférence à 5h pour 60 fr., je suis logique en faisant la même leçon à 9h pour 200 fr. Seulement je n’avais pas pensé que cela ferait spectacle. Le fait est que la foule est effrayante ; ce sont bien des harengs en barrique. Mais moi je m’en moque, et je fais mon métier comme si j’avais devant moi vingt étudiantes pauvres. Et c’est même si marqué que cela étonne ; mais les curieux trouvent cela piquant. Et bref les fanatiques ont voulu décider qu’on louerait une grande salle, et c’était presque fait. Mais il fallait avoir mon avis. Réponse : « Je fais un cours à Sévigné, payé par un fondateur, genre banquier qui n’est libre que le soir. J’ai accepté, et je tiens ma promesse ; mais qu’il y ait vingt personnes ou cinq cents, cela m’est égal ; je ne suis pas assez naïf pour me gonfler de l’approbation de spectateurs qui ont la leçon pour rien ; je ferais de même, et de la même voix devant la chaise du fondateur pour tout auditoire. Quant aux conférences publiques, ce serait 2000 fr. l’heure ; et, à supposer qu’on me fasse cette offre (paiement d’avance à chaque fois) il n’est pas sûr que j’accepterais ». Je te raconte cela pour te faire rire un peu. « C’est, pourrais-tu dire, par de tels moyens que cet homme inflexible, mais très rusé, arrive à donner une valeur étonnante à ses moindres condescendances… » Tu ris. Tu me connais bien, mais tu me connais encore mieux. Tu sais très bien que cette indifférence n’est pas jouée, et c’est ce qui fait qu’elle est forte. Et tu sais très bien que sans un sentiment caché et plus grand que tout, il n’y aurait point de ces apparences qui piquent la curiosité. Je suppose que les femmes sentent cela ; et au reste je ne les vois pas (tu ris encore !). Je te dis c’est comme Fabrice prêchant ; il n’y a que Clélia qui l’intéresse. Il ne pense qu’à elle. Il rit en dedans de ses phrases volontairement unies, de ces effets sûrs qu’il casse en deux (les morceaux sont assez bons), et qui pense qu’il écrira cela d’abord à son autre moi qui s’est enfui bien loin, mais sans se séparer… et puis quand il pourra, à Oriane elle-même, non pas plus séparée, mais plus gardée par une étonnante barrière de précautions (mais pouvait-elle faire autrement ?). C’est ainsi que tout se ramène pour moi à une seule chose (mettons à deux êtres qui d’ailleurs ne seront jamais en rivalité, parce que les deux me connaissent très bien). Heureusement il y a les poèmes secrets, qui donnent la preuve de cela. Pardon pour le poème d’aujourd’hui, qui ne casse rien. Je finirai par ne plus rien casser. Je ne peux vivre ni faire vivre ce qui est ma vie dans un mouvement de drame sans compensation. La seule vertu est d’attendre. Je dis tout cela bien obscurément, parce que je me hâte, et aussi parce que je sais que tu comprendras très bien tout. Et moi aussi je comprends tout ; il me faut seulement un peu plus de temps ; comme à toi il te fallait un peu de temps… Et si tu avais pris un peu plus de temps. Mais les natures tempétueuses (les seules qui soient dignes du sentiment) sont terribles par crises… Et que rien ne casse, c’est un miracle. Assez de barbottage, où tu trouveras tout de même de quoi te distraire. Ici temps doux et humide. 12° le matin. Vrai automne de Bretagne !! Non je ne me fatigue pas. Les semaines vont tout doucement. Je sais espacer les corrections ; en moyenne c’est moins lourd que l’an dernier ; la conférence remplace la deuxième heure de Sévigné, et n’exige pas plus de temps ni de souci. Oui j’évite de me fatiguer, et je le fais exactement pour toi ; et ne pleure pas là-dessus, car c’est ainsi. Il n’y a rien de changé. Il est vrai je voudrais comme tu dis la présence et la bécasse etc. Et toi tu peux à peine supporter ces pensées. Mais sache bien que de loin comme de près il suffit que tu demandes… Et tu en as plus d’une preuve. Et puisque je supporte, tu peux bien supporter. Hier j’avais l’idée et presque la présence d’une pensée constante et toute à moi qui me berçait et me pénétrait de joie ; ces moments-là aident à vivre, et le souvenir aussi. Je revoyais la Citro sur la Concorde, et ce petit accident de la rue Boissy-d’Anglas, et le chapeau à bords, et toujours aussi par une suite naturelle la robe à ramages et la douce main sur mon épaule. Tu dois sentir les mêmes choses ; et à côté de cela, rien n’importe ! Mais je ne veux pas que tu penses, comme tu as écrit, et en parlant de toi-même : « Qu’importe moi ? ». Toi, la même toujours pour moi comme je suis le même pour toi. Dis-moi si tu me vois bien, si tu me sens bien le même. Peut-être même encore meilleur, encore plus sûr ? Je veux. Figure-toi que j’ai encore une rose rouge, qui est en train de s’ouvrir. Je te l’envoie en pensée ; la pensée est plus facile à supporter qu’un parfum. Au reste je ne puis l’envoyer maintenant à Oriane. Elle reste ; elle me regarde quand je passe. Ce temps doux va lui permettre de fleurir. Est-ce un symbole ? Je le crois comme je te crois. Ton fidèle ALAIN – DICK.

# 23 novembre 1929

NAF 14232 / 247-250

Le samedi 23 novembre 1929. Ma chère Gabrielle, unique et précieuse amie, j’ai ta lettre du 10 depuis hier, et je la sais par cœur. Excellente lettre. Enfin tu me rends la vie ; et j’admire comme nos pensées s’accordent, car quand tu me l’écrivais, tu n’avais pas encore reçu ma lettre triste écrite le 4 et le 5 novembre. Quelle horreur que cette nuit-là. Mais c’est passé ; il faut traverser cela et n’y pas rester. Peut-être tu ne me comprends pas très bien. Il y a en moi le profond sentiment dont tu ne peux maintenant jamais douter ; il a passé au feu. Il y a aussi un cynique qui se moque à peu près de tout et qui connaît la vie comme elle est. Entre ces deux manières, on peut vivre ; on ne déclame pas niaisement. « Ne te fais pas d’illusions », dis-tu. Eh non ! C’est parce que je voyais plus loin que toi que la séparation m’a promis ce menaçant effet, comme une cheminée sur la tête. Et du reste tu n’étais pas brillante non plus sur le *De Grasse*. Ainsi depuis le commencement sois tranquille je prévoyais et savais, sans vouloir d’ailleurs y penser trop ; car cela fait partie des choses auxquelles on ne pense pas, et même qu’on ne doit pas savoir. Je ne suis pas curieux, je veux dire que, si surtout je m’intéresse à quelqu’un (mettons toi pour l’amitié, Oriane pour l’amour, et puis c’est tout !) j’ai ma manière de connaître cet être-là, et tu la devines, et je perce au travers, et par conséquent je n’ai pas besoin de m’informer des petites choses. Un seul exemple, et tu me comprendras. Quand tu étais à travailler avec Molyneux, je savais bien que ce véritable artiste exerçait sur toi une certaine puissance ; et je savais bien, comme il est arrivé, que le jour où il te retiendrait à midi, quand je t’attendais à la brasserie, ton cœur pourrait bondir vers moi, mais toi tu accepterais la condition de ton métier. Alors, par ton absence, je finissais par être complètement à l’envers (c’est le jour où j’ai annoncé à Jeanne que je vous retrouverais ou attendrais à Châteaulin ; j’écris toujours avec bonheur ce mot-là) ; donc j’étais inquiet et même malheureux, mais je ne m’appliquais pas à imaginais comment tu souriais au maître des étoffes ; si j’avais été bât autrement, j’aurais pu faire des phrases là-dessus. Mais non. Je sais qu’il y a des nécessités. Je sais qu’on ne fait pas toujours ce qu’on aime. Accepter cela, c’est accepter de vivre. Et bien mieux ceux ou celles qui par naissance sont un peu plus affranchis des nécessités, et qui n’ont pas connu le travail (c’est l’esclavage toujours, aussi bien pour moi), ceux-là je les méprise. Et quant à ceux qui se font un idéal absurde d’indépendance comme la grosse dame et ton oncle et aussi Marcel, je les juge un peu niais. Il y a le monde et les forces, et il faut sauter dedans comme dans un bain ; et on peut toujours dire que la piscine est sale, mais ce n’est qu’une phrase ; il y a bien d’autres nécessités. Naître vive et mourir cela est un travail bien mélangé ; mais si tu me connais bien, et tu me connais bien, j’accepte tout en bloc parce que tout çà fait un bloc ; et mes poèmes t’auront déjà appris cela. Donc quand tu as sauté dans l’Océan, si je puis dire, j’ai bien pensé à ce qu’est l’Océan. Et je ne me suis pas figuré que tu serais reçue là-bas sur des roses, comme Dieu le père (de même le jour où je t’ai conduit [*sic*] chez Drecoll, tu me semblais une chère petite chose, comme vous dites là-bas, entrant dans une grande et dure et impitoyable mécanique. Encore bien pis là-bas, à cette distance et dans cet isolement. N’importe quoi y pouvait arriver ; et si tu avais travaillé à New York (tu l’as senti et tu l’as refusé), il fallait mourir, ou se secouer par de terribles moyens, car partout la nature des choses offre le remède convenable. Souviens-toi de la guerre, et à quel degré il fallait exciter l’imagination pour arriver à supporter cela. Je t’avais un peu faite, et tu le sais (le fond était riche ; je te vois rire ; mais je parle *aussi* du sérieux). Qu’est-ce que tu étais après la guerre et l’épreuve de ton grand chagrin, et les épreuves de ton métier ? Tu avais la volonté endurcie, vive, décidée, inflexible ; et tu avais une terrible nature à conduire, où rien de ce qui est humain et féminin ne manquait. C’était bien et mal, ordre et désordre, et tout bien et tout chéri tu le sais. Tout oui tout. Quand tu écris Henri à propos des affaires de Toulon cela signifie bien des choses, de petits tourbillons dans le grand tourbillon, un certain risque, et une fille intrépide qui sauterait dans le bain, ou qui nagerait si elle y tombait. Tout çà, c’est vivre. Et les grands bonheurs sont faits de tout çà. Tu liras *Beatrix* avec moi ; on devine que la noble Félicité n’est pas un ange pur. Eh bien toi, Gabrielle, mon beau tourbillon, tu emportes tout cela dans l’aventure et tu y es aussi risquée que j’étais à la guerre. Advienne que pourra ! La casse est à prévoir ! Quand tu me dis que je ne fasse pas d’illusion, tu dis une chose importante ; la naïveté n’y ferait rien ; et nous n’aurions pu rien sauver par l’hypocrisie… Ma première pensée était de te câbler aussitôt : « Ravi de ta lettre etc. ». Mais non ; je ne suis pas ravi ; il ne faut pas mourir ; il y a un mélange. Il y a un élan merveilleux dont tu as certainement l’idée, un mouvement adorable d’enfance vers la brasserie, tes yeux et tout ; cela est indestructible et grand et bonheur pur. Il y a d’autres pensées, plus épineuses que jamais parce qu’elles se réalisent malgré tout dans l’esprit ; mais il le faut ; et s’endurcir par là. Tu as bien supporté pis, toi pauvre fleur ! Et tu t’es arrangée comme tu as pu. Et avec çà que je ne me suis pas arrangé comme j’ai pu, moi, vieux pirate endurci et rusé… Mais ce sont les épines de la vie, tout çà ; nous ne sommes pas de purs esprits, et ce serait très ennuyeux. Voilà Gabrielle le thème de mes pensées, et le côté sombre ; je ne t’en dis pas plus et *je n’en pense pas plus*. Çà n’est pas intéressant ; on y pense comme on se heurte. Et ne te fais pas non plus d’illusions. Dans le fond si j’écris cela, c’est pour maintenir à un degré convenable une joie véritablement folle. Enfin la voilà cette lettre que j’attendais (voir les marges[[9]](#footnote-10)), que je tirais à moi, que je voulais faire sortir de toi, que je lisais d’avance, que je savais… je savais tout depuis le commencement de ce que tu appelles nos malheurs. Je savais tout depuis la terrible lettre que j’ai déchirée aussitôt, mais qui m’est restée dans la mémoire. Toi à genoux ! je ne pouvais supporter cette pensée ! Mais quand elle revenait, quelle belle et pure offrande. Quel trésor intact. Quand je pleurais là-dessus, il y avait bien de l’attendrissement tu sais ! Donc je savais tout dès le premier moment. Et toi tu pensais que l’orgueil rendait tout cela irréparable ; c’est que tu ne te rendais pas compte que dans ta pre/mière (c’est la suite des marges de la première feuille[[10]](#footnote-11)) et ta seconde lettre, écrite avant toute réponse de moi, tu exprimais peut-être plus d’amitié encore que jamais auparavant. Et dans la suite c’était pareil, mais avec quelle retenue toujours ; ; j’ai pesé tous tes mots ; j’ai tout compris, et j’ai bercé ton chagrin comme un tout petit bébé, j’ai bercé ton désespoir, je le consolais déjà et tu n’en savais rien. J’avoue bien que ce furent les plus beaux moments de ma vie parce que l’ami ne pouvait faire plus et que nul au monde ne peut faire plus. Et je te devais tout. Mais cela tu ne le sauras jamais bien ; rien que ce que tu m’écrivis sur le premier poème triste (*À Gabrielle*), c’était tellement naturel et beau cette manière de lire ! Et tant d’autres choses si parfaites de grâce et souvent de pardon… Mais je ne te suis pas inférieur, va. Et cela seul efface tout… Donc je savais tout, tout en doutant de tout ; tu connais ce genre de désespoir et tu sais pourquoi l’on n’en meurt pas. Et je sentais aussi un obstacle terrible (tu liras aussi *Honorine*, qui est une nouvelle de Balzac, effrayante, bien que toute simple). L’obstacle c’était toi, déchirée et séparée de toi-même ; et ton secret qui ne pouvait pas sortir, et des choses bien plus cruelles pour toi que pour moi. Tu pouvais désespérer, et tu avais d’abord désespéré. Ici trop de vertu, trop d’ambition pouvait tout perdre ; et l’orgueil changé en humiliation c’était un ennemi redoutable ; et j’étais si loin. Et les lettres étaient si lentes. Cela c’était l’enfer ; et sans les poèmes j’étais perdu. Puis j’ai aperçu une petite lumière, et un peu plus de confiance, car tu as fini par comprendre ton Alain, et je puis ici parler d’amitié, car c’est le mot juste ; on a aussi grand besoin d’amitié et de franchise rude et cela tu l’avais compris tout de suite. Voilà le génie du cœur. Et c’est à peu près tout ce que je voulais te dire. Je sais que chaque ligne sera pesée, et qu’aucune parcelle d’os ne sera perdue. Je viens aux affaires.

Sur les 20000 fr. voici. Il ne s’agissait point d’un versement anticipé, mais bien d’un partage. Les quatre héritiers étaient représentés. Tout le disponible avant la vente des immeubles a été partagé (moins les rentes viagères, qui représentent un assez gros capital), réserve faite d’une provision pour les droits encore éventuels à payer au fisc, et réserve faite des valeurs Panhard. La somme qui revient à chacun est d’un peu plus de 20000 fr. mais à chacun il a été retenu quelques avances petites ou grandes dont le compte a été lu approuvé et signé. Pour les salaires de Jeanne, tu as vu que j’y avais pensé, et je ferai tout pour obtenir des comptes de cette mule. Ce sera lundi. Et j’aurai une bonne soirée de solitude à la brasserie, la première que je pourrai dire heureuse. Hier soir vendredi dès 7h15 j’étais à la table du petit coin au fond à droite, avec Porto et *Illustration*. À 7h35 j’ai vu arriver Maurois simple et content comme un enfant ; il boit de l’eau de Vittel et il mange du filet Madère ! Mais il a su en revanche apprécier une poire de Doyenné admirable (chacun une). Et naturellement le bavardage riche d’idées, comme tu peux deviner. Beaucoup sur *Climats* et sa blonde, beaucoup de demi confidences de part et d’autre, mais transposées, naturellement ; de sorte qu’il avait le plaisir de remuer des souvenirs chers, et abolis, et moi bien plus de plaisir encore, car j’avais ta chère lettre sur mon cœur. Et il y eut d’amusantes déclarations sur les blondes !! Et tu nous vois ensuite partant à pied pour Neuilly, et lui, à la Concorde, tournant pour me reconduire ; bref il a pris le tramway de l’Étoile à la Gare Montparnasse. Il était minuit. Un mot de Briand (qu’il voit beaucoup) à lui : « Ma politique, c’est bien simple. Je m’en vais à mon village de Cocherel, et une bonne femme me dit : « Monsieur le Président, il ne faut plus de guerre ; çà dérange tant de monde » - Eh bien puisque çà dérange tant de monde, voilà ma politique : il ne faut plus de guerre ». Maurois connaît beaucoup d’hommes politiques etc. Il fera l’année prochaine un cours sur le roman français à l’Université de Princeton ; c’est de ton côté, moins près qu’Harvard. Mais peut-être tu auras pris ton vol alors ! Comme je disais bien ; l’avenir est imprévisible. J’essayais de prévoir une crise contre l’immigration, qui te ramènerait (non sans dommage). Et voilà qu’une crise financière, que j’étais loin de croire si proche, va peut-être avoir le même effet. Pour tes valeurs il n’y a point de doute du moment que tu n’as pas prévu de les vendre. Et peut-être as-tu déjà un petit capital, assez pour faire un premier fond. Il est certain que les affaires vont languir là-bas ; il est trop certain qu’elles languissent ici ; de toute façon, et nous l’avions bien prévu, les beaux temps sont passés ; tu as profité de la fin ; et il y a des chances pour que ton petit appartement reste le paradis pour longtemps. On vivra toujours. Et Morgat sera beau. Ainsi nous retrouverons notre vie difficile et belle. Difficile, un peu moins, parce que j’ai obtenu dans ces tempêtes, que les droits de l’amitié fussent respectés toujours ; mais cela n’exclura pas la jalousie, car l’amitié platonique peut être enviée ; mais enfin la situation sera tout de même plus maniable ; il y a ceci : la vue d’un homme qui est sur le point de périr de chagrin et d’inquiétude a averti beaucoup. Épreuve dure. Mais comment l’éviter ? J’ai manœuvré au mieux, et toujours est-il que l’avenir d’une séparation (comme tu redoutais, et moi pas, car je comptais sur une attraction indomptable entre toi et moi), cet avenir est écarté. L’amitié aura ses droits. Et cela sera supporté. Pourquoi ? Parce que l’expérience fait assez voir, en dépit d’une bonne volonté évidente, que la solitude à deux ne peut pas être supportée longtemps, par exemple au Pouldu ou au Vésinet. Ainsi je pourrai voir ma chère enfant toujours etc. Le reste nous regarde. Je ne sais si tu auras difficultés et ménagements à garder de ton côté ; mais je comprends comme tu dis ta diplomatie, et moins j’en saurai là-dessus, mieux cela vaudra. Je n’imagine rien de tout çà. Je pense à la brasserie, à la bécasse et à tant d’autres choses. Ainsi tu vois que je comprends ce que tu m’écris ; rien de changé etc. J’en ai autant à te dire ; c’est pur comme l’or et résistant comme le fer. Mais il faut finir. Le travail attend ! Je prends la résolution de ne pas câbler. C’est un peu dur. Mais de toute façon cela vaut mieux. Il ne faut pas se laisser étourdir par le bonheur. Ce n’est pas encore pour demain (il y a déjà quelque temps que je cherche dans la rue de Rennes si tu n’y es point !). Oui ne sois pas trop avare de lettres, mais sois aussi mystérieuse maintenant que tu voudras. J’ai mon talisman. Et il m’est très facile aujourd’hui pour la première fois de t’embrasser au front comme une petite sœur bien chérie, et de bercer un peu la chère tête de mon unique enfant sur mon épaule gauche, là où tout est consolé. Ton ALAIN et ton DICK.

# 25 novembre 1929

NAF 14232 / 251-253

Lundi soir 25 novembre 29 à la brasserie, à 7h30, devant le Porto (dont tu ne vas pas boire encore une ou deux gorgées ; mais çà viendra). Enfin me voilà seul à notre table à droite au fond, mais non dans le petit coin. C’est un bon endroit aussi celui-là, qui me rappelle ma sœur chérie et plus que sœur, ma petite fille plus précieuse que l’or ! Mais restons dans le gris, comme tu dis. D’abord je viens de voir Jeanne et de lui signer un chèque de 2000 fr. pour dessinateur. Et elle est bien inquiète de son colis de lingerie, qui devait arriver le 4 ou 5. Elle a attendu un câble et puis une lettre. Je sais que tu penses à tout autre chose, et notamment la bécasse ! (je viens d’allumer une Lucky Strike ; je ne fume que celles-là !) Ce matin au jardin je n’ai pas eu des *pensées de lune*; maintenant je sais et je puis les chasser ; j’ai sur le cœur ta bienheureuse lettre de six pages, qui est mon talisman. Je n’ai pas de goût pour le malheur ; comme tu dis je ne me fais pas d’illusions ; il est même juste que je sache à quoi je t’ai exposée, par ma folie insouciante (il y a, comme tu dis, de la faute des deux). Mais je ne suis plus les idées pénibles ; je sais les effacer. Ce matin donc, en des pensées plutôt riantes (quoique je mette toujours un frein ; car enfin il ne s’agit pas encore de commander la bécasse !) je me suis mis à écrire une vingtaine de vers de *Trébéron* (je vais compter). Ces feuilles sont dans mon portefeuille et ne me quittent pas, comme tu penses bien. Je viens de compter 129 vers ; je suppose que j’aurai fini pour vendredi, peut-être même pour demain (ce serait d’ailleurs le même courrier). Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de poignards (quelques épines de lande fleurie tout au plus) ; et d’ailleurs tu dois t’y habituer (comme moi). Nous apprenons tous les jours l’un et l’autre un peu de sagesse, après cette période véritablement folle, où je ne crois pas que tu aies supporté moins que moi. Peut-être plus. Mais ces choses sont encore trop fraîches. Je te dis que je ne suis pas curieux. En un sens si je suis ou je serai curieux, quelque jour quand nos malheurs, comme tu dis, seront au passé, ou plus simplement quand la présence réduira tout à la vraie proportion, et même plus tard encore, j’aimerai à connaître tout, ou presque tout (cette confiance sera possible). Mais c’est pour le moment que je ne suis pas curieux, et tant qu’une sorte de menace pèsera sur nous. Cela se sentira, et nous savons l’un et l’autre ce qui est possible et impossible… Cette confiance, qui sera, sera une belle chose, plus belle que les poèmes. Pour le moment : la reine ne peut mal faire, comme dit l’aviateur. Pour revenir au poignard, je sais très bien ce qui te perçait le cœur, c’était l’idée de l’irréparable. Tu étais sûre de toi, mais pas absolument de moi… et pour moi c’était tout pareil ! Maintenant, absolument sûrs, c’est-à-dire ayant tous les deux le seul trésor qui compte dans la vie, la parfaite amitié (ne confondons pas ! Morgat et la Républicaine) nous pouvons regarder cette autre guerre comme un spectacle terrible, ou, tout de même nous ne sommes pas morts. Je sais bien, il reste les bateaux, les autos etc. Mais çà c’est le risque normal. Des poilus comme toi et moi acceptent cela. Mais le risque de mourir de chagrin, çà, c’est passé et je le jure (les mauvais moments sont mauvais ; mais, comme disait très bien Maurois, on souffre et çà vous est égal !). Surtout je veux que tu te dises ceci, que ce que tu veux ou ce que tu as jugé nécessaire etc., tout cela est bien ; je n’en suis pas juge ; et tout sera consolé juste à la place où tout est consolé. La présence est quelque chose !!

Je continue à raconter. Tu as un souvenir exact ; c’était bien la 9e Symphonie, avec les chœurs russes et Koussevitsky. Un peu enivré par ce souvenir et n’ayant plus les mêmes raisons pour fuir l’orchestre, je me suis laissé emmener au concert Colonne. 1° Ouverture de *Coriolan*. Le petit père Pierné, je l’ai trouvé somnolent ; çà ne sonnait point. 2° Concerto de piano en sol de Beethoven. Le pianiste, Ethelridge-Webster, que je suppose Américain, m’a paru parfait, mais mort ; je croyais que Pierné regardait de temps en temps sous le piano, pour voir s’il respirait encore ! Mais alors la 9e! Ah il s’est réveillé le bougre ! Quelle perfection et quelle sonorité (je crois tout de même que Koussevitsky est un autre *homme*!). Bref j’ai pleuré comme un veau ; çà ne m’était pas arrivé depuis l’Armistice. Est-ce que cette seconde guerre serait finie. Il est bon de dire que ces larmes ont paru singulières ; il y en avait un peu trop… Affaire diplomatique. Mais bon Dieu qu’on a de mal à vivre (il faut bien tenter de vivre, dis-tu, et je comprends). Naturellement je suppose que tu comprends ces larmes, et que c’est la terrible Oriane, dont je te rase si souvent, qui en est la cause principale ; mais tout se mêle en ce grand diable auquel tu as la faiblesse de t’intéresser. Je n’ai pas besoin de te dire à qui j’ai pensé tout le temps du concert, et à qui je pense tout le reste du temps. Çà c’est le symptôme le plus sûr ; aussi quand j’ai lu dans les lettres d’Oriane, d’ailleurs plutôt désespérantes à ce moment-là : « Je pense à toi tout le temps », j’aurais dû comprendre ; et j’ai tout de même compris… puisque me voilà, et, en somme, pas trop démoli (il y a du déchet ; mais je sais que tu ne le verras pas). Et quant à ce que tu me dis de toi, à bien plus forte raison, même remarque, et ne t’en fais pas. Maintenant, comme je disais, il faut freiner ; il te faut un peu de patience, et tu l’auras, et ne pas jeter tout là, mais tirer le meilleur parti des choses, penser un peu à l’argent, et apprendre l’anglais. Je parle ici contre moi, et je n’en dis pas plus ; il me semble que je sens ton impatience en moi, comme en d’autres circonstances… il est vrai très différentes. Heureusement les poèmes sont un peu là ; il faut, dans les occasions difficiles, croire quelque chose de fort etc. etc.

Ton Georges, d’après ce que tu dis, je veux bien l’aimer un petit peu. Au reste tout ce qui a aidé ma fille chérie, je promets de l’aimer, à moins d’une raison trop forte qui m’en détourne, et encore il faudrait me la mettre sous le nez. Donc si le Georges en question voulait, il aurait bien une dédicace ; et tu vois que je suis généreux. Que serais-tu devenue sans ces précieux amis. Naturellement aussi j’aime un petit peu Doris et je ferais tout pour elle, entends tout ce que tu me demanderais. Quand je pense à la lettre que je t’ai écrite après avoir vu Marcel ! Il me semble que c’était sombre et amer. Mais de tout çà quelque jour je te demanderai pardon. Tu ne peux pas savoir quelle fière opinion j’ai de toi, tête de fer, cœur d’or, vraie Bretonne nageant dans la tempête…

À 9h30, après le café et le Mutton Chop et une poire Doyenné admirable. Le patron vient de me faire la conversation sans fin… Tout cela me plaît. Je suis bien ici. C’est mon seul plaisir. Qui l’eût dit ? L’aurais-je cru ? Mais voilà le fait. Au reste je savais bien que j’étais le plus sentimental des hommes, et toi aussi tu le savais. Mais on ne peut jamais prévoir. Et toi tu es à la hauteur, et peut-être encore plus étonnante. Car dans le fond tu ne suis jamais que le sentiment en toutes choses ; et quand tu rentreras, tu sauras ce que cela t’a coûté. Mais n’écoute pas ce que je dis là. SI j’étais un conseiller impartial… Mais je ne le suis point ; et toi tu ne m’écouterais pas. Je pense que raisonnablement, une fois ta maison payée et un petit capital de sûreté bien placé, tu peux travailler à Paris au moins dix ans dans de bonnes conditions, c’est-à-dire en mettant de côté une certaine somme par an. En ce temps-là tes valeurs d’Amérique auront remonté. Peut-être aussi auras-tu monté une entreprise de lingerie superfine pour l’exportation, ou quelque chose de ce genre. Moi je ne veux qu’une chose, ne pas te savoir sans ressources ; tant que je vis tu aurais toujours du pain autant que moi ; mais ensuite, bonsoir ! Je ne suis bon à rien ; mais il y a de la mauvaise chance dans mon affaire. Car suppose que je sois libre comme l’air, c’est alors qu’à nous deux nous ferions des affaires étonnantes. Que n’aurais-je pas fait ? Mais il ne sert point de rêver à ce qui aurait pu être. Les choses étant comme elles étaient, je pouvais encore (si j’avais su) éviter bien des choses. Cela tu me l’as bien expliqué, et je l’avais déjà compris. Je disais : *trop tard !* Mais c’était une bêtise. Il n’est jamais trop tard. Et cette sagesse durement payée, rien n’empêche de la pratiquer. Tu verras ! Seulement je remarque un curieux changement en moi (pas de sentiment !). Ces mois-ci j’étais entièrement indifférent à tout, comme aussi toi, et çà m’était bien égal de mourir. Quelquefois je le désirais. Maintenant je commence à surveiller les autos qui croisent mon taxi. Tu m’as écrit de ne pas me fatiguer, de faire cela pour toi, et je n’ai pas eu de rire sarcastique, mais je me suis appliqué, heureux de t’obéir ; cela fait que je m’observe un peu plus, et que je me croirais aisément fatigué, par peur de vieillir etc. Ce que c’est que l’imagination. Mais je corrige promptement cela. Et j’ai toujours gagné de ne plus me réveiller entre 2h et 3h du matin. Vois comme une ou deux bonnes lettres changent tout. Car enfin, comme tu dis, je ne me fais pas d’illusions… Mais étant sûr de toi je n’imagine rien, je ne cherche pas, je ne me torture pas. Je viens ici ; je crois y être avec toi ; je sais qu’aujourd’hui lundi à ton heure (entre 3 et 5) tu penses à moi et à notre coin et à la bécasse et au taxi… Cela me suffit. Tu me reprochais de ne pas penser à l’avenir ; maintenant j’ai raison. Je ne pense même pas au présent. Je te suis par la pensée (il est 5h chez toi), tu fais ton petit marché, tu rentres dans ton perchoir, tu regardes les arbres encore un peu verts, les pelouses, tu penses à moi, tu calcules les temps et les dollars… Il ne m’en faut pas plus ; je suis presque content. Tu as raison cela ne me suffit pas ; je suis insatiable ! Il me faut la présence. Rien que çà. Ce soir chez Jeanne je regardais les choses avec un peu plus de confiance ; car je suppose qu’il n’y aura jamais de barrière autour de cette salle (pour ne parler que de cela) où tant de poulets ont été mangés de si bon appétit ! Pourras-tu garder cet asile inviolable, où nous serons libres ? Je suppose que oui. J’avoue que je pense quelquefois à cela, toujours un peu craintif, et pour cause, toujours attendant quelque suite. Mais enfin qu’y faire ? La nécessité n’a pas de loi, comme on dit. Je pense à cette cellule de moine où je vis, et à cette vieille servante maintenant presque aveugle qui balaie tout juste au milieu. Il faudrait changer bien des choses si… parlant au chauffeur, je devais changer le 6 en 9. Tu me comprends. Comme je ne sais ni ne suppose rien, je ne puis juger. Toi non plus peut-être ; car une dépendance, on ne la mesure jamais tout à fait. J’en ai fait pour mon compte la terrible expérience. Et pourtant il me semble que les choses n’iront droit, même pour Jeanne et le petit monde qui s’intéresse à nous, que si les choses vont comme avant. Je comprends la diplomatie et en ce cas j’en espère d’heureux effets… Pardon de te parler toujours de ces choses pénibles ; c’est qu’il faut s’y habituer, et s’il y a des changements, les prévoir… Mais tout çà est secondaire. Te voir ! Cela répond à tout. Songe donc ! Quel changement ! Autrefois nous ne savions tout de même pas le prix de la *présence*. Il fallait pour cela l’absence !..

Il est très tard (10h) et je vais m’en tenir à cette feuille. Demain ici encore avec toi ! Quel bonheur ! (d’imagination, mais c’est quelque chose !) En ce moment le travail est modéré ; il va reprendre à la fin du mois, car les gosses travaillent comme des horloges. Je ne t’envoie point de vers aujourd’hui, mais bientôt tu en auras plusieurs pages… et je t’aurai dit tout, ou presque tout. Mais on n’a jamais fini… ton poème, le poème de toi, n’est jamais fini. Le sais-tu ? Le crois-tu ? Écris-le moi. Un doux baiser de frère et une câlinette longue pour te consoler et te donner courage, comme tu aimerais, petite fille chérie. Ton ALAIN DICK.


# 26 novembre 1929

NAF 14232 / 255-256

Mardi soir 26 novembre 29 à la brasserie.

Enfant si chère et petite sœur ! En rentrant hier soir j’ai trouvé ton câble ! Tu vois d’ici la joie ! Ce matin à 10h j’étais chez Jeanne, à qui j’ai transmis ce qui la concernait ; elle avait écrit hier soir pour réclamer nouvelles du colis. La lettre était partie. J’ai oublié hier soir de te parler de ce qui lui est dû. Hier soir je lui ai lu ce que tu me disais. La tête de mule a protesté. Mais enfin je l’ai décidée à faire ses comptes, au moins pour le principal ; et je réglerai la chose un de ces jours. Il est vrai que ce matin j’ai oublié de lui en parler. Dès que j’ai un câble, je suis comme un enfant. Et alors la tentation était grande de te répondre par câble aujourd’hui. J’ai traîné au piano, j’ai retardé le travail de préparation de la conférence, afin de n’avoir pas le temps de passer au Commercial. Je t’ai dit pourquoi hier. Je ne pouvais câbler que ceci : « Ravi lettre du 10 ». Et c’est la vérité ; mais c’est tout de même trop dire ; et je ne veux pas être ravi tout à fait. Quel singulier animal ! Mais tu l’as senti toi-même, en écrivant : « Ne te fais pas d’illusion ! ». Toi tu n’as pas à te retenir. Je sais que ton existence n’est pas un plaisir ; et justement c’est cela que je veux sentir ; et c’est pourquoi je n’ai pas câblé. Et pour moi-même ? (je parle comme toi). Je suis si naturellement joyeux (je l’ai payé !), j’oublie si bien, je me grise tellement d’une affection sûre comme l’or comme est la tienne - Et comment douterais-je après ta lettre du 10. Tu es l’être le moins menteur que j’aie connu. Eh bien voilà, je suis né gigolo et je mourrai tel. Cela est profondément immoral, et tu le sais mieux que personne ! C’est écrit dans mon aspect extérieur. Quoique pourtant tu peux t’attendre à trouver du changement ; les os ressortent, et l’air me semble un brin triste, en tout cas plus sérieux qu’il y a un an. Mais il reste un air de se moquer de tout, sauf de la tendresse profonde. Je ne renie pas cela. Comment pourrais-je ? Mais je ne puis renier non plus la douleur martelée dont la poésie m’a sauvé. Cela les arbres de Paissy le savent, et les plages du Pouldu, et la petite grotte où je t’écrivais des sonnets.

Le creux d’ombre où tes pas charmants prennent leur source…

J’ai retenu ce vers. En passant j’avoue que je n’ai aucun souvenir de *Ciel*. Nous relirons cela tous les deux. Aujourd’hui je n’ai pas eu le temps de finir *Trébéron*. J’ai joué Prélude et Fugue 4 du 1er volume et tu devines pourquoi et à quoi je pensais. Aussi la fugue 6 en ré mineur, en faisant tous tes gestes. Mais j’espère t’envoyer le poème vendredi matin. Tu remarques la lenteur ! C’est toujours la même chose : la profonde tristesse s’en va plus vite que je ne voudrais. Pour un peu je t’enverrais mille félicitations. Ce serait féroce. Non. Je vis avec toi, et je te plains, et je te vois bien seule, et quelquefois trop triste. Et d’autres fois comme moi-même (toi ma sœur !) trop aisément consolée. C’est très bien de se moquer de tout, mais il faut pouvoir. Tu as deviné que je supporterais… C’est déjà beaucoup. Francs avec nous-mêmes, nous le sommes. Souviens-toi ... Mais il y a une chose vraie, c’est le chagrin profond, le désespoir à certaines heures, aussi bien pour l’un que pour l’autre. Je n’ai nulle envie de cultiver cela ; mais enfin c’est une preuve qui nous manquait ; et chose étrange nous tirons de cette épreuve (qui n’est pas finie !) une certitude de cœur que nous n’avions jamais eue. Ici je m’interromps moi-même. Et Morgat ? Il n’y a rien à répondre. Le fond des cœurs était visible comme le soleil. Marcel ne s’y est pas trompé. Ce matin encore, mais c’était hier, j’ai fait un détour pour lire sur une carte : Châteaulin ! Et j’ai rêvé, et j’ai revu cette vallée, ses rues montantes, cette rivière, et enfin tout ; J’étais dans le ciel. Ainsi nous n’avions pas besoin de ces souffrances. Et tu avais raison de me câbler : *Sois pas malheureux*. Mais je l’étais et j’ai encore un fond de malheur. Seulement je n’ai plus de crainte. La guerre est finie ! Les blessés et les morts ne sont pas guéris, mais on ne tue plus. Tu comprends que je pense à notre épreuve plus dure que la guerre ; et tu as raison de dire : *le temps de nos malheurs*. Après avoir trop pensé à moi je veux penser à toi. Tu sais bien que je n’ai pas cessé d’y penser, et je redis que je te consolerai de tout. Je le sens, j’en suis sûr. Et tu es ma Gabrielle toujours pareille ; et j’ai toujours pensé que rien (une chose souvent en entraîne une autre…), rien ne changerait cela. C’est plus fort que tout. Et pour moi c’est cela même qui est le bonheur. Si l’on n’est pas sûr de l’autre et de soi à quoi bon l’affection ? (Toujours le gris, mais maintenant j’en ris). Et je reviens à dire que je suis *ravi*, mais je ne voulais pas le câbler ; il fallait un commentaire.

Tu vois me voilà caché dans ce coin délicieux à mon cœur, en attendant d’aller parler aux harengs des deux sexes. Il a bien fallu renoncer à changer de salle, puisque je refusais. Je veux que çà reste un cours ; je n’ai pas envie de faire le comédien. J’ai envie de gagner des bécasses, et de me faire une bourse secrète. Je souhaite que ta bourse secrète soit passablement garnie ; mais je reste persuadé que tu as dix manières de gagner ta vie largement ici. Tous ces travaux de lingerie fine, que toi seule avec Jeanne peut faire faire (j’ai vu le colis admirable qui t’est arrivé ces jours), ces travaux peuvent te nourrir et au-delà. Mais les places ne manqueront pas. Je m’imagine déjà t’accompagnant le samedi ou le mardi vers 20h en taxi chez tes bons amis les placiers. JE ris toujours à la maison Noël, et je commence à sourire à la rue Royale. Doucement ! Doucement ! Si je n’étais retenu par la règle du gris, tu en lirais. Remarque que j’ai repris mon ancien papier. Malgré tout, je l’aime. Il n’est qu’à toi. Et quels volumes écrits là-dessus ! Je suppose que tu n’as pas gardé tout cela. Moi je brûlais à mesure, ne gardant que la dernière, et au moment critique, j’ai tout brûlé. Je l’ai bien regretté. Mais maintenant non. Imagine donc ici en prose toutes les folies poétiques de ton ALAIN et DICK.

# 29 novembre 1929

NAF 14232 / 257-260

À la brasserie, dans le petit coin près de la fenêtre, 29 novembre 1929. Après le potage.

J’ai dit au patron de ta part de me bien soigner ; il a été ravi et il t’envoie ses politesses. Tout ce qui concerne la brasserie a une énorme importance pour nous deux. Cela est merveilleux quand on y pense. Ce matin je t’ai expédié (pour le courrier de demain par Cherbourg (le *Reliance*)) le long poème annoncé depuis longtemps ; je sais que tu le liras plus de dix fois ; et en copiant tu ne peux pas savoir ce que c’est que penser que tes yeux se promèneront sur l’écriture serrée ; et ce que tu te répèteras en lisant, je le devine. Tu es étonnante en ce que tu dis de la Conférence. Tu voudrais etc. Mais dans le fait ce que j’écris de mieux et de beaucoup, qui est seule à le connaître ? Mais tu le sais bien. Heureux de pouvoir te donner cette preuve d’une amitié unique.

Je change de sujet. J’ai trouvé aujourd’hui à 11h rue de Rennes ta lettre du 18 (air-mail). Je viens de la relire (et pas seulement pour la seconde fois) et quoi que tu me traites sévèrement (que je dis !) à cause de la lettre stupide écrite après avoir dîné ici avec Marcel, je trouve cette lettre excellente. – Je viens de manger des quenelles de brochet ; rien que cela devrait te faire revenir ! Mais comme je te l’écrivais ce matin, il faut aussi un peu de raison (je le dis sans enthousiasme !) ; car tu ne peux pas dire que les affaires soient brillantes ici ; et comme tu dis il faut vivre ; la poésie ne nourrit pas. Mais n’importe ! C’est le premier des arts. Et ce n’est pas toi qui diras le contraire. Mais quel bonheur pour moi que ce que tu dis de mes câbles ; et pour les tiens c’est pareil. Et voilà une raison de câbler demain WLT. J’ai assez attendu. J’ai vu Jeanne ce soir avant de venir ici. Je lui ai signé 2000 fr. pour ses gages ; elle prétend que çà suffit en gros. Nous avons bavardé un peu. Quand je lui dis que tu me secoues, elle me répond : « C’est que vous avez fait quelque chose qui n’est pas bien ». Alors, tu vois !! Je ris, tu sais. Rien que ta fin : « Je te défends de m’en vouloir et d’être malheureux », çà me fait sauter de joie. Et tout çà fait une grande certitude, entre nous, et même merveilleuse ! À côté de cela les questions d’âge n’existent pas ; et si tu n’as pas toute confiance là-dessus, alors c’est moi qui te secouerai. Mais écoute un peu ce que j’ai à te dire de moi. Çà n’est ni plus maigre, ni moins ; mais la tête est plus osseuse et d’expression moins douce. Il est vrai que pour toi… Et puis tout çà est effacé une fois pour toutes. L’autre jour en taxi je me disais : Un coup sur le coin de la figure, un œil crevé, ce n’est pas long ! Et elle de même (je me disais ces choses en passant rue Royale, où j’entendais comme toujours tes dernières paroles avant ton départ). Eh bien, me disais-je, qu’est-ce que cela changerait ? Rien du tout. Là-dessus je n’ai jamais le moindre doute et je te défends d’en avoir. Le seul trésor en ce monde, c’est cela. C’est pourquoi, remarque, je peux grogner, et je ne manque pas de raisons, mais dans le fond je ne me plains pas. Pour un peu, si je me laisse aller à la nature, je trouve que tu as raison en tout ; je regrette seulement de ne pas être plus près, parce que la *présence réelle* c’est tout de même quelque chose ! Je t’écris tout en mangeant une poire Doyenné du Comice qui est une merveille. Et dire que tu t’es privée de tout cela. Mais écoute. Je vais t’avouer une chose. Dans le fond je pense que tu as bien fait ; il ne fallait pas moisir. Et moi je n’étais bon à rien, avec mon absurde métier ; la poésie me sauve, mais toi au moins tu vois d’autres pays, d’autres gens, et tu te formes ! Tu connaîtras mieux les hommes et les femmes… Je t’admire beaucoup (çà t’étonne ?) ! Tu me dis que tu ne fais pas de poésie. Mais toujours est-il que tes mots jetés n’importe comment me retournent et me font sauter ; tout çà est très beau, parce que tu envoies ce que tu penses. Et j’adore cette forte écriture. Je suis seul dans le monde à te connaître avoue-le. Si bête que je sois dans mes sentiments vifs quelquefois, je suis tellement fort… Aujourd’hui j’étais électrisé comme un chat. J’ai fait un cours ébouriffant à Sévigné. Bon. Après le cours une très jolie Américaine qui avait écouté m’accroche sur le trottoir, avec l’assurance naturelle à ces gens-là etc. Réponse : « Je ne donne jamais d’explications ». « Excusez-moi, Monsieur ». Tu sais à qui je pensais. Et il est certain que je ne suis pas maniable. Tous les gens me dérangent, et tu comprends pourquoi. Je crois réellement qu’il n’y a d’autre remède à l’âge et à la fatigue que d’avoir des soucis chéris qui font oublier tout le reste. Tu ne peux pas te rendre compte encore de cela. Mais moi je suis stupéfait de voir que rien ne me fait rien. Je ne me crois jamais malade ni souffrant. Non. Ce qui peut m’arriver c’est une lettre ou pas de lettre. Et une lettre plus ou moins bonne ; mais elles sont toutes bonnes ces temps-ci. Tu ne saurais plus écrire comme tu faisais dans la lettre confiée à Marcel. Je sais pourquoi, tu manquais de confiance ; tu ne pouvais croire… Et enfin tu y es arrivée. Et maintenant je sens que tu as des moments heureux et légers comme l’oiseau, où tu te dis, comme je me dis : du moment que l’on est sûr, qu’importent les choses secondaires ? Cela concerne le métier et les accidents de route. Et nul n’est muni contre les accidents. Naturellement, pour moi comme pour toi, ce ne sont que des moments. On n’a pas la force d’être toujours au-dessus de tout. Car c’est miraculeux, et nul ne comprendrait. Mais si on lisait tous les poèmes à la suite (ce que personne jamais ne fera) on comprendrait. J’aime bien *Trébéron*. Je me souviens du chapeau panama entouré d’une écharpe. Tu as toujours eu de la grandeur dans ta manière ; et cela ne m’échappait pas, tu peux en être sûre. Toutes les petites choses et les petites gens, je ne m’en soucie point. C’est quelque chose d’être comprise ! Mais je peux aussi en dire autant. Et toi-même sache apprécier les choses médiocres à leur valeur. Mais tu le sais. Tu es étonnante ! Tu as quelque chose de masculin dans ra manière de mépriser. Mais si femme ! Plus femme que toute femme ! J’ai bien peur de n’être pas approuvé absolument par le Quai d’Orsay (liste de diplomatie comme tu sais). Mais ce soir je m’abandonne, sans sortir de ces tons gris que tu aimes.

Qu’est-ce que j’ai encore à te dire ? Jeanne se moque de nos câbles. Elle dit que nous y dépensons l’un et l’autre tout notre argent. Moi je ne connais rien de plus agréable. Et avec tout çà le temps passe, comme tu dis ; et c’est alors que l’on tombe dans un abîme de tristesse ; car le temps perdu ne reviendra pas ! Et tout çà par notre faute à nous deux. Car tu aurais dû mieux me connaître et moi j’aurais dû cesser de rêver, et regarder la réalité. Mais dans le fait je me trouvais tellement heureux que je n’en pensais pas plus. Je suis ainsi bâti qu’un mouvement de tête ou de main me comblent ; j’atteins le sommet du bonheur, et alors !!.. Et pour toi c’était de même. Mais il y avait tant de choses qui poussaient dans le même sens ; et c’est ainsi que tu es partie, comme on part, comme on agit, c’est-à-dire un peu follement. Mais il faut bien. C’était dans ta nature ; et cela me plaît, et cela devait être. Mais pour me récompenser de ces pensées je vais prendre un Cherry. Le Cherry de mon… etc. Enfin quand je regarde ma vie, je ne la changerais pour aucune autre.

Je ne sais si je t’ai parlé de la conférence de l’autre jour. C’est tout à fait comme les sermons de Fabrice. On s’y écrase d’une façon ridicule. Et moi je suis (c’est véritable) tout à fait indifférent, et je casse les effets à plaisir ; au fond je les trouve bien impertinents de trouver cela intéressant. Je ferais dix fois mieux si je voulais. Et qu’est-ce que c’est que tout cela (je me le dis en parlant) à côté de certaines œuvres secrètes… Ne dis pas surtout que tu n’es pas digne ; çà c’est la dernière chose que je puisse admettre. La dignité n’a rien à voir avec ce qui peut arriver en voyage. Et dans tous les métiers il y a de la difficulté. Tu vois bien que je me plie pour 200 fr. à parler pendant une heure, je n’en suis ni fier ni humilié. C’est comme çà. Et ce n’est rien pour moi. Si tu n’étais pas partie, nous n'aurions pas su tout çà. Nous aurions attaché trop d’importance à de petites choses. C’est entendu, on rage ! On rage, mais cela ne change rien à ce qui importe. Et tu as raison de dire que tu comprends ce que j’éprouve pour l’avoir éprouvé. Mais je dis : certainement tu y as attaché trop d’importance ; mais on apprend tous les jours… Tu me dis que tu ne te soucies pas trop des affaires d’argent. JE suppose que c’est parce que tout compte fait çà ne va pas mal. Si tu pouvais bientôt avoir seulement le nécessaire ! Songe que la vie est courte, et que l’amitié n’a pas épuisé ses trésors ! Il s’en faut de beaucoup. Morgat nous attend. Et j’aime quand tu parles de Korn ar Hoat, car cela n’est pas incertain. C’est le point central. C’est l’indice ! Marcel l’avait bien compris. Mais oui il a été parfait ; il ne pouvait faire mieux. C’est un grand cœur ; il comprend les choses ; il est de ceux à qui la guerre a donné une *échelle* pour juger ce qui a de l’importance. Et, en souvenir, les heures que j’ai passées avec lui ici ont été les meilleures, et tu feras bien de le lui écrire ; car entre hommes on n’écrit pas ces choses-là. Seulement le cafard fut le plus fort. Écoute, si j’étais continuellement content, ce ne serait plus moi. Et toi de même. Il y a une violence là-dedans. Je suis toujours dans les extrêmes (aussi bien pour les pensées ; c’est ma seule force) et toi aussi. Lire *Trébéron* là-dessus ; il y a à deviner ; mais pour deviner tu n'as pas d’égale. Maintenant je reviens à ce que je t’écrivais ce matin ; je veux revenir aux sonnets et aux pièces courtes. Un grand poème n’a pas de fin ; on finit parce qu’il faut finir ; il n’y a pas d’autre raison. Tu te rends bien compte qu’il y avait des choses à dire sans fin. C’est en ces temps-là qu’une certaine grosse dame a commencé à te regarder de travers. Elle n’avait pas tort. Car cette tendresse d’adoption l’emporte tellement sur tout… Mais comprends bien par Korn ar Hoat, ce lieu merveilleux où je disais : Je ne veux pas que tu me quittes. E je pense au chemin descendant. Et enfin à tout. Sans oublier le sommet admirable. Ce jour-là j’ai revu Trébéron de haut et j’ai compris que toutes choses étaient comme elles devaient être. Cette lettre sera-t-elle une des trois etc. ? (comme tu dis). Je ne sais. Je comprends très bien tout. Au fond je me moque de tout hormis une seule chose, que j’ai. Tu me comprends. Je mêle Oriane à mes lettres, et tu t’y débrouilles très bien. Mais quelle chose terrible ! Songe que j’ai eu ce matin la réponse à la lettre écrite le 5 ! 25 jours pour aller et revenir, et encore en empruntant l’air-mail. Mais je me demande si je ne pourrais pas utiliser l’avion postal à Cherbourg. Mais je ne trouve pas de renseignements dans les bureaux de poste. Et je n’ai pas beaucoup de temps. C’est faux ! Les choses qui te concernent, j’ai toujours le temps de les faire. Et voilà pourquoi l’intérieur ne vieillit pas. Où est l’ennui, quand on est si puissamment occupé ? Les gens sentent plus ou moins cela, mais ils ne devinent point. On me voit filer tout pressé et heureux, comme si j’allais à un rendez-vous. Si on me suivait alors, on me verrait entrer au *Commercial* que j’aime plus que tout (toi tu préfères la Western. Chacun son goût et c’est le même). Je me sens un peu fou ce soir (une légère main sur mon épaule). Je bois le Cherry et je ne me crois pas malheureux (tu me l’as défendu). C’est ainsi que tu dois agir avec moi. Et moi je t’ai écrit un poème, et que faire de mieux ? Et aurions-nous su toutes ces choses sans ton aventureux départ. Il faut vivre. On n’a qu’une vie. Et quelle vie par-dessus l’Atlantique ! Il n’y a que la force de vie qui compte. Et bref : nul n’a été dupe en cela. Ose dire le contraire. Mais dis-moi que nous lirons tout cela au 146 et non ailleurs. Espérons que nous oublierons alors le temps de nos malheurs (comme tu dis), c’est-à-dire qu’ils seront effacés. Mais ne plisse pas ton front têtu. Ils sont effacés maintenant du moment que tu le veux. Et le plus fort c’est que c’est vrai. Tu es comme la Duse, qui allait ramasser de l’argent justement là où tu es (*Le Feu*). Et tu le vaux bien. Et je vaux bien D’Annunzio (toi seule le sais). Les gens comme Maurois sont assez fins pour soupçonner le poète. Le reste est de la rognure, assez bonne pour les gens ; et ils se pressent comme des harengs pour de simples rognures. Toi seule peux savoir que je ne réfléchis pas longtemps pour eux. Et avoue que cela te touche. Je le comprends. Il n’y a pas de preuve au monde plus étonnante. Elle m’étonne moi-même. Et je signe ton Dick, sans autre commentaire, et ton Alain.

Je m’en vais ce soir à pied par le pont des Arts, l’Institut, l’Abbaye, Saint-Germain des Prés… Hâte-toi…

# 2 décembre 1929

NAF 14232 / 261-264



Lundi soir 2 décembre 29, à la brasserie, 7h30.

Moments heureux ! Comme on arrive à vivre avec d’étranges plaisirs. Je viens ici comme à un rendez-vous. Surtout ce soir je suis joyeux. À l’heure qu’il est (2h30 chez toi) tu as sûrement reçu mon câble, qui t’a fait une bonne surprise j’en suis sûr. C’est que dans ta bonne lettre du 18 tu me parlais des câbles comme d’une chose entièrement agréable. Alors je m’étais retenu l’autre semaine ; mais celle-ci, impossible. Et je n’arrivais pas à finir. Tu as dû rire de cette incontinence de câbles ! Mais il faut pardonner aux prisonniers (comme Fabrice) et je suis comme prisonnier ici ; communiquer avec le dehors, voilà mon plaisir ! Vendredi dernier je t’ai écrit par Cherbourg ; si tu y penses, dis-moi si cette lettre est arrivée avant celle-ci. C’était ce que j’appelle une Valise Diplomatique (à cause des nouvelles diverses, souvent bien petites). Et demain, avant la conférence, je te promets une autre Valise Diplomatique. Et aujourd’hui je me contente de travailler dans le gris. Je t’envoie une coupure de Wuillermoz dans *Excelsior*; tu verras qu’il y parle de danseurs que nous avons vus ensemble. Çà n’a pas d’autre intérêt. Mais je pensais à ce *Lifar* (est-ce bien celui-là ?) qui regardait les mains aux oreilles dans la loge du pompier, un soir de Stravinski. Tu ne peux pas dire que j’étais ombrageux, ni que je l’aie jamais été. Car tu ne cachais nullement une admiration fort vive ; et d’ailleurs il n’était pas dans mes idées de te permettre ou de te défendre quoi que ce soit. Nous n’avons jamais connu entre nous ce régime. Tu diras qu’il s’agissait seulement de pensées et que d’ailleurs je n’ai rien à voir ni dans tes pensées ni dans tes actions, qu’autant que tu veux bien. D’accord. Rien d’un père noble du répertoire. Et même quand les choses ne me plaisent pas, j’ai honte de ce sentiment. Car de quel droit ? Et que vient faire ici le droit. C’est pour que tu ne me prennes pas pour un grognard (de la Grande Armée) et si j’en ai eu l’air quelquefois je m’excuse. Encore dans *Trébéron* je n’ai pu m’empêcher de manier un petit peu le poignard, comme tu dis. Mais tout de même l’ensemble exprime un genre de pensées qui certainement te plaît. Mais je fais des progrès, et grâce à toi qui as des inspirations délicieuses. Je relis pour la 20e fois et pour le plaisir, la fin de ta lettre du 18. « Je te défends de m’en vouloir ou d’être malheureux ». Je n’ai pas éprouvé depuis longtemps un mouvement aussi agréable. C’est alors que tu me connais et que tu trouves ce qui convient. Je me borne à te dire que cette formule a suffi depuis à écarter tout commencement de cafard. Du moment que c’est défendu par toi (tu prends ainsi la direction de mes pensées !) il n’y a plus rien à dire ni à penser. Et j’espère purger même les poèmes de toute allusion etc. Mon idée est restée la même, et je voudrais bien n’y pas manquer. T’aider à supporter cet exil ; et je puis te jurer que je comprends toutes tes épreuves presque comme si j’étais toi. Mais mieux, je ne pense rien qui puisse te blesser ; j’écarte, par la phrase magique. Ainsi nous entrons dans une époque que j’espère plus facile pour toi comme pour moi. Nous revenons au premier problème ; tu es partie ; c’est fait ; il faut que cela ait un résultat ; il s’agit de t’aider toi-même. Je l’ai juré ; et, quand je ne l’aurais pas juré, je le ferais encore de tout mon cœur. Là-dessus tu n’as pas de doute ? Le temps a passé ; le temps n’a rien changé ; il a seulement rapproché le jour du retour, et avec ce changement appréciable que peut-être il ne sera pas indiqué de revenir après quelques jours de permission (comme les poilus). Il y a une foule d’autres solutions possibles. Je me remets à ce point ; je n’en veux plus bouger. Il y a longtemps (du premier jour) que j’ai renoncé à juger ; on ne peut juger des situations où l’on n’est pas. Ainsi me revoilà grâce à toi presque dans la situation initiale. Et j’ai même aboli un genre d’imagination qui était certainement fort injuste. Ce matin au jardin, un peu avant le jour j’ai griffonné quelques vers que je te transcris tels quels. Il y a bien des lacunes, mais tu comprendras. Je célébrais l’espoir et j’avais cent fois raison ; car depuis il n’a cessé de pleuvoir, autant dire pleurer ; mais j’avais rassemblé mon courage ! Je dis seulement comme toi : le temps passe et le visage perd peu à peu le pli de la joie. Çà c’est triste. Mais tant pis ! Et qu’importe ! Nous n’en sommes plus à douter là-dessus. Sache bien que, tel qu’est mon sort, je ne le changerais pour aucun autre. Je ne sens ni l’ennui, ni le vieillissement ; je pense à une chose qui ne peut vieillir. Mon sort me paraît beau quand je le compare à tant de gens qui n’ont qu’une petite ou même grande ambition. À ce propos sache que j’ai reçu ce matin la préface de Paul Valéry, qui à vrai dire n’est pas fameuse, mais qui est charmante de sentiment, et tout de même intéressante et neuve pour ses lecteurs. Je lui ai envoyé aussitôt mon remerciement et le livre va sortir bientôt. – Autre chose, je vais manger en ton honneur un salmis de pintade ! Je te vois ! Je t’entends commander ce plat. Comme on vit de souvenir ! C’est effrayant. Je n’aurais jamais cru celà. Depuis avril dernier tu peux te vanter de m’avoir appris bien des choses. Ici je m’arrête, et lis ce que tu voudras, ce sera vrai…

Excellent salmis de pintade ! Mais je déclare que c’est une honte ! de manger cela sans toi. Ici je n’ajoute aucun commentaire ; tu sauras très bien l’imaginer. Il me vient tout de suite une pensée peu agréable ; je te la dis ; telle que je te connais, quand tu voudras partir, on essaiera de te retenir ; et après tout il y a des offres qu’on ne peut guère refuser (par exemple la maison Hickson). Mais je suis arrêté par cette idée qui est sur moi toute-puissante : il en sera comme tu voudras et ce sera bien (la reine ne saurait mal faire etc.). Mais avoue que ma situation n’est pas ordinaire ; il me faut cette tête de fer et ce menton (!) pour la supporter. Et la faute à qui ? Je dis avec toi : à tous les deux certainement. Mais j’ajoute dans mon intérieur : principalement à moi ! Et tu avais raison de dire à Marcel ce que tu lui as dit. Il n’a pas su me le rapporter, parce qu’il y avait un blâme à moi là-dedans ; et il a été d’une gentillesse, d’une délicatesse, tu ne peux pas imaginer mieux ! Sûrement le cœur en lui est excellent, et je l’aime beaucoup. Naturellement ce n’est pas à comparer… Ici encore je m’abstiens de commentaire. Je reviens à Valéry et à l’édition en question ; je t’ai déjà écrit au sujet de la dédicace pour ton Georges (Je ris. Il y a Georges Ier le mien. Georges II celui de notre sœur Renée – et Georges III qui est le tien ! Cela pour te faire rire !). Non seulement je comprends que tu aimes beaucoup ce Georges et sa femme, mais je les aime un petit peu l’un et l’autre, car je sens qu’ils ont été parfaits. J’étais seulement un peu jaloux quand il te jouait de la musique ; mais tous ces petits sentiments sont effacés. Dès que je pense à ce que cela a dû être pour toi, ma chère petite fille unique, cet exil si loin au milieu de paroles étrangères… Tu as une tête de fer, aussi, et heureusement ! Quelle folie ! Mais cela aurait pu tourner bien plus mal ! Et c’est ce qui t’explique mon premier mouvement. Car je prévoyais tout. Mais rien ne change le sentiment ; cela même je te le disais ici, sur cette banquette ; je m’en souviens très bien, et tu saisissais la chose, et même mieux que moi. Qui saura ce que tu as pensé, dans ces temps difficiles ? Je ne puis y penser sans être attendri. Toi toute seule décidant et exécutant. C’était tellement au-dessus de tes forces, et tout de même tu l’as fait et tu tiens. Çà c’est beau. Tu peux en croire le grognard de la Grande Guerre, car il sait ce que c’est. Ou plutôt il sait qu’il y a pire que la guerre. Car mourir, nous pouvons bien le dire, qu’est-ce que c’est ? Mais c’est vivre qui est difficile ! Ce soir je vois l’avenir plutôt riant. Probablement parce que c’est le jour du câble, et aussi par l’effet de tes deux bonnes lettres (10 et 18) où enfin tu es toi-même, et avec un accent qui ne peut tromper. Comme tu dis : « Que veux-tu de plus ? ». Je ne veux rien. Je trouve que mes fautes ne sont pas trop punies en somme ; mais dans le fond, je pense que ce que j’ai eu et aurai de bonheur, je le mérite (tu ris !).

Je change de sujet. J’ai lu ces jours *Le lys dans la vallée.* Tu l’as. J’aimerais que tu le lises, au moins un peu. Pour moi j’ai de nouveau pleuré comme une fontaine, me trouvant quelquefois (c’est ridicule ; mais je veux seulement te faire rire !) dans la situation du Lys !!! Il ne faut rien exagérer. Tout cela s’expliquera ici même. Ou plutôt il n’y a rien à expliquer. Il n’y a que deux enfants têtus qui se sont obstinés chacun de leur côté, et qui, s’ils écrivent beaucoup maintenant, ne parlaient guère. Je parlais l’autre jour à Jeanne des temps de Dugny. Je lui décrivais la maison, la place des meubles. Et je pensais à un certain chapeau blanc, et à la petite table ronde du bistro. Des souvenirs c’est quelque chose ! Des solides comme tu dis. Il n’y a pas que moi qui fasse des poèmes. Et ici, si je ne me retenais, je te ferais mille compliments, car tout me plaît dans ta caboche etc. Mais j’espère que cela maintenant tu le sais, et que tu me traites un peu comme ton propre bras (voir la phrase d’adieu rue Royale : je suis…). Tout cela fait un grand poème bien plus beau que tout ce que je peux écrire ; mais enfin mes vers ne l’ont toujours pas gâché. *Trébéron* a été écrit dans les pensées et les sentiments que tu conçois. Je revoyais tout. Et qui eût dit à ce moment-là. Tu vois je me laisse aller à la rêverie. Rien de la valise diplomatique Mais demain ce sera une vraie gazette et qui elle partira samedi, s’il se trouve un bateau. Cette lettre-ci partira après-demain, mercredi. Allons ! Je vais te copier mes vers, et ce ne sera pas long. – C’est copié, et ce n’est pas fameux ; mais le sentiment est vrai. J’ai cru y être ! Sache toujours que je ne me fatigue pas. Je veux m’user le moins possible. Songe, le temps passe ! Il est vrai qu’une vie sans épreuves serait bien plate. Et serais-tu toi si tu n’avais tout essayé ? Je vis en quelque sorte en toi. Le sens-tu ? Et tu seras toujours de bien loin la plus étonnante femme que j’aie vu. Ne dis pas non. C’est mon opinion et *Je Sais Tout*! (tu te souviens ; comme c’était déjà mignon !). Oui depuis le commencement, le plus petit commencement ! Tout le reste m’est égal ; j’y deviens insensible. C’est cela qui rend fort (voir *Le lys dans la vallée*). Il y a aussi des choses étonnantes sur l’Anglaise. Es-tu l’une ? Ou l’autre ? Ou les deux (je le crois plutôt) ? Car tu m’as découvert des choses dignes d’Henriette ! Mais tu n’as rien à envier non plus à l’autre. Interroge la petite lampe ! Et le cadran lumineux. Tu vois je ne fais plus de noir. C’est défendu. Et j’obéis comme une chose à toi. Mais où est la valise diplomatique ? Je crois t’avoir bien comprise. C’est ce que tu me diras. Il n’y a pas à dire. Ce qu’on entreprend il faut l’exécuter. Je t’envie quelquefois. Tu agis, tu vois du neuf. Et moi je reste dans mon coin. Ton métier te mène, et le mien me mène. Ton ALAIN.

Il faut que Dick parle aussi, et en écrivant son nom il en dit assez…

# 6 décembre 1929

NAF 14232 / 265-268

Vendredi 6 décembre 7h à la brasserie.

Ma chère Gabrielle, aujourd’hui çà va assez mal ! Pourquoi. Peut-être parce que les journaux m’ont appris que tu es sous la neige ; mais d’ailleurs ce n’est déjà plus vrai car la tempête de S.O. est sur l’Océan. Peut-être pour tout çà ; peut-être parce que je ne t’ai pas écrit ce matin , attendu qu’il n’y a pas le moindre navire avant le 11, et je ne veux pas accumuler des lettres au même courrier. J’ai eu ta lettre hier soir ; et justement j’étais à Paris (maladie assez grave de la plus jeune sœur etc. Tout changé, et du temps de libre !). Enfin j’y étais et j’ai ta lettre juste à l’arrivée ; et je n’ai pas à m’en plaindre quoiqu’elle n’ait pas la liberté et le naturel des deux autres. Mais tout change comme le ciel ; et il ne faut tout de même pas que je me laisse tourner en bourrique. D’autant que la promenade de Morgat (la Républicaine) est un souvenir qui se passe de commentaires. Mais on ne se passe pas aisément de commentaires. Il y a des personnes qui n’en veulent point ; il est vrai qu’elles ont la poésie. Et moi je n’ai pas toujours la prose que je voudrais. Mais pardonne à ton vieil ami ; il est bien exigeant ; et il mesure aussi du premier coup d’œil la longueur. Toi, si tu fais la même chose, tu n’as pas souvent à te plaindre. Et je sais bien que tu n’as pas de temps. Mais j’ai remarqué aussi que le ton est en rapport avec la longueur. Quand il y a de l’élan, çà va. Quand c’est rétif… Et je te connais si bien. Je suis les mouvements de ton humeur à quinze jours d’intervalle ! J’aimerais mieux les suivre de plus près. Je savais si bien en rire, et surtout effacer tout cela en deux minutes de bavardage, ce bavardage que toi seule auras connu, gai et libre, absolument comme si par un renversement étrange j’étais ton enfant ! Et tout çà fini ! Pour combien de mois ou d’années ? Tes amis ne te laisseront pas repartir et je vois que tu hésiteras à leur faire de la peine, et je ne te donne pas tort. Les services et la gentillesse comptent toujours plus qu’on ne croit et plus qu’on ne voudrait. C’est comme çà. Et d’ailleurs à qui la faute ? Par la simple amitié je pouvais beaucoup pour te retenir et même tout ; Mais il fallait déplaire à d’autres amis ; c’est toujours la même chose ! On tourne dans ce cercle. On n’en sort pas. Mais çà s’éclaircit. Je crois ce que tu dis. Tu m’as défendu d’être triste. Et d’ailleurs il suffit que je sois ici à t’écrire pour que l’humeur change. Ce qui me donne quelquefois le cafard, c’est la société des gens qui ont des droits sur moi. Je souhaite quelquefois qu’il en soit de même pour toi, mais en tout cas tu ne me le diras pas, ni à personne. Et voilà ! Mais c’est assez de ces choses inutiles. Qu’y puis-je ? Et qu’y pouvais-je ? Il s’ajoute bien quelques réflexions amères du côté d’Oriane ; je t’en parlerai peut-être après le dîner. Je m’en prive autant que je peux. Il y a des pensées qu’il faut savoir ne pas se dire à soi-même. Les femmes sont plus fortes que nous sur cet article. Elles coulent à fond ce qui est insupportable. Et j’admire beaucoup cela, et je sais aussi le faire. Aujourd’hui au cours de la journée, même en attaquant mon paquet de compositions, même en jouant la fugue en ré mineur, je n’ai pas su me nettoyer. J’ai été attaqué entre les notes par des pensées importunes, où je mêlais avec les bémols Oriane et toi, enfin tout en une seule marmelade, qui n’était pas excellente. Après cela je vais à Sévigné, où je fais à 30 jeunes filles, dont une au moins est blonde, un cours sur les passions ! Non ! Mais tu te rends compte ? C’était d’ailleurs prodigieux. On paierait cher pour entendre ces brillantes improvisations. Et çà vient tout seul. Mais sois tranquille je me méfie ; et l’auditoire du mardi n’a rien de pareil. Je coupe les effets dès qu’ils se montrent. Tu peux me croire puisque tu sais que mes poèmes, qui sont ce que j’ai fait de mieux, ne seront jamais publiés. Tu diras qu’avec les miettes il restera encore de quoi intéresser toutes ces dames sans compter les Messieurs. Enfin je coupe ! Je coupe ! Et çà se voit ; je laisse tomber. Du reste cela pique la curiosité. On se demande… Et l’on ne sait pas répondre. Tu vois que je suis toujours le même. Mardi il y avait beaucoup plus de gens, et un silence encore plus étonnant. Çà ne fait rien du tout. Ces choses-là m’auraient touché il y a vingt ans ; elles m’auraient donnée la gloire et l’argent, et qui sait… ? Toutes les choses (je pense à Oriane) auraient tourné autrement. Car l’argent ne mène pas le sentiment, c’est sûr ; mais il mène tout le reste. Il fait partie des forces dont nous subissons l’action. Et tant pis ! Et du reste il n’y a rien à faire. Mais ces gens viennent trop tard. Belle affaire. Qui maintenant ne viendrait. On sait que j’ai refusé tout changement de salle, et que tout est plein à craquer à 7h ½. Eh bien je dis que ces gens ne méritent même pas çà. C’est il y a 30 ans (je dis trente) qu’il fallait reconnaître l’artiste. Je connais quelqu’un qui ne s’y est pas trompée ; aussi tout ce qu’elle veut de moi, elle l’a et elle l’aura. Voilà ! Si tu n'es pas contente… Et vive la Républicaine. Enfin la dernière fois je me suis payé une pointe contre Tardieu (en le nommant) et contre la Sorbonne etc. C’était à propos de saluts, et surtout des *calvaires*. Et sais-tu à quoi je pensais ; à ce *calvaire* à l’aquarelle qui est au mur de ta chambre, tout penché, en bois noir, avec une bretonne au pied ! Donc je partais là-dedans et j’avais de quoi faire sauter les murs ; mais j’ai coupé net. Et j’ai versé le développement dans un *Propos* que tu liras environ dans deux mois ; mais peut-être je te l’enverrai. Çà vaut presque un poème. En somme j’en donne au fondateur pour ses 200 fr. et c’est tout. J4ai appris que les sentiments ne se sauvent qu’en se concentrant. Et si Oriane n’est pas contente ! Et toi-même, ma clairvoyante amie, toi qui me connais si bien et que rien de moi n’étonne, tu peux, considérant les choses en spectatrice, être contente de moi. Maintenant le jour où tu y seras, quand ? quand ? alors on ne coupera pas l’effet, et les gens pleureront comme des enfants. Tout cela est du rêve. Mais nous vivons maintenant de rêve ! Qui l’eût dit il y a un an ? Mais je me trompe ; il y a un an on l’eût déjà dit. Ce n’était pas annoncé encore peut-être (je crois bien que si !). En tout cas c’était dans l’air. Et tout le monde puni ! Voilà l’histoire. Mardi c’était la danse. Mardi prochain c’est la musique. Je penserai à ce beau concert dont je dois encore reconnaissance à Georges III (et je le dis sans aucune ironie) ; tout çà est à la fois agréable et désagréable. Je te vois t’acclimatant, et finissant par trouver (abstraction faite de l’Alain, qui lui est toujours reprochable) que Boston est au moins aussi agréable que Paris. Je ne ris pas. Je vois les choses. Il est certain que c’est quelque chose d’être traitée selon sa valeur ; et ce que je disais tout à l’heure, tu peux le dire aussi. De tous ! Excepté de moi. Et c’est cela qui ne va pas. Si tu m’avais seulement à Harvard, et me voyant, une fois de temps en temps, même en une brasserie américaine, tu ne reviendrais jamais. Et tout çà peut faire une sorte de compote dans ma tête. Heureusement il y a Morgat… Je vais dîner et lire *L’Intran*. À toi…

Je ne t’ai pas encore tout dit. Il y avait à la conférence des gens considérables, le recteur et autres, qui ont pris quelque chose. Si j’avais l’espoir que ce bruit fasse revenir Oriane… Mais non je ne veux point t’en parler. C’est une fille remarquable, mais tu vaux bien mieux ; tu te connais en choses belles, et tu n’hésites point. Souviens-toi de ce soir où je t’ai montré la réponse de Romain Rolland à mon article pour ses 60 ans. Tu avais très bien saisi tout cela, et la part de vanité qu’il y a quelquefois dans un grand artiste. Tu verras aussi dans la préface de Paul Valéry que ce n’est pas écrit librement. L’esprit académique les travaille.

J’aime voir ta maison neigeuse, et les jardins tout blancs. Couvre-toi bien. Mais je n’ai pas peur pour toi. Les oiseaux de cette espèce ne meurent que de chagrin, et tu ne mourras pas de chagrin. Et cela est très bien. Ce serait odieux si tu faisais voir à tes amis si dévoués un visage inconsolable. Et de quoi aurais-tu à te consoler ? Certes tu n’as pas à te plaindre de tes amis qui sont au loin. Ils sont fidèles. Ils te comblent plus que jamais. Je ne me moque pas. Je suis bien content, et je fais mon possible pour que tu sois contente, et jusqu’à adoucir tous mes vers. Car je jugeas lâche de blesser volontairement une amie qui fut toujours parfaite, et ne se laissa pousser que par la nécessité… et l’insouciance de son ami, à qui elle a heureusement pardonné. Ne crois pas que j’exagère. Réellement dans mes temps de rêverie, je pense à toi comme il faut et comme tu voudrais, et à moi-même avec toute la sévérité qui n’est que justice. On n’a pas idée d’un fou pareil. Au moins quand on est paralysé de cette façon-là, on ne s’attache à personne. Il a-t-il [*sic*]rien de plus bête que de faire soi-même ses malheurs et d’en souffrir à en crever. Je pense à Oriane ; j’y reviens. Je mêle un peu tout. Ne crois pas que je sois triste. Je bavarde avec toi, chère amie ; et je sais que tout t’intéresse, et que tu veux tout savoir. Puisque tu veux tout savoir, sache que j’ai déjà corrigé 7 compositions sur 66 ! Belle avance ! D’ailleurs tout cela est sans intérêt maintenant pour moi. Qu’est-ce que çà me fait de corriger des copies ? Cela ou autre chose ? Faire cela ou un livre célèbre, c’est tout pareil pour moi. Il y a une ou deux choses très précises qui m’intéressent, sur quoi je n’ai aucun pouvoir, auxquelles je ne voudrais pas penser. Et, dans le fait, je ne veux pas penser à autre chose. Et cette brasserie est pour moi le lieu le plus agréable du monde ! Note que j’ai mangé la côte de veau cocotte, en buvant un bourgogne rouge. Et c’est peut-être pour cela que tu remarques cette confusion… Sache aussi que j’ai mangé une poire du Doyenné merveilleuse. Il y a quinze jours déjà que Maurois était ici. Est-ce croyable ? Je me trompe peut-être. Mais non. Je ne puis pas avoir encore ta réponse (car tu feras sûrement quelque remarque). Il faut 25 jours pour l’aller et le retour. C’est charmant (c’est toi-même qui l’écrivais, en un temps où tu étais bien loin de prévoir à quel point ce serait charmant !). Idiot ce que j’écris. Ce jour-ci est un jour orageux, malgré tout. Ce soir, pour calmer toute cette agitation, je vais rentrer par le pont des Arts, la rue de Seine, l’Abbaye, etc. Je mettrai cette lettre à la poste ! Bien inutilement, car elle ne partira que mardi prochain. J’avais l’habitude d’envoyer deux courriers par semaine. Il faut y renoncer ! Et peut-être faudra-t-il renoncer à bien d’autres choses… Et pourtant je ne renonce à rien du tout. Il n’y a pas quinze jours je te voyais prête à sauter dans le bateau. Ce qui fut sera. Et je compte sur les changements d’humeur. Évidemment je dépends d’un tas de gens que je ne connais pas, et cela quelquefois m’accable. Avant de faire un souhait je me demande… Mais tout çà est bête et même méchant. La faute à qui. Tu vois je t’écris ce qui me vient. Et si je suis un peu amer ce soir la faute en est à Oriane qui elle, et sans excuse, écrit des lettres si poliment affectueuses que j’en suis malade. C’est bien le système féminin, de ne rien exprimer, afin de moins ressentir. Mais permets-moi de te parler un peu d’elle. Tu m’excuseras. Je te dois mes pensées et elles ne sont pas toutes roses. En quoi je suis bien ingrat. Car il n'y a pas huit jours qu’elle me comblait. Mais comment vivre dans ce chaud et froid alternatif ? À peine on est un peu joyeux, arrive un bloc de glace. La situation là-bas (je ne sais si je te l’ai dit) est étrange. Il y a des nécessités plus fortes que tout. La femme seule n’y est pas plus possible qu’ailleurs ; et moi je l’ai toujours su ; et elle n’en avait pas seulement l’idée. La morale est qu’il ne faut point laisser partir une jolie femme. Il y aura j’espère une exception, c’est toi ; et cela ne me regarde point. Et du reste j’écris ces lignes que je lui écrirais à elle-même si cela m’était permis. Cela ne change rien du tout ; et je ne lui en veux pas ; je ne fais de reproches qu’à moi-même. Mais je laisse cela, qui te rase. Tu te moques un peu de mes raisonnements à perte de vue. Tu te dis, toi spectatrice impartiale, qu’il fallait bien qu’un jour ou l’autre le Pirate soit à son tour pendu. Eh bien soit ; mais la pendaison dure longtemps. Sois tranquille amie j’ai la vie dure ; et ta bonne amitié peut me faire durer longtemps. Assez là-dessus. Je vais relire ta lettre d’hier, datée du 26 novembre. Arrivée donc le 5 décembre au soir ; cela fait neuf jours. Celle-ci arrivera environ le 11+9 c’est-à-dire le 20 décembre, presque à Noël ! Oui il y a bien longtemps que tu sais (avant la gloire !) et on peut te rendre cette justice. Toute petite tu le savais. Je ne suis pas encore bien sûr de t’envoyer tous mes poèmes ; je me contente de te recopier un sonnet dans la note douce. Et je demande pardon pour tout ce qui n’est pas douceur. La gloire ne me dit rien. De nouveaux auditeurs et lecteurs : cela vient trop tard… Eh oui ! C’était quelque chose, Paul Valéry et moi ; et il a bien la tête aussi d’avoir trop négligé son propre bonheur ; il se fiait ! Il avait tort. Tout a ses limites ; et surtout on ne peut pas montrer absolument ce qu’on sent. Cela se montre trop tard… Et c’est une bien vieille histoire. Les femmes sont sévères : comme dit Byron : « Leurs vengeances sont promptes et terribles ; elles en sont les premières victimes… » Comment l’on peut tenir ? Oh ! c’est encore facile pour deux vieux amis comme nous, si immuables, si sûrs l’un de l’autre. Oui je relis ta description de cette promenade de Morgat. Après cela on n’a rien du tout à dire. Une fois de plus on a tort. Et il faut être content. Je devrais déchirer cette lettre incohérente ; mais tu pardonneras. Au fond je te comprends très bien et je ne puis te blâmer. Du reste çà m’est défendu. Et tâche de rester sur une note assez gaie en somme. Cette journée était tumultueuse. Cette lettre ne peut avoir toute la sérénité possible. Un homme n’est pas comme une femme. Et il y a des sentiments qu’une femme ne peut pas comprendre. Mais toi l’amie de toujours, tu dois le pouvoir. Tu as quelque chose de viril… Et en tout cas je te mets très haut pour le jugement et pour bien d’autres choses. Allons ! Ce n’est pas aujourd’hui la fameuse *Valise*. Je te vois travaillant le soir et gagnant péniblement ces dollars… Hélas ! Quand je pense à la petite misère que je gagne… Mais on n’a pas le choix. En somme ta lettre est bien bonne et ton amitié panse toutes les blessures (faites par une autre). Sois indulgente et écris-moi ce que ton cœur te dictera. Allons maintenant je copie le sonnet, et c’est fini. À toi ! Ton ALAIN, ton ami toujours et à toujours…

# 9 décembre 1929

NAF 14232 / 269-272

Lundi soir 9 décembre à la brasserie.

Ma chère Gabrielle, ma fille d’élection. Ce soir çà va, et je vais t’expliquer pourquoi. Hier dimanche j’ai eu un grand moment de solitude et de rêverie, parce que j’avais oublié mon paquet de copies. Donc voyage retour à Paris et inversement ; content d’être à moi, c’est-à-dire aux pensées qui m’intéressent. Et, par le cours de la rêverie, il y en eut pour Oriane, il y en eut surtout pour toi. D’abord, en passant la Seine (pluie et tempête, çà ne cesse pas) j’ai pensé qu’après la neige tu avais la pluie ; aussi que, quand tu voyageais dans ton Pullmann tu passais aussi des fleuves, et même sans doute plus larges que la Seine. J’aurais voulu être là-bas (voir les mêmes choses que toi). De là je vins à penser à un souvenir déjà lointain, tes voyages de plaisir vers le Canada, où il y a des forêts et des lacs ; c’était la dernière lettre des temps anciens ; je l’ai malheureusement brûlée. Tu racontais si bien tout cela ; et je sentais pour la première fois un air de bonheur ; tu t’acclimatais ; cela était dû à tes précieux amis les Foote. Et j’étais content ; car dans tout cela j’ai pensé à toi quelquefois plus qu’à moi ; et je ne voulais point te savoir malheureuse. Puis de là, rêvant à ces paysages imaginaires (pour moi) je me disais que j’étais pareil et que je voulais la même chose, c’est-à-dire que cet exil te soit au moins supportable, et que réellement je savais bon gré à tes amis. De là sur l’amitié à la mode de Morgat, sentiment rare, peut-être unique. Il fallait tenir, c’est-à-dire rassembler mes pensées, ce à quoi je tiens, ce que je veux, de façon à te rendre heureuse le plus possible, autant que cette amitié invariable et inébranlable en est capable ; ce n’est pas peu. Et ces pensées me réchauffaient le cœur. J’étais donc presque heureux ; et je me disais que mes lettres n’avaient pas toujours cette couleur-là, que je grognais souvent, que quelquefois j’étais injuste pour toi. Cependant je roulais. Je fus en auto, et je passai deux fois rue Royale ; occasion de me rappeler les dernières paroles entendues de ta bouche ; et je sais que tu ne mens point. Je ne dis pas je crois, je dis je sais. Ayant dont trouvé mes copies, et revenant dans le train, je pensais encore à ta silhouette… Puis aux temps qui ont suivi ; aux histoires de notaire etc. Et j’arrivai à relire tes deux dernières lettres. Je reconnus alors une chose, c’est que l’imagination travaille toujours à côté. Je n’avais qu’à lire. Çà ne variait pas, çà ne laissait la place à aucun doute. Je te voyais toujours la même, et c’est peut-être encore trop peu dire ; mieux la même. Et tu dis exactement ce que tu veux dire ; ne t’inquiète pas là-dessus ; tes lettres sont assez claires pour m’instruire pendant cent ans, et mon amitié ne peut rien désirer de plus parfaitement agréable. Alors ma foi l’exil et tout çà m’est apparu comme une suite d’accidents désagréables mais sans véritable portée, comparés aux choses qui vraiment m’importent. Enfin je suis revenu léger et vraiment délivré des mauvais microbes. J’ai bien travaillé, et j’ai dormi comme peut-être je n’ai pas dormi depuis le mois d’août. Ce matin, au petit jour (7h) je me suis remis au travail. Hélas il n’y avait pas moyen de rêver. Les bulletins devaient être remis aujourd’hui. Il fallait voir certaines compositions. Enfin je termine et il me reste un quart d’heure. Je rêve à diverses choses, surtout à Oriane, et comme toujours te faisant juge. Mais j’ai pensé qu’il y avait des choses amères qu’il fallait dominer. J’ai pensé à ces poèmes que je ne t’envoie point parce qu’ils ne sont ni vrais ni justes (je pense que tu as maintenant *Trébéron*). Et il me vint l’idée de dire toutes ces choses tristes comme il fallait. J’écrivis aussitôt les premiers vers d’un poème, assez long je pense, je le vois long, qui aura pour titre *Manon*. Tu devines à peu près ce que ce sera, et que probablement Oriane ne le lira jamais. Et c’est toi, la dépositaire, qui l’auras (non pas tout de suite). Après ce beau commencement, je suis revenu à Paris dans un état sublime. Tu connais cela peut-être (certainement). Ce sont les moments où un sentiment absolu domine tout, où rien ne peut plus rien faire. Et l’amitié participait aussi à ce mouvement. Je me disais que c’était le trésor peut-être le plus rare au monde, d’être absolument accepté quelque part comme on est, de n’être jamais jugé, de n’être jamais l’objet d’un doute, ni d’une crainte. Ce sentiment de confiance sans mesure et partagée me rendit heureux. Et cette journée alla toute seule ; et me voilà devant mon Porto justement comme tu veux que je sois, et absolument en ta compagnie. C’est presque comme si je te parlais, toujours absolument le même, mieux que jamais le même, à toi la même. Et tout cela je le sais. Et ce que je veux te dire, c’est ceci : pour ton séjour, pour ton retour, pour les bécasses, pour les doux entretiens, il en sera comme tu voudras ; tout ce que tu veux est bien. À toi de voir ce que tu dois à la prudence, à l’avenir, à tes bons amis qui (je te connais) ne te verront pas partir sans résistance. Tout sera bien. Du moins c’est mon sentiment maintenant ; je ne dis pas qu’il n’y aura pas de petites grogneries ; mais n’y attache pas d’importance et connais le pouvoir immense que tu as de me faire tout prendre bien. (Le secret n’est pas difficile à comprendre. Tout suffit à tout). Voilà de mes énigmes, mais c’est pour jouer. Ce n'est pas d’hier que nous nous comprenons. Tu me dis que tu vieillis (qu’est-ce que je dirais, moi, gentleman osseux) mais je ne m’en apercevrai seulement pas. Ce n’est absolument rien. Mais j’ai remarqué que tu me dis de Marcel : « Il n’est pas gras lui ». Serait-ce que toi… ? D’ailleurs çà ne fait rien du tout. L’amitié ne voit pas ces choses. Et du reste si cela est je sais assez bien pourquoi. Je me rends compte que ton existence là-bas est tout compte fait plus confortable, e dans un sens extérieur plus heureuse, par l’assurance matérielle, et par des amis qui te voient comme tu es. Je sais que tu préfèreras toujours ton obscur logement du 146 ; mais tu te trouves tout de même dans un milieu qui t’apprécie. La famille ne donne jamais cela. Je ne parle pas de moi ; tu ne peux pas être mieux connue et mise plus haut (non pas trop haut) que par ton vieux ami ; mais peut-être ne le savais-tu pas assez. Il est moins clair en ses discours qu’en ses lettres ; et puis l’absence sert aussi à quelque chose. Réellement je suis heureux, si ta vie s’arrange à peu près. Et quant à l’intérieur, si exigeant qu’il soit, il a plus qu’il ne veut, plus encore qu’il ne croit de satisfactions intimes. N’aie pas de doute là-dessus et pense doucement à l’avenir. Imagine ce que je me dis à moi tout seul, au milieu des gens qui ignorent tout à fait ce que je pense. Et cela contribuera beaucoup à te faire prendre la vie comme il faut bien. Pour moi je suis dans le mouvement poétique, et très disposé à m’accuser moi-même et surtout à comprendre la nécessité des choses... Voilà ce que je voulais te dire (bien vaguement ; Morgat ou la rue Royale, c’était plus clair) mais je ne me donne pas la peine d’expliquer. Je veux te communiquer un sentiment de sécurité que j’éprouve, et de confiance inébranlable. On peut encore connaître d’heureux moments dans un petit coin de brasserie. Maintenant je vais dîner. C’est le grand brun qui me sert…

Gabrielle, j’ai mangé du civet de lièvre !Je ne suppose pas que vous ayez là-bas de vrais lièvres. Et une excellente pomme ; Me voici à côté de mon café, et rêvant entre deux phrases, et en somme aussi content que peut l’être un homme seul dans un coin de brasserie. Tout est désert, à cause de ce temps exécrable. Je pense vaguement à la Conférence de demain. Ce sera sur la Musique et je penserai à toi entendant du Mozart ! Et personne ne s’en doutera, quoique tout le monde sente bien qu’il y a beaucoup à deviner en cet homme tranquille et indifférent. Il résulte un certain bien de tout cela (je pense principalement à Oriane). Ce n’est que dans le malheur qu’on se connaît. Si on est méchant, alors tout est perdu. Mais s’ancrer sur un sentiment invincible, cela simplifie la vie. Vieillir ? Qu’est-ce que c’est. Et mourir ? On n’y pense pas ; tout ce qu’on peut dire, c’est qu’on s’est interdit de vouloir mourir. Alors tout va. C’est un peu comme la guerre. Les choses petites ne comptent plus. Tous les lundis (comme tu sais) j’ai les A[lexandre] et le camarade syndiqué [Cancouët] ; lui toujours parle de la guerre ; il écrit présentement ses souvenirs ; et il me rappelle des tas de choses, notamment des pages de *Mars* que j’ai oubliées. À ce propos, sache que les dernières épreuves du *Commentaire* sont envoyées, et la préface est à la composition. Cela me fait penser qu’il est temps que je pense à ta dédicace, en vers, bien entendu. Je ne pense pas à celle de George III. Ce sera beaucoup plus facile. Autre chose (je te dis des niaiseries, mais tu veux tout savoir) je suis content parce que dans ma classe neuve on va m’installer un tableau moitié plus grand, avec une petite estrade pour que les garçons puissent arriver jusqu’en haut. Je ne me connaîtrai plus ; je mettrai toute l’humanité en haut et au large. Les gamins sont très forts, cette année, et Comte, l’ami de François, est facilement dans le premier tiers. Schneider, l’autre Michelet, a beaucoup gagné, mais il reste tout de même en arrière. C’est une mauvaise chance que je n’aie pas pu garder le François ; j’aimais à voir ses yeux ; il me rappelait quelqu’un. Je te vois sourire. Songe comme les choses allaient bien à cet octobre de l’autre année où François faisait ses débuts. Nous en causions, et cela nous conduisait, comme toujours, à des tas d’autres choses. As-tu jamais seulement connu l’ennui, dans ces entretiens ? Pour moi, jamais. Il y a là quelque chose de très admirable, et qui pourrait te donner une très haute idée de toi. Les gens ne peuvent pas comprendre, même ceux qui t’aiment et t’admirent ; ils ne voient toujours que le dehors. C’est une chose immense de communiquer par le dedans. Et cela a été célébré de tout temps avec juste raison. Et moi ? Qui donc me connaît ? Un seul être au monde. Et cela du moins tu le sais. Car Oriane elle-même ne lira pas tous mes vers. Et hors elle et toi, qui donc sait seulement mes pensées les plus chères ? Autre histoire. Samedi, j’ai vu entrer chez moi un homme barbu et assez sale chargé d’une quantité incroyable de papiers. « Cher Maître… » Il venait chercher ma Maxime de Vie. Il a recueilli des centaines de réponses des écrivains de tous les pays. Valéry a écrit : « Faire sans croire », ce qui est bien lui. Je me suis trouvé tout de même embarrassé. Et l’homme barbu était timide et obstiné. Enfin je suis allé chercher mon porte-plume, et j’ai écrit sur la feuille qui m’était réservée deux mots, de cette écriture délicate (!) que tu connais si bien. Ne te fatigue pas à deviner. J’ai écrit *Rester peuple* et c’est en plein dans le mille. Songe un peu aux biographes de l’avenir. Ce qui est probable, c’est qu’ils ne sauront rien du tout de mes réelles affections. Mais enfin s’ils découvrent quelque chose ils diront que ma seule amitié de cœur fut (O l’ami du peuple) justement pour la plus raffinée, l’artiste en élégances, l’amateur de tableaux modernes et de musique dernier bateau, la collaboratrice de Molyneux, etc. Ils s’étonneront, et ils se tromperont tout à fait. Car cette maxime pourrait aussi bien être la tienne ; mais cela il n’y a que moi qui le sais. Ta Renée le savait… J’ai eu un vrai plaisir à écrire le poème *Trébéron*. En le lisant tu seras avec moi. Aussi nature que la vache noire et blanche. Identique aux Mondener (est-ce le nom ?) ; il y a de la sauvagerie indomptable dans notre étrange amitié. Mais, à moins que cette lettre même ne soit conservée et publique (comment savoir, et qu’importe ?), qui pourra comprendre le Pirate ? Mais toi tu comprenais déjà) très bien le Pirate de chez Copeau (*Conte d’Hiver*) et l’autre pirate Lifar (je crois ?). Il y a des ressemblances étonnantes et des attaches de la tête (comme aux taureaux) qui sont pleines de sens pour des yeux que je connais. Et avec tout cela tu joues ton rôle dans la civilisation la plus raffinée ; et moi je fais des cours sur les Beaux-Arts... Non tout à fait sans sauvagerie, mais je mets une sourdine.

L’heure s’avance ; le temps passe bien vte en ta compagnie. Cela me plaît tellement, de te jeter aux yeux une profusion de lignes. Je sais que tu n’en trouves jamais assez. Je serais bien heureux si mon écriture te plaisait autant que la tienne me plaît. Elles ne sont pas sans ressemblances. Et je finis par aimer la mienne, quand je t’écris ; j’arrive à me comprendre et mieux à me pardonner (parce que tu l’ordonnes). Mais ton écriture à toi ce fut toujours un poème pour moi. Ta nature s’y découvre toute, l’excellent et le redoutable. Une bonté sans fond, mais aussi un genre d’audace qui va aux extrêmes. Je ne dirai pas que je le crains, car je ne crains rien ; mais enfin je m’attendais à des choses peu ordinaires et je n’ai pas été trompé. Un peu trop de force peut-être ; mais j’aime çà. Un peu de violence et même beaucoup (et sans paroles), cela était digne de moi. Et ce que je voulais je l’ai ! De quoi est-ce que je me plaindrais. Çà n’est pas à l’eau de guimauve, évidemment ; j’ai failli trouver quelque chose de plus fort que moi. Mais il y avait de la ressource, et les forces élémentaires se trouvent toujours alliées. Au fond il n’y a de drame qu’en apparence ; ce sont des mouvements d’humeur, des mouvements un peu brusques (la vache noire et blanche). Mais des choses qu’on ne pardonne pas, il n’y en a pas, et il n’y en aura pas. Et pourtant il ne manque pas de choses que je ne pardonne pas, et en cela je suis aussi terrible que toi. Mais entre nous ces choses-là nous ne les connaîtrons jamais. Là est le secret des secrets. Toutes ces choses, comme il a été dit, dormiront avec toi quand ton temps, après le mien, sera fini. Et comme tu dis comprenne qui pourra. Moi je me suis développé en hauteur et bien plus qu’on ne croit, sans jamais me heurter à aucun dessus de marbre (les femmes, disait de Marsay, sont des poëles à dessus de marbre). Donc j’ai eu et j’ai du bonheur. En amitié je suis comblé, et c’est là le plus difficile. En autre chose, et Oriane ne le saura jamais, je n’ai pas non plus à me plaindre. Et qu’importe le reste. Tout le bonheur tient dans un bien petit espace, éclairé, selon moi, par une lampe à lumière bleue. Mais nous entrons ici dans un symbolisme obscur, clair obscur, comme cette lueur de lampe qui te tient compagnie.

Je termine là-dessus cette heureuse lettre. Comprenne qui peut. Je voudrais t’avoir ici. Je te dirais des choses. Mais que te dire de moi que tu ne connaisses. Il y a longtemps qu’ici même tout a été dit, et surtout dans les jours avant le départ. Il n’y avait pas la moindre incertitude. Et j’ai tout su d’avance, le meilleur et le pire, et l’ensemble est beau. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes de la pâte humaine, et un peu frères en cela. Frère et sœur etc. Je vais rentrer à pied sous cette tempête en tenant ferme mon chapeau. Je vais voir de belles choses que rien ne peut remplacer (comme cet arc du Carroussel, et la fine silhouette vers la Concorde ; ce fut un beau jour ! Les beaux jours sont éternellement beaux. On peut tout supporter ! Mais tout de même je ne tiens pas à tout supporter. Çà commence à faire ! Mais rien de triste dans cette remarque. Il faut tenir, et elle tiendra, l’Amazone, non moins que l’artilleur ALAIN.

# 13 décembre 1929

NAF 14232 / 273-274

Au Weber, vendredi 11h.

Ma chère Gabrielle, j’écris à la hâte, ayant vu sur le *Petit Journal* qu’il y a un départ par Cherbourg demain. Je n’ai guère de temps, parce que j’ai commencé par expédier le Ravel Boléro réduction piano. Sans cela il fallait attendre jusqu’au 18. Maintenant je t’envoie un petit mot en prenant un café crème. Ce matin au lever du jour (vers 8h !) je m’amusais à rimer un sonnet ; mais je ne le finirai que ce soir à la brasserie. Que dire ? Le temps est à la tempête ; mais l’humeur s’est calmée ; effet du travail, car je n’arrête guère ces jours-ci. Effet aussi de justes réflexions (comme toujours). Effet enfin d’une amitié qui sera toujours au-dessus des tempêtes, et immuable, pareille. Cela ne fait pas de doute. Tu le sais aussi bien que je le sais. C’est le serment de Morgat, et peut-être même de Trébéron. Plus j’avance dans cette solitude un peu pénible (tu parles !) plus je découvre de sécurité en moi-même, non pas par serment, mais par nature. Des choses devaient être, qui n’étaient pas toutes agréables ; mais une chose devait être ; l’amitié peut-être la plus rare, peut-être unique (tu le dis, tu t’y connais : jamais… etc.). On apprend à se connaître par le bonheur et par le malheur. Ce matin en griffonnant je pensais à un retour de Brest… un matin où j’ai eu la chance de te trouver. Je sais que tu te souviendras. Pensant à cela je revoyais cette rade magnifique, et les hauts rochers, et le plus haut de tous. Je ris soudain parce que je me vois au Weber, au sein même de la couture, dans cette rue Royale où je ne passe jamais sans retrouver une anxiété plus marquée, mais sans prendre aussi de l’espérance ; car tu ne mens pas à moi, et tu étais ce jour-là moins disposée que jamais à dire autre chose que ta profonde pensée. Cela me console. Et, sauf par accès, dont je m’excuse, je ne grogne point. La nécessité est quelque chose avec quoi il faut compter. Je ne veux point te voir à Paris regrettant quoi que ce soit. Il faut aller ton chemin comme c’est raisonnable, et ne pas trop céder au vieil enfant gâté. Comme je disais à Marcel, je t’en redois et j’ai tant de mercis à te dire. Et quand tu es partie, c’était pour 4 ou 5 ans disais-tu !! Il fallait bien entendre ces choses-là, et revenir sur ses propres erreurs. Maintenant les perspectives sont tout de même meilleures. Meilleures ? C’est mêlé. Au fond c’est pur et bon et il n’y a point de mélange ; c’est cela qui est miraculeux. Mais l’heure me presse. J’ai voulu t’envoyer seulement un témoignage d’amitié fidèle et parfaitement confiante. Non « vous ne me verrez point changer… » etc. Je pense à Paissy où j’ai fait la dure épreuve de me juger, le bon et le pire, et tout ensemble est ton grand ami ton unique à toi l’unique ton Dick.

# 13 décembre 1929 au soir

NAF 14232 / 275-276

Vendredi 13 décembre 29. A la brasserie, derrière le paravent, dans le petit coin.

Je viens de te copier un sonnet qui se rapporte à une belle matinée, que tu devineras bien. Et peu importe. Les vers suffisent toujours, et comprenne qui pourra. Je veux seulement te dire bonsoir avant de dîner. Je viens de bavarder avec Jeanne et nous avons pris le noir cafard. Mais la poésie a tout dissipé. Je suis revenu à l’état sublime où j’étais en sortant du cours de Sévigné. La suite à tout à l’heure. Tu devines ce que je pense.

Après la gibelotte, le beaujolais et la Poire du Doyenné du Comice, je reviens à toi, amie unique. Et, avant de te raconter mes petites histoires, parlons affaires. Levasseur m’a envoyé un chèque de 11000 et quelques francs. J’ai versé ce chèque au compte 7730 ; le reçu et le compte Levasseur sont dans ton coffre au 146. Voilà donc qui est réglé. Mais mets-toi dans la tête que ces choses de rien me plaisent beaucoup. Tu n’as rien trouvé de mieux dans ton génie de femme que ces soins que tu m’as confiés. Tu te souviens du jour où le pouvoir fut signé chez le notaire ? C’était le commencement de la grande émotion. Dans le fond il n'y a rien de pareil pour vous faire oublier l’âge, la fatigue et tout ; on vit, on espère, on craint, on va d’un extrême à l’autre, et on pense très peu à soi. D’une certaine manière on est ramené à ses 20 ans. Jamais un reproche ne sortira de mes lèvres !! Pour me croire je rappelle que ce matin j’ai expédié Par Cherbourg une courte lettre écrite chez Weber et la réduction pour piano du *Boléro*. Le navire, qui passe à Lisbonne a un nom, le *Lapland*, qui ne m’inspire pas confiance ; c’est sans doute un sabot ; mais, si lent qu’il soit, partant le 14, il arrivera bien aussi tôt que le bateau du Havre qui part le 18. Surtout ne fais pas d’humeur en recevant la partition d’orchestre. Tout cela est très mignon et signifie la même chose, c’est que tu me considères comme une annexe de toi. Et tant que çà va ainsi, la vie est possible et même belle.

Maintenant, mes histoires. Mardi c’était plus plein que jamais ! Mais tu vois d’ici l’indomptable cheval. Ils veulent tous changer de salle ; ils offrent de payer les frais. On leur répond que je refuse. Or, comme je me frayais un passage, un étudiant dit : « Seigneur, ayez pitié de nous ! ». Je réponds : « Çà, jamais ! ». Tu vois d’ici. Et après la conférence, qui essaye d’être ennuyeuse, mais sans y réussir – il faut dire que quand ils s’en vont, ce qui fait bien un quart d’heure, je me promène au fond entre les chaises, j’oublie tout cela, je rêve à mes rêves. Cela me fait un bon moment. Or il vient un ancien élève de Condorcet, qui est aujourd’hui gros personnage de la politique, et je lui dis, comme tu devines : « Je ne veux pas qu’on me parle ». Il court encore. Réellement il y a d’agréables pensées dont je ne veux pas être détourné. C’est assez que les gens qui me plaisent soient au diable, et que les gens envers qui je me crois des devoirs soient trop souvent dans mes jambes. Le reste est prié de former le cercle à dix mètres. Cela indique une humeur batailleuse, et ce n’est pas pour t’étonner. Que puis-je ? Quand je gagnerais autant que toi, et à plaire, à quoi cela m’avancerait-il ? J’ai conquis dans les épreuves un peu plus de liberté ; j’ai maintenant une raison parfaitement avouable d’aller à Morgat etc. C’est quelque chose, mais c’est tout. C’est malheureux de ne jamais faire ce qu’on veut. Et on ne peut. C’est le sort commun. Il est hors de doute maintenant que nous aurons beaucoup de jours communs jusqu’au dernier. Il n’y aura d’autres limites que celles que toi-même jugeras raisonnables. Cela il le faut et c’est compris. Mais le rêve reste un rêve. Et avec des si, rien de tout ce qui fut n’aurait été. Enfin ton vieux ami ne cessera de te voir, et c’est tout ce qu’il peut espérer. Alors le reste ? Çà m’est bien égal. Au fond personne ne peut rien pour moi. Pourvu que tu reviennes pas trop tard, je ne me jugerai point malheureux. ET même maintenant… Il y a pire ; ce serait si je ne m’intéressais à rien ; mais cela est hors de vue. Ma vie est pleine, malgré l’apparence, et nullement de ce qui semble la remplir.

Sortant d’une conversation avec Jeanne, et reprenant des idées dont j’avais abruti ces pauvres filles de Sévigné, je faisais une revue de la situation. Je te connais. Si peu que tu veuilles plaire, tu réussis bien au-delà de ton attente. Et ta fertile tête a des ressources que tu ne soupçonnes point. Moi je sais tout cela ; je te vois au concert, et jugeant très bien (autrement peut-être que moi, mais très bien), ayant des idées, ce qui est plus rare que diamants et perles ! Avec cela je sais comment tu travailles, et quelle puissance d’inventer, d’organiser et de gouverner. D’après cela je me disais : ils ne la laisseront jamais partir. Plus exactement tu trouveras des résistances et tu te heurteras à des moyens bien puissants. S’il n’y avait que la rue du Cherche-Midi pour te ramener… Il y a moi, et ce n’est pas rien ; c’est une puissance sans en avoir l’air. Il n’y a peut-être point de chose au monde que tu ne fasses pour ton vieil Alain, si, par un bonheur invraisemblable, il n’avait plus que toi au monde. Alors comme Antigone tu viendrais à ce vieux Pirate repenti, tu serais son amie et sa fille adoptive. Cela c’est quelque chose. Mais c’est encore du rêve. Il faut que le temps passe encore et que tu te fasses libre ; et il arrive qu’on se lie sans l’avoir voulu. J’arrive à ce que je voulais dire, c’est que je finis par penser à toi surtout, et plus qu’à moi (S’améliore-t-on en vieillissant ? Ou l’épreuve est-elle salutaire ?). Toujours est-il que je prends pour règle tes préférences et puis c’est tout. Et en pensant bien à cela, j’arrive à une espèce de bonheur solitaire dont je voudrais que tu te fasses une idée. En parlant tout seul avec toi, et connaissant tes pensées (car tu ne m’as jamais menti) j’arrive avec le secours du souvenir (qui dépasse toute imagination) à me faire une vie supportable quoique insupportable. Et cela vient de voir clair en soi et de savoir ce qu’on veut. Est-ce que je te veux incertaine sur l’avenir et regrettant quoi que ce soit ? Non. Je te veux brillante et admirée, et cela je l’ai toujours prévu et voulu. Je t’entends parlant sur la musique et sur la poésie, expliquant Valéry etc. J’ai tout de même bien su trouver et en un sens bien m’attacher la femme qui pouvait me comprendre ; elle se trouve ma fille par l’âge, et aussi mon amie enfant. Mais peu importe ; nous avons notre manière de faire conversation. Et encore dans tes lettres, je trouve à prendre et à penser ; je n’aurais pas désiré mieux ! Je sais qu’il te plaira de lire cela ; et c’est à peu près ce qu’une femme bien ambitieuse peut désirer. Je dis à peu près parce que les choses humaines ne peuvent pas être parfaites ; mais c’est à nous de chercher ce qui manque, et de dire si c’est beaucoup. Morgat et Trébéron répondront, et la rue Royale aussi. Je sais ce que je dis et comment tu le prendras, car je suis dans le coin où l’on ne ment pas, où l’on ne se trompe pas. Le seul souhait que je forme au monde (car sur Oriane je suis fixé, et je crois te l’avoir dit) c’est d’avoir avec toi des entretiens où l’on se dira tout ce qui importe, où il n’y aura rien de caché (qui vaille la peine), où enfin les pressentiments de Trébéron seront accomplis. Je souhaite cela seulement, je demande cela seulement à ce monde. Et si je ne l’ai pas, je suis déjà payé. Ce matin j’ai fait un détour qui m’est cher pour lire sur la carte le nom de Châteaulin, à partir duquel j’ai fait les rêveries d’amitié pure les plus délicieuses. J’appelle amitié pure celle où il ne peut y avoir de colère ni de regret. Et tu sais bien que quand tu es partie il n’y avait au fond ni colère ni regret ni blâme ; ces derniers jours furent parfaitement beaux. Ainsi pour avoir su diriger l’affection comme il faut, au lieu de la ramener à moi, de quoi puis-je me plaindre ? N’ai-je pas une secrète vie bien riche, et qui ferait envie à toute la terre ? N’ai-je pas appris la poésie, et le secret de faire encore bonheur de certains malheurs ? Et ce secret-là, c’est toi qui me l’a appris. Ainsi je vieillis sans m’en apercevoir ; je souris au vieux gentleman qui n’a pas grossi, dont le visage est un peu plus osseux, qui est tout gris, mais qui n’a pas encore tout à fait perdu son air d’impertinente gaîté. Je souris en pensant qu’il arrive deux bateaux aujourd’hui, le *De Grasse* et l’*Île de France*, et que j’aurai une lettre ce soir ou demain. Je verrai ton écriture si fière, si bien à ton image, si bien de toi telle que je te connais. Et je bavarderai avec toi, relisant, me récitant des choses, et confiant, tu ne peux pas savoir. Come un vrai enfant… Ce sont des choses inconnues, et comprenne qui pourra. Mais te retrouver tellement pareille et moi tellement pareil, cela éclaire tellement l’existence ; et le reste n’importe plus du tout. Je te quitte maintenant. Combien auras-tu de lettres à ce courrier. Mais peut-être celle de mardi partira demain par Cherbourg… avec celle de ce matin. Elles partent… Elles arriveront. Peut-être je m’offrirai le plaisir de câbler vers le 21 pour annoncer le second envoi de musique, afin que tu n’aies pas de déception. Et puis toute occasion est bonne pour un amical salut par-dessous l’Océan ! Pense qu’il y a ici un vieil ami qui t’appartient et qui ne variera jamais et qui comprendra toujours… Cela doit t’aider à vivre. À toi ton ALAIN.

Depuis Châteaulin je ne puis m’empêcher de voyager, et de manger le fin poisson, et de grimper jusqu’au sommet… Les choses qui furent seront toujours ; rien ne peut les changer. Ton DICK.

Quand tu écriras à Marcel n’oublie pas mes amitiés. Il a compris l’essentiel… Mais sait-il bien que je ne pouvais faire autrement… Et toi-même le sais-tu ? As-tu tout à fait pardonné au pauvre Dick.

# 14 décembre 1929

NAF 14232 / 277-278

Samedi matin 14 décembre 29.

Ma chère Gabrielle,

J’ai trouvé ta lettre du 1er décembre hier soir en rentrant de la brasserie ; j’étais revenu paisiblement par le quai, le pont des Arts, l'Abbaye, Saint-Germain des Prés. Ce sont des plaisirs dont je ne me lasse pas. Il est vrai que je me connais ; si j’étais à New York ou Boston je ne me lasserais pas non plus de voir du nouveau, le port, les énormes maisons et la foule des gens. Toutefois Saint-Germain des Prés est encore ce que je préfère au monde. Ayant donc trouvé ta lettre sous ma porte, je ne veux pas être en reste, et je t’écris ce matin au lieu d’avancer mon travail. Tu me vois de là-bas, après le tub et un déjeuner confortable (j’ai ces temps-ci une folle passion pour la gelée de groseille !) j’allume une pipe et je pense à celle que j’appelle l’exilée. Ce fut vrai au commencement ; il me semble que c’est moins vrai maintenant. Et dans tout çà il y a du bien et du mal. Si tu avais pris le cafard au point de revenir après deux mois je n’aurais pas trouvé cela si ridicule, comme dit François Coppée. Mais il faut pourtant que je ne pense pas principalement à moi et à l’agrément de nos bavardages précieux (ils reviendront). Et, en pensant à toi et à ton avenir, et à ton petit manoir (petit et charmant), je suis heureux en somme que tu aies trouvé là-bas de bons amis ; quant à ton métier, j’étais bien tranquille ; je connais l’artiste, et je l’admire même plus qu’elle ne croit. Il me semble donc que tu t’acclimates. Et je ne veux pas dire par là que tu oublies les amis d’Europe, mettons l’ami, car j’ai la prétention d’être le premier, je suis sûr que tu n’oublies rien. Je souhaite que de tout ce travail il te reste quelque chose c’est-à-dire un fond de revenus sûrs. Cela m’amène à te parler de choses d’intérêt. Je t’ai dit que j’avais encaissé de René Levasseur un peu plus de 11000 francs. La dame à l’auto n’a toujours pas versé ses 3000 francs. Le malheur c’est que quand on commence à ne pas payer on s’obstine, on se défend d’y penser. J’aimais bien cette Citro ; j’étais assez fier quand par hasard tu me voiturais dans Paris, moi et mon éternelle serviette, et mon vieux chapeau tout à fait rive gauche, à côté de ton élégance de grand style. Je cherche quelquefois à imaginer comment tu es habillée maintenant. Est-ce plus brillant ? Plus voyant ? Y a-t-il un peu de maquillage ? Il faut toujours suivre la mode du lieu. Mais on dit aussi que Boston est une vieille ville tout à fait style anglais et universitaire. Enfin je verrai cela au retour, et espérons que ce ne sera pas dans trop longtemps.

Oui j’ai pensé à Jacques Thibault et à la pauvre musique de Saint-Saëns ; évidemment les éditeurs doivent faire un sérieux effort pour écouler ce stock à l’étranger ; et c’est d’ailleurs bien fait pour l’instrument. Mais tu t’en moques et là-dessus tu es bien plus farouche que moi. J’ai toujours remarqué que ton goût musical est à toi seule ; tu l’as formé en écoutant, et tu ne te laisses jamais détourner. Mais je ne veux pas entrer dans la voie des compliments ; tu es déjà assez disposée… Mais non j’allais dire une malice seulement pour te faire rire et c’est faux. Je suis content de penser que le *Boléro* voyage en deux bateaux et sous deux formes ; une des deux fera l’affaire. Je t’ai coupé dans *L’œuvre* un article assez rosse sur les Six. On voit il me semble très bien, comme il arrive continuellement à Paris, un travail pour démolir ceux qui occupent la scène. Ce n'est pas long ; les jeunes grandissent et se battent ; et cela n’a aucune importance pour la partie de réputation qui est bien fondée ; mais ce qui est parade n’a qu’un temps, et même assez court. Cela me rappelle que j’ai traité de la musique mardi. Tu pourras lire cela dans *L’art vivant* que je t’enverrai, à supposer qu’ils tiennent bon (je veux dire qu’ils payent régulièrement). J’ai sur ma table les épreuves de la première conférence. Je les verrai demain. J’ai vu les épreuves finales du *Commentaire* et de la préface de Valéry. Mondor a acheté et bien payé le manuscrit de cette préface et les feuilles complémentaires du Commentaire. Le livre lui étant dédié et très sobrement : *à Henri Mondor*, tout est bien. Et sois en repos pour Georges III ! I faudra bien de toute façon qu’on trouve un livre pour lui. Quant aux *Entretiens* écrits à la mer, Gallimard les réclame ; je voudrais bien les revoir auparavant ; en tout cas ce sera encore une édition de luxe ; je préfère cela ; on est payé très vite, parce que tout est vendu promptement. Et comme je n’aurai jamais beaucoup de lecteurs (je veux dire une foule), une édition à grand tirage ne rapporte pas plus. Et je dis comme toi : j’ai du mal à m’intéresser aux affaires d’argent. Néanmoins il faut tout de même que je pense à renouveler un peu toutes choses dans mon appartement, rideaux, couverture de lit, table de toilette ; et faire aussi le rangement des livres. L’indifférence a des limites. Et aussi avoir une pelisse neuve ce qui se paie. Mais çà ira. Je voudrais savoir si tu as déjà une idée du grand froid canadien ; sûrement il viendra ; alors pense aussi aux fourrures. Je te vois d’ici toute enveloppée et marchant d’un pas vif le long de Boylston Street, allant à ton petit marché, à la maison Hickson ou chez les Foote, comme Marcel m’a expliqué. Sache aussi que ta lettre d’hier soir m’a fait le plus vif plaisir, parce que j’y vois les raisons qui te rendent cet exil supportable et même agréable par moments ; et je vois aussi que mes lettres n’y sont pas pour rien. L’ami pense toujours un peu à lui-même. Je termine, et je me jette dans la correction des copies. Sache que rien n’est changé en ton vieux ami, et bien plutôt qu’il t’est plus attaché que jamais en cette absence ; et ton fidèle souvenir lui est bien précieux. Aie confiance en ton ami de toujours. ALAIN

Jeanne dit que l’entrepreneuse ne travaille plus parce qu’elle ne peut faire des avances d’argent. Pense bien à donner des ordres à ce sujet. Je la verrai (Jeanne) et nous chercherons le moyen d’assurer les envois. Cela m’amuse de penser à tes affaires. Ton ALAIN.

![Une image contenant texte, journal, reçu

Description générée automatiquement]()

# 16 décembre 1929

NAF 14232 / 280-283

Lundi soir 16 décembre 29.

Me voilà devant mon Porto, et devant ce papier d’un si joli ton. Ce ‘° sera consacré peut-être en bonne partie à Oriane. Samedi c’était valise, et demain encore valise ; aujourd’hui c’est le jour et la couleur des confidences. Ce n’est pas que j’aie l’intention d’user amplement de la liberté que tu me laisses. Je crois comprendre très bien ce qui peut gêner tes démarches là-bas et le moyen de ne pas aller contre tes projets. Donc souvent je me bornerai à des tartines (qui d’ailleurs t’intéresseront toujours). Et une fois en passant je te parlerai de mes affaires intimes, qui, je suppose, t’intéresseront beaucoup plus. Mais toujours en termes très atténués. C’est que tu m’as appris quelque chose ; et à force de réfléchir jusqu’à mettre ma tête presque à la place de la tienne, j’ai compris que la modération dans l’expression est un remède à la violence des sentiments. Et le fait est que si on s’emportait à se plaindre on dirait beaucoup de choses inutiles, beaucoup de choses injustes, et en pure perte. Il s’agit de savoir ce que sera l’affection peut-être la plus rare et la plus complète. J’ai bien réfléchi à cela ; j’ai appris beaucoup. La première chose est qu’il ne peut y avoir jamais division ni séparation ni brouille ; et cela quoi qu’il arrive. C’est le fond du bonheur quand on est sûr de cela ; et nous avons l’un et l’autre cent raisons d’en être absolument sûrs. Une fois cela posé (je l’avais posé dès le commencement de ton aventure), on voit bien mieux où l’on va. Cela n’empêche pas d’être quelquefois malheureux ; mais ce n’est tout de même pas tout le malheur ; il y a un point d’amertume dont on sent qu’on approcherait, mais auquel on n’arrive jamais. Je veux te redire encore que tes dernières lettres, quand je les relis, c’est presque comme si je te regardais en face, dissipant absolument toutes les vapeurs malsaines ; c’est l’imagination qui est l’ennemie. Il ne s’agit point de deviner ce que tu penses, il s’agit de le lire ; je n’ai jamais et n’ai jamais eu la moindre raison de ne pas croire ce que tu dis. Une fois que je suis ainsi remis en place, tout est clair. Je n’ai pas à juger les risques que tu affrontes ; cela c’est à toi de décider, de céder, de résister, selon la situation que toi seule connais. Et moi je n’ai qu’à accepter le risque ; et c’est une chose que je sais faire. Et agir pour le mieux selon ce qui te paraît possible ou désirable. SI j’agissais autrement, je te trahirais donc ? Ou bien je voudrais te gouverner ; chose que je hais par-dessus toutes. Et tu me connais assez pour savoir que cela c’est le fond de ma pensée, et aussi le fond de mon cœur. Je n’ai qu’une envie au monde, être d’accord avec toi comme la voile avec le vent. ET je te dirai même une chose que tu croiras, c’est que lorsque j’ai bien vidé mon sac jusqu’au fond, mes fautes et mettons les tiennes, et ce si long temps, et ces souvenirs et tout, j’arrive à me trouver tout près du bonheur et en tout cas plein de courage, et certainement tel que tu souhaites que je sois. Ce n’est pas toujours ; il y a des moments plus sombres ; mais enfin je me sauve. Ainsi ce matin, j’ai commencé par travailler ; il n’est pas question maintenant de faire des sonnets ! C’est un moment assez dûr. Mais cela ne me fait rien du tout, si j’arrive à me mettre dans cet état sublime où je me sens si près de toi. Autrefois, souviens-toi, qu’était la fatigue dès que nous étions dans ce petit coin où je t’écris ? C’était instantanément effacé ; je planais ; je volais. Eh bien ce matin me voilà parti à 9h pour une réunion au lycée. Étant en avance, je suis venu à pied d’abord jusqu’à la Compagnie Transatlantique où j’ai constaté qu’il n’y avait guère de bateaux. Et puis j’ai continué jusque chez Brentano, où je voulais chercher un papier comme le tien ; j’ai feuilleté le catalogue vainement ; et ce papier est ce que j’ai trouvé de mieux. Je ne vois pas où je pourrais chercher à Paris des enveloppes qui aient le style des tiennes. Tout de même j’étais bien content. C’était par jeu. Il importe peu que les enveloppes soient bleues ou jaunes. Je te dis que j’ai tout à fait compris. Tu me diras si mes valises sont bien convenables. Il me semble que tu en as déjà reçu un certain nombre. Mais je deviendrai encore plus savant pour ne rien dire (qui puisse te choquer !). Je voulais te parler aujourd’hui d’Oriane, mais il faut maintenant dîner, c’est-à-dire imaginer que je suis avec toi. Ensuite je relirai ta dernière lettre et j’y répondrai… Ici les meilleures affections de ton Dick (comme tu voudras).

Après le potage (qui naturellement manquait de sel) je dois te dire que je suis sûr de pouvoir faire tout pour toi ; et ce qui est beau c’est que tu n’en as pas douté un seul instant. Quoi ? Ne le faisais-tu pas pour moi ? As-tu jamais pensé à faire volontairement quelque démarche qui m’aurait mis dans l’embarras. À cela tu diras que tu as fini par en avoir assez et trop. C’est vrai. Mais il est permis d’avoir de l’humeur. T’es-tu cependant brouillée avec moi. Y as-tu seulement pensé ? J’en ai autant à te dire. Je peux rager un peu ou beaucoup (et encore je crois que ces temps-là sont finis ; je n’ai qu’à penser à toi, à me mettre à ta place) ; mais quant à me brouiller cette idée ne me viendra pas ; c’est impossible. Aurai-je à subir des épreuves encore plus dures ? J’espère que non. C’est assez comme çà. Mais peut-on prévoir. J’ai vu par mon expérience que quand les personnes se mettent à être malades et même font mine de mourir, on perd toujours un peu la direction. Alors ? De quoi ne sera-t-on pas privés ? Très bien, comme disait Maurois. On souffre alors, mais çà ne fait rien. Voilà donc quelles sont nos pensées ; et je ne connais pas sur la terre quelque chose de plus délicieux que d’avoir ces pensées-là. Sommes-nous bien d’accord. Je te souris et tu me souris. Et voilà je crois tout ce que je voulais te dire de nous deux. Je ne pense pas qu’on puisse dire plus fortement, de quelques mots qu’on se serve.

Je pensais (en mangeant la côte de veau) à cet étrange voyage à Paissy, où naquirent les poèmes. Je passais à Fismes avec les Maréchal et ils firent visite à une vieille dame et sa fille veuve pas trop bête, qui s’appliqua à me faire parler, qui n’y réussit qu’à moitié, qui devina que j’étais absolument occupé ailleurs, et qui se vengea en retardant notre voiture de deux bonnes heures. D’ailleurs nous prenions thé et gâteaux dans un jardin antique aux tilleuls absolument mutilés par les obus. C’est après cela que nous partîmes avec un chauffeur ivre, et que je conçus *Paille de Blé* dont j’ai tout oublié ; mais nous relirons cela.

Je pensais aussi à Châteaulin, et notamment à l’adieu du soir, les mains frénétiquement agitées… Peut-on s’élever plus haut ? Oui peut-être, maintenant. Dire pourquoi, ce n’est pas facile. Mais je le sens. Il y a certainement encore une sorte de fraternité plus étroite, et chose étrange, une plus parfaite confiance. Personne, hors nous deux, ne peut comprendre cela. Mais, selon mon opinion, nous sommes récompensés maintenant l’un et l’autre de mille petites choses généreuses, sans petitesse aucune. Inutile d’insister. Mais pardonne-moi ces excursions dans le sentiment pur. Il faut bien se consoler de temps en temps. Et toi je te sens quelquefois un peu tendue et violente ; je voudrais que tu reviennes à la sérénité par ce genre de pensées.

Je t’envoie une petite coupure, dans un grand article très ennuyeux. Tu recevras cette lettre vers Noël. Je t’en supplie pense à ces temps de congé sans me blâmer. J’ai fait ce que j’ai pu. Et tu ne peux garder aucun doute sur la seule chose qui me plaise au monde. Pense bien à cela. Et les loisirs de Noël, si tu en as, passe-les à de douces pensées, sans larmes. C’est à cela qu’il faudrait arriver et que nous arriverons. La force du sentiment doit nous sauver. C’est là que nous serons jugés. C’est à l’épreuve qu’on connaît le cœur. Je hais naturellement l’indifférence frivole ; mais nous sommes bien loin de cela, et c’est cent fois prouvé. Alors il s’agit de savoir si l’on vaincra le désespoir. Et il me semble que c’est fait. Il reste un précipice de tristesse dont il faut tout de même se défier. J’ai retenu le commencement de ta deuxième lettre : « Je suis là. Je pense. Et ma tristesse est infinie… ». Il faut maintenant vaincre cela, agir, décider. Nous sommes assurés. Nous savons où nous allons. Hisse la voile ! Tu vois je tourne et retourne dans le même cercle. Je m’y plais. Je me le permets pour une fois. Il te faut bien un peu de tonique. Et tu as bien su m’en donner. Je viens de commander un cherry. Tu vois que je ne doute de rien. Mais il faut dire que cette période abonde en découvertes merveilleuses. La poésie est quelque chose. Et ce qui m’ennuie dans ce travail des copies, qui est infernal, c’est qu’il faut laisser la poésie. Il y a aussi le poème de *Manon* qui ne me plaît guère, parce que c’est *amer*. Et puis après ? Nous ne sommes pas deux ennemis qui veulent se nuire. Il ne s’agit pas pour la vanité d’avoir une espèce de victoire. Ces choses-là ont toujours été loin de nos pensées. Je suis profondément certain que dans ta décision de partir la vanité n’était pour rien. La situation m’est familière depuis longtemps. Tu te trouvais en présence d’un avenir absolument incertain ; tu doutais de moi, non pas pour le fond du sentiment, mais pour les actions. Tu me voyais quittant Paris, m’enfermant comme un moine dans quelque solitude… Et à côté de cela tu voyais la baisse des affaires ici, l’âge survenant, et aussi la terrible dépense, qui absorbait tout. Le fait est que l’auto, seul luxe, et même avec ce logement si modeste, consommait absolument tes bénéfices. Je me rends compte de ceci, moi qui vis comme un paysan, et qui vois fuir les billets. Tu n'étais pas une nature à rester dans l’incertitude ; je te l’ai dit vingt fois, j’aime cela. Je pense souvent à ce drame terrible ; je te vois usée de larmes, le visage gros comme mon poing, presque anéantie, et inflexible dans ta résolution ; c’est que tu avais eu soin de la rendre irrévocable. Et çà vois-tu c’est digne de l’artilleur qui a tenu ; c’est le même être ; je te reconnais, et, bien mieux, je t’approuve. Et tant pis pour cette période atroce où l’on a désiré mourir. C’est pire que la guerre ; mais la guerre n’était pas bien gaie non plus. On serrait les dents et on tenait. Souviens-toi de Dugny. Tu m’apportais alors ma récompense, et les rois n'étaient rien à côté de moi. Pense au chapeau blanc, et à la petite table ronde, et au verre de cognac qu’on nous offrit un jour. Il y avait un commandant d’infanterie avec son ordonnance, qui était quelqu’un. Tout cela a dû être tué. Quand je revois tout cela, depuis le commencement (Trébéron), je puis dire que je suis presque heureux, oui même maintenant. Et tu peux juger d’après cela de ce que tu es pour moi. Du reste les poèmes le disent, et cela ne laisse aucune place au doute. Ainsi tu as de la ressource pour surmonter les mauvais moments. Sur ce papier tu trouveras, ou je suis une gourde, du courage contre tout et pour tout. Après çà arrive qu’arrive ! Me voilà rêvant à l’ancien Bacon Street d’où me vint un terrible message. Mais souviens-toi. Je ne fus pas méprisable. Je reçus le coup en vrai artilleur de Verdun. Désespéré, mais non vaincu. C’est à ce moment-là que je me suis connu, et comme digne de toi. J’ai trouvé une espèce de bonheur (Paissy !) à reconnaître que tu ne t’étais pas trompée etc. Mais voyons ! Il faut que je relise ta lettre. J’abuse des permissions. Mais je réparerai demain et dans la suite. Et je ferai tout ce que tu veux. Et bien plus fort, j’approuverai tout ce que tu fais et feras. C’est dûr dans un sens ; mais dans un autre sens, je te dois cela cent fois ; et même si je n’avais pas cette dette envers toi, je devrais et je voudrais encore t’aider et te porter comme mon enfant chérie. Cela pour ton Noël. Et je suis content tout de même de savoir ce que c’est qu’aimer, sans être dupe ni trompé. Mais pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Et tu t’étonnerais après cela que je forme des idées convenables ; Mais c’est forcé. Il faut seulement oser vivre ; alors on comprend tout.

J’ai relu au galop tout le livre des *Commentaires*. Typographiquement c’est très beau. Ton œil attentif y trouvera des négligences pleines de sentiment. Tu penseras que cela a été écrit (refait) dans la période la plus tragique. Tu y retrouveras cette étrange phrase : « Absence, mon cher être… ». Enfin sûrement tu aimeras ce livre, et cela suffit pour que je l’aime. Personne ne saura… Il n’y a que Paul Valéry qui soupçonnera quelque génie féminin inconnu… Il est capable de deviner beaucoup, mais tout de même pas tout. Quant à Mondor, il ignorera toujours profondément que… Il a touché le mystère, mais il avait affaire à une forte tête… Mais quelle vie. Je vais m’en revenir par ce chemin que tu connais, dont toutes les pierres me sont amies. Je penserai à tes rivières en traversant la Seine. Mais tu n’as rien là-bas qui ressemble à Saint-Germain des Prés…

Je relis ta lettre. Les battements de cœur en ouvrant les lettres, je connais çà. Mais çà passera. Il faut que cela passe. Comment peux-tu croire qu’un mot de toi puisse me faire mal. C’est toujours bon. Je pense que cette lettre bleue ne laissera rien que douceur en toi. Crois-moi. Sois sûre de moi. La rêverie triste ne peut pas être complètement supprimée ; mas il y a de la douceur au fond. Comprends bien cela. Envier les gens qui vont m’entendre. Mais n’as-tu pas bien plus ? Demain je traite de la poésie ; mais seule tu sais ce que j’en connais. Alors ? Je comprends que tu ne lises point. Je suis toi. Je sais tout. Je sais que tu dois te détourner… Tu es forte. Et je ne veux pas être inférieur. Et tu vois, je n’ai rien dit d’Oriane, en pensant tout le temps à elle. Pardon pour cette fois. C’est pour ton Noël ! Oui je comprends bien l’utilité des valises ; et cela est de ta sage tête, qui ne se laisse pas troubler. J’aime cela ! J’aime la force. « Chères années… peut-être plus belles encore ». Cela est enivrant. Et sois tranquille. Ma caisse tiendra pour les bécasses ! Au sujet des conférences, personne ne gagne, puisque c’est gratuit. J’entends ton concert… Bientôt tu auras (tu as maintenant) le piano de Ravel. J’aime le son de Jacques Thibault ; c’est fait pour nous. S’il faut faire travailler l’entrepreneuse, câble au besoin ; on lui fera les avances. Et on verra d’assurer les envois. Je verrai Jeanne vendredi. Oui je pense au temps des concerts Parent. Quels étranges pressentiments ! Et le mendiant du *Sport*? Tout cela annonçait du bien et du mal, et du bonheur même dans le malheur. Ton cœur généreux est tout le même et il me plaît parfaitement. Oriane serait jalouse… mais… Chère petite gosse. Ton Dick.

# 20 décembre 1929

NAF 14232 / 284-287

Vendredi soir à la brasserie (20 décembre 29), à droite près de la porte.

Cette lettre sera consacrée à Oriane. Mais je veux d’abord parler à toi et de toi. Ce matin, au lever du jour, j’avais du travail plus qu’il ne fallait. Mais bah ! J’ai vu la lune du matin, et me voilà à griffonner des vers que je viens de te recopier ! Le vendredi n’est pas un jour ordinaire ; j’en cherche le parfum. J’ai peine à le retrouver. Les heures ne sont plus enchantées. Tout était joie depuis le matin. Mais je n’ai pas l’intention de gémir. Non ! Non ! Il faut que je sois digne de toi, et que je supporte les choses. Tu les supportes bien !  Mais venons aux affaires. Les 3000 francs sont venus aujourd’hui par un chèque que j’ai acquitté et versé à ton compte. Ensuite j’ai porté le reçu à Jeanne pour le coffre, après avoir demandé pour ces jours, un relevé depuis le 1er mai. Jeanne passe son temps à se demander si tu as reçu ce qu’elle t’a envoyé depuis le commencement. Ce serait comique de nous entendre. Elle dit que tu devrais revenir ; et moi je dis que toi seule le sais. Au fond tu ne sais pas trop. Et nous sommes tous dans le noir cafard. Mais j’arrive presque à en sortir. Tu remarqueras l’absence de coups de poignard dans les poèmes. Ils n’en valent pas mieux peut-être. La colère est artiste. Enfin je voudrais bien t’aider ; et tu dois sentir un peu plus de sérénité peut-être. Demain, pour me fortifier contre les odieuses vacances, je te câblerai pour les 3000 fr. pour la musique et pour mon plaisir. Encore un mot pour toi. Je traîne sur moi depuis cinq heures un bouquet de violettes acheté en sortant de chez Jeanne (chez toi...) Et je vais t’en mettre quelques-unes. Parfum de ton pays ! Je réfléchis pourtant que je suis ici, et que l’océan... Mais tu diras que l’amitié se rit des distances, et qu’il lui suffit d’être sûre d’elle-même (selon Morgat). Et c’est peut-être vrai. Mais voilà l’année qui finit ; on voudrait l’autre meilleure. On est mélancolique malgré toutes les résolutions. Mais cela n’est pas digne d’une paire d’amis comme nous. Permets que je parle une fois d’Oriane ; il y a trop de pensées de moi que tu es réduite à deviner. Et tu disais dans une lettre : « Je voudrais savoir ce que tu penses ». À ce propos je te conseille de brûler ces lettres qui concernent Oriane. Ce sont des choses intimes. Et j’ai renoncé à en faire un roman. Donc ces pattes de mouche ne servent à rien. Depuis que le roman s’est mis à se faire tout seul, et bien autrement de toute façon que je ne l’aurais inventé, je n’ai plus envie de l’écrire. Je ne reprends pas à ma naissance ; et tu connais assez mon étrange caractère ; au fond c’est la poésie qui l’explique le mieux. Du jour où je connus Oriane, j’entrai dans le rêve et je contemplai mon bonheur, que je dirais presque féminin, tant il fut tout de suite jeune et même enfant. Je jugeais que c’était un miracle (d’ailleurs mérité, disais-je) mais tout à fait invraisemblable. De ce jour il n'y eut plus qu’une femme pour moi. Et le reste ne comptant pas, je ne le comptais pas. De là vinrent mes malheurs. Et encore ne vais-je pas me plaindre. 20 ans de bonheur de cœur et de corps, sans nuage aucun, et varié, et neuf, et toujours imprévu. C’était assez pour le poète. Je passe sur la guerre ; larmes que je n’ai pas oubliées… Et sur d’autres larmes. Et tout cela me semblait avoir scellé pour toute une vie l’union la plus étroite et la plus profondément sûre et fidèle. En quoi je ne me trompais pas. Mais je ne comptais pas assez avec la réalité. J’étais heureux. Très bien. Oui j’ai connu le bonheur continu dont on ne se lasse point. Par souvenir il est encore sans une paille. Pur métal. Mais enfin le jeu n’était pas égal, au moins dans les apparences. Et il y a mettons un peu plus d’un an, je fus pris dans ma propre insouciance. L’amie de toujours, hélas, se faisait des idées à peu près exactes, et sombrait dans la tristesse et la maladie. Que de drames. Mais je te les ai assez contés. À force d’éloquence (car j’étais sincère) je gagnais à chaque fois, mais je risquais de perdre. Vint l’occasion pour l’artiste, l’engagement pour l’Égypte (mettons l’Égypte !) et un départ, dont l’annonce fut un coup presque mortel pour moi. C’était la première fois que je me sentais mourir. Et le pire de tout (ou le plus beau) c’est que quand j’eus pris mon parti de courage, ce fut une fête inouïe, et qui dépassait de loin ce que j’avais imaginé. La chute n’en fut que plus profonde. Tu sais tout cela. Mais ce n’ était encore rien (quoique j’y aie pressenti toutes les catastrophes). Je laisse dans l’ordre ce qui arriva ; j’en sus ce qu’elle m’en dit ; j’ai oublié ce que j’ai pu ; je ne chercherai jamais à savoir. Mais ce fut le commencement d’un drame presque silencieux. Songe que je me disais quelquefois : la nature parle, et sait toujours ce qu’elle fait. Une nature comme celle d’Oriane risque sa beauté à trop de sagesse. Puis-je désirer qu’elle sèche sur pied etc. Mais tu peux imaginer l’effet lorsque j’appris de source sûre qu’elle avait bonne mine… Ce sont des situations à la dynamite. On croit sauter. Comment me suis-je sauvé de ces pensées-là et de tant d’autres, jusqu’à les refuser et les supprimer ? Tu sais à peu près comment j’avais vécu. N’étant d’aucun secours, comme est le poète, et uniquement objet de luxe, en quelque sorte, être lâché me fut ordinaire ; et je n’y vis jamais beaucoup d’importance. Je m’arrête. Il faut dîner, et rêver, et lire *L’Intran.*

Je continue. Cette fois-là ce fut quelque chose de nouveau ; j’étais en train de mourir de chagrin. L’amie de toujours ne s’y est pas trompée ; elle n’en est pas encore revenue. Mais moi, j’en suis revenu. Comment ? Non pas par courage ou raison, mais par un fait que j’attendais, que je sentais, qui n’est point croyable et dont je suis assuré. Oriane fit en sorte que je ne puisse avoir aucun doute : « Je te défends de m’en vouloir et d’être malheureux ». Cela ne se fit pas en une fois ; une femme comme elle craint par-dessus tout de n’être pas crue de celui à qui jamais elle ne mentira. D’après cette certitude absolue, on pouvait vivre, et à la rigueur rien n’importait. Je m’étais résigné à tout ; aurais-je pu ? Mais enfin je l’avais résolu. Je suis un homme heureux. Je n’ai pas à me plaindre. Du plus grand malheur, et dont j’étais cent fois cause, je me trouvais sauvé, et peut-être même plus heureux que jamais… Mais cela veut explication. Cela n’est pas né en un jour. J’ai commencé par bien repasser en mon esprit mes torts et ce qu’Oriane avait pu si justement me reprocher. J’aurais voulu la traiter en égale. C’était difficile en ce sens que les choses n’étaient pas égales. On ne peut nullement comparer un vieux Pirate qui a roulé partout, et pour qui une chute de plus n’est pas grand-chose, à une fière et toute neuve fille la femme d’un seul homme… Cela encore fut la source de grands tourments. D’ailleurs sans reproche. Car qu’y pouvait-elle ? elle ne pouvait pas mesurer la chute ; elle tombait comme elle pouvait. Mais je n’en restai point là. Oriane a dans le regard quelque chose d’enfantin et de résolu à la fois qui intéresse tout homme ; si elle veut plaire un moment elle y arrive toujours ; et selon moi elle fixera qui elle voudra. Pouvoir redoutable, redoutable pour elle. Car dans un pays où elle était seule, pouvait-elle ne pas essayer cet étrange pouvoir ? Ne pas récompenser d’un regard quelque ami précieux. Après cela tout dépendait d’un hasard. Le sort ne manque pas de créer l’étrange combinaison d’une sorte d’absence dans l’absence même, enfin d’une nouvelle faute que de si loin [*une ligne coupée*] sans réponse. Il y a une fatalité ici. Ces choses devaient être, sans doute pour éprouver deux cœurs et mettre en lumière un amour au-dessus de tout. Oriane dit « le plus grand amour » et je la crois. Ce prodigieux sentiment m’éclaire toutes les choses. Oriane a de la reconnaissance ; elle a mesuré ce que c’est qu’un ami ; les difficultés de la vie lui sont présentes comme à moi. Nous sommes deux pauvres, et la richesse est bien loin de nous deux. J’ai vu cette Oriane gagnant bien sa vie, bien mieux que bien des femmes, et se permettant à peine un tout petit luxe, et retombant à un genre d’esclavage ; elle dépendait de deux ou trois chefs d’entreprise. J’ai voulu regarder la situation en face. Il faut vivre ; et combien de femmes vivent de se marier. Et combien de poètes s’arrangent de ces amours qui ont un côté d’ombre. Je suis arrivé, en suivant ce chemin périlleux, à cette idée qu’Oriane est meilleure juge de sa dignité que moi. En tout cas ce n’est pas à moi à lui donner leçon. Que n’ai-je pas fait ? Et souvent par simple caprice ! Par ennui ! Et qu’ai-je fait de sa pudeur ? Du reste je ne vois pas sa pudeur violée. Je me fie à elle. J’efface toute imagination. La poésie y perdra peut-être. Mais il faut vivre. Moi aussi je dis qu’il faut vivre. S’il y a un peu d’humiliation pour elle, il faut qu’il y en ait autant pour moi. Toutes ces misérables questions de vanité blessée sont tellement petites dès que je pense à la moindre chose, au plus menu souvenir ; cela m’enlève et me guérit. Je suppose qu’elle est ainsi, j’en suis sûr. Et alors ? Qu’est-ce que çà peut faire ? Et y avait-il d’autre moyen de vivre, et de gagner la liberté ? Cela on ne pouvait le savoir que par l’expérience. Par l’expérience il est bien clair que le travail là-bas comme ici nourrit assez bien, mais ne laisse pas assez d’excédent. Alors, le malheur fait… À elle de reprendre, de défendre, de sauver ce qu’elle pourra. Ici il faut laisser le génie féminin agir seul, sans conseil, sans confidence ; et quand j’ai eu bien compris cela, j’eus un allègement inouï. Ce n’est pas que je ne comprenne beaucoup de choses ; mais je ne peux pas juger la situation, la part de l’amitié de la courtoisie du respect. Mais je devine bien. Une chose m’a encore rendu les nuits pénibles ; c’était ce secret, qui quelquefois me paraissait injurieux, et cette dépendance où je me trouvais. Cela me faisait sauter dans ma peau. Mais j’ai compris que toute la dépendance était de moi à elle, rien de plus ; et enfin, à la longue, que le secret était un de ces moyens de génie féminins pour sauver l’amour. Pourquoi j’écris ces choses ? Oublie-les. Mais il est bon que tu saches comment mon esprit se nettoie peu à peu d’un tas d’idées folles. Il est si facile de parler mal des femmes ! Tous les livres médiocres vous y portent. *Climats* est un de ceux-là. Et je comprends que tu ne lises pas volontiers. On a vite fait d’avilir tout ; c’est très facile. Mais je n’ai point de telles opinions. J’ai d’Oriane l’opinion qu’on peut avoir de l’ami le plus précieux le plus cher le plus sûr. Et je suis défiant. Après mille et mille preuves, je suis sûr d’elle au moins autant que de moi ; et là-dessus je n’ai jamais varié et ne varierai point. Dans le moment le plus dûr, le sentiment n'a pas reçu la moindre ombre. Ce qui m’est arrivé était inévitable, fatal. Et le parti à prendre ensuite, certainement c’est le meilleur qu’elle a pris, le seul qui pût sauver l’avenir et mener à bonne fin l’aventure. Et ce secret, qui me choquait si fort, était justement le seul moyen de salut. Il ne s’agissait pas de se laisser traiter légèrement. Il fallait garder au moins puissance et direction. Forte tête et grand jugement. Il y a des moments où j’admire cet art de vivre. Je l’ai admiré plus d’une fois, en des circonstances moins tragiques pour moi. Et je soupçonne même que cette extrême prudence (moi qui ai connu l’extrême imprudence, le parfait mépris de l’opinion, le plus parfait abandon et jusqu’à quel point, jusqu’à quelle complaisance)oui que cette extrême prudence a accumulé les obstacles comme on voit dans l’*Esther* de Balzac devant Nucingen. Comme elle tient longtemps en sa pûreté, cette fille profondément amoureuse ; longtemps elle exerce son pouvoir sans rien céder ; cela ne peut toujours durer. Mais il y a bien des manières de sauver son être et j’ai le sentiment (un peu fou peut-être) qu’elle l’a sauvé tout. Elle me l’a dit et je le crois. Je n’imagine rien. Je me fie. On ne peut pas, si on n’aime, mesurer cette sorte de légèreté de l’esprit qui nie tout ; Il s’agit d’être généreux et de parier sur ce qu’on aime, sur ce qu’on a connu de noble et de généreux dans ce qu’on aime. Le mal, comme j’écrivais, tu te souviens, est qu’on n’aime pas assez ; on ne se donne pas. J’ai appris beaucoup ; j’ai appris tout. Rien ne fait rien dès qu’on touche en quelque sorte l’autre être adoré. Tel est bien mal résumé le thème de mes réflexions. Et l’effet est étonnant ; je ne crois plus rien de mal. J’arrive à obéir. J’arrive à être mon autre moi-même. La part d’amitié que tu as, je l’éprouve ; et comme je ne sais rien et ne veux rien savoir, j’arrive à réduire à rien cette fureur qui pouvait grandir. Le fond de tout cela c’est que l’idée seulement de faire de la peine à ce que j’aime finit par me paraître la plus folle. Quelquefois, ce matin encore, je reprends mon refrain : « La mignonne ! La mignonne ! », que je répétais après la première lettre depuis l’absence (le grand gouffre. Le désespoir etc.). C’est cela qui finalement toujours me ramène. Et enfin je me dis : qui aura-t-elle qui sache excuser tout, comprendre tout, réduire le malheur au minimum ? Qui au monde ? Je ne voudrais pourtant pas que ce soit un autre. J’ai juré. C’est entendu. Mais ce n’est pas tout de jurer. Il faut aimer, naturellement absolument. Le serment ne sert qu’à empêcher les sottises du premier choc. Mais au fond tous mes raisonnements n’ont fait que délivrer mon cœur et j’ose dire qu’il n’y a plus rien qu’Oriane puisse craindre même de mes pensées. Voilà à quoi sert la plus profonde franchise et la mutuelle connaissance, si loin poussée, si audacieusement qu’on n’imagine point quelque chose de plus ; Et cela c’est l’amour. Tu comprends que je ne me juge point malheureux, ayant le grand amour et la grande amitié et n’en étant point indigne. Quant à Oriane je l’ai toujours jugée digne de tout, du plus grand cœur (si l’on pouvait) et du plus grand esprit (si on osait). – Je termine ici mes confidences ; et je ne vais pas les relire. Tu vois qu’elles ne sont bonnes qu’à brûler.

Me voilà un peu abruti, mais heureux à peu près, devant ma tasse de café. Il est dix heures. Je vais m’en retourner dans l’air froid, par-dessus la Seine, par Saint-Germain des Prés, par tous ces chemins qui me sont chers. J’ai usé pour une fois de la liberté que tu m’as laissée. Quand tu liras cela l’année aura changé de numéro ; une nouvelle perspective s’ouvrira. Je voudrais que tu t’apaises tout à fait, que tu fasses sur toi-même le miracle qu’Oriane a fait sur moi. Le cœur battant à la pensée de la peine que l’on peut faire, c’est trop ; je n’ai pas pu supporter cela d’Oriane. Il est certain que j’ai été au-dessous de tout quelquefois, ne pensant qu’à moi, trouvant tout facile pour elle, m’étonnant qu’elle n’envoie pas promener tout. Et moi ? Est-ce que j’envoie promener tout ? Est-ce que je ne suis pas comédien aussi, de politesse il le faut bien. Alors ? Oriane a bien compris maintenant ce que c’est que politesse et qu’on ne peut juger. Mais moi qui ai toujours imploré de n’être pas jugé et d’être cru, comment hésiterais-je à ne pas juger et à croire. Par la force des choses, tout est rendu, tout est payé ; ce qu’on a semé, on le récolte ; ce qu’on a jugé de peu d’importance, il faut le juger de peu d’importance. Il fallait du temps autrefois à Oriane pour s’habituer à certaines choses. Il m’a fallu du temps aussi. On a beau dire, il faut raisonner. Tous les raisonnements ne font pas un atome d’amour, mais ces raisonnements empêchent l’amour de se tuer lui-même. Au fond, que vaudrait un consentement forcé ? Que me fait Oriane agissant d’après ma volonté ? Malgré l’apparence, c’est une situation inférieure et sans valeur. Quand elle avait résolu de partir j’ai cédé, et j’ai cédé finalement de franche et bonne volonté. Libre, elle était libre ; elle le sera toujours. Dès que je force, dès que je veux deviner changer interdire je prends le rôle du tyran. On peut être un bon tyran. Mais plus on est bon tyran, plus le rôle est mauvais. Il faut se fier à l’amour tout seul, et à ses démarches de grâce. Rien n’a de prix au monde, hors cela. C’est alors que l’on jouit de ces mouvements pleinement naturels et joyeux qui naissent d’eux-mêmes, et qui ne sont point faits pour plaire. Entre Oriane et moi rien n’était fait pour plaire ; et combien de fois chacun sut rendre à l’autre sa pleine liberté. Il faut aimer ainsi, ou renoncer, et se défier et surveiller, et garder son bien de cœur comme on garde l’argent. En sorte que l’épreuve a été bonne, si étrange que ce soit ; le sentiment est plus libre et plus fort que jamais. Pour moi je m’y fie comme à l’air que je respire. Je ne le soupçonne point de trahison ; je lui ouvre ma poitrine. C’est vivre. Mais c’est assez ; je crains de te donner un furieux mal de tête, et tu auras envie de me dire que tous ces discours n'avancent à rien. C’est justement ce que je dis. Mais je tiens à ce que tu saches que les faux jugements et les niaiseries j’en suis délivré. Il reste des choses absolues, assez pénibles mais qui ne font plus que de courts moments, et pas même formulés. La présence dès maintenant effacerait tout ; chaque jour efface quelque chose. Tout ce que fait Oriane est bien et les soupçons sont indignes de nous. Ainsi réellement il n’y en a point. Je pourrai câbler demain : *Content* parmi d’autres choses. Et je suis ton ALAIN.

Pardonne au bavard ; mais il fallait un jour de bavardage. Seulement un jour. Imagine-moi marchant le long des rues et causant avec qui ? jusqu’à sentir un pas élastique, souple, ajusté au mien… Brûle cette lettre. DICK.

# 23 décembre 1929 – Matin

NAF 14232 / 288-289

Lundi matin 23 décembre 29.

Je laisse les nouvelles diverses pour la lettre de ce soir. Je viens de corriger encore quelques devoirs pour la classe de tantôt. Le jour se lève à peine. Ce matin j’ai vu le croissant de la lune vers l’est. Tu le verrais à 7h (heure de là-bas) si tu étais éveillée ; mais j’aime penser qu’à ces heures-là tu dors d’un sommeil d’enfant… Toutes ces pensées par une pente naturelle me conduiraient à t’écrire encore d’Oriane. Mais je ne m’y abandonne pas volontiers. Je voudrais seulement que tu arrives à n’avoir plus la moindre inquiétude en ouvrant mes lettres ; que tu puisses savoir d’avance que tu n’y trouveras qu’amitié invincible et heureuse selon la formule de Morgat. J’en parle à mon aise ; je suis moi-même toujours assez inquiet, en ce moment les lettres se font attendre. Effet du mauvais temps, sans doute. Et puis il y a peu de bateaux. Mais de tout cela ce soir. Dès que les lettres se font attendre, l’imagination travaille, non pas pour inventer des malheurs, pour penser à ce terrible froid qui vous tombe du Canada, mais pour recenser un autre genre de malheur possible qui vient des actions où la nécessité peut t’entraîner. Une des plus folles suppositions est que tu serais amenée à t’éloigner encore (ex. San Francisco, ou l’Australie) par des propositions magnifiques que tu ne pourrais pas refuser. D’autres suppositions encore, car l’expérience a prouvé que tu ne fais pas toujours ce qui te plaît, ou bien que faisant ce qui te plaît tu es entraînée à d’autres actions qui ne te plaisent point. Ne vois pas là un reproche. C’est la vie. Il faut vivre. Et cela je suis arrivé à le comprendre et à penser premièrement au seul but de ton expédition, qui est d’assurer au minimum ton avenir. Cela je l’ai toujours senti, mais c’est une chose que je ne voulais pas regarder en face. Il est si agréable de rêver. Maintenant je n'ai plus l’idée que de te rendre moins difficile cette épreuve, et d’abord de ne pas ajouter à tes soucis. Mais j’ai hâte de te parler un peu de problèmes plus difficiles. Car l’amitié s’arrange de tout. Mais en ce qui concerne Oriane, il y va de la vie. Je puis le dire maintenant après épreuve faite, je veux dire que j’ai aperçu e côtoyé le plus grand des malheurs. Par une chance inouïe, par une grâce de ce cœur fidèle et généreux, j’ai dans des malheurs assez cruels conservé pourtant le bien essentiel, la pensée qui peut sauver ; non seulement elle m’a écrit là-dessus tout ce qui devait me remettre debout, et me rendre même un des hommes les plus heureux (malgré tout !), mais surtout j’ai vu à n’en pas douter que ce n’est nullement une charité de sa part, mais que c’est tout spontané, que c’est bien elle (je connais si bien ses moindres mouvements). Après tout, à l’âge que j’ai (et qui peut te paraître, à toi bien plus qu’à elle, voisin de Mathusalem), je pouvais me résigner à disparaître de la scène du monde, j’entends de la vraie vie ; et ton amitié m’aurait pardonné ; car l’amitié ne peut suffire à un des hommes les plus ambitieux et les plus difficiles. Une vie est achevée à mon âge ; je lisais un mauvais roman, mais intéressant, où il était supposé qu’un homme de 40 ans est naturellement importun, ennuyeux, pesant etc. Si l’on a la chance d’avoir gagné vingt ans sur l’ordinaire, on ne peut pourtant pas gagner toujours. Ainsi au commencement de mes malheurs, je me sentais glisser, et cela m’était plutôt une consolation. Mais la délicieuse Oriane spontanément est venue au secours (et je le sais au secours d’elle-même aussi) me rendant aussitôt une sorte de jeunesse, et une force invincible, une résolution contre tout, un jugement qui perce les murs, enfin me rendant moi-même à moi-même. Et les gens peuvent se rendre compte de cette résurrection. Peut-être ce miracle m’attache-t-il encore plus merveilleusement à elle (était-ce possible ?). Mais maintenant avec deux ou trois lettres comme munitions, je réponds de moi, et je serai pour elle l’autre elle-même, l’ami et plus que l’ami, l’Homme absolument possédé, à elle. Toutes les fois que mes pensées m’entraînent au triste, je n’ai qu’à m’interroger moi-même et la réponse est éclatante, et me pénètre de vie presque joyeuse. Tu comprends cela change de moment en moment, mais le fond est le même et inaltérable. Je pense que c’est tout de même le bonheur, cela. Ne crois-tu pas ? En tout cas, sans cela, quel bonheur vaudrait ? Me voilà donc à penser à Elle et à son avenir ; et toute peine qu’elle aurait me touche autant qu’elle ; et si cette peine venait de moi, d’humeur ou de mouvement improvisé, je ne m’en consolerais pas. Mais là-dessus maintenant je suis tranquille ; il suffit qu’elle veuille une chose comme raisonnable utile ou même relativement agréable (contre la solitude et l’ennui) pour que je la veuille aussi ; et ses amis sont mes amis. Tu comprends je ne distingue point. Je ne perds pas mon temps à des soupçons qui sont nécessairement cagues. Ce qui fut inévitable, ce qui en est la suite, ce qui rend sa vie plus facile et plus assurée, de tout cela elle est juge, et j’approuve ! Je me console comme je me console devant moi-même de bien des choses que je pourrais regretter, auxquelles je ne tenais pas, mais qu’il fallait faire. La vie est difficile. Et une idée que je voulais te dire (car à Oriane à peine je la dirais), c’est que si je pouvais lui enlever quelque ami ou soutien pour le temps (selon la vraisemblance) où j’aurai fini ma carrière de bon Pirate et d’artiste insouciant, si je le pouvais, je ne le voudrais pas. Et tant pis ! Ce qu’il y a à pleurer, nous le pleurerons ; à consoler, nous le consolerons ; à oublier et à couler à fond, tout cela sera fait ; non point du tout, comme tu sais bien, par indifférence (cela il n’en est pas question, d’aucune manière) mais par une raison toute contraire ; et je dirais bien d’elle moi aussi : « la femme la plus aimée, comme jamais… ». C’est la première fois que je me sens vraiment digne de quelque chose. Et après cela advienne que pourra. Ce sera plus ou moins bien, mais le fond sera bien. Je reviens à toi. J’ai eu tant de plaisir à t’envoyer ces deux morceaux de musique (surtout ne prends pas d’humeur pour la partition si je me suis trompé ; pense que c’est pour moi délicieux) que je t’enverrai maintenant la *Nouvelle Revue Française* et choses analogues à l’occasion. J’ai eu ainsi le plus vif plaisir à t’envoyer samedi un câble que tu auras aujourd’hui, dans quelques heures. JE vois d’après tes lettres que cela ne fait pas difficulté. C’est comme pour tes affaires ; c’est réellement un plaisir pour moi. Tu dois sentir cela ; et il me plaît que tu m’envoies des instructions. Je vole alors, j’ai des ailes. Voilà comme est le poète. Et le poète ce patin a choisi de bavarder en prose. Mais je ne négligerai point le langage des dieux. C’est un genre de preuve qui n’a point d’égal. Et la violence quelquefois, la chaleur brûlante des souvenirs est tempérée par l’expression musicale. Tu verras à ce propos dans la préface de Valéry aux Commentaires, des choses justes et un ton d’amitié presque tendre. Ce cœur-là connaît aussi les orages, les hauts et les bas. La différence que je vois c’est qu’il a peut-être plus de vanité. Cela tient à une existence sociale tout à fait autre. En moi l’opinion n’a guère de puissance ; tout fut toujours ignoré et secret comme en toi-même. Aussi ce qui peut m’arriver, hors les évènements du cœur, cela ne mord jamais profondément. Mais qui le sait si e n’est toi ? On pourrait même penser que tu me crois plus fort et plus au-dessus des petites choses que je ne suis. Mais il n’en est rien ; et finalement c’est toi, nymphe dorée, qui avais raison. Je suis ton ALAIN et ton DICK.

# Lundi 23 décembre 1929 – Soir

NAF 14232 / 290-291

Lundi soir 23 décembre 1929.

Ma chère Gabrielle,

Je suis un peu brouillé ce soir avec les bateaux. Les journaux en annonçaient deux, pour vendredi et samedi, et j’attends encore une lettre ! Un pe de mélancolie, qui tient aussi à la saison. Ne crois pas que cela aille jusqu’au noir. Je ne suis nullement disposé, tu le sais bien, à imaginer des malheurs. Au contraire je suis disposé à croire que tu es bien armée contre ce froid terrible qu’on signale vers le Saint-Laurent et partout par là ; et j’ai même l’idée que, telle que je te connais, tu auras à lutter contre des difficultés d’un tout autre genre. Chacun est destiné à un genre de souci. En suivant cette idée, que te souhaiterai-je ? Assurément de gagner beaucoup d'argent et de revenir pas trop tard dans ton  pays ! Et en attendant, de bons amis et point d’ennemis. Le travail fera le reste. Pour moi je suis ainsi destiné que j’ai exactement ce que j’ai voulu. Je n’ai jamais pensé beaucoup à l’argent, aussi n’en ai-je guère. Je n’ai voulu un petit brin de gloire que dans l’esprit d’un nombre de gens très restreint (et encore plus restreint qu’on ne peut croire). Eh bien cela je l’ai. Et ce que j’ai souffert quelquefois, ce fut par ma seule faute, et même l’ayant prévu. Que souhaiter à des gens ainsi faits ? Qu’ils se gardent du désespoir. Mais ils y font grande attention. Ils n’ont querelle qu’avec eux-mêmes. Je crois bien que tu appartiens aussi à cette étrange espèce qui dans un sens a tout ce qu’elle souhaite. Dans un sens. Car les évènements ne sont pas toujours ce qu’on voudrait. Enfin je te souhaite de rester la même, et c’est un souhait inutile, car tu seras toujours la même Gabrielle, et je ne te voudrais pas autre. Et si tu juges la même chose de moi, me voilà content. Mais pas trop content tout de même de ces bateaux qui n'apportent rien !

J’ai parlé à Jeanne des deux volumes de *Commentaires* à prendre à la NRF. Ce sera bientôt je pense. Le volume ordinaire (95 francs) est déjà très beau, très luxe, et ce sera un beau cadeau. Il faut que je pense un peu à la dédicace et qu’elle ne traîne pas comme celle du *Platon*. Il a fallu que tu traverses l’Océan pour l’avoir ! Et cette fois c’est encore plus difficile. Oser écrire un sonnet sur *Charmes*, et encore sans inspiration ; car si j’y traduisais mes fumées romantiques, je n’aurais pas peur. Mais il faudra quelque précise louange. Que ne ferais-je pour toi ? (je te vois rire).

Les conférences vont manquer ces deux semaines-ci, et je m’en passe très bien ; d’autant que le fondateur me paie au mois. Mais l’inconvénient sera que j’oublierai ce que je voulais dire ; et déjà, n’ayant pas à réfléchir pour demain, je n’ai plus une idée (tu ris encore). La dernière fois c’était vraiment très bien (sur la poésie) toujours avec cet air d’indifférence que tu connais (je veux te faire rire) ; mais c’était tout de même assez vif. Je t’enverrai la revue *L’art vivant* qui publie lentement (une par mois) ces conférences, à moins qu’elle ne manque de courage. Auquel cas j’en ferai toujours un volume chez Gallimard ; ainsi, avec un an de retard à peu près tu croiras y être ! Enfin ne trouves-tu pas que l’Océan est un petit peu trop large ? Mais il est comme çà, et c’est comme çà ! Toute action est difficile et veut une volonté de fer, et je t’admire beaucoup telle que tu es. Plains-toi donc ! Connais-tu un homme plus difficile ?

Je reviens à Jeanne. JE t’ai annoncé que les 3000 francs étaient versés. Au sujet de l’entrepreneuse je t’ai rapporté une chose inexacte, mal comprise. Elle manque d’argent pour ses propres travaux ; mais dès que tu lui commanderas quelque chose (c’est-à-dire Jeanne), elle s’y mettra aussitôt comme elle a coutume. Maintenant si les bateaux se mettent à ne plus transporter les lettres… Je pense justement que cette lettre ne partira que jeudi ; et le bateau suivant partira seulement l’autre vendredi ! Tu attendras, toi aussi. Et tu comprendras que ce n’est pas ma faute, absolument comme je me garde de t’accuser. Sans compter que ton travail est toujours une bonne excuse, que moi je n’ai pas. Je te dis seulement : n’oublie pas trop les courriers, sans cela mes cheveux deviendront blancs comme vos neiges canadiennes. J’ai à te dire aussi que ton calorifère ne sera pas en état avant un mois… mais nous n’en sommes pas, malheureusement, à un mois près. Ne prends pas sérieusement cela ; je ne vais pas réclamer sur l’air des lampions : Gabrielle ! Gabrielle ! sous prétexte que je m’ennuie. D’abord (voilà encore que tu ris !) je ne m’ennuie jamais ; j’ai toujours des rêveries étonnamment intéressantes qui m’occupent. Tristes ou gaies, ce n’est jamais l’ennui. Et puis quand je m’ennuierais, je supporterais cela comme tu supportes le travail. Quand Molyneux te gardait plus tard que midi, tu n’étais pas plus contente que moi (je pense à ce jour où je t’attendais pour déjeuner) ; mais qu’y pouvais-tu ? Et t’aurais-je conseillé d’envoyer tout promener ? Patience est vertu de pauvre. J’espère seulement qu’un jour tu seras un tout petit peu riche. Le sort des artistes est de plaire, et c’est un sort qui n’est pas enviable. Mais il faut vivre. Et bref je te souhaite le courage, et c’est inutile, car je sais que tu n’en manqueras pas. Cela me rappelle les romans de Dickens où l’on voit un frère et une sœur qui gagnent leur vie chacun de leur côté… Tu vois que je suis mélancolique un peu. Cela tient aussi à ces congés, que je n’aime point tant. Et toi que feras-tu, que fais-tu de ces heures. Tu ne manques pas de petits travaux chez toi. Un ou deux concerts peut-être. Je suppose que tu as reçu maintenant la partition de *Boléro* et peut-être même la réduction pour piano, qui a dû partir le 14. Quand je recevrai la réponse, que de temps écoulé ! C’est charmant ! Comme tu m’écrivais dans une de tes premières lettres. Un avantage, c’est que les disputes sont impossibles. Un petit mois entre la demande et la réponse. Saurons-nous encore parler ? Je me le demande. Mais il faut d’abord traverser cet hiver. Jeanne m’a dit que tu avais deux manteaux fourrés ; mais là-bas cela fera l’effet de pelures d’oignon. J’imagine Boston sous la neige. Et je sais d’ailleurs que les maisons sont parfaitement chauffées. Et tâche de trouver que tout ce blanc est joli. Cela te donnera des idées de lingerie, de broderie. Tu te souviens des dessins que je t’apportais quelquefois ? Mais ce ne sont pas les idées qui te manquent. C’est l’exécution qui est difficile. Je sais que la tête est forte aussi pour cela. Et tiens bon, comme l’artilleur tenait ! J’aime qu’on ait du caractère ; et là-dessus je ne me plains pas de toi ; ni sur rien. C’est vraiment agréable d’avoir vu grandir cette fillette assez sauvage et ordinairement muette (non pas avec son vieil ami. Tu te souviens). C’est mo maintenant qui souris, en pensant à Issy, à Trébéron, à la gare Montparnasse, au *Sacre du Printemps*, aux fiacres de l’ancien temps, et au vieux mendiant qui se tenait devant le *Sport*. Aussi aux Tuileries, lieu béni, et à la rue de Provence où vous veniez tous en bande et où tu préparais le thé. Les souvenirs sont quelque chose, et ces temps d’hiver sont favorables pour penser fidèlement aux choses qui en valent la peine. J’imagine Korn ar Hoat sous ces terribles pluies ! Je l’ai vu par un temps si beau, le plus beau jour de printemps que j’aie connu. Quand m’inviteras-tu châtelaine. Tu sais que tu as encore de beaux rochers à me montrer, à Camaret, à la Chèvre et par là. Je voudrais bien avoir le temps de peindre un peu en chambre pour m’exercer ; mais le métier m’occupe assez, et c’est tant mieux ; sans compter les travaux littéraires, les poèmes etc. Enfin tu vois de là-bas mon existence un peu monotone… Je crains que la tienne le soit encore plus. N’oublie tout de même pas de te distraire. Mais tu es assez mule (et moi aussi). Me voilà au bout de mon papier. Tu crois n’est-ce pas absolument à mes sentiments ; je t’en offre autant. Et cela réconforte. Toujours le même ALAIN, ton grand ami, immuable.

Je t’envoie un Vuillermoz, à cause de Prokofiev. Tu te souviens de la *Symphonie Scythe*? C’était le soir des Erinnyes. Le bon temps !!

# 26 décembre 1929

NAF 14232 / 292-294

Le 26 décembre 1929. C’est ce jeudi soir que j’ai un moment de chère solitude pour t’écrire ; ces odieux congés ont tout changé. Et la pensée même des congés me trouble. Un câble, comme tu disais, c’est tout un poème, et crois bien que j’ai compris absolument le tien. J’en suis encore un peu plus ému qu’il ne faudrait. La plume frémit. Pourquoi ? C’est que ces fêtes me rappellent des fautes cruellement payées, et une servitude que j’accepte, mais que je supporte mal. Et puis, il y aura demain quinze jours que je n’ai eu de lettre. Es-tu allée à New York ? Ou bien les bateaux ont-ils été retardés par la tempête ? Ton câble me rassure sur le reste. Et dis-toi bien que je ne suis pas inquiet jamais ; ce n’est que l’ancienne petite angoisse qui va et vient. Autrement je porte bien les choses. Je tiens. Il suffit que je réfléchisse une petite minute pour comprendre que l’humeur serait absolument injuste. Les amis que tu peux avoir, et ce que tu supportes, quelle qu’en soit la cause, je dois le supporter, et enfin ne faire qu’un avec toi, selon le pacte de l’amitié, source d’ailleurs de mille moments heureux. Je compte que tu n’as pas de doute là-dessus. Aujourd’hui est pour l’amitié et les souvenirs (Morgat). Lundi ce sera le jour des Nouvelles Diverses. Les poèmes restent en l’air ; le temps manque pour rêver en solitude. J’use le temps à avancer mon travail sans me fatiguer. Hier jour de Noël j’ai eu un bon moment. Il m’a pris l’idée de célébrer cette fête du Pauvre en travaillant au plus humble métier ; j’ai nettoyé avec brouette le devant de ma porte, négligé par la voierie du Vésinet. Il y avait des papiers parmi les feuilles ; je me croyais à Boston ; j’aurais bien voulu y être, même boueux ; j’imaginais ces lieux étranges et un peu terribles, surtout, je ne sais pourquoi, New York et Portland ! C’est absurde ; mais quand j’étais enfant je formais ainsi d’étranges idées de villes que je n’avais pas vues. Ainsi je brouettais, d’ailleurs heureux, et n’ayant que de douces pensées. Il était 5h presque, donc midi là-bas. Je me disais que tu étais peut-être à table joyeusement chez tes bons amis, et naturellement admirée et fêtée. Cela me plaît pleinement. C’est une vie que tu méritais, et que tu n’as pas assez connue (je parle de famille, d’amis). Il n’y a que ton vieil ami qui t’ait rendu justice (et c’est trop peu dire ! mais tu me comprends). Quelquefois je me dis que ta vie est heureuse en somme, si tu ne vas pas au fond. Et que souhaiter de mieux ? Il faut vivre, et cela ne va pas tout seul. Ai-je jamais fait, moi, ce que je voulais ? On est récompensé de temps en temps par des heures parfaites, et par d’éblouissants souvenirs. Je ne me plains pas, et je n’envie personne. Telles étaient mes pensées. Tu reconnais bien le poète.

Je viens de recevoir le détail de ton compte. Je t’en parlerai aux Nouvelles Diverse. Oh j’ai le temps. Il est parti au bateau aujourd’hui jeudi, le prochain bateau est l’autre vendredi. Il faut croire qu’en ce temps de fêtes les gens qui se cherchent sont réunis (presque tous !), qu’on ne voyage guère et qu’on n’écrit guère. Je travaille à rédiger mes conférences et à préparer un peu celle du 7 janvier. Je suis bien heureux de ce câble ; il est venu à propos dans ce silence glacé. Je dis glacé, c’est une impression absurde. Je n’ai aucune raison de ne pas croire absolument ce que tu m’écris. Les changements que j’ai subis sont des faits (comme ton départ) qui ne changent rien aux sentiments. Donc sois courageuse en ces jours d’hiver, et accepte les joies comme elles se présentent. Ton artilleur tient bon. Il vieillit. Mais qu’importe ? Oriane disait que cela n’existait pas, et c’est vrai. À plus forte raison qu’est-ce que çà peut faire entre nous ? Et de toute façon le temps passe et n’épargne personne. Et savoir si la vie aurait été plus facile sans ces changements ! On ne peut le dire. Et les difficultés de près (je pense à Oriane) auraient pu être bien plus tragiques. Une simple rue peut être plus large que l’Océan. Je glisse encore, comme tu vois, aux confidences qui concernent Oriane. À qui pourrais-je les faire, si ce n’est à toi. Je me suis bien connu dans ces temps difficiles ; et j’ai trop de hauteur pour être réellement jaloux ; j’accepte la liberté et même je l’aime ; et moi qui ai tant de fois suivi les hasards, et aiguillé étrangement le destin, souvent par humeur vais-je faire reproche à l’autre moi-même des faiblesses que je me pardonne si bien. Destinée commune, c’est elle qui l’a dit ; ce fut sa dernière parole au départ. Ce qui m’a fait sauter un peu dans la suite, c’est quand j’ai senti que cet autre moi-même n’était plus tout à fait libre de ses actions, comme je l’avais toujours connue, et que cette fière nature devait ruser. C’est cela surtout qui me fut pénible, jusqu’au jour où je compris que cette part de ruse avait pour fin de sauver sa liberté même. Car il faut toujours qu’on dépende. Et qui le sait mieux que moi ? Je ne puis ni ne dois juger une situation que je ne connais pas. Et si la vie est difficile et a des surprises pour elle, ce qui est bon pour elle est bon pour moi. C’est ce que je pensais à la guerre : ce qui est bon pour eux est bon pour moi. Et quelles plus fortes raisons j’ai de penser de même quand il s’agit de mon Oriane. Et c’est quand elle a lieu d’être triste que j’aouterais à sa tristesse ? Si je l’ai fait, je le regrette. Mais l’ai-je fait ? Je n’ai pas le sentiment de l’avoir fait. J’ai senti dans ses dernières lettres une sorte de désespoir ; je l’ai éprouvé aussi ; mais je n’y ai pas ajouté. Je n’ai même pas à me reprocher de folles pensées. Elle a bien raison de me regarder droit dans les yeux ; elle le peut. Et cette pensée me console toujours quand le noir cafard s’approche. Mais il est vrai aussi qu’elle est sensible autant que moi. Paul Valéry dont Lalou me disait : « Il a des histoires de femmes incroyables… » (je n’ai pas demandé de détails) se comparait un jour à ce mannequin tout garni de sonnettes sur lequel s’exercent les voleurs à la tire. Oriane est telle, et moi aussi. Elle est telle, et je sens son cœur battre follement, pour une lettre de celui qui ferait tout pour elle ! Cela je l’ai toujours senti ; ce que je sens, elle le sent ; elle n’est pas moins tremblante au fond que moi ; et il y avait longtemps que cela durait quand elle fit ce saut de biche par-dessus la Méditerranée (c’est déjà un assez grand fossé). Et encore un autre saut de biche. Tout cela devait être. C’était le fruit d’une folle insouciance de moi. J’étais tellement sûr d’elle ! Et aujourd’hui encore je sais que j’avais raison ; et je suis sûr, oserai-je dire, plus que jamais d’elle. Comprenne qui pourra. Tu dois comprendre toi que les épreuves qui ne cassent pas resserrent. Et au surplus une femme ne serait pas complète, elle ne serait pas ma semblable et mon autre si elle n’avait tenté de vivre à ses risques, et même selon son caprice et selon les nécessités. C’est en ces moments difficiles qu’on connaît les cœurs. Ainsi il y a quelque chose d’encore plus profond et inviolable maintenant. Je me repose là-dessus et j’ai surmonté le malheur ; en cela je suis digne d’elle, de celle qui disait : « J’ai fui afin de ne pas user à de petits chagrins répétés (et même gros) un sentiment précieux que je conserverai toujours bien au-dessus de n’importe quoi. Mais, ajoutait-elle, pourras-tu me comprendre ? ». Certainement j’ai pu tout de suite. Et voilà comment j’ai traversé cet autre Océan de malheur sans boire trop d’eau salée. Mais cela c’est pour les poèmes. Pardonne-moi ces confidences. On ne peut être toujours fort. Elle m’avait cru plus fort. Plus au-dessus de ces choses. Et c’est vrai qu’il n’est pas facile de m’humilier. Mais il n’y avait aussi qu’un point de faiblesse. Il n’y avait et il n’y eut jamais qu’un mouvement profond du cœur. Sans doute on n’aime qu’une fois, et c’est pour toujours. Avoue que s’il y a une pensée consolante, c’est celle-là. Je reviens à toi. Content que la musique soit arrivée ; mais je n’avais pas câblé pour le savoir ; j’avais câblé pour annoncer la partie de piano après une partition sans doute inutile, pour que tu patientes un peu ; surtout j’avais câblé pour le plaisir. Et je vais me tenir à quatre au moins huit jours afin de ne pas câbler encore. Je laisse passer les fêtes. Je vois la rentrée comme un temps heureux, de longues rêveries, de solitude, de bonheur retrouvé. Comme c’est étrange ! Mais enfin je ne me trouve pas trop mal comme cela ; c’est une vie qui permet d’attendre, d’espérer, et surtout de bien connaître ses propres sentiments. Comme tout s’éclaire ! Comme une même lueur éclaire Ciry, Trébéron, Morgat. La vie a un sens ; on se retourne, on la regarde, et on la trouve bonne, et on n’a jamais l’occasion d’envier personne. Quoi de plus beau ? Mais je mêle encore Oriane et Gabrielle. Tu t’y reconnaîtras. Comme je sens tes pensées amies en ces temps où l’on réfléchit aux jours qui passent, aux années qui ont filé si vite. Si on avait su ! Mais qu’aurait-on fait de mieux ? Ce qui est parfait ne peut être dépassé. Aucune vie n’est toujours sur les sommets, et, comme disait Marcel, tout bonheur se paye. Je pense souvent à lui avec grande amitié. Il ne pouvait pas tout comprendre, mais il a noblement compris ce qui importe. Et de fautes de cœur, tu entends, je n'en ai pas fait, et c’est moi qui aurais dû dire à Oriane : « Je te défends de m’en vouloir et d’être malheureuse ». Elle-même aura appris que les actions ne prouvent pas toujours ; elle savait pardonner ; mais est-ce même pardonner, puisque ce n’est pas juger ? Excuse mes pages en désordre ; j’y ai mis des numéros ; je sais par expérience qu’on aime chercher la suite et que l’on déchiffre tous les gribouillages. Je souhaite que les miens t’intéressent autant, et je le sais. Je voudrais que tu devines ce que je dis trop vite. Mais as-tu le temps de rêver ? Oui peut-être quand tu travailles de tes mains. Trouve ici l’expression de l’amitié la plus vive qui soit et crois que je suis ton ALAIN et ton DICK.

# 30 décembre 1929

NAF 14232 / 295-298

Lundi soir 30 décembre 1929.

Ma chère Gabrielle,

Me voilà donc ce soir dans ma précieuse solitude, et je reprends avec toi cette conversation par-dessus l’Océan, qui est un de mes vrais plaisirs. Voilà vraisemblablement la dernière lettre que je t’écris en 29 ; et cette remarque ne va pas sans mélancolie. Mais je n’insiste pas ; quand je tourne au triste, c’est peut-être un effet de l’âge, ou bien d’un tas de copies à corriger, ou bien de ce temps de vacances, où il faut nécessairement répondre en des conversations sans penser à ce qu’on dit. À la longue cela est exaspérant. Mais enfin me voilà tranquille, et content de t’entretenir de nos petites affaires, qui sont grandes pour l’amitié.

Les *Commentaires* doivent sortir après les fêtes ; je dirai à Jeanne de passer là-bas. Mais je souhaite que ce ne soit pas trop tôt. Car, en dehors de la dédicace pour Mr Foote (j’ai peur de mal orthographier), qui est l’affaire d’une minute, je veux écrire sur ton volume à toi au moins quelques vers, et tu juges bien que ce n’est pas facile ; d’abord parce que l’inspiration n’y est pas libre, ce n’est pas le lieu de laisser courir la fantaisie ; il faut que cela se rapporte au livre lui-même ; et d’autre part le voisinage des vers de Paul Valéry est redoutable. Ce n’est pas modestie ; tu me connais assez ; tu connais cette espèce d’artiste assez sauvage, qui par la force des passions (car il faudrait savoir ce qui se passe quelquefois à l’intérieur ; peut-être es-tu la seule qui puisse quelquefois le deviner) rappelle les grandes époques où l’art traduisait des colères et des douleurs et des bonheurs bien réels, où l’art avait de l’emportement. C’est pourquoi je ne me crois inférieur à rien de ce monde un peu anémique, un peu trop raisonnable et un peu trop rusé. Ce qui est à remarquer c’est que les remous de fureur n’aient point fait de crime à proprement parler. Ton influence y est pour beaucoup ; car il n’y a point de ruse en toi (j’entends dans tes affections) ni aucun genre de petitesse (cela je le sais). Je reviens à dire que si j’avais consacré trente ans à l’art des vers, je ne craindrais aucun rival. Mais ce que je fais en ce genre ressemble à ce que je fais en tout genre ; c’est jeté n’importe comment. Mais tu sais très bien et tu as toujours su apercevoir la partie inimitable qui s’y trouve. Enfin me voilà au travail, et dans un temps limité. Heureusement que c’est pour toi ; et tu peux te vanter d’avoir déjà deux ou trois pièces *Uniques* (c’est toi qui employais cette expression, les jours où tu me disais de ces choses qui sont les seules à dire à l’artiste, et que tu trouvais si bien). Mais comme à partir de vendredi je retrouve le cours en apparence monotone d’une vie en réalité si riche que je ne l’échangerais pour aucune autre, les idées viendront, et je passerai quelques bons instants à ce travail *littéraire*.

Je reviens à toi. J’ai lu ces jours-ci (relu) des nouvelles de Stendhal, notamment *L’abbesse de Castro*; tu liras cela plus tard, dans des temps moins tyranniques. Naturellement ce drame n’a pas de rapport visible avec ta vie si sage et si remplie de travaux (je trouve même que les distractions y manquent un peu trop) ; et pourtant il y a des expressions naïves et fortes, où souvent j’ai cru reconnaître ton accent sauvage, que mon oreille sait très bien discerner. Ce que j’écris là est peut-être un peu indiscret ; mais tu sais que ton grand ami sait voir et comprendre ; la correspondance se permet un peu plus que la conversation. Et ces longues absences (qui menacent de durer presque autant que la guerre !) font réfléchir étonnamment. Au sujet de cette durée, qui naturellement n’est pas pour me plaire, je te redis toujours la même chose, c’est que je sais tout de même me mettre à ta place, et comprendre les nécessités. Si tu n'avais pas pris d’engagement qui te force, tu n’aurais pas pu persister ; vouloir, c’est ainsi s’engager. Exactement comme j’ai fait à la guerre ; l’engagement était libre, mais la suite ne l’était pas ; sans cela, comme on reviendrait. Mais je ne veux pas comparer ton exil à la guerre ; je ne vois pas tout en noir ; et je sais que tes bons amis te rendent tout de même l’existence supportable. C’est pourquoi je suis bien content que le *Boléro* soit pour eux. Quant à la dépense, cela est insignifiant ; et moi, c’est pour toi que je fais ces démarches, et avec bonheur. Et je suis bien content de voir qu’ils voulaient piano et orchestre, car mes deux envois font justement l’affaire, et donc j’ai eu du flair. (Il n’existe pas pour l’instant d’autre réduction. Ils en préparent une pour petit orchestre). Ainsi je suis ravi d’avoir réussi ; et ne manque pas de me câbler ainsi à toute occasion ! Cet autre genre de conversation atténue un peu l’immense distance (encore plus grande par la tempête de tous ces temps. On se figure l’Océan irrité etc.). Cela m’amène à la question des courriers, bien oubliée depuis que j’ai ta lettre au crayon. Ce crayon est toujours signe d’un travail excessif. Et ne crois pas que, quand un courrier est manqué, je fasse des suppositions sur l’oubli, les effets de l’absence, et autres choses ; notre amitié déjà passablement ancienne est bien au-dessus de ces choses ; il n’en est pas moins vrai que moi, qui a moins à faire, je fais attention aux courriers, quand il y en a ! Cette lettre, autant que je sais, ne partira que vendredi. Mais ne te fais point de souci de toutes ces histoires de bateaux ; moi-même je m’y embrouille, et je ne sais plus quand j’ai envoyé cette musique, ni si elle est arrivée promptement, par Cherbourg ou autrement. Elle est arrivée pour Noël et c’est ce qui importait. Et mets-toi bien dans la tête que ce qui te plaît me plaît.

Qu’ai-je fait ces jours ? Premièrement j’ai avancé mes griffonnages littéraires courants ; et puis j’ai recopié la deuxième et troisième conférence, pour l’impression. Mais cela n’ira pas vite, à raison de une par mois ! enfin je me suis mis à mon paquet de copies et je vais continuer mercredi et jeudi. Cela me donnera de l’air pour le commencement du trimestre. Aussi préparer un peu la conférence du 7. Je ne sais toujours pas bien ce que je dirai ; cela se débrouille en général mardi même. Ces mêmes jours j’ai mis un petit tapissier dans mon logement de Paris. Cela se fera peu à peu. Mais l’encombrement et la poussière étaient au comble. Et comme je ne vois pas que je sois près de déménager, je m’arrange pour une longue période. Même ayant cessé mon métier j’aurai encore des travaux accessoires et peu fatigants, le moyen de ne pas changer mon genre de vie. Et je ne vois pas pourquoi je le changerais. Le temps passe, certes ! et l’on n’y peut rien ; mais je n’y pense guère, tellement je me sens toujours pareil. Naturellement plus tu attendras plus tu trouveras de changements dans ce frère très aîné. Mais je reconnais toujours cette masse sans graisse, ces traits seulement un peu durcis et cet ait à demi rustique. Mais l’affection de ma petite fille ne verra même pas ces changements. Quand ? Je ne veux pas faire de calculs. J’ai toujours retenu que ton contrat allait par six mois, et que c’est maintenant l’année qui court. À cela on ne peut rien, pas plus qu’à la marche des bateaux. Je pense bien que tu ne vas pas payer le dédit. Les choses d’intérêt sont méprisables et inférieures, c’est entendu ; mais enfin elles gouvernent tout, qu’on le veuille ou non. La vie est ainsi, et je l’aime ainsi. Seulement je ne voudrais pas que ce fût par pauvreté que tu t’imposes cette sagesse ; je voudrais savoir au contraire que tes affaires d’argent ne s’arrangent pas mal. Autrement tout ce travail et cette longue absence seraient donc en pure perte ? J’espère bien que cela n’est pas. Tu me disais : « Je n’arrive pas à m’y intéresser ». J’avais conclu : c’est donc que cela va passablement et selon tes projets. Au reste ne m’écris rien là-dessus ; car je comprends que ces choses sont déjà assez ennuyeuses. Je voudrais seulement savoir si la châtelaine de Morgat a quelque espérance d’une vie un peu plus libre. L’expérience que tu as faite à Paris, en tes années de Drecoll et Molyneux, a été assez sévère. Car, en gardant ta manière de vivre si simple, et avec le seul luxe de ta Citro et de ta petite maison de Morgat, tu t’es trouvée dans la situation de tous les Parisiens, qui n’ont jamais assez. T’ai-je dit, à ce propos, que la dame de couture avait versé les 3000 francs qui restaient dus sur l’auto ? Ta maison de Paris, même maintenant (avec les impôts et les travaux de lingerie) absorbe encore assez vite les billets. Et quand je vois moi-même ce que je dépense, avec ma manière de vivre presque en moine, je comprends les difficultés, et les raisons de ton départ, de ton engagement, et de cette ferme volonté qui me plaît même quand elle me déplaît. Il faut bien tâcher de vivre, comme tu m’écrivais. Et sache bien que tes lettres me remettent merveilleusement en équilibre, même contre d’autres peines. Et tu sais d’ailleurs que mon caractère n’est nullement triste. Je n’ai pas mal supporté en somme la durée de la guerre, et d’abord ces 17 mois sans lit. Je suis comme toi ; je supporte bien ce qui est matériel ; le reste, moins bien ; mais en somme tu n’as pas sujet d’être soucieuse trop de ton ami ; il est solide et en somme équilibré et adapté, si ce n’est qu’il préfère le travail courant à ces congés dont il ne fait rien, dont il n’a jamais rien fait que d’user le temps. Mais je ne reviens pas là-dessus ; je vis au contraire sur des souvenirs qui me rendent incapable d’envier qui que ce soit et de faire le moindre reproche à la vie. Je viens de relire ta lettre au crayon du 12 décembre, et l’amitié la plus exigeante doit en être satisfaite et même heureuse. Je ne veux donc point que tu te fasses de souci, ni que tu imagines que je fais du noir. Cette conversation trans-atlantique est véritablement occupante ; c’est un repos bien agréable pour moi, entre un travail et un autre. Donc tu peux penser à moi sans trop de mélancolie et même en te disant que bien des choses pour moi deviennent supportables grâce à toi qui sais si bien adoucir les épreuves de l’âge pour ton grand ami. Et cela fait un avenir qui n’est pas sans espoir, il s’en faut. Oui je pense à Morgat, et je m’arrange pour que tout soit selon nos désirs ; et quoique rien ne soit jamais facile, il y aura tout de même de grands changements ; la vie sera plus claire ; en tout cas j’y pense sérieusement. Ainsi tu peux imaginer le très vieux gentleman parcourant ton domaine, et t’offrant, comme autrefois, toutes les merveilles qui ne sont à personne et qui ne coûtent rien. Voilà ce qu’il peut faire, et rien ne te plairait autrement. Quand j’aurais tous les trésors de la terre, cela ne vaudrait pas un seul brin d’amitié. Or je t’en offre plus d’un brin, pour l’année 30, et cela tu le crois. Aie donc courage et tout ira. Crois que l’amitié d’Alain est plus incorruptible que l’or. À toi ALAIN.

1. Le 15 mai 1929, l’incendie de la Clinique de Cleveland fit 123 victimes, essentiellement intoxiquées par des gaz mortels. La catastrophe fut à l’origine de réformes profondes concernant la lutte contre les incendies, mais aussi le choix et le stockage de produits réfrigérants non explosifs et non toxiques en milieu hospitalier. [↑](#footnote-ref-2)
2. « 28 mai 1919 » GL. Mais le 28 mai 1929 est un mardi. [↑](#footnote-ref-3)
3. La conférence internationale des réparations, à la Haye. [↑](#footnote-ref-4)
4. NAF 14232/147 : Lettre adressée à « M. le mandataire de la succession de Mme Vve RENAULT » :

   « Monsieur, comme suite à notre communication relative à l’augmentation de capital de notre société et à la demande de plusieurs de nos actionnaires, nous avons l’honneur de vous rappeler que dans votre Assemblée Générale du 12 juillet 1929 vous avez divisé en 20000 actions de jouissance de 250 Frs chacune le capital précédemment divisé en 5000 actions de jouissance de 1000 Frs.

   « Dans ces conditions vous possédez actuellement 4 actions de jouissance nouvelles au lieu et place d’une action de jouissance ancienne, ce qui revient à dire que vous pouvez souscrire à titre irréductible aux conditions de la notice que nous vous avons adressée, à 4 actions nouvelles de 250 Frs nominal contre une action de jouissance ancienne de 1000 Frs nominal.

   « Nous restons tout à votre disposition pour tout renseignement et nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les plus distingués.

   « L’administrateur directeur : [pas de signature] ». [↑](#footnote-ref-5)
5. ? [↑](#footnote-ref-6)
6. 24 octobre : « jeudi noir » à Wall Street, début de la crise de 1929. [↑](#footnote-ref-7)
7. La feuille est numérotée « 2 » et prend la suite immédiate de la lettre précédente. [↑](#footnote-ref-8)
8. Alain écrit cette deuxième partie de la lettre du vendredi soir (« Après dîner… ») et celle du samedi sur une feuille pliée en deux. La lettre du samedi commence sur la quatrième page (la page blanche évoquée la veille), se poursuit sur la marge de cette même quatrième page, et s’achève ici dans la marge de la première, où commençait donc la deuxième partie de la lettre du vendredi, dont la fin occupait les marges des pages 3 puis 2. [↑](#footnote-ref-9)
9. Alain continue effectivement dans les marges, comme d’habitude. Mais il le précise parce qu’il y a un deuxième feuillet à cette lettre. [↑](#footnote-ref-10)
10. Voir note précédente. [↑](#footnote-ref-11)