## BULLETIN

## de <br> l＇Université l＇Aurore <br> 

QUO VADIS FORMOSA ？
CONTRIBUTION DE LA PHILOLOGIE CHINOISE A LA PHILOLOGIE MONDIALE

Dr．E．Reifler
O．Brière
UN ÉCRIVAIN POPULAIRE：LOU SIN 色迅
RENCONTRE D＇UNE OMBRE ET D＇UN POĖTE：LE ＂LORENZACCIO＂D＇ALFRED DE MUSSET

Joachim Claude Meriant CONTRIBUTION AU CALCUL DES POUTRES EN T
paul pelliot：un maitrede la sinologie FRANÇAISE

Henri Bernard
UNE ÉCRITURE ALPHABÉTIQUE DU CHINOIS EST－ELLE POSSIBLE？

A．Gaultier
CHRONIQUES ET NOUVELLES

```
1946 ---llI, Tome 7, N N 
25
SHANGHAI
```



AVIS DE LA RÉDACTION

Prix d'abonnement:
Abonnement ordinaire
8.000 \$ C. N. C.

Abonnement d'anciens élèves $\quad 4.000 \$ \mathrm{C} . \mathrm{N}$. C.
Abonnement de soutien:
à la générosité des souscripteurs.
Bulletin de l'Aurore
223 Avenue Dubail

ANCIENS ÉLÈVES DE L'AURORE
TOUS LES PREMIERS JEUDIS DE CHAQUE MOIS A $19^{h} 30$

UN MESSAGE RADIOPHONIQUE
Vous sera adressé.
Le P. Recteur, ou un des professeurs de l'Université vous doñera par la voie des airs, des nouvelles de l'Aurore.

SOYEZ A L'ECOUTE
Station Sino-Française de Shanghai F F Z
Longueur d'ondes moyennes 214 m .
Fréquence 1400 kilocycles.
Longueur d'ondes courtes 24 m .80
Fréquence 12,09 mégacycles.


## SOMMAIRE

QUO VADIS FORMOSA？

J．W．KK Liao 廖文奎 $\qquad$
CONTRIBUTION DE LA PHILOLOGIE CHINOISE A
LA PHILOLOGIE MONDIALE Dr．E．Reifler
UN ÉCRIVAIN POPULAIRE：LOU SIN 魯迅
O．Brière．
RENCONTRE D＇UNE OMBRE ET D＇UN POÈTE：LE ＂LORENZACCIO＂D＇ALFRED DE MUSSET

Joachim Claude Merlant．
CONTRIBUTION AU CALCUL DES POUTRES EN T
F．C．Martin
PAUL PELLIOT：UN MAITRE DE LA SINOLOGIE FRANÇAISE

Henri Bẻrnard
UNE ÉCRITURE ALPHABÉTIQUE DU CHINOIS EST－ELLE POSSIBLE？A．Gaultier．

CHRONIQUES ET NOUVELLES $\qquad$

Sauf avis contraire，la reproduction totale ou par－ tielle des articles parus est autorisée à la condition ex－ presse que mention－soit faite du＂Bulletin de l＇Université $l^{1}$＇Aurore＂

凡轉載全部或一部本雑読披落之各文；除别有指示外，須加＂錄自震旦雜誌＂宇㷧


## QUO VADIS FORMOSA ？

J．W．K．LIAO．（疹文龺）${ }^{(1)}$

本文 著 者 對 於中國入進入 臺灣的史實作一簡單的回顧後。乃開始敍述該豆在霂清制度下的政治吏：《一種令
元1895年起來了日人的染指，他們是要把憙灣作成一假倉庫，慨而一坐工塲，和坟後一些戰争㙨器：莑者同時也向我們表示出來這程刑度的不大篇入所知的缺興。
主要問題：遼有編入日本軍隊的五十罵臺灣兵鷹該溃散

更形棘手。再—說，中國警察的缺江，否務員的過度铁少，（四個月內，㼛有二千人進入馿中，怎有沿鐵路綫的五六個市
人，將有重要的值色要肦演。

Après un bref rappel historique de la pénétration chinoise à Formose au temps des Ming，l＇auteur nous fait l＇histoire politique de la＇grande île d＇abord sous le régime mandchou：＂Une corruption incroyable avec pour conséquence un désordre tous les trois ans et une rébellion tous les cinq ans＂．Puis vient，depuis 1895 ，la mainmise japonaise qui veut faire de Formose un grenier，ensuite un atelier et finalement une machine de guerre：l＇auteur nous montre en même temps les tares peu connues de ce régime．

L＇article se termine en passant en revue les principaux problèmes qui à I＇heure actuelle concernent le gouvernement chinois sur Formose ： il y a encore un demi－million de soldats formosans embrigadés dans les les troupes japonaises，qu＇il sagit exapaires，vie chère），scolaires （mantult compliquent la tâche．D＇autre part te manue do protionnaires le manque de policiers chinois，le trop pets en 4 mois，à peine une chinois（a peine 2.010 se trans－insulaire ont été demi－douzaine des difficultés．En somme，les Formosans qu occupées）tout cela cree des difficultes．En somme，le à jouer．

[^0] Fellow in Political Science，Central Political Inṣtitute．

## Bulletin de l＇Universite i＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，n ${ }^{\circ} 1$

A l＇extrémité occidéntalé du Pacifique et près de la côte sud－est de la Chine propre s＇étend une île en forme de carpe，que les Portu－ gais nommèrent Formose et que les Chinois appellent Taiwan臺灣 ou baie en forme de terrasse．Dans sa plus grande longueur，du nord au sud on compte 400 kilomètres（ 249 miles）et l＇on y rencontre les plus puissantes et les plus magnifiques chaines de montagne de l＇Asie orientale avec 46 pics de plus de 10.000 pieds：de là nais－ sent des ruisseaux et des rivières portant pour la plupart des eaux boueuses qui vont fertiliser les champs de riz et ensabler les côtes． Sa plus grande largeur n＇a que 150 kilometres（ 93 miles）．La superficie totale couvre $35.760 \mathrm{Kms}^{2}$（ $13.807 \mathrm{miles}^{2}$ ），moins que le Lac Michigan dans l＇Amérique du Nord．Néanmoins，elle se mon tre si attirante que les voyageurs portugais，l＇an 1590，quand ils jetèrent leur premier coup d＇ocil sur la côte orientale de lîle et qu＇ils virent l＇écran bleu des hauts sommets perçant les nuages argentés，tandis que s＇étendait sur le sol et grimpait en forme de terrasses le tapis d＇un vert ardent d＇une végétation luxuriante， alors saisis d＇émotion，ils laissèrent spontanément jaillir ce cri： ＂Ilha Formosa！＂＂Oh！la belle île！＂

Le petit établissement que ces anciens navigateurs portugais établirent à Keelung paraissait，dès les débuts，instable；il n＇a pas eu une longue durée dans l＇histoire．De temps immémorial，cette ile de Formose a été habitée par sept tribus polynésiennes，parlant des langages bisyllabiques d＇origine malaise et qui furent souvent visités par des pêcheurs chinois ou des pirates dès les origines du Moyen－Age．Ce furent les Portugais qui en 1624，établirent la première．＇colonie européenne stable，à Fort Zeelandia dans la région de l＇actuel Tainan，suivis 2 ans plus tard et à la pointe Nord de l＇île par les Espagnols．Bien qu＇ils aient commencé immé－ diatement par fortifier la place，répandre le commerce étranger et convertir les indigènes au．Christianisme（1），la contrée resta ce－ pendant couverte d＇herbes et de ronces et parsemée de familles sauvages tel qu＇il ressort du beau travail du Dr William Campbell， Formosa under the Dutch（1903）．Cependant on peut encore prouver que des lots de terre arable furent confiés aux anciens co－ lons chinois par les autorités coloniales hollandaises：la linguistique montre que le mot＂kah＂（甲），unité de mesure dusol，est profondé－ ment différent du chinois＂mou＂（畝）ou du japonais＂cho＂$\ddagger$ 町）；ce ne peut être qu＇un vestige，un dérivé si l＇on veut，du hollandais ＂aker＂：le kah vaut environ 2.377 acres anglais．

Quoique nominalement soumise à la Chine et que par vagues，
（1）Près de 6．000 Protestants，plus de 4.000 Catholiques．Voir J．Dehergne L＇ille Formose au XVHeme siècle，Monumenta Nipponica， 1941 p． 270 et J：M Alvarez，Formosa， 2 vol．，Barcelona 1930 t． 11 p．73．－N．D．L．R．
des emigrants chinois soient venus de la mère patrie aux dernières périodes du Moyen Age，la colonisation chinoise à Formose ne commença réellement qu＇après 1644 quand，à Péking，le trône des Ming montra des signes de faiblesses avant－d＇être définitivement renversé．Quand donc l＇empereur l－tsong（毅宗）des Ming se fut suicidé pour échapper aux rebelles et que les envahisseurs Mand－ chous accoururent d＇au－delà de la Grande Muraille pour sauver， disaient－ils，le peuple opprimé（en fait pour s＇emparer du trône）， alors des membres de la famile impériale et des patriotes dévoués aux Ming firent，l＇un après l＇autre，une courageuse résistance． Beaucoup d＇entre eux ne trouvant pas d＇autre issue qu＇un exode aux régions méridionales durent s＇enfuir outre mer．Ce fut au sud du Fukien；pour plus de précision dans les districts au sud＇d＇A－ moy，que la guerre de résistance menée par Cheng Ch＇ing－kong （㟲 成功）et ses．fidèles dura plus longtemps que partout ailleurs dans l＇empire des Ming．En 1656，les Cheng remportèrent une série de victoires dans léur expédition du Nord．Mais en conver－ geant sur la ville de Nanking ils commirent une fàute stratégique des plus graves en ralentissant leur effort la veille de la victoire finale－le $23^{\text {ane }}$ jour du $7^{\text {àme }}$ mois．étant l＇anniversaire de la naissance de Chêng Ch＇ing－kung－，ce jour－là l＇ennemi les trouvant non préparés leur inflige une défaite si écrasante qu＇ils ne pu－ rent que fuir pour rentrer chez eux au Sud，abandonnant pour de longues années leur ambition de réinstaller le trône des Ming à sa place légitime．Le projet de l＇avance vers le Nord renversé， Cheng Ch＇ing kung porta son regard à l＇Est vers la belle île audelà de la mer－l＇ancienne base des pirates du Fukien et des réfugiés soumis à l＇administration d＇outre－mer de son père Chêng Chi－lung
（䋩芝龍）．Le $3^{\text {ene }}$ mois de 1661 le chef des Ming tandis qu＇il esćortait le Prince Lu（魯王）à cette époque le plus haut dignitai－ re des Ming，et à la tête de patriotes fidèles aux Ming effectua une descente par surprise，un peu au－dessous de Fort Zeelandia． Le siège dura quelques mois，le Gouverneur hollandais，Frederick Coyett se vit à la fin forcé de capituler．Vingt ans plus tôt，la do－ mination espagnole avait pris fin avec la conquête de Tamsui par les Hollandais（24 août 1624）．Ainsi Formose fut rendue aux Chinois après 37 ans de domination hollandaise．De la dynastie Ming，Chêng Ch＇ing－kong avait reçu le surnom impérial de Chu（朱） et le titre de Prince de Yen－p’ing（延本郡王）；les Chinois de son pays d＇origine l＇appelèrent donc Kok－seng－ya（Kuo－hsing－ye 國姓爷 en mandarin）ou Porteur du surnom d＇Etat，et dorénavant il fut hommé Koxinga par les Européens．Les Hollandais et leurs sympathisants européens le surnommèrent le Chef des Pirates．

Bien qu＇on ne se fût pas opposé au départ des Hollandais vingt mille civils restèrent à Formose，et après quelques généra． tions disparurent ainsi qu＇une goutte d＇eau dans la mer de la popu
lation chinoise toujours croissante．（1）Les patriotes Ming qui avaient suivi leur héros dans l＇ille，comptaient à cette époque un peu plus de cent mille hommes．Ils trouvèrent partout des terres vierges fréquentées par des aborigènes dont la civilisation était encore au stade de la chasse et de la pêche．Sous l＇administra－ tion capable de Koxinga un gouvernement central et centralisé fut organisé immédiatement sous le drapeau des Ming；des lois sévères furent établies；le pays fut divisé en districts $\epsilon t$ subdivisé en com－ tés；on construisit des maisons，des écoles et des temples；les ter－ rains incultes fureñt accordés aux nouveaux arrivés；on dressa un réseau de routes et de canaux d＇irrigation．L＇immigration pro－ venant des districts côtiers tels que Changchow，Chuanchow，Swa－ tow，et Chaochow fut encouragée à un tel point que，pendant une période de vingt ans le Gouvernement mandchou fit raser sur une profondeur de neuf milles toutes les habitations côtières du suid du Fukien et de l＇est du Kwangtung se servant de ce désert artificiel comme d＇une barrière protectrice．Malgré ces précautions，des pa－ triotes Ming et des aventuriers persistaient à s＇enfuir au－delà de la mer pour commencer une nouvelle existence dans un monde nouveau

L＇année suivante pourtant（1662）Koxinga mourut à Formose． Le Prince Lu mourut，lui aussi．Les Mandchous voulurent profiter de l＇occasion mais ils trouvèrent en Chêng Ching（鄭經），le fils de Chêng Ch＇ing－kung，la vivante copie de son père，un chef peut－être moins aggressif comme soldat mais bien plus populaire comme homme d＇Etat．Au moyen de menaces et de promesses ils essayè－ rent maintes fois d＇amener le jeune prince à capituler，mais chaque offre fut refusée．Durant des années il occupala plus grande partie du Fukien et du Kwangtung harcelant les lignes de communication ennemies sur terre et envoyant en cachette à chaque occasion des compatriotes à Formose．Pendant environ une décade on put croire que le fils et successeur de Koxinga allait réinstaller le trô－ ne des Ming sur le territoire propre de la Chine de la même façon que Cavour devait lutter pour porter la capitale du roi Emmanue de Sardaigne en Italie．En 1681，ainsi que son père 19 ans plus tôt，Chêng mourut prématurément laissant son projet non réalisé Son fils et suiccesseur Chêng K＇ê－shuang（鄭克塽）alors à peine âgé de 15 ans，était trop inexpérimenté pour pouvoir prendre en main avec succès une situation délicate．En 1683 un traité＂Prêt－Bail＂ secret signé par les Mandchous et les Hollandais et stipulant que，en récompense pour l＇aide navale Hollandaise aux Mandchous dans la campagne de Formose，les Hollandais jouiraient de la priorité

[^1]dans le commerce d＇outre－mer de la Chine，décida du sort de l＇île． Les Hollandais de Java，anxieux de venger la perte de leur belle colonie fournirent aux Mandchous des cartes et des vaisseaux，des armes et des munitions，leur permettant ainsi de faire une descente inattendue sur Fort Zeelandia et d＇occuper la dernière forteresse de la dynastie Ming durant le $7^{\text {imm }}$ mois de 1883．A cette date se termina la guerre de résistance des Chêng contre les enva－ hisseurs Mandchous et la domination chinoise sur Formose qui avait duré vingt－deux ans sous la dynastie Ming prit fin．Les Mandchous allaient jouir deux cent douze années（1683－1895）de cette belle possession maritime．

## 11

L＇administration de Formose par les Mandchous fut remar－ quable surtout par le nombre de révoltes qu＇elle causa et par les immigrations．D＇après le système de＂diviser pour régner＂ aucun fonctionnaire public n＇étant admis à un poste administratif dans sa province natale et Formose ayant été incorporée au Fukien， tous les fonctionnaires et les officiers de l＇íle étaient naturellement originaires de provinces lointaines de la Chine propre，parlant le mandarin ou leurs propres dialectes，ayant d＇autres idéaux de vie et ne possédant qu＇une bien pauvre connaissance des conditions locales．Isolée du Gouvernement central，la classe dirigeante，ainsi qu＇il en a été abondamment témoigné par le Dr．George Leslie MacKay dans son ouvrage＂From Far Formosa＂（1895）abusait sou－ vent de ses pouvoirs en exploitant．les ignorants et en massacrant les innocents，tout en négligeant ses devoirs officiels de maintenir la paix et l＇ordre et d＇élever le niveau d＇existence du peuple．＂Du premier jusqu＇au dernier，écrit le Dr．MacKay，＂chaque fonction－ naire chinois de Formose exige des＂pots－de－vin＂et l＇exercice de fonctions officielles est toujours corrompu par des cadeaux intéres－ sés d＇argent．Le mandarin ạrondit son traitement en＂squeezant＂ ses subalternes et toute personne ayant affaire avec lui．Les subal－ ternes ont le privilège de se dédommager en taxant à leur tour tous ceux qui se servent d＇eux pour obtenir des faveurs du mandarin．En matière de＊corruption et de chantage，le fonctionnaire chinois de Formose en remontrerait aux chercheurs d＇emplois officiels et aux preneurs de pots－de－vins les plus avisés de Washington ou d＇Ot－ tawa＂．（Ibid．，p．105）．La situation existant alors est illustrée par le dicton de Formose：＂Le mandarin pendant une zénération réalise une fortune suffisant à trois générations＂．Mais voici le résumé des Annales officielles de Formose：＂Un désordre tous les trois ans，une rébellion tous les cinq ans．＂

Evidemment，le sud du Fukien et l＇est du Kwangtung qui avaient été pendant 40 ans le centre du nationalisme chinois et du patrio－ tisme des Ming，étaient toujours considérés de mauvais œil et avec méfiance par les Mandchous．En matière d＇administration，on se
défiait de tout talent provenant de ces districts＂dangereux＂；d＇ail－ leurs bien des indigènes violents，rancuniers et vengeurs de ces zones volcaniques avaient ouvertement juré vengeance au point d＇insérer： dans leur testament la défense à tous leurs descendants d＇occuper un poste officiel sous le joug étranger．Le résultat，c＇est que pen－ dant environ 3 siècles，la plupart des hommes remarquables pro－ venant d＇Amoy ont édifié leur prestige social et démontré leurs aptitudes non pas dans le gouvernement mais dans l＇économie，illus－ trant leur carrière non comme hommes politiques，mais comme hom－ mes d＇affaires．Cependant où pouvaient－ils réaliser leurs ambitions， si celles－ci étaient toujours entravées dans leur patrie？Ils partirent au sud ou traversèrent la mer－vers Formose，les Philippines，Bor－ néo et Sumatra à l＇est et vers l＇Annam，le Siam，Singapour et Java， à l＇ouest．Ainsi，chaque année，des centaines de milliers de cher－ cheurs de travail，et d＇entrepreneurs d＇affaires，s＇embarquaient des ports d＇Amoy et de Swatow vers le Sud．．．Jusqu＇à aujourd＇hui，il y a plus de 15 millions de Chinois privés de la protection gouverne－ mentale de leur pays，mais jouissant d＇une condition matérielle meilleure et plus prospère là－bas，dans leurs colonies des mers du Sud，que le Chinois moyen dans le territoire national．Au contraire， le Gouvernement mandchou，tout en mettant hors la loi ceux qui partaient，gardait une telle méfiance pour ceux qui restaient qu＇a la fin du dix－neuvième siècle il confia la construction d＇une marine moderne non pas aux rudes gaillards d＇Amoy et de Formose sou－ vent appelés rebelles ou descendants de pirates，mais à leurs cou－ sins plus doux de Foochow，dans le nord du Fukien，dont les sous－marins，s＇il y en eut，n＇ont jusqu＇ici jamais pu flotter．On passa ainsi outre à l＇évidence historique que les meilleurs marins du monde trouvent toujours des pirates parmi leurs ancêtres！II s＇ensuivit l＇anéantissement de la marine chinoise lors de la guerre sino－japonaise（1894－1895）et son impuissance encore à se recon－ stituer actuellement．

Formose a été la première étape dans le mouvement chinois d＇outre－mer，et grâce à sa proximité géographique et sa contiguité historique avec la Chine Propre elle a été le seul pays à devenir complètement chinois de race et de culture．Ayant absorbé les Hollandais restés à Formose，les－colons chinois assimilèrent avec succès les aborigènes qui vivent dans les plaines，et permirent à ceux qui habitaient les montagnes de mener une vie libre et na－ turelle．Ces colons étaient aussi courageux que leurs frères qui allaient plus au sud；et leur vie＇de pionniers les obligeait à travail－ ler bien davantage qué les gens qu＇ils avaient quittés．Ils transfor－ mèrent les terres vierges en fermes，en rizières et en plantations de cannes à sucre；les forêts et les jungles furent éclaircies；on cons－ truisit des maisons et des camps；on organisa des villages et des villes；on se mit à exploiter des mines；les pentes des collines se couvrirent de plantations de thé et de bambou．Après deux
cents ans，malgré tous les désordres et toutes les rébel－ lions，Formose devint aussi développée que toute autre province chinoise，possédant une population bien plus économe et une terre plus productive que la métropole．Cependant，faute de chef enthou－ siaste né entre temps pour l＇entretenir，la cause jadis glorieuse du nationalisme Chinois parut s＇enliser et ne maintenir à la surface qu＇un genre particulier de provincialisme；le patriotisme Ming se transforma en esprit de faction formosan．Ainsi，tandis que la majeure partie des fonctionnaires de la métropole considéraient Formose commé une mine d＇or inépuisable，tout Formosan ne voyait dans chaque fonctionnaire arrivant de la métropole，qu＇un chercheur insatiable de richesses．Les relations amicales entre le Gouverne－ ment et la population étaient rarement encouragées，les administrés trouvant que moins il y avait de gouvernement，mieux cela valait． Pour le gọuvernement，l＇île était plutôt une lourde responsabilité qu＇une source de revenus．On peut donc dire que Formose valait． pour l＇empire mandchou ce que l＇Irlande vaut pour la Grande Bretagne．A peine la guerre contre le Japon fut－elle perdue，le Traité de Shimonoseki signé le 17 Avril 1895 cédait sans ambages l＇île de Formose au Japon．Et Li Hung－chang（李鴻章）de dire avec un sourire moqueur auprince lto（伊籐）：＂Nous allons vous passer le sac．＇

## III

Les Japonais，trop contents de recevoir cesac，ne le trouvèrent ni vide ni déchiré，mais assez difficile à ouvrir et à porter．Lorsqu＇ils descendirent en Formose au début de l＇été de 1895 ils se heurtè－ rent à la résistance énergique de trois millions de Formosans tous de race chinoise；ils trouvèrent aussi les ressources naturelles d＇un sol fertile capable de donner trois récoltes par an，ainsi que de riches mines attendant d＇être exploitées scientifiquement．

Assez ironiquement，la nouvelle de la cession de Formose au Japon par le Traité de Shimonoseki fut utilisée par T＇ang Ching－ sung（唐景森）à ce moment le gouverneur chinois de l＇île et à la solde des Mandchous，pour tenter un mouvement d＇indépendance en proclamant Formose une République－la première république en． Asie！．－Mais ce mouvement fut trop subit pour rallumer le feu du nationalisme chinois au dehors，et trop abrupt pour ressiusciter le patriotisme Ming en particulier；il prit donc l＇aspect hâtif d＇un nationalisme Formosan avec toutes les couleurs d＇idées pro－Mand－ choues．D＇ailleurs，sans contact établi avec une puissance amie quelconque，sans organisation rigide et sans équipement pour ses adhérents et camarades，T＇ang dut fuir à l＇étranger au bout de trö̀s semaines tandis que son armée irrégulière allait se rendre après une résistance de six ans．Entre temps，les Japonais，avec leur industrie et leur patience coutumières se mirent à transformer cette colonie
encore médiévale en un pays moderne．Une fois leur．gouverne－ ment militaire inauguré，le 17 Juin 1895 ，ils se mirent sans délai à réaliser le programme systématique de l＇exploitation de cette belle île：ils en firent d＇abord un silo，＂leur grenier＇，ensuite un atelier，et finalement une machinè de guerre．

Telles sont en effet，ňous l＇allons voir，les étapes de la trans formation de Formose．

Désireux d＇obtenir de grandes quantités de comestibles et de ressources minérales，les Japonais avaient besoin de millions de fer－ miers industrieux et de mineurs dociles travaillant en paix et avec ordre．Iis procédèrent donc，en 1．901，a un recensement général mirent en vigueur un système solide de régimentation civique d＇áprès le mode traditionnel chinois de Pao chia（保甲），et com－ mencèrent la conscription et l＇entraînement des hommes valides en vue d＇en faire des auxiliaires de leur police à eux．Afin d＇em－ pêcher les inondations，ils améliorèrent le service des eaux et forêts．Ils élevèrent les bords des principales rivières et construi－ sirent des réservoirs et des canaux pour irriguer le plus possible de territoires cultivables．De plus，afin d＇éviter les épidémies，ils améliorèrent les conditions sanitaires，étudièrent les maladies tro－ picales et prirent à cet effet des mesures préventives．En consé－ quence，lorsque，en 1908，fut achevé le chemin de fer trans－insu－ laire de Keelung à Takao，Formose avait déjà atteint le niveau d＇un pays modernisé pourvu du comfort et des facilités scientifiques． Elle était devenue un grenier capable de fournir au Japon non seulement des produits et des récoltes，mais ąussi des impôts et de la monnaie dont，le total atteignait plus de cent millions de yen par an

M．André J．Grajdanzev a très bien montré dans son ourrage ＂Développement Economique de Formose＂（1941）le véritäble motif de la modernisation de Formose par les Japonais．Ce motifn＇a été ni de l＇altruisme inter－racial ni un despotisme bienveillant，mais l＇im－ pulsion donnée par l＇égoïsme impérialiste－la volonté collective de la nation japonaise d＇avoir toujours plus de pouvoir，de richesse et de gloire．Les Japonais souhaitaient pour Formose la paix et l＇ordré，car ils désiraient voir chez ses häbitants une grande capa－ cité et efficience productrice．Il faut bien avouer què le nombre des agents de police surpassait celui des instituteurs，et l＇on ne peut qualifier d＇humanitaire la coutume des propriétaires Japonais des manutactures de sucre d＇utiliser la police pour contraindre les propriétaires terriens a vendre leurs terres au prix minimum qu＇ils offraient，ou à planter des cannes à sucre qu＇il fallait vendre plus tard au prix des acheteurs Japonais．Le système adopté par ＇industrie du sucre fut organisé par le Dr．Inazō Niitobé ．（新渡戶 葐．造），un des chrétiens japonais les plus connus dans les
milieux internationaux：il était titulaire de nombreux doctorats dans des universités occidentales et fut adopté par le Vicomte Shinpei Goto（後滕新平），alors administrateur japonais civil de Formose， plus tard Ministre de I＇Intérieur avant de devenir maire de Tokio． Le Dr．Niitobe jouissait de la considération des Japonais à cause de sa politique d＇homme d＇Etat bienveillant，cependant il est diffi－ cile de qualifier de très chrétiens la fin et les moyens qu＇il avait en vùe－le drainage de toute la richesse du sol de Formose et jusqu＇à la dernière goutte de sueur et de sang des fermiers et ouvriers de For－ mose．Il n＇est donc pas étonnant qu＇au début de＂l＇Incident de Mand－ chourie＂le 18 Septembre 1931，celui que l＇on considérait comme un chrétien japonais，ait justifié l＇agression japōnaise，alors qu＇il se trouvait à Genève，en Suisse．II mourut l＇année suivante immédiatement après la Conférence de l＇Institut des Relations du Pacifique，qui eut lieu à Banff，au Canada，ayant été le porte－parole de l＇impérialisme nippon．

Tout en formant un vaste magasin，Formose devint en même temps une cage sinon une prison，mais les véritables révoltes et émeutes（14 en tout，de 1895 à 1919）provoquées parl＇opposition chinoise toujours croissante n＇étaient pas connues à l＇extérieur souvent même pas au Japon．Les lettres et les écrits imprimés venant du dehors ou de l＇intérieur étaient minutieusement censurés， qu＇il y eut une guerre ou non．－Les moyens de communications étaient sévèrement contrôlés，que ce fût en temps de paix ou non Aucụn navire étranger ne pouvait faire escale à Formose，avec la seule exception des paquebots de la Compagnie China－Java－Japon， qui，cependant，ne pouvaient mouiller à quai，mais devaient jeter l＇ancre au large seulement，une ou deux fois par mois．Chaque tou－ riste étranger était tenu pour espion．Les étudiants japonais étaient eux－même soumis à une surveillance serrée，tandis que les rares Chinois，Américains et Européens cultivés étaient en général complètement victimes d＇un ostracisme manifeste．L＇éducation élé－ mentaire n＇était jamais obligatoire mais les impôts l＇étaient toujcurs： Tandis que les enfants japonais devaient fréquenter l＇école dès l＇àge de six ans，les enfants chinois que les parents étaient désireux de faire instruire devaient avoir sept ans ou plus，car leur niveau d＇intelligence était＂prouvé＂être inférieur．C＇est à For－ mose seulement que l＇on vit les Japonais et les Chinois fréquenter la même école，chose défendue durant les trente premières années de leur domination éclairée．Enfin，durant la même période de temps on mit hors la loi les mariages entre Japonais et Chinois et on les décourageait toujours socialement．Afin de consérver les Chinois arriérés et ignorants，ils maintinrent intactes presque toutes les coutumes chinoises，les traditions，les religions et le folklore． Grâce pourtant à toutes ces pratiques japonaises d＇isolationisme et d＇oppression，la grande majorité des Formosans allait rester Chi－ noise de race et de culture．！

## IV

L＇explosion de la première Guerre Mondiale fournit aux Japo－ nais une merveilleuse occasion ainsi qu＇un aiguillon puissant ，pour transformer Formose en une grande manufacture．Bien qu＇étant une Hes Nations Alliées，le Japon se borna presque à attaquer les Allemands à Tsingtao et dans leurs possessions du Pacifique qu＇il convertit immédiatement en fortes bases navales et aériennes sans attendre la signature du Traité de Versailles；tout en consacrant ses énergies et ses ressources à développer son industrie de guerre et son industrie lourde，à élargir son commerce étranger．

Les Japonais hâtaient l＇industrie légère à Formose en multi－ pliant les usines de manufacture de camphre et de sucre ainsi que les fabriques de conserves alimentaires．En conséquence，ils profi－ tèrent du meilleur＂boom＂de leur histoire et à la fin de la Guerre le Japon remplaçait l＇Allemagne comme rival et de la Grande Bretagne pour l＇industrie textile，et de l＇Amérique dans bien des branches de l＇industrie mécanique．Ainsi à Formose，tandis qu＇en 1905－06， les plantations de cannes à sucre n＇occupaient que 35.158 kah qui produisaient une récolte de cannes de 1．690．200．000 kin（1 kin＝ $11 / 3 \mathrm{lb})$ et 49.579 tonnes de sucre，en 1920－21，la superficie s＇élevait à 142032 kah et permettait de produire une récolte de cannes de 6.752 .800 .000 kin et 252.734 tonnes de sucre．Formo－ se en arriva à occuper la cinquième place dans la production mon－ diale du sucre．En ce qui concerne le camphre，la production de Formose pouvait répondre à $90 \%$ de la demande mondiale，et il en est ainsi encore actuellement．Mais la production du camphre était un monopole gouvernemental tandis que lés raffineries de sucre avec leur siège principal à Tokio étaient contrôlées par les action－ naires japonais．

Durant la guerre，des Formosans énergiques，plus industrieux ét plus économes que les Japonais，réussirent，tout en vivant des miettes tombañt de la table du riche，à accumuler assez de fortu－ ne pour mener une vie indépendante，aubaine pour les Formosans mais cauchemar continuel＂des Japonais．Ressentant et regrettant ce qu＇ils avaient manqué，les autorités japonaises de Formose com－ pliquaient intentionnellement les systèmes d＇imposition et d＇admi－ nistration afin de percevoir plus de revenus，et ainsi d＇affaiblir et d＇appauvrir les Formosans．En outre on créait le plus grand nombre de postes gouvernementaux pour employer et entretenir des Japonais sans situation．Ainsi，par exemple，on introduisit un lourd impôt sur le revenu．La manufacture des boissons devint un monopole du gouvernement，et，en conséquence，la qualité s＇en ressentit avec le temps．L＇industrie du tabac était depuis la domination japonaise un monopole，et les barrières douanières trop élevées firent que le Formosan moyen n＇a jamais fumé une Capstan ou une

Lucky Strike，se consolant avec des cigarettes à bon marché sen－ tant la paille et le foin．Ce qui était pire que tout，les vendeurs en gros de produits manufacturés tels que le vin．le sel et le tabac ne pouvaient être que des Japonais avec de rares exceptions，celle notamment du Quisling formosan，Ku－Hsien－yung（辜顯榮）．Celui－ ci étant allé dans l＇été de 1895 au port de Keelung pour souhaiter la bienvenue aux forces japonaises qui débarquaient，devint par la suite l＇homme de confiance des Japonais，se vit accorder pour ses －services distingués＇le privilège du monopole du sel dans l＇île entière et devint ainsi très vite l＇homme le plus riche de Formose．Mais a part cette exception et quelques autres，même les postes de maire et de＂squire＂étaient réservés aux instituteurs d＇écoles en retraite ou aux fonctionnaires subalternes d＇origine japonaise．

Tandis que dans Formose les Japonais instituaient toutes ces nouvelles techniques d＇exploitation coloniale，en Chine et au Fukien en particulier，ils cherchaient à entretenir les divisions， complotant des intrigues innombrables pour provoquer une rupture non seulement entre les seigneurs de la guerre avec à leur tête Yuan Shih－Kai（袁世凱），et les Nationalistes conduits par le Dr． Sun Yat－sen（孫逸仙），mais aussi entre les résidents de Formose et les villes côtières．Il faut se rappeler qu＇à Formose，malgré la politique sévere des Japonais，les activités souterraines visant à rejeter le joug japonais provoquaient souvent des révoltes ouvertes． Les dirigeants de ces aventures étaient en général des membres de sociétés secrètés organisées à l＇origine pour des buts patriotiques， mais dans la suite souvent utilisées pour des objectifs exclusive－ ment locaux．A lorigine de la plupart de ces sociétés dans la Chine du Sud était la célèbre association de Hung Mện Hui（洪阳會）ou des Loyalistes Ming，organisée sur l＇initiative de Koxinga， le Père de Formose，qui，déplorant la sujétion honteuse de milliers de lettrés Ming accourus à la Cour mandchoue de Pékin afin de recevoir des postes et traitements officiels，pensa qu＇il était néces－ saire de faire passer les idéaux nationalistes des classes éduquées aux couches sociales inférieures．

Après la prise de Formose par les Mandchous，ses membres se dispersèrent à travers la Chine du Sud et les colonies chinoises des Mers du Sud（et plus tard jusque dans les＂Cités Chinoises＂ des Etats－Unis）．Ainsi que l＇avait remarqué le Dr．Sun Yat－Sen， les membres de ćes sociétés secrètes rendirent de nombreux services dans chaque campagne révolutionnaire subséquente dirigée contre les Mandchous．Il est naturel que，même après la cession de Formose au Japon，des membres de ces sociétés aient volontaire－ ment quitté la mère patrie pour la grande île，maintenant ainsi les Formosans fortement Chinois par leur contact continuel avec la Chine Propre．Leur influence fut si forte que，pratiquement，cha－ que rébellion contre les autorités japonaises à Formose fut fomen－

## Bulletin de l＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，$n^{\circ} 1$

tée par eux．C＇étaient eux qui faisaient passer en cachette de Chine à Formose des armes et des munitions dans des cercueils de bois cloués，et qui hâtèrent l＇explosion de la dernière et plus grande revolte armee dans l＇automne de 1915 alors que les Mand－ chous avaient été renversés en Chine depuis 4 ans déjà．Cette révolte éclata dans le Bassin de Tabani（打巴匢）dans les monta－ gnes de la partie Sud－Ouest de l＇île，où les pionniers Chinois，grâce à leurs précautions constantes contre les aborigènes，étaient obligés d＇entretenir un esprit très combatif．Mais une fọis de plus，à cause du manque d＇idéalisme de leur cause，du support matériel d＇un pays étranger quelconque，d＇organisation solide et．d＇équipement de ses membres．la rébellion fut écrasée en quelques mois．La zone une fois bien délimitée，tout Chinois qui y était né，fut pris et tué． On massacra même deux jeunes enfants，alors qu＇ils étudiaient dans une maison de l＇église presbytérienne，dont on les tira de force． Les atrocités du massacre des indigènes Tabani innocents ne peu－ vent être comparées qu＇à celles de Nanking，Singapour ou Manille． L＇auteur de cet article se rappelle encore vivement que，alors qu＇il avait dix ans，le ministre de l＇église racontait à huis－clos avec des larmes dans les yeux comment des bébés chinois étaient jetés en l＇air par des soldats japonais pour retomber sur leurs baionnettes． Lorsqu＇on lui demanda comment il avait survécu au massacre，le ministre répondit qu＇il n＇était pas né dans cette région condamnée． On ne sait si l＇incident fut jamais rapporté au Japon．Mais ce crime qui rejaillit sur la mémoire du Gouverneur d＇alors，Samata Sakuma，（佐久間佐馬太）à ma connaissance，aucun des missionnaires chrétiens de Formose n＇osa le publier；et aucun Formosan ne pouvait non plus parler，ni faire connaître au monde cette cruauté nippone．

Cependant l＇arrivage des armes et des munitions dans des cer－ cueils de bois cloués causèrent bien du mal aux Japonais，qui après lincident perdirent bien du temps à de nouvelles routines．Is avaient decrete que dorenavant tout cercueil cloue arrivant a Formose devait être examine par les douaniers a moins qu＇il ne portât le sceau consulaire ócidents Formosans，étaient au granbre de plus de vingt mille，en moyenne un ou deux de ceux－ci mourait chaque jour et voulait être inhumé à Formose．Le Consulat－Général du japon dut donc employer des agents de police chargés uniquement de vérifier les morts et de sceller les cercueils．Entretemps，ils en vinrent à réaliser la futilité du procédé．Car，tañt que les insu－ laires et les habitants de la côte du continent pouvaient fraterniser， les munitions ne seraient pas les seuls objets dangereux arrivant à Formose en cachette；il y avait les idées，ce qui était bien pis．Ils trouvèrent donc nécessaire d＇éloigner les Formosans de leurs parents chinois en imposant aux Formosans en Chine une protection non－ voulue sous couleur de droits extraterritoriaux et en exerçant ux－mêmes à outrance la juridiction consulaire．D＇un côté，ils
amenaient des éléments peu scrupuleux à exercer des professions vicieuses telles que la charge de fumeries d＇opium，de maisons de jeu，l＇ouverture de maisons de tolérance，et la recherche d＇informa－ tions militaires．D＇un autre côté，ils bannissaient les criminels condamnés et les bandits à Amoy，Foochow，Swatow et dans d＇autres ports à traité，où ils les armaient et les solitenaient dans leurs diffi－ cultés contre les autorités chinoises．En temps de paix，ces per－ sonnes si bien＂choisies＂grugeaient jusqu＇au dernier sou leurs voisins chinois；en temps de trouble，elles se réfugiaient dans les consulats japonais．

Partout et toujours c＇étaient eux qui s＇introduisaient à la Chine comme＂Formosans＂．Désireux d＇obtenir un statut aussi privilégié， des éléments peu scrupuleux d＇Amoy faisaient au Consulat Général du Japon une demande de naturalisation，demande que les autorités japonaises exauçaient avec empressement．En conséquence，maintes fois，c＇étaient ces Formosans＂honoraires＂n＇ayant jamais mis le pied dans l＇îie qui lui faisaient une mauvaise réputation．Et l＇on voyait des Chinois bien pensants exprimer à ces Formosans leur profonde sympathie de ce que ces derniers payaient les＂dettes de guerre＂que dévaient les premiers，tandis que les Formosans authen－ tiques qui détestaient de fréquenter et bien des fois s＇abstenaient de visiter les Consulats japonais en Chine étaient traités spontané－ ment par les autorités chinoises comme des citoyens chinois et se faisaient inscrire au lieu d＇origine de leurs ancêtres，déclarant à qui voulait les entendre qu＇ils étaient Foukiénois ou Cantonais．Il s＇en suivit que tandis que，seuls，les éléments indésirables se déclaraient Formosans，les meilleurs Formosans se perdaient dans la population chinoise．Ce furent les Mandchous qui en 1894 se battirent et perdirent la guerre contre le Japon；mais en 1895 ce fut Formose qui，abandonnée au Japon，paya les frais．Depuis，seuls des mauvais sujets se déclaraient＂Formosans＂tandis que les meilleurs de nos insulaires se consideraient Chinois．De quelle injustice n＇a pas été victime la beile ìle que Koxinga désirait faire devenir la Sardaigne du nationalisme et du patriotisme chinois！Existe－t－il dans l＇histoire de l＇humanité un peuple semblable à ces loyalistes des Ming，qui pendant trois cents ans＂ont eu à souffrir de la même injustice et pour la même liberté？

## V

Lors de la Conférence de Versailles，un grand mouvement étu－ diant éclata à Pékin le 4 mai 1919，qui，assez étrangement，parut d＇abord anti－japonais，conseillant aux délégués chinois de ne pas signer le traité de paix tant que les Japonais ne se seraient pas retirés du Shantung，mais ce mouvement ayant dévié devint plus tard＂anti－ chinois＇＂．Telle fut l＇œuvre d＇un groupe d＇opportunistes lettrés enne－ anis de la tyrannie de l＇antiquité et partisans de l＇émancipation de la

Bulletin de l＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，$n^{*} 1$
Chine moderne en pensée，parole，et genre de vie．Ce mouvement d＇émancipation s＇ajoutant au principe des nationalités mis à la mode par Woodrow Wilson inspira à Formose un mouvement auto－ nomiste，mené par Lin Hsien－t＇ang（林 覻 堂），membre d＇une ancienne famille，et son secrétaire，d＇éducation toute japonaise， Ts‘ai Pei－huo（蔡培 火），juste au moment où les Japonais reser－ raient leur domination de l＇île au moyen d＇un＂new deal＂en fait d＇impôts et d＇administration．La domination Japonaise était pour ces Formosans libéraux et d＇esprit avancé non seulement une ＂imposition sans représentation＂mais aussi une＂extortion coupable jointe à une mauvaise administration．＂Ils arguaient que c＇était contre les lois de l＇Etat en tout pays civilisé ainsi que contre toute humanité que le Gouverneur Général de Formose ait été investi de plus de pouvoir que－le Premier Ministre du Japon，étant donné la concentration totale de l’autorité législative，judiciaire，et exécu－ tive entre ses mains．S＇organisant en une ligue pour un＂home rule＂ à Tokio en 1920，ces hommes recrutèrent bientôt des sympathisants Japonais ainsi que des alliés Formosans．En Février 1921，grâce à la bienveillance de membres du Cabinet aussi libéraux que Daiki－ chiro Tagawa（田川代吉郎），Ichiro Kiyose（清瀨－郎），Masao Kanda（神田正雄），Nobu Watanabe（渡邊申），etc．ils présentè－ rent au Gouvernement japonais une pétition pour l＇établissement à Formose d＇un parlement colonial en vue d＇avoir voix au chapitre en matières fiscales et pour les lois intéressant les Formosans．Mais la Diète japonaise trouva la pétition trop insignifiante pour mériter un débat，de sorte qu＇on la laissa sans réponse．Le Gouverneur Géné－ ral，lui，la trouva trop sérieuse pour vouloir l＇étudier avec attention， elle fut donc renvoyée plusieurs fois à une discussion postérieure．

Pendant ce temps la Ligue formosane pour le Home Rule publiait à Tokio un périodique mensuel intitulé．＂La＇Jeunesse de Formose＇（臺灣青年）où l＇on faisait，tant en japonais qu＇en chi－ nois，l＇éloge de termes démosratiques tels que liberté de parole ou de presse et où l＇on critiquait spirituellement，en contre－partie，la domination japonalse et sa mauvaise administration de Formose．

Durant les vacances，des groupes partaient pour Formose et y entreprenaient des tournées de conférences dans les villes et les villages．En même temps，des agents de police les talonnaient si bien ，qu＇ils pouvaient laisser en toute sécurité leurs bagages traîner dans les gares et tout mouchoir oublié dans un restaurant était ensuite immanquablement rendu à son propriétaire légitime par ces gardes du corps gratuits．Mais un an plus tard，（1922）soixante－ treize d＇entre eux－y compris des étudiants，des professeurs，des docteurs，des journalistes et des hommes d＇affaires－furent arrêtés la même nuit pour être interrogés，aucun ne put être inculpé d＇ac－ tion crimineile quelconque，d＇activités anti－japonaises ou pro－chi－ noises．Au bout de quelques années，ce périodique mensuel devint

Un hebdomadaire，ensuite un journal quotidien publié non seulement à Tokio，mais aussi à Taipeh，capitale de Formose．La migration n＇était possible que quand le libéralisme au Japon était à son âge d＇or，le suffrage universel ayant été accordé par le Parti Minseito （民政黨）au début de 1926．Dorénavant pendant une période de plus de 10 ans，se terminant en 1939，le journal，intitulé＂Tai Wan Hsin Min Pao＂（臺灣新民報）ou＂Les Nouvelles du Peuple de Formose＂ publié moitié en•chinois，moitié en japonais，laissait lire entre les lignes，sinon ouvertement，les espoirs et liss désirs des descendants opprimés des patriotes des Ming．

Pourtant，les autorités japonaises de l＇île ne ménageaient aucun effort pour rendre inoffensifs les dirigeants de l＇émancipation． Ceux qui pouvaient être achetés le furent par des rentes et des privilèges；ceux qui ne se laissaient pas tenter furent séparés les uns des autres par tous les moyens．Au lieu d＇un parlement colo－ nial，le Gouverneur－Général créa un conseil consultatif，auquel on invita Ku Hsien－yung et Lin Hsien－tiang，deux adversaires politiques，ainsi que plusieurs politiciens parvenus．Chaque gọu－ vernement de district créa de même un conṣeil consultatıf，dont les membres n’étaient pas élus par le peuple，mais nommés par les autorités．En conséquence，bien des partisans jadis enthou－ siastes de l＇émancipation de Formose succombèrent aux vánités et à la griserie du pouvoir．Mais quelques hommes ardents，disant adieu à Formose，partirent pour la Chine，et jurèrent de vivre et de mourir pour elle，patrie de leurs ancêtres．A la même époque，un certain nombre de jeunes gens，en général trop jeunes pour faire partie de la ligue pour l＇autonomie，mais qui avaient été témoins de la futilité d＇une agitation populaire pour la libération，et qui réalisaient l＇impossibilité d＇un avenir plus encourageant，se précipi－ tèrent dans les écoles chinoises，depuis l＇Académie Militaire de Hwangpoo jusqu＇au Peking Union Medical College，avec l＇idée fixe d＇apprendre en Chine d＇abord，et de travailler pour la Chine ensuite． （1）．Aînsi，pour la première fois depuis la cession de Formose au Japon，les étudiants formosans devinrent aussi nombreux en Chine qu＇au Japon．Une fois diplômés，certains d＇entre eux obtinrent des places et restèrent en Chine，d＇autres entreprirent le commerce avec l＇étranger et formèrent une liaison économique et intellectuelle entre la Chine et Formose，mais très peu parmi eux tenaient à revenir vivre dans＇l＇île tant qu＇elle restait sous le joug japonais．（2）
（1）L＇auteur de cet article，qui reçut son éducation élémentaire à Formose et suivit les cours de l＇Académie de Doshisha à Kioto；Japon，revint en Chine pour entrer，à l＇automne de 1923，à l＇université de Nanking．
（2）Ce fait fut spécialement signalé à l＇attention du public dans le＂London Times＇，par William Teering，qui après avoir voyagé à Formose en 1936，visita exprès un certain nombre de Formosáns d＇éducation cchinoise，travaillant en Chine， y compris l＇auteur de cet article．

## Bulletin de l＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，$n^{\phi} 1$

Quelques－uns eurent la chance de continuer des études post－univer－ sitaires dans des universités américaines et européennes．A présent que Formose est rendue à la Chine，c＇est de ces éléments Chinois éduqués qu＇il dépend de rattacher l＇île au continent．Les For－ mosans d＇éducation japonaise n＇ayant pas réussi a délivrer leurs compatriotes en diminuant l＇oppression croissante des Japonais，il reste à voir si les Formosans d＇éducation chinoise réussiront à mettre daccord leurs frères de Formose et leur parents de Chine．

En Chine Propre，depuis l＇été de 1926 jusqu＇au printemps de 1927，les succès continuels remportés par l＇armée du Kuomingtang dans l＇avance vers le Nord conduite par le Généralissime Chiang kai－shek（蔣介石）alarmèrent tellement les Militaires japonais que ie Général Yoshikazu Tanaka（田中義一）chef des impérialistes et Prési－ dent du Parti Seiyukai（政 友 會），qui prit，en avril 1927，les rênes du gouvernement，envoya en Mai des troupes au Shantung afin d＇arrêter l＇avance vers le Nord des troupes nationalistes chinoises． A mesure que les Militaires prenaient de l＇ascendant dans la politi－ que japonaise，la pression gouvernementale se faisait davantage sentir à•Formose．La censure se montra tous les jours plus sévère， et le journal populaire fut suspendu à plusieurs reprises pour quel－ ques jours．De jeunes Formosans coupables de montrer des tendances démocratiques ou critiquant la tyrannie furent jetés en prison sans autre forme de procès pour la seule raison qu＇on les accusait du délit d＇opinions＂avancées＂．On ne pouvait plus entreprendre de tourné：s de conférences．On ne pouvait non plus enseigner la littérature chinoise dans les écoles，ni parler en chinois．Les mariages entre Chinois et Japonais pouvaient à présent être léga－ lisés．De même，l＇éducation commune fut permise，mais de telle sorte que bien que les Japonais fussent mọins d＇un dixième de la population chinoise，dans les écoles de coéducation，les Japonais étaient avec les Chinois dans la proportion de 10 pour 1.

Parmil les Formosans d＇éducation japonaise，quatre seulement particulièrement favorisés obtinrent des places：deux dans un servi－ ce gouvernemental et deux dans l＇éducation．Parmi les premiers， un fut choisi＂nominalement＂comme chef d＇un département du Gouvernement，l＇autre comme gouverneur de Comté；des deux autres，l＇un devint professeur de médecine à l＇Université Impériale de Taihoku（Taipeh），la seule institution de rang universitaire （ouverte en 1926）；et l＇autre fut nommé professeur d＇anglais et d＇allemand，tantôt à la Faculté de Commerce，et tantôt à L＇Ecole des Ingénieurs Toutes ces mesures，en fait，n＇avaient d＇autre raison que des fins de propagande，pour pouvoir vanter la générosité japonaise．Il va sans dire que la grande majorité des étudiants de I＇Université et des Ecoles supérieures étaient des Japonais；de même que quatre－vingt－dix－neuf．pour cent des fonctionnaires dans les bureaux gouvernementaux étaient de la race de Yamato（大稩）．

Les instituteurs japonais quittaient volontiers le Japon pour Formose car ils $n \in$ pouvaient guère trouver chez eux d＇emploi plus lucratif， et tes professeurs d＇universite ne pouvaient trop compter sur la pro－ messe de leurs supérieurs de les envoyer plus tard à l＇étranger pour des études ultérieures．Mais après trois années d＇enseignement dans 1 Université de Taihoku，ces savants en herbe étaient sûrs de recevoir des bourses d＇Etat pour un séjour de deux ou trois années à l＇étranger．Cependant，à cause de difficultés linguistiques，très peu d＇entre eux arrivaient à accomplir un travail académique dans un aussi bref délai．lis se bornaient en géneral à échanger des cartes de visite avec des savants étrangers de renom，à assister à leur con－ férences gratuites，faire un catalogue des livres et périodiques dans leur branche d＇étude particulière，prendre des photos des bibliothè ques et laboratoires qui les intéressaient，et，dansla limite de leurs moyens，ramener chez eux autant de livres et d＇imprimés que possible． Aussitôt après leur retour，ils mettaient sur du papier ce qu＇ils avaient appris à letranger，et，sous couleur de dissertations doc wora－ lès présentaient ces rapports en japonais aux Universités impériales du Japon．A peine en possession de leur doctorat，ils quittaient Formose pour toujours et s＇en retournaient en leur pays．，Tel a été la carrière ordinaire du Japonais moderne chercheur professionel de diplômes en notre île，et sans doute cela présente un contraste frappant avec les chasseurs de têtes aborigènes du temps passé qui avaient naguère peuplé les mèmes montagnes

## VI

Après ！＇incident de Moukkden le 18 Septembre 1931，une nouvelle ère de suppressions et d＇oppressions fut inaugurée．La politique nationale et internationale du Japon fut entièrement do minée par le militarisme moderne Japonais aiguillonné par les impérialistes avec à leur tête Mitzuru Toyama（頃山滿）．Afin de mener à bien leur politique continentale et d＇exécuter leur program－ me d＇expansion，ces Jingoïstes avaient besoin d＇un plus grand nombre de serviteurs fidèles，dans des buts de police et de chasse à l＇homme．De sorte que les rormosans ainsi que les Coréens furent＂promus＂à une situation particulière entre les conquérants Japonais et les éléments toujours plus vaincus en Mandchourie （1931），en Chine du Nord（1935），dans la Chine Centrale（1937）， dans la Chine du Sud（1938），en Indo－Chine（1940），à Hongkong （1941），aux Philippines（1942），etc．．．Ils pensèrent qu＇il était temps de transformer Formose en machine de guerre．Se rendant enfin compte de la faute qu＇ils avaient commise en laissant intacte ta tradition chinoise，et en encourageant la discrimination de race envers les Fqrmosans，les autorités japonaises de l＇île décidèreñit d＇absorber，tant les Chinois que les aborigènes，dans la population japonaise，et de défendre avec ostentation toute manifestation de haine ou de mépris racial；malheureusement ils ne s＇aperçurent pas

## Bulletin de l＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，$n^{8} 1$

qu＇ii était trop tard．On persuada à des centaines de Formosans instruits d＇accepter des situations en Mandchourie，tandis que les entrepreneurs d＇affaires furent invités à des placements prometteurs dans un pays à plus de mille milles au Nord de leur patrie．Dans l＇île même，on construisit de nouvelles écoles techniques pour l＇entraine ment de jeunes gens à la fabrication de matériel de guerre pu de produits alimentaires．On ne pouvait envoyer en Chine une somme d＇argent supérieure à 500 yens par mois，tandis que tout envoi venant du dehors érait minutieusement examiné．On exigea offi ciellement des Formosans ia connaissance parlée et écrite du japo nais，cependant on ne rendit jamais obligatoire l＇éducation élémen－ taire．Les hommes valides furent soumis à la conscription et entraînés sur une base semi－militaire．Quoique l＇adoption des noms japonais fût officiellement encouragée dans toute l＇île，on n＇établit pas encore l＇enrôlement militaire obligatoire．Méfiants par naṭure， les Japonais n＇en étaient point encore venus à confier des armes aux－Formosans

Le 7 juillet 1937，lorsqu＇éclatèrent．les hostilités dans le Nord de la Chine，les Japonais se trouvèrent de nouveau devant une im－ passe；car si，d＇un cóté，ils désiraient la collaboration des Formosans， de l＇autre ils craignaient que ceux－ci ne saisissent l＇occasion de se révolter．Jour et nuit des gardes apparurent à chaque station fer－ roviaire et à chaque coin de rue．Les agents secrets furent multipliés afin d＇arriver à mieux savoir ce que disaient et pensaient les Formosans au sujet de la guerre avec la Chine．On tint souvent des réunions monstres，au cours desquelles des porte－paroles de la machine de guerre nippone déclaraient que l＇heure avait enfin sonné pour les Japonais de poursuivre leur guerre sainte en Ghine en vue de l＇édification d＇une Chine meilleurs et d＇une paix permanente dans la＂sphère de co－prospérité de l＇Asie Orientale＂．Déjà，dès le début de son histoire glorieuse，la race japonaise avait éte magna－ nime au point d＇absorber les éléments de races étrangères；les Formosans devaient être fiers d＇être affiliés avec la race de Yamato， es descendants de la déesse du Soleil，Amaterasu（天照大神）；etc．．． Pendant ce temps beaucoup de chefs du mouvement autonomiste trouvant indésirable de prolonger leur séjour dans l＇île la quittaient pour le Japon ou la Chine，où ils seraient moins sévèrement surveil－ lés que chez eux．Lin Hsien－T＇ang，souffleté par un ronin japonais， l＇année précédente，pour avoir lors d＇une réception qui eut lizu durant son voyage en Chine en 1936，salué les personnalités chinoises présentes en ces termes：＂Messieurs du pays de mes ancêtres＂dut partir habiter Tokio．Plusieurs personnes chinoises ou américaines cultivées furent arrêtées et soumises à un interrogatoire et leurs maisons fouillées．Au contraire，quelques Quisling formosans conseillèrent aux Japonais d＇occuper Amoy，Swatow et Foochow；ils fournissaient par ailleurs volontiers les moyens de maintenir en paix les Formosans mécontents，et de les japoniser

Craignant des émeutes massives，les autorités n＇osaient forcer es Formosans à prendre un nom japonais．Cependant tout autre vestige de l＇influence et de la tradition chinoise devait être soigneu－ sement effacé．On ne permit plus de pièces de：théâtre chinoises； plus de sacrifices dans les temples chinois；de fêtes devant un （autel）Chinois．Au lieu des tablettes ancestrales，toute maison devait construire une châsse portative de la déesse du Soleil Ama－ terasu．Les mariages ne pouvaient plus se faire selon le rituel chinois；ni les pleureurs crier et se lamenter tout haut dans une procession funèbre à travers les rues．Tout Formosan portant une robe chinoise était regardé de travers par la police japonaise et se voyait refuser un billet de chemin de fer ou de théâtre．Les hom－ mes étaient encouragés à revêtir des uniformes semi－militaires；les femmes，des robes d＇une seule pièce de mode occidentale．L＇en－ traînement des hommes valides devint de plus en plus sévère．On organisa partout des corps de défense passive．L＇un après l＇autre， les jeunes gens étaient appelés comme interprètes ou auxiliaires dans les forces combattantes．Pour la première fóis，les autorités de Formose exigeaient que les hommes ainsi que les femmes de moins ne 60 ans apprennent à parler japonais，des cours élémentaires s＇ouvrirent bientôt de toutes parts．Par ailleurs les Japonais s＇abste－ naient de critiquer trop ouvertement la Chine．Ils se bornaient à lignorer complètement；de même，dès le mois de juin 1939，il ne fut plus du tout permis d＇écrire en chinois dans les journaux de l＇île． Vers cette époque commença un rationnement de la noúrriture，qui devint de plus en plus sévère jusqu＇à ce que les Formosans bien que capables de produire trois fois p＇us qu＇ils ne consommaient，en vinrent à être affamés！Les Japonais avaient des rations plus abondantes que le Formosan moyen et parmi ces derniers ceux porteurs de noms Japonais se voyaient avantagés．Mais malgré un aiguillon aussi substantiel，moins de dix pour cent des Formosans se décidèrent à prendre de nouveaux noms！

Lorsqu＇éclata la guerre du Pacifique，apparurent de nouvelles méthodes d＇extortion．Outre l＇obligation de payer les impôts spéci－ aux du temps de guerre，chaque personne était obligée d＇épargner chaque mois sur son revenu la somme fixée par le Gouvernement pour acheter des bons de la Défense et ces sommes s＇élevaient à des chiffres exorbitants．En conséquence，les six millions de For－ mosans，les riches et les pauvres，continuellement accablés d＇impôts en étaient réduits au même niveau misérable de vie．Un million－ naire âgé incapable de trouver les fonds nécessaires pour les impôts et les perceptions，mais ayant reçu défense de vendre une partie de ses terres，tenta de se suicider en prenant du poison：Sauvé à temps par des médecins，il fut finalement autorisé par le Gouvernement a convertir en espèces sonnantes une partie de ses terres pour payer les＂factures spéciales＂du temps de guerre．Une autre fois，un sendarme Japonais se présenta au salon d＇une famille de vieille souche，

## Bulletin de l＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，n 1

un chèque à la main et un révolver chargé à sa ceinture；exigeant que l＇on vende le terrain situé à côté du temple de Kagi Shinto．Lors－ －que le propriétaire véritable ayant signé l＇acte de vente se prépa－ rait à échanger le titre de propriété contre le chèque，le gendarme lui arracha le papier dss mains avec un froid sourire et mit le chèque dans sa poche en disant：＂Etant riche non par industrie et frugalité，mais seulement par héritage，ne ferez－vous pas cette donation pour la cause de la guerre sainte，ainsi que pour témoigner votre foi dans la race de Yamato？＂Presque tous les jours，la police faisait irruption dans une maison privée à lheure du repas pour examiner la qualité du riz，ou si oui ou non il avait été cuit avec des pommes de terre ou des fèves de soya

En ce qui concerne la régimentation，même les porcs étaient organisés en familles et leurs propriétaires devaient signaler immé－ diatement aux autorités locales tout ce qui concernait les naissances， castrations，morts，et ventes，et payer les tarifs spécifiés．La raison fondamentale dé tout cela était que，d＇après la loi，les propriétaires des porcs mâles dèvaient payer l＇impôt sur le chiffre d＇affaires （comme ils devaient à leur tour êtré payés par les détenteurs de porcs femelles）．Les propriétaires de truies étaient astreints à une sorte d＇impôt sur le revenu（les truies devant donner le jour à de jeunes porcs）．Lंes ouvriers chargés de châtrer devaínt payer une licence saisonnière（car c＇était leur gagne－pain）．Les bouchers payaient l＇impôt sur l＇abattage；les marchands de porcs，l＇impôt sur le revenu；et les acheteurs de viande de porc，l＇impôt sur la con－ sommation．Avec cela，tout le monde n＇avait droit qu＇à une ration de porc de deux liang（兩）par mois ou un peu moins de trois onces！．Heureusement pour les Formosans，la plupart d＇entre eux pouvaient élever des poules，des canards ou des oies et pècher presque partout；tandis que les Japonais devaient s＇en tenir à un régime végétarien，sauf pour les fréquentes rations spéciales de graisse animale qu＇ils recevaient de leur armée et de leur police chargées de la réquisition des provisions chez les fermiers formosans．

Que dire maintenant des classes cultivées durant la guerre du Pacifique？Plusieurs personnes instruites en Amérique furent jetées en prison uniquement à cause de leur connaissance de l＇an－ glais：elles semblaient dangereuses．Il en fut de même pour le directeur formosan de la Standard Vacuum Oil Company，pour le fonctionnaire formosan du Consulat des Etats－Unis à Taihoku，pour l＇instituteur formosan de l＇école missionnaire presbytérienne（dont le grand－père maternel avait été le Dr．Geoıge Leslie Mackay）

Et les personnes instruites au japon？Celles－ci devaient ou bien entrer dans le faux gouvernement ou mener une existence ignorée et attendre des jours meilleurs．Un avocat bien connu de Tainan，
alors qu＇il était à moitié ivre à un banquet，fut interrogé sur ce qu＇il ferait au cas d＇une descente de troupss américaines à Formose． Il répondit brusquement：＂Je ferais comme Ku Hsien－yưng＂（i）． Le jour suivant，il fut arrêté par la gend armerie japonaise et bientôt condamné à la prison perpétuelle．Aussitôt après le 15 Août 1945， les autorités japonaises annoncerent sa mort due à une attaque aérienne，mais toute personne intelligente savait ce que cela voulait dire．

Les－militaires japonais allaient－ils mieux traiter les jeunes For－ mosans incorporés dans leurs armées？Certainement pas．La mobilisation des interprètes et des auxiliaires avait commencé dès 1937，la mobilisation générale n＇eut lieu qu＇en 1943．Le dévoue－ ment des Formosans à la cause japonaise paraissant problématique， de 1937 jusqu＇à 1943 parmi les auxiliaires，un．seul sur dix，nommé chef de groupe，était armé d＇un révolver quoiqu＇ils dussent tous affronter la même dose de projectiles que les Japonais．Des For－ mosans non－armés qui faisaient les traînards ou sortaient du rang entendaient souvent des Japonais bien armés leur crier：＂Lâche Ch＇iangkoro＇＂${ }^{(2)}$ ．Bien que les conscrits Formosans fussent isolés les uns des autres et incorporés à l＇Armée Impériale，même aux toutes premières lignes ils n＇étaient pa＇s traités comme leurs camarades japonais．La quantité de balies et de nourriture qu＇ils recevaient n＇était pas la même que pour les Japonais；en consé－ quence les déserfeurs étaient nombreux，surtout en Chine．Il arriva même que des Formosans mécontents qui par hasard se trouvaient réunis en une petite compagnie avec des fusils，des mitrailleuses et des mortiers de tranchée，montèrent sur une colline quelque part dans l＇Anhwei près du Yangtze et se mirent à harasser les troupes japonaises en réclamant l＇égalité et la liberté．Malheu－ reusement，faute de chef compétent capable de les guider jusqu＇aux lignes chinoises，ils furent facilèment amenés à capituler par leur ancien commandant japonais et finalement anéantis．

Une fois la conscription militaire mise en vigueur en 1943，les autorités japonaises，durent affranchir（ne fut－ce qu＇en apparence）， les Formosans mécontents．Le Cabinet de Tōjō proclama donc que lîle n＇était plus colonie mais une partie du lapon propre．En con－ séquence，en 1944，l＇Empereur du Japon élut à la pairie trois For－ mosans：Lin Hsien－t＇ang，ancien chef du mouvement autonomiste， Hsü Ping（許丙），associé intime de Ku Hsien－yung，et Taketarō Midorino（緑野竹太郎）dont le nom d＇origine était Chien Lang－Shan
（1）Le Quisling formosan qui en 1895 vint sur la grève à la rencontre des orces d＇invasion japonaises
（2）Dérivation japonaise du mot＂Chink＂，insulte＇adressée aux Formosans yainsi qu＇aux Chinois et qui devint la cause psychologique de l＇échec japonais－ Ta défaite en Chine et la perte de Formose．
（簡朗山）en chinois et qui conduisit les forces d＇invasion japonaises àtravers les plaines et les montagnes du Nord de Formose，KU étant＇mort et ses fils étant trop jeunes et inexpérimentés pour être pairs．En 1945，on devait élire sept Formosans à la Chambre des Représentants．Mais heureusement pour ces sept futurs élus in－ connus，la guerre se termina avant l＇élection，et donc la publication de leurs noms．Les trois pairs，eux，eurent moins de chance，car ils seront pour le reste de leur vie privés de leur pairie bien qu＇ils eussent volé au Japon remercier l＇Empereur de l＇honneur quil leur faisait；mais déjà les Américains commençaient à prendre pied aux Philippines！

Vers la fin du mois d＇août 1945，alors que les laponais s＇étaient rendus sans conditions，le dernier Gouverneur－Général de Formose， Andō，（安籐）envoya à Shanghai comme représentants choisis par le peuple Lin Hsien－t‘ang，Hsü Ping，le fils de Ku Hsien－yung，Ku Chen－fu（辜振甫）et Lin Hsiung－hsiang（林熊祥），multimillion－ naire par heritage．Ils furent envoyés soi－disant pour recevoir les et si possible la naturalisation des six cent mille Japonais ur l＇île－（environ deux cent cinquante mille soldats et trois cent cinquante mille civils）．Aussitôt après leur arrivée à Shanghai，les patriotes Formosans de cette ville les prirent violemment à partie en paroles et par lettres．L＇attaque fut si bien menée qu＇au dé－ but de septembre，Formose fit partir encore quatre autres＂envoyés＂ à Shanghai pour soutenir les revendications des premiers arrivés． Ils s＇appelaient Lo Wan－chü（羅，萬俥）Président de l＇ancienne ＂Formosan Popular News Company＂，d＇éducation à la fois japonaise et américaine；Ch＇ên Hsin（陳欣）d＇éducation japonaise et amé－ ricaine，administrateur de la＂Great Eastern Trust Company＂que dirige Lin Hsien－t‘ang；Lin Ch＇ềng－lu（林呈祿）de formation japo－ naise，éditeur en chef de l＇ancien Formosan．Popular Daily News dont les enfants ne parlaient que le japonais，et Su Wei－liang（蘇 維樑），personnage jusque－là inconnu．Six d＇entre eux－les quatre derniers avec Lin Hsien－tang et Ku Chên fu－s＇en furent par train à Nanking le 8 septembre afin d＇assister à la cérémonie de red－ dition des Japonais annoncée pour le jour suivant，et où par force dhabitude ils furent tenus jour et nuit dans une pension japonaise leur fit tout juste voir l＇Académie Militaire Centrale où avait eu lieu la cérémonie de reddition．Le même jour，arrivèrent par le train de nuiit，à Nanking，cinq représentants des résidents formosans de Shanghai，pour faire une visite au Mausolée du Docteur Sun Yat－ sen ainsi qu＇aux bureaux du parti et du gouvernement．C＇était Li Wei－kuang（李偉光）médecin pratiquant，Lin Shao－fu（林少（甫）， Président de la＂Fêng－nan Trust Company＂，Chang Chiu－shan（張秋 （山），major dans la＂Formosan Volunteer Corps＂，Shih Shih－ch＇ing （施石青）membre actif du Département Provincial du Kuomingtang

Formose，et l＇auteur du présent article．Sachant parfaitement stinguer entre les deux groupes rivaux，les autorités chinoises ne ơnnèrent pas les facilités d＇arriver à Chungking aux représentants nvoyés par les Japonais，bien que ceux－ci en eussent grande envie， par contre，ils encouragèrent les Formosans de Shanghai à le faire ＊i cela était nécessaire．Les malheureux＂envoyés＂de Formose appointés par leurs maitres japonais se trouvèrent fort désappointés！

Une telle séparation des Formosans aussitôt après la capitulation japonaise，en＂envoyés＂protégés du Japon et représentants élus par les Chinois，symbolise bien l＇ancienne distinction entre les fantoches élus par l＇ennemi et les loyalistes chinois．Elle laisse présager en même temps la lutte future dans les affaires formosa－ nes entre leś réconciliateurs poussés par les Japonais et les rénova－ teurs sociaux selon la manière néo－chinoise，－en d＇autres termes c＇est la lutte entre le passé et l＇avenir，entre les conserva－ teurs et les reconstructeurs ou progressifs．Actuellement，les premiers jouissent d＇appuis économiques plus solides et comptent un plus grand nombre d＇adhérents．Cependant，bien qu＇inférieurs en nombre et de moyens médiocres，ayant été durant des années obligés de mener une existence cachée sous l＇oppression japonaise， les progressifs peuvent penser，parler，écrire et surtout agir，étant toujours prêts à rendre service et à se sacrifier pour le peuple．II reste à voir，et il est très intéressant de suivre，la manière dont chaque parti mènera le peuple dans l＇avenir：

A la fin de la Guerre，tous les conscrits formosans dans l＇armée taponaise－au nombre d＇environ un demi million－se trouvèrent subitement dans une situation particulière．Sur le territoire de la Chine propre，tandis que les soldats et officiers japonais une fois désarmés sont bien traités，étant convenablement logés，nourris et payés et assurés de rentrer tôt ou tard gratuitement au Japon，les Formosans une fois débandés se trouvent sans logis，sans travail，sans le sou，isolés dans des endroits étrangers．De plus，les Japonais s＇en désintéressent car Formose est rendue à la Chine；mais quelques Chinois ne les reconnaissent pas，parce qu＇ils se sont battu aux côtés du Japon．Le nouveau Gouvernement de Formose，par la radio et les journaux，essaie de venir en aide à ces jeunes malheureux．Mais jusqu＇à présent ce n＇est pas chose facile．Heureusement，un grand nombre de ceux laissés à Shanghai，Nanking et Hangchow ont été soutenus et le sont encore par leurs compatriotes et des Formosans tettrés leur font des cours réguliers de chinois，d＇anglais，de politi－ que et de philosophie jusqu＇au jour où ils pourront être réembar－ qués pour Formose，où，avec le temps，ils áideront à souder le continent à l＇île．Ils sont maintenant trè̀s contents d＇avoir été traités de＂Ch＇iangkoro＂，et de l＇être resté．

Ainsi se sont clos les cinquante ans de domination japonaise lorsque le 15 Août 1945 I'Empereur Hirohito annonça officiellement la restitution de l'île à la Chine, et que Formose dorénavant allait être goúvernée non par les Mandchous, mais par les Chinois. Certes, avant qu'éclate la Guerre d'Europe en 1939, la possibilité de la restitution de Formose était si lointaine que presque personne parmi les hommes d'Etat chinois n'avait élaboré de projets concrets à cet effet, bien que de nombreux insulaires aient attendu contre tout espoir le jour de la délivrance. Peu après le début de la guerre d'Europe, le Kuomingtang fournit à certains Formosans les moyens de former un Département Provincial de Formose avec son siege temporaire à Hongkong. Malheureusement, le président était un médecin malade, assisté de peu de personnes capables et sérieuses; on ne fit presque pas de travail alors. Depuis sa mort, la présidence a été donnée à un Cantonais d"origine Hakka incapable de parler le dialecte formosan, c'est-à-dire la langue d'Amoy, et par conséquent de se faire comprendre de la plupart des Formosans.

Après l'attaque de Pearl Harbor, l'issue de la lutte apparut clairement en faveur de la Chine. Chungking se mit alors à projeter le recouvrement non seulement de la Mandchourie, mais aussi de Formose, surtout après l'insistance couronnée de succès du Généralissime Chiang, lors de la Conférence du Caire pour la restitution de cette province doutre-mer à la Chine. A ce moment apparut l'homme du jour, le Général Ch'ên Yi (陳 儀) qui avait pendant huit ans occupé le poste de Gouverneur du Fukien. I visita personnellement Formose en 1935 alors que les Japonais célébraient le quarantième anniversaire de leur domination dans l'île, lia amitié avec des personnalités formosanes et japonaises, et' rapporta de nombreuses informations sur le pays et le peuple. En outre, le Général n'ayant jamais été considéré par les occupants comme anti-japonais, selon toute probabilité aucun Japonais ne pouvait, lors de sa nomination au poste de Formose, être tenté de prendre les armes et de résister. C'était donc le seul homme à être nommé pour cette possession maritime.

Acceptant l'offre, il trouva nécessaire et urgent de construire un Institut spécial pour l'entraînement des futurs employés du gouvernement, y compris ses collaborateurs personnels. Ainsi, depuis la seconde moitié d'août 1945, les uns après les autres, des groupes de fonctionnaires et de commerçants sont partis par avion ou par bateau pour Formose. Et le général Ch'ên arriva à Taipeh le 24 Octobre.

Durant les toutes premières semaines, les Formosans pensaient ou entendirent dire qu'on allait dévaluer le yen de Formose et s'empressèrent de le changer à parité avec le dollar Chinois; de la

Sorte, on rapporte que bien des "profiteurs de la paix" s'enrichirent du jour au lendemain. Durant quatre mois, il y eut une panique continuelĺe, une série d'échanges dans toutes les vilies principales de Formose, jusqu'à ce que, vers la fin de l'année 1945, le nouveau Gouvernement pût annoncer le taux provisoire du change: $30 \$ \mathrm{CNC}$ pour 1. Yen, et U.S. $\$ 1$ pour 37.5 Y Yen. Mais, entre temps, le coût de la vie dépassait de beaucoup celui de Shanghai; à l'hôtel on payait 10 Yen ou $300 \$$ CNC pour le petit déjeuner, 15 Yen ou $450 \$$ CNC pour le déjeuner, et 20 Yen ou $600 \$$ CNC pour le souper

Somme toute, les nouveaux arrivés dans lîle restituée sont en général de bonne foi, différant des "Scallawags" et des politiciens qui s'infiltrèrent au Sud des Etats-Unis après la Guerre de Sécession. Cependant, au milieu de Décembre, le Procureur général de la Haute Cour de Formose fut arrêté aussitôt descendu de Javion qui'le ramenait à l'aéroport de Kiangwan (Shanghai), pour des manœuvres malhonnêtes qu'on lui reprochait tandis qu'il détenait son nouvel emploi. (1) L'épisode démontre que la nouvelle administration entend garder les mains propres. Mais peut-être montre-t-il en même temps l'ignorance des conditions locales et l'insuffisance de préparation de la part de la nouvelle classe dirigeante.

Une autre preuve de cette insuffisance serait que moins de 2000 fonctionnaires ont jusqu'ici traversé la mer durant quatre môis, tandis que dans le même délai, les Russes reprenaient toute la Mandchourie aux Japonais. Jusqu'icı, seulement une demidouzaine de villes le long du chemin de fer trans-insulaire ont seules été ocćupées. Bien des filatures et des usines sont encore sans travail; bien des champs et des fermes sont en friche. Regardez les agents de police: ce sont pour la plupart des Japonais, qui peuvent fournir des conseils aux nouveaux arrivés sur la manière de maltraiter les Formosans, mais n'osent pas faire la police eux-mêmes. Les instituteurs? Ils sont encore pour la plupart des Japonais qui re peuvent enseigner en chinois mais n'osent guère p'us parler trop that le japonais. Ce qui est pire que tout, les professeurs chinois et les livres de classe sont très rares. Bien que les Japonais soient un peuple très docile une fois battus, nombre d'entre eux se sont maintenant cachés ayant juré de se venger et de vaincre les Chinois dilici vingt ans. En ce qui concerne la manière de disposer des six cent mille Japonais qui ont jusqu'ici dominé les six millions de Formosans, toute personne intelligente pense qu'il est nécessaire de es renvoyer au Japon au lieu de les laisser à Formose. Formose eyant produit un surplus de techniciens, il n'est pas nécessaire den emprunter aux Japonais. En outre, habitués et entraînés aux retivités subversives, les employés japonais ont leur manière de

[^2]n'ai pu trouver qu'un hôtel possédant un tatami, la paillasse japonaise sur laquelle on dort. Les restaurants servaient de la nourriture foukiennoise ou japonaise, ce qui me faisait terriblement regretter le menu szetchouannais. En outre vous cherchiez en vain les "damplings" sur le menu, de même que des nouilles. "-Vous pouviez commander des nouilles "de riz" n'est-ce pas, demandai-je?"
'Avec mon 'mauvais estomac je n'ai pu avoir que des nouilles de farine, deux repas sur trois. Et puis s'il y avait beaucoup de porc et de poulet, il n'y avait pas de jambon pour accompagner vos nouilles. Un grand nombre de magasins semblait fermé. Dans ceux encorè ouverts, même avec de l'argent, quand vous étiez tout prêt à payer, vous ne pouviez trouver aucun de ces accessoires indispensables à la vie ordinaire que sont les brosses à dent, le savon dentifice, les serviettes de coton et les mouchoirs. Quelques cinémas et quelques salles de danse existaient à Taipeh et à Tainan, mais vous chercheriez en vain du bon café, de la crème, des cigarettes de luxe. C'est terrible, n'est-ce pas? Il faut que quiconque arrive ici se charge d'apporter toutes ces marchandises pour au moins six mois". - Cela ne montre-t-il pos encore une insuffisance de préparation en dépit des recherches énergiques entreprises par l'Institut spécial de Chungking. Partout où passent les Américains leurs bateaux pauvent amener toutes les marchandises nécessaires en grandes quantités, se, servant des produits locaux seulement guand ils trouvent qua cela en vaut la peine. Que seuls les banknotes aient cette efficacité; n'est-ce pas regrettable en bonne logique?
-'"Que pensez-vous des Formosans, ceux de sang chinois, j'entends?", demandai-je à un autre? - "Ardents et combatifs," fut la réponse". "A Shanghai par exemple, je n'ai jamais vu jusqu'ici de Japonais molesté par les Chinois. Mais, à Formose, j’ai vu actuelle. ment les Formosans giffler d'anciens policiers japonais ou des agents de l'ancienne police secrète. Naturellement, c'est que ces arrogants Japonais le méritent. D'un autre côté, un directeur d'école laponais a reçu des témoignages de sympathie de ses collègues formosans parce ce qu'il s'est montré très gentil pour les étudiants formosans. Pour le Japonais ordinaire qui actuellement est obligé de tirer les rickshaws ou de gagner sa vie comme garçon de café, ou comme chasseur dans les restaurants, les Formosans semblent avoir de la pitié. En cela ils sont encore de vrais Chinois, chevaleresques et magnanimess. Et cependant ils semblent assez querelleurs. Très souvent, ils voudraient combattre avec les poings et non pas seulement à coup d'arguments comme fait le pauple de Foochow et de soochow, de Shanghai et de Peiping. Cela vient-il de ce que leurs ancêtres étaient des pirates guerriers, direz-vous?".-Des remarques t des questions de cette espèce sont une grande preuve d'ignorance. est vraiment regrettable que les patriotes formosans qui ont

Bulletin dél＇Université l＇Aurore 1946－Série III－Tome 7，n ${ }^{0} 1$
$1-$
passé des années à Chungking，n＇aient pu assez faire connaître leur contrée et leur peuple，ni que les autorités chinoises n＇aient pu connaître suffisamment la situation dans une île qui n＇est éloignée que de 120 milles de la côte du Fukien．Sans cela on ne verrait pas les visiteurs et les officiels，appointés hier，revenir désappointés－au－ jourd＇hui．S＇il est vrai que les Formosans doivent être rééduqués， il faut d＇abord réétudier le pays et le peuple．

## VIII

La situation est fort délicate，cette période de quatre mois formé un autre tournant de l＇histoire de Formose．

Quo vadis，Formosa？
Du point de vue de la psychologie de la race，le changement de règne passant des Mandchous aux Japonais n＇a pas été sensible． Certainement depuis 1683 jusqu＇en 1945，contre les Mandchous et contre les Japonais，les Formosans descendants des patriotes des Ming se sont montrés également hostiles，attendant，comme les Irlandais，leur revanche．Les Irlandais ont montré leur ressentiment dans des poésies satiriques；ainsi l＇ont fait pendant trois siècles les Formosans qui composèrent des poèmes exprimant leur soif de justice，de liberté，d＇une Chine gouvernée par les Chinois，et leur reconnaissance pour les héros des Ming．C＇est en vers que les Formo－ sans se sont exprimés principalement lorsqu＇ils traitaient de ces grands sujets．En poésie，on peut s＇exprimer plus librement，sans danger；le lecteur sait lire entre les lignes et le Japonais ou le man－ dchou qui admirent la forme savante des vers ne comprennent pas le sens caché du poème，

Pessimistes et mélancoliques au fond du coeur，les Irlandais se sont consolés en levant les yeux vers l＇Eglise pour le bonheur éterne！ mais aussi leur regard a franchi l＇Atlantique pour trouver la vie libre en Amérique et ils ont tressailli quand l＇avenir leur mon－ trait les héros de l＇émancipation．Ainsi consolés，ils se sont trans－ formés en un peuple plein d＇esprit et d＇humour，de joie et d＇élan． De leur côté，les Formosans se fiant au déterminisme historique espé－ raient qu＇à la fin la Chine finirait bien par reconquérir sur le Japon l＇île si belle．Certains n＇avaient－ils pas prédit que puisque la mère japonaise de Koxinga est morte cinquantenaire，il en serait ainsi de la domination japonaise sur Formose qui ne durerait pas plus de cinquante ans，disaient－ils．L＇évènement leur a donné raison Et de même qu＇en Amérique les Irlandais forment la partie du peuple à beaucoup de points de vue la plus progressive，puissent les Formosans，pleins d＇entreprise et d＇énergie par nature，sobres et industrieux，devenir les éléments constructifs de la Chine de demain

La situation entre le Japon sous la domination brutale＇des seigneurs de la guerre，et la Chine ardemment patriote est totalement
différente．Ce serait une tragédie si la＂nouvelle ère de libération＂ n＇apportait pas plus de satisfaction aux Formosans que ne l＇a fait le＂nouvel ordre＂des Japonais，ère d＇exploitation．Une fois le système d＇enrégimentation des Japonais amélioré，et dès que le vieil esprit de liberté cher aux Chinois pourra revivre，les Formosans rentrés dans la communauté chinoise seront aussi heureux et joyeux， créateurs et constructifs que les Irlandais en Amérique．Ce serait trop dire que de comparer Formose avec la Sardaigne par rapport à I＇Italie，et ce serait trop malheureux de laisser fouler aux pieds les branches dolivier des loyalistes du temps des Ming．Formose montrera la même．loyauté envers la Chine que I＇Alsace－Lorraine envers la France．Cependant，souhaitons ardemment que les Formosans n＇aient pas à changer cinq fois de nationalité en un siècle comme l＇ont fait les Alsaciens－Lorrains．Pour réaliser cet espoir，c＇est aux chefs à préparer un système conséquent de protection politique faisant confiance aux élites de．Formose et n＇hésitant pas à leur attribuer des places，de la même manière exactement que les missionnaires chrétiens estiment que le sort de la religion chrétienne en Chine dépend uniquement d＇une coopération complète entre les missionnaires étrangers et les adeptes indigènes． Puissent les＂missionnaires politiques＂de la mère patrie，et les élites indigènes de Formose，coopérer fraternellement pour le plus grand bien de tous．

Shanghai， 31 décembre 1945

## PRINCIPAUX TRAVAUX DU MÊME AUTEUR

En anglais．
The Individual and the Community：A Historical Analysis of the Motivating Factors of Social Conduct．
The Complete Works of Han Fei Tzu：An English Translation from the Chinese，Two Vols．
Han Fei Tzu，the Crowning Clory of Chinese Legalism．
The Story of Chinese Philosophy：A Historical Survey of Oriental Life－Views and World－Outlooks．
Romances of Old Cathay：An English Translation of the Records of Eastern －Chou－States．
Contemporaray Chinese Philosophy：Phases of China＇s Intellectual Adjust－ ment to the Occident（in preparation）．
Formosa，Its History and Geography，Races and Cultures（in preparation）．
En chinois．
Comparative Civic Training（比䡴公民訓練 Central Political Institute Research Bureau Series）．
A Discourse on Political Psychology：A Chinese Translation from the Japanese （政治心理綸 Ditto）。
Studies in the Philosophy of Life（人生哲䑁之研究 Central Military Academy
Text） Text）．
Outlines of Civic Training（民研總論 in preparation）

contribution de La philologie Chinoise a
LA PHILOLOGIE MONDIALE

Découverte d＇un nouveau point de vue dans la Science sinologique．（1）

Dr E．REIFLER（羅 选 氏）

Professeur de sinologie à l＇Université l＇Aurore Membre de la 中國科學社

本文是中國語文㦛對於世界語言率的一個貢獻。法文的＂Je＂拉丁文的＂Ego＂蝋甚麼有我的意義呢？如果不备清中國語文學，此問題就無從解釋。因簄世界語文中只有中國交字是由放象形文漸化而來的一種表意文字，而此表意文存的早體就是外國字義學的無比良材。若得中國語文壆的帮助，則外國語言學中之許多秘滵得其非常自然而簡單
詳彪此問題，其理由和研究方法，虫預言未來的外國語言藇家，欲求其專攻之學問得有真實的進步非先研究中臤語文學不可

Cet article est une contribution de la philologie chinoise à la philologie mondiale．Comment se fait－il que le mot＂je＂en français et le mot＂ego＂en latin signifient＂moi＂？Le problème est insoluble si l＇on ne remonte pas jusqu＇à la langue chinoise，parce que le chinois est une langue qui s＇écrit avec des idéogrammes évolués à partir des pictogrammes et ce sont ces pictogrammes qui fournissent à la Philologie étrangère un matériel excellent du point de vue sémantique．Avec l＇aide de la philologie chinoise，l＇explication devient donc toute naturelle． Le Dr Reifler，professeur de sinologie à l＇Université l＇Aurore，expose ce problème dans les lignes suivantes et il prédit que dans un avenir proche les philologues des langues indo－européennes devront de toute nécessité apprendre le chinois s＇ils veulent réellement progresser dans leur science．
（1）Conférence donnée en chinois par le Dr Reifler le 25 octobre 1945 2nt la Chinese Association for the advancement of Science（中國科學礼）Branche Shanghai à l＇occasion du 3 lème anniversaire de la Société．（Publiée par la Société 4la 科 县＂䱪報 Décembre 1945）。Traduction française de l＇auteur


[^0]:    （1）Joshua W．K．Liao，B．A．（Nanking），M．A．，Ph．D．（Chicago）．President， Liaos Land et Trust Company，Silo，Formosa；naguère Professeur de Philosophie， à l＇Université de Nanking；Professeur de Sciences Politiques，National Central University；Political Training Officer，Central Military Academy；Research

[^1]:    （1）Du Halde écrit vers 1720：＂on en a trouvé plusieurs（des insulaires）qui savaient la langue des Hollandais，qui lisaient leurs livres et qui，en écrivant，se servaient de leurs caractères．On a vu même entre leurs mains quelques frag－ ments des Saints Livres en hollandais＂（Du Halde，Descriptioñ，éd．de 1736，I p．183）．

[^2]:    (1) Voir le Ta Kung Pao, 16 Déc. 1945

