Solume 280
crome
Question res Rites C $\mathrm{C}_{\text {jun }}$ is
fe FT Trancois Mrancaty yeme

duite des Jésuites au sujet de ees Rites.







prerstition; s- Sa controverse qui tendait à sápades

Holume 280
Le oP havarette l'a renowelé sais raison; 6 Diverses prononciations et sens divers qu'un même caractére chivois peut avoir, I- Synode tenu dos @auton entre les yésuites, les dominicaius et les Franciscains, on y agite la question de savoir si Qonfucius est une idole, 8-Réfutation de quelques alle'gations du $\mathscr{P}$ ndwirrette; 9 -qui ue frowvents qucunement que le culte de Confucius u'est pras furement civil; 12- ©u cas ou il serait prowvé que dans la suite queloues superstitions se sont glissées dans ce culte, il suffirait de les eliminck sans abolir entiérement ce culte; 13- Ce culte sést frerpétué toujours sous la mème forme, contrairement au culte des idoles qui a varié selon lers Hempt; 11- Rome ne l'a jamais condanmé jusqu: ci; 16- ie $\mathscr{P}$-Martin ellartini u'a pas tromfé la Proprorgaude, daus liexposition des fait, comme l'en accuse le $\mathscr{P}$ navarette; 18- Outres accusationd injustes de ce OPie contre les jésuites; 20 - Reju. fation de ces diverses accusations et defense du $\mathscr{P}$ ehartin ellartini; 24- Se 9 navarette se Promfre au sujet des honneurs que les chivis rendent $a^{\prime}$ Confucins, 28.

Yécitatle état de la quiestion: Cérémo nies diverses vistitués en l'honneur de Confucius. - Ou Baccalauréat Chivois - Sa cérémonie que le nouveau bachelier est tenu de faire en l' honneur de Confucius est comme le dernier sceau apposé à la collation de son graib. plle est rigovreusenent obligatoire; 90. Tonctions que les lettrés remplissent dous le temple des Conficius, I/ - Au sujet des examens des lettrés et due temps de ces exament; 92-. De la collation du rirade de bachelier; 99.

Oes cérénonies en udage an temple

Yolume 280
de Confucius; 94-lur descriftion; 95-elleond sont qu'un hommage sivil et frolitique; 98 .

Qes cérémonies de frintew, is et ''autom ne: 40.

Des offrandes que lion fait a' confucius. 49- De son inage; 46- Des qualités ques doivent avoir ces offrandes; 48-De la maprière de les présenter; 49

Ou vin qu'on boit dans cus cérémonies;ssst du banquet qu'on y foit; S1- Epplication du nom foic sieoúu qu'on donne a' ce vin; $\rho$ g Explications sur les diverses offrandes que flon foit a' Coufucius; SS.

Des orocisons ou louanges que lon prod pronce daus ces cérémonies, à la gloive de Confuciuy 58- De linvocation ou évocation que lion fait de son esprict; 61 .

On ne doit pas juger de ces rites avec les préjugés d' Evrope, mais chercher plutot à frévétrer leur signification, 64-La Sropagaude a elle-mème concédé qu'on prowait per. pmettre tout ce qui se rappiorte directement an culte prolitique on peut sin ramener, ofinion des theólogiens sur la matière; 6S.

Des lois et Constitutions portés par les Enphereurs de chine sur les cérémonies des culte de Coufucius; $6 \rho-\mathcal{O}$ - Navarettle en a oublie' quelques unes fort infortantes prowo éelairer le sujet, tel lo Constitution de Zbong Sou des boing; GO et flusieurs déciets du méme empereur, 68 .

Ou soi-disant félerinage des empereuns au tombeau de Corifucius; et des cérémonies quas, Heait, 69- Le caractíre Nao, mal interfuc he' par le PePavarette ;yo - Sigmification dul
tir aux fléches; 11 - sur les présents que leschiprois offrent au tombeau de Confuccins itg.
le Qulte de Confucius u'a pas été corrompu conmue le $\mathscr{P}$ e Pavourette le freitend; Yo- E dit do Gchen bong en fowreur de Confuciens et de son culte. erreur du $\mathscr{P}$ navarettle sur cet édit, ${ }^{\prime}$ - De las statue de Corfucius placée avec celles de Groir ex de Lás Gsè; IfS- ©'est prent étre une suferotition profulaire, mais certainement en contradiction ave la volonte' de l' Enpereur, celoa ne prouve done rien, et aussi en offrosition avec le sentiment des lettres qui professent une grande horreur frowr la secte de Fouc ; $7 \%$.

Oes prières -zoi divant adressées à las thablette de Confucius; Y8-Se op navarette appont Le teínoignage diun hio kioan chrétien, discusisp de ce temounnage; 80.

Dailleurs les constitutions et contumes de la dynastie Aling prowvent pérenftoirement que les rites confuceíns ne sout que frolitiques et civils; 84- Mls sout connue les fiancailles de Venise à la Oner; 89-et, en Chinemême, connue les cérénonies en usage dous les mariages; 86. Explication de certains caractíres quón prosure daus les constitutions uifrériales à profros du culte de confucius:- Ou caractire bse, Dy - ifférentes sortes de sacrifices offerts frar lers chivois; 89 - Ou caractíke Lí; 95-Des caractires Gien et Gsien; 96-Du caractere Kao ou Ki: 97 - Du sacrifice appillé @he Gsáj; 98 .

Loir que les jésuites out toryours mis à rechercher ce qui, daus les cérénonies Chivoises, frouvait être frermis et cequi devait êtres rejeté; 99.

Oiverses. Coustitutions nípériales

HFlume 280
qui réglent les houneurs à rendre à Coufucinos Oonstitution de Houngou', de la dyuastic ming; 101 - Coustitution de Gchen Gong; 10\%-Constitution de Kia Gsin; 110.

Ou cavactire ©hén 聖 apfligué io Confucius; il ne signifie fras saint, béatifié" comme quelques-uns venlent le prettendre; 119.

Ou Gempile de Confucius; 115- Cenéd pas à froprement parler un temple, 116 - pas fulus que les cérénonies, offrandes et autres fonctions qui se fout dous cet édeifice ne sont praiment des sacrifices, 12s, que la table pur laquelle refrose la tablette de Corfucius n'est un autel; 127 et que les offrandes ne pout des victines innuolés aux idoles; consequenment cenx qui assistent an bouquet qui Lermine ees cérémonies ne commettent aname superatition, 128

Ciscussion: Oonfucius west pas une idole frour les lettrés chinvis; 129- Des sacrifices en grénéral et de cuux offerts à Cont frecues en frarticulier; 192-Des soi disant priéres adressées a' Confucuis. les lettrés fout son éloge, nouis ne lui demandent rien; 199-1 Oe la tablette de Confucius; elle n'est pas Klus suprerstitieure que celles der autres défunts que la Eropagante solère, sielle ne les approwve fras; 196- De livistitution des tablettler des morts et de leur usage chey les Chimois; 146-e'est coume un sowvenire mortuaire frarmi nous; 159.

Les Cérémonies eitablies en liforment de Confucius n'out pas éve' vistituées frowes Phonorer comme dieu; done elles ve sont pad
superstitienses; 161

Du tombeau de Confucius. - Récit de samort de sa séfulture, suive' de la descrifition de son tombeau, d'apre's le livre Ese Kiy; 16y_on ne trouve rion là de superstitieux, 169- Q' histoire de ces faits rafporté frar le $\mathscr{P}$ nowarette est erronée et fousse, 166 : S'nibtitution fremière du culte de confucius n'adonk e'te' mêlée d'aucune superstition, ce n'est qu'un cultes frolitique, 179 - dout les cérémonies ne sont en réalift que des actes de politesse, 114 - comme la gánuflexion que fit $a$ son roi le tyrien Nraaman aprés sa conven tion; 177-Ses Jésuites en les autorisant n'ont jomais eu la prensée d'accorder queloues superstitions si légéres qu'elles soéent à la foiblesse des nowveaux cont vertis, comme on les en accure, 198- Ho out poir anto riser leur conduite en ces natióres, les exemples don. nés par les prapres eux-mêmes; tel la lettre du papne At Qrégoire adressée à At Augustin apootre de langletenre etca. 198- Sa lettre du prape Yacharie à st Boniface qu. on leur offose ne s'apfliques tnullenent an culte frolitique de Confucius; 181 Hs ont encore en leur faveur l'argunrent tiré du culte liftéraire des Goulousaint frour Clénench Sauvere; 189 du culte de Aoutfellier four Rabelais 185.- Ve G havarette daus son libelle contre eux ne foit qu'affirner et sufproser nais il me frowe rien; 186_ twite de raisonnencuts analogiqued firés des coutumes de deiers freuples; 188-ve $\$$ P'avarette en reprousse la frarité avec les houneup reudus frar les Chirois à Confucius, voulaut à tonte force trouver iei de l'idolactrie et de la suprerstition noids sans frowvir déterminer en quos. elle consivte; 190- Que sujet d'un terte du ob suares sur les homneurs qu'on frewt rendre aux morts frowrer qu'on se sache fras certaitnement que ces norts sont dammés, soit-on

Solume 980
que Confucius l'est? 191 - Ou sujet de lao ptatue de orline que tt Charles conserva au from Pisfice de li église de Còme et de linuage de. Coufucius qu'on voit frarfois daus ses templestse Confucius n'est hovore' frar les chivois quecommp tun maitre; 193- Qualogie tirsé des funérailles solennelles des rois de Trance; 194cturiguations que le PP Navarette fait frasser daus les eírénonies en li homeur de \&nfucius: $1^{\circ}$ on lui dit la messe, 2 - Ses lettrés demandent a' confucius le bonheur et le talents, o- Confucius est une idole à qui lion offre dero prictives; Öl en conclut que ces cérémovies diffes rent essentiéllenent des cérémonies en usagedant les funérailles des rois de Trance; 196-Képouse 19y- ti le or navarette voit partout des sufreratitions en Chine, e'est qu'il confoud. Touted Les sectes; 200- nais le corps des lettrés. dejeni d'oucune commurion avee elles, 201- Que sujet du syrirde de Fia Bing sur ses matiéreco; 202 Le Q Navaritte frérend que les ancicus missiont paires prohibaient le culte des ancètres en ching, mais les autorités sur lesquelles il s'appuiesout pans valeur; 204-et Leur teinorignage absolument fous 20S- Sone les conclusions qu'il en tire sont fousses aussi', 200 - Génoignayes contraires; 1908 - Oiscussion théologigue sur liopinion frot lable, थ1-S'opinion sur laquelle se fonde la pratique coustante des jésuites est au moind frobable; 212- Phases diverses de la coutroverse eutre les religieux sur ces nuatio'res, NI- elle est Forté a Come; 26 - Décret obtemu frar le o hartiu chartini; 21, Discussion au sujet de ce décret, 218- ¿异 OP neartini n á nullenent Hrompe' la Propagaude frour lobtenir; 219.

Yolume 980

- la prétendue divinité, 290-ou saintete' que les Chinois attribueraient à @onfucius, $d^{\prime}$ apre's le $\mathscr{P}$ navarette; 221 $\qquad$ Considérations sur le polytheirme; 222- Conf'ecius n'est fras une idole, 273- On ne bii offre fras de messe, comme l'a rêvé le on havarette, et Hes lettrés ne lui demandent rien, les @érémovies ammelles en son homneur admettent à la vérité certaines choses superstitienses; mais les Yésuitesout tonjours défeudu aux chrétiens d'assister à cus fextes; 224- H fout savoir distinguer le bon deo panvais et rejeter celui-ai saus nuire à celui-la

Deres Gippritos $\qquad$ Ses Chivois cinnaissent-ils les substances spirituelles: Oices fes anges, les âmes der hoummes et comment fils honorent les efirits qu'ils comaissent, 225Oel astheisme des Ohinvis ;206- Treuves que le $P$ navarette essaie d'en apporter, qoy Oela prétendue double doctrine des Settrés sur ces matières, 229 - Ses Settrés n'out froint de doctrine secrète; 290 - Qu'il yait des athées en ohine, comme frartout, que ces atteés soint Certrés, cela ne prouve proint que le corps des Settrés soit athée, 991.

Priritualité de l'âme de l' houmue prouvéé par les livres classiques des chinois; du Ky chinois; 992- Cette àme, apriè la mort de lihounus pe se dissout pras dians l'air, quoi qu'en disent un ou deux natérialistes cités prar le Prowarette. les esprits que vénérent les chinois ne sont pat que de pures chiviéres saus existence, connce id fe prétend, 295- S'aigument tiré par bui due Cettré athée Ohu zu ne pronve rien contre les corpis des Settrés

Ses sacrifices et Les offrandes que fout lad

9
Holume 280
Ces chinvis aux Ejprits ne sout pas un vain pimelacre qui ne s'adresse qu'a' lair, comme b pre'tend cet athée Chu Gui, freuve de raison 237- preuves d'autorite', \$38.

Oe la religion frétendue simulée dero rettrés, 2tso-De - Ca divinité suprème ou Foorang Fiein Chaing By', 242 - son culte, 249-Toouneurd qui lui sont rendus par les Enpereurs; 2th Cuures quilbi sout attribuées; 24s, ses attributs divins: sagesse, bonte', justice, IIS - Dentinent des docteurs chivois chrétions sur le chaing igizes

Ges autres esprits: esprits tutélaires. 252 - qui sout de réelles substances pour les chinois; 254 - leur culte, 256 .

On trouve wême harfois dans li histoice de Chine la dénomination Gièn Gchoii, adopté par les chrétiens pour désigner Oieu, appliquet au ohaing By', 2Sy- Dentiment de deux doctewn chinois chrétiens sur la doctrine des Settrés et la doctime chretiinue, qui, selon eux, est le compleinent et comme le eouronnement de las fremiére, 259-

Ces témvignages sout irréfraigables et froment clairement que le corps des Sestrés prest poiut athée et qu'il n'a pras deve docPrined ; 262 .

Qe la comainsance de lieternité des réomprenses et des chatiments chey les chinois, 209- Oe liexistence rélle des eiprits; 265

Conclusion: ©e ne sout pas les jémints qui siment la sizanie dans le champ duc chrios en autorisant les rites prolitiques des chinois 268 - He ont autant foit sinon ples que les autres religienx four la gloive de Dien en Chine, 2bs - Ho out le mérite de sendrel

Les conversions plus faciles; "\%o - Seur but est de prowver que te jory du deigneur ests doux et léger; ce ne preut être quu le démon gui' a soulevé ces funestes controverses; 2y/ $\qquad$ Fes arquments sur Lesquels les Jévites s'ap. fuient prowr antoriser leur coniduite sont: to leuk expércence des choses chirvises; 2 : leur scicnce des livres et de la littérature des chivivis; go les réfronses qu'ils ont reques des chinois sur les pratiéres controversées, VPleur opinion est done. ou moins -frobable et fron doit pratiquenent fa suivre fuisqu'elle favorise davautage la profragation de la foi ches ces prouples; 2y4- It fawt antont qu'on le prent compratir à la fociblesse des Chinois en autorisant chey eux tout ee qui peut être autorise' sans freche', 27s - Ses Hésuite's d'ailleurs ne voudraient sous aucun pre'texte se charger du moindre priche' fiut-ce danp He but de procurer te salut aux chiroid; 276 $\qquad$ Du meilleur noyen de converitir les chinois, i\%s. Oe fr houneur dü aux frarents; Vyg et de lihonpreur que les Ohivois leur rendent apris la mors, 280- He suffit pour rendre ces hommeurs licites de carriger ce qu'ils ont d'exagéré et ee qu'ils ,heuvent avoir de superstitienx; 289 _Maux qui puivraient' l' abolition complite de ces coutumes; 284.
Opurquoi le P Navarette aurait brûlé cetteo 288 défense des jésuites, l'a-t-il réllenrent brîlée? tur la réclamation d'un vice frovincial des jé suites, il refuse d'abord de la rendre, puis la fend enfir; 288- He souscrit fulus tard à frlusieurs froprositions des jésuites, mois refuse de Les signer, et envie à Poure son libelle contrel

Sothme 280
La pratique des $P 9$ Jésuites; il llemoic aussi a' char Sambert qui se réeuse sagement do Horter une sentence sur ces controverses; 289bu phemista a cuater, ed maxa alle d itme

outtestations pour copie Conforme, 29 ?

