## L'an 1963 sera-t-il celui de la découverte du trésor (légendaire) de Rennes-le-Château?

TA belle saison et ies-vacances sont revenues, Enles ont comme tous-les ans, ramené M. Domergue à Rennes le-Chấ teau. A peine installé, ce grand chercheur, souvent aidé d'un mé dium, s'est mis à I'ceuvre. Travaillant d'après des plans qu'il découverts les années precédentes et d'après les nombreux calculs et études auxquels in s'est livre, pioche out burin en mains, il creuse tnlassablement is roche et. Ie sol.
Il ne va pas a l'aveuglette tant s'en faut. II dispose de toute une documentation et notamment d'un parchemin qu'il a déniché dans une cavité d'un tres vieux puits, Grace à ce document, iI a puil pu localiser tout ou partie des fortu ermait tout ou partie des fortunes que les templiers de France auraient ramenées des croisades. Ces derniers les auraient enfoules avant leur mort.
On pense aussi que les nobles e rlches seigneurs de Rennes-le Château quittant précipitamment les lieux lors de la révolution de 1789. n'ont pu emporter toutes leurs richesses. Ces dernierres au raient été cachées sur place et seule Marie de Blanchefort, restée sur place, pouvait en connaitre 'endroit.

Hélas, elle mourut en 1790 ev son confesseur, l'abbé Bigou, arre ten 1792 mownt en 1794 sans en avoir rien révélé.
Toutefois, un siècle plus tard labbé Saunière, alors curé de Rennes-le-Chateau, trouva alors qu'il survelllait des travaux, enfouis dans un pilier du mpare autel, certains papiers, rédiges en latin qui lui permirent sans doute quelques découvertes. Ceci se confirme par le fait quyl siñit un four un calice de tres srande valeur à l'abbé Grassqua, cure de Saint-Paul-de-Fenouiliet.

On peut le croire Également quand on sait les dépenses enormes que faisait en son tenms ce pauvre curé de campagne, payant les ouvriers qu'il employait avec des bijoux ou des louis d'or.

S'il n'en avait été ainsi pourquoi aurait-il effacé certains signes gravés dans la pierre tombale de la comtesse d'Hautpoul Rochefort et qui remontaient, dit-on, \& Saint-Louls.

Mort dune crise cardiaque en 1917, l'abbé Saunière a pu communiquer son secret is sa fidele servante, Marie Desarnaud, mais cette derniere, morte en 1953, n'en a jamais soufflé mot.

S'il est donc à peu près certaín que l'abbé Saunsère a découvert et utilisé une partie du trésor des templiers, rien ne permet d'affirmer qu'il en a trouvé la totalité.

Les différents médiums utilisés par M. Domergue, sont formels, il y a de l'or en grande quantité dans les souterrains.
C'est pourquoi, leur faisant confiance, il s'obstine a poursulvre les foulles. Arrivera-t-il a soulever un jour le volle, ou ia grosse plerre qui interdit l'acces de la fameuse cachette? Nous le lui souhaitons de grand cceur.

