Henri de Morgan : l'inventeur d'El Adaïma (1854-1909)

RÉSUMÉ

Henri de Morgan (1854-1909), inventeur du site prédynastique d'El Adaïma (Haute-Egypte) est l'un des premiers à y trouver des objets archéologiques d'origine indienne pour le compte de marchands parisiens Rollin et Feuvaudet, tout en poursuivant des relations scientifiques avec le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. Parallèlement, il entreprend plusieurs voyages à caractère archéologique dans le bassin méditerranéen. En ce qui concerne les origines de la métallurgie, Henri de Morgan parle de ses préoccupations de son frère Jacques qu'il l'accompagne lors de ses explorations en Arménie, à la fin des années 1880, et le rejoint de nouveau sur le terrain en 1901 pour étudier les nécropoles du nord-ouest de l'Iran. Mais l'exploration de sites prédynastiques de Haute-Egypte demeure sans doute sa principale contribution à la recherche archéologique de son époque, dans la mesure où il augmente considérablement le corpus du matériel (réparti aujourd'hui entre le musée de Brooklyn et le M.A.N.) susceptible de conforter la thèse, encore contestée par nombre de ses contemporains, des origines prédynastiques de l'Égypte. A travers le cas du site d'El Adaïma, la lecture des carnets d'Henri de Morgan conservés au M.A.N. fournit également quelques indications quant à la manière dont il enregistrait ses observations sur le terrain et la façon dont il en tirait parti dans ses publications.

Henri de Morgan (1854-1909) discoverer of the predynastic site of Adaïma (Upper Egypt) was trained early in prehistoric research through contacts with some of the great personalities of the French archaeological circle of the second half of the 19th century. Expatriated in the USA in 1876, he added to his first centres of interest the prospecting of Indian archaeological artefacts for the Parisian dealers Rollin and Feuvaudet, while maintaining scientific contacts with the MAN. At the same time, he travelled many times, each of a scientific nature, in the Mediterranean. In the field of the beginning of the metalworking, Henri de Morgan shared so closely the preoccupations of his brother Jacques that he accompanied him on his explorations in Armenia, toward the end of the 1880's, and rejoined him once more on the field in 1901 in the study of necropolises in north-western Iran. However the exploration of prehistoric sites in Upper Egypt remains without doubt his main contribution to archaeological research of his age; he enriched considerably the corpus of artefacts (divided between the Brooklyn Museum and the MAN) supporting the thesis, still contested by many of his contemporaries, of the prehistoric origins of Egypt. Through the site of El Adaïma, the reading of H.de Morgan's notebooks preserved at the MAN also gives information on his methods of recording field observations and turning them to the best account for publishing.
Henri de Morgan : l'inventeur d'El Adaïma (1854-1909)

Christine Lorre,
Conservateur de la section d'archéologie comparée,
Musée des Antiquités Nationales,
Saint-Germain-en-Laye.

« Un grand malheur vient de me frapper. Mon frère Henri vient de mourir des suites d'une congestion cérébrale. Je sais toute l'amitié et toute l'estime qu'il avait pour vous et me fais un devoir de vous faire part de ce grand chagrin » 1. Ainsi s'adresse à Salomon Reinach, directeur du Musée des Antiquités nationales et au lendemain du 13 novembre 1909, Jacques de Morgan qui perdait à la fois son frère et son collaborateur.

Une curiosité encyclopédique

Autant la personnalité de Jacques a récemment encore été mise en lumière 2, autant celle de son frère aîné reste plus difficile à évoquer. En effet, non seulement Henri est demeuré un « dilettante » passionné d'archéologie, n'ayant pas véritablement travaillé dans un cadre institutionnel strict - à l'exception notoire de sa collaboration avec le Brooklyn Museum de New York, peu avant sa mort - mais il est en outre parti tôt s'installer aux Etats-Unis.

Comme son frère de trois ans son cadet, Henri 5 reçut de son père Eugène de Morgan une éducation qui lui donna très tôt le goût de la géologie, des sciences naturelles et de l'archéologie. Tous trois ont fouillé le site de Campigny près de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) mettant au jour l'un des faciès du Mésolithique 4. A cette époque et par l'intermédiaire de leur père, les deux frères Morgan font la connaissance de savants réputés qui ont un rôle important en archéologie et plus particulièrement dans le domaine de la préhistoire française tels que l'abbé Cochet, Alexandre Bertrand ou Gabriel de Mortillet.

Pour le biographe s'ensuivent des années plus obscures pendant lesquelles Henri de Morgan part étudier en Angleterre 5.

A vingt-deux ans, en 1876, il est déjà installé à New York d'où il écrit à Alexandre Bertrand, directeur du Musée des Antiquités nationales 6, pour lui proposer d'acquérir pour le compte du musée « des instruments de silex fabriqués autrefois par les Indiens » qui « offrent un point de comparaison avec les mêmes objets que l'on retrouve en France » sachant que « cette comparaison n'est pas (...) sans intérêt pour l'étude de cet âge primitif de l'homme » 7. A cette époque, il semble avoir été aux Etats-Unis le représentant des marchands de curiosités et numismates Rollin et Feuardent, installés au 4 place Louvois à Paris.

(1) Lettre manuscrite, Oriélénus (Rhône), sans date, archives Morgan, M.A.N.
(3) Henri Charles Marie Ferdinand Désadour de Morgan, né le 12 avril 1854 et mort le 13 novembre 1909.
(1) La découverte fut publiée dans :
Morgan (E. et H. de), Notice sur le Campigny, station de l'âge de la pierre polie à Blangy-sur-Bresle, Amiens, 1872.
(6) Musée dont le nom sera abrégé en M.A.N. au sein de cet article.
(7) Lettre manuscrite, New York, 14 septembre 1876, archives Morgan, M.A.N.
Archives départementales de Paris, DPA 1876, carton 658. Nos recherches sont en cours pour préciser à quel titre H. de Morgan représentait cette maison de commerce d'antiquités.

(9) Inventaire du M.A.N. n° 24037 à 24066. Sur le registre d'inventaire du musée, il est fait mention d'un échange avec M. H. de Morgan. Récemment en Amérique apparues par lui-même, le 7 janvier 1878, sans qu'il soit possible aujourd'hui d'identifier les autres objets de cet échange, pratique fréquente à l'époque.

(10) Lettre manuscrite, New York, 18 novembre 1886, archives Morgan, M.A.N.


(12) Registre d'inventaire du M.A.N., enregistré en 1911, échange effectué en 1913, comportant surtout du matériel archéologique de nature de quelques vases et fragments de céramique peinte.

(13) Matériel archéologique, fragments de vases et éléments de panne provenant de l'Ohio, de l'Arizona, du Mississippi, de l'Indiana et du Honduras.


Depuis 1874\(^8\) pour lesquels il semble prospecter le continent nord-américain en vue de rassembler des échantillons géologiques et des objets archéologiques. Dès janvier 1878, Henri de Morgan fait d'ailleurs don au Musée des Antiquités nationales d'une trentaine de lots d'objets, « récoltes faites en Amérique » et comportant de nombreuses pointes de flèches en silex, des pointes de lances, des haches et des herminettes ainsi que plusieurs poteries provenant de Pennsylvanie, du Kentucky, de Géorgie, de l'Ohio et du Missouri\(^9\). En 1886 encore, et toujours de New York, Henri de Morgan répond à une demande de Salomon Reinach au sujet d'objets indiens en cuivre et lui propose d'aller voir chez son père une « fort belle série de pointes de lances et de flèches en quartz, silex et pierres diverses » [ainsi que] quelques pilons, haches et hacheux en grès ou sédiments analogues aux roches de Bretagne\(^10\) ... Il est vraisemblable qu'une grande partie des objets d'origine améri- caine de la collection de Jacques inscrits sur l'inventaire du M.A.N. en 1912 ait pu provenir des collectes effectuées par Henri\(^11\). Pour ces objets comme pour une partie importante de la collection égyptienne du M.A.N., il est souvent malaisé de distinguer la part respective due à chacun des deux frères. Partageant la même curiosité et le même souci de comparaison, les deux hommes échangèrent volontiers certaines de leurs trouvailles alors même qu'ils vivaient très éloignés l'un de l'autre à certains moments de leur vie. Sur les registres d'inventaire du M.A.N., on peut cependant dénombrer une soixantaine de numéros attribués à des objets ou des lots d'objets paléo-indiens acquis directement auprès de Henri de Morgan ou par son intermédiaire. Ainsi, après la mort du collectionneur (1909) et en raison des bonnes relations qu'il avait eu avec le Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (Cambridge, Massachusetts)\(^12\) sont entrés au M.A.N. plusieurs lots d'objets américains\(^13\) obtenus en échange de quelques doubles prélevés parmi les objets qu'il avait récoltés dans les « kjôkkene-môddings de Kôm el Akhmar » (Hlérakonpolis, Égypte).

Au début des années 1888, Henri éprouve décidément un tel intérêt pour l'étude des civilisations disparues qu'il entreprend de voyager à plusieurs reprises en Grèce, en Italie, en Tunisie, en Syrie, en Égypte et dans les îles grecques\(^14\) et qu'il est l'un des plus ardents dénonciateurs des activités frauduleuses de Palma di Cesnola à Chypre\(^15\).

### A la recherche des origines de la métallurgie

Après avoir déjà accompagné son frère lors de ses recherches en Arménie en 1887-1888\(^16\), Henri de Morgan participe encore à l'exploration des nécropoles du nord-ouest de la Perse en 1901. Dans l'introduction du volume consacré au compte rendu de ces recherches archéologiques dans le Talyche persan\(^17\), il reprend l'idée chère à son frère, selon laquelle, l'activité de la Délegation en Perse du Ministère de l'Instruction publique doit s'étendre à « la Perse tout entière », considérant que « les travaux exécutés [...] dans la province du Ghilan [...] font partie

---

\(^{16}\) André Leichmann (B.) et Mehen (J.-P.), "Voyages archéologiques au Caucase à la fin du XIX\textdegree siècle", in : Revue du Louvre, 1978, n° 5/6, p. 317 ; Lorré (C.), "Du Caucase à l'Egypte ou la quête des origines", in : Une mission en Perse, op. cit., p. 68.

\(^{17}\) Mémoires publiés sous la direction de M. J. de Morgan, Délégat général, t. VIII : Recherches archéologiques, 5e série, Paris, E. Leroux, 1905.

\(^{18}\) En bordure sud-ouest de la mer Caspienne.
d’un plan de recherches dont l’ampleur rappelle l’œuvre accompliesque in Egypte par la première République». Il convient que «la tâche est immense» et considère donc qu’avec ses collègues il n’a «d’autre but que de mettre sous les yeux du monde savant des matériaux conscienceusement recueillis en les accompagnant des appréciations que suggère l’étude sur le terrain» 19. On peut voir là le souci de répondre aux préoccupations éclectiques de la communauté scientifique de l’époque qui a encore en tête d’établir un corpus universel du savoir.

En 1901, l’expédition dans le Talyche persan des deux frères Morgan s’inscrit dans la lignée des explorations du Caucase au sens large entreprises notamment à la suite du congrès anthropologique de 1879 à Moscou, tant par des chercheurs russes que par d’autres savants d’Europe tels qu’Ernest Chantre. Dans sa publication, Henri de Morgan explique d’ailleurs clairement les raisons qui ont conduit les deux hommes à choisir ce terrain : «En 1888, nous avons fait, Jacques de Morgan et moi, l’exploration minutieuse de nécropoles préhistoriques dans la partie du Petit Caucase voisine du Levan et de la vallée de la Dédébâd. Pendant ces recherches nous avions pu nous convaincre que ces sépultures appartenaient à l’âge du fer. Plus tard et durant sa première mission en Perse, en 1890, M. J. de Morgan avait pu explorer en partie la province russe de Lenkoran, voisine du Talyche persan, et y avait découvert de nombreuses nécropoles avec dolmens, tant de l’âge du bronze que de celui du fer [...] Notre œuvre était donc la continuation naturelle des travaux précédents» 20. Conduisant leur exploration à marche forcée entre le 21 mai et le 16 août 1901, les deux hommes découvrent et étudient quantité de sépultures mégalithiques souvent regroupées en nécropoles parmi lesquelles celles de Namin, Tchila-Khané, Chagoula-Derré, Vadjalik, Hassan Zamini, Chir Chir et Agha Evlar livrent l’essentiel du mobilier archéologique qu’ils rapportent en France 21. La présence d’Henri de Morgan sur le terrain permet à son frère de partager son équipe de fouille et de mener des explorations simultanées dans plusieurs nécropoles à la fois 22. En dépit de nombreuses imperfections relevées dans leurs travaux par leurs successeurs, les deux archéologues ont eu le mérite de mettre au jour une quantité impressionnante de matériel dont ils se sont efforcés de relever au mieux le contexte et de conserver les relations jugées significatives sans séparer artificiellement les « beaux objets ». Bien qu’ayant tenté d’enregistrer le maximum de données archéologiques, les frères Morgan sont certes restés tributaires des méthodes de recherche employées à leur époque mais ils ont également souvent bien montré dans leurs publications que les conclusions de leurs travaux ne pouvaient être que temporaires.

«L’Egypte primitive» ou les tribulations d’un amateur éclairé et de sa collection

Au début de ce siècle, une concession de fouille en Egypte est accordée par le Service des Antiquités de l’Égypte au Brooklyn Institute of Arts and Sciences (Brooklyn Museum) lui réservant 55 km du terrain de part et d’autre d’environ 9 km entre Esna et Edfou. Associé de près ou de loin aux travaux de son frère à propos de la préhistoire égyptienne, Henri de Morgan accepte de conduire les recherches sur le terrain au début de l’année 1907 23 puis décide de repartir l’année suivante 24. Lors de la première expédition, il explore le plateau désertique et le lit des ouadis aux alentours d’Esna et recueille en très peu de temps suffisamment d’outils paléolithiques pour conforter la thèse encore récente de l’ancienneté de

(21) Collection Jacques de Morgan dont une partie est donnée directement au M.A.N et une partie donnée au Louvre qui l’a déposée au M.A.N en 1913.
(22) Mémoires, op. cit., p. 257, 261, 270, 281...
(23) Il ne subsiste aucune trace formelle d’engagement de la part du musée de Brooklyn à l’exception de la mention d’une somme de 3500 F qui aurait été versée à H. de Morgan en dédommagement de ses frais ; lettre de A. A. Healy, président du conseil des Trustees des musées, datée du 18 octobre 1907, citée dans Needler (W.) « Henry de Morgan’s connections… », op. cit., p. 43.
(24) Premier séjour entre le 10 janvier et le 6 mars 1907 et second séjour entre le 3 décembre 1907 et le 10 (?) février 1908, d’après les deux carnets de fouilles conservés au M.A.N. (Bibliothèque, Manuscrits, carton 6 bis).
16. Jute sur fouille à Esneh, dans le site de Thébes.

Le métophase en briques avec
forme anthropomorphes
Semblable à la fouille 18. Décor
en attaque une teneur
profonde et
puits très bien formé
garni de briques en
forme d'oeuf.

Le puit est large
sans en avoir
salé
mais la partie
supérieure n'a ni
en bas en haut,
ne serait pas garni à Argem
le puits est bleu à taille
en seau entier sort im vus.

17. Voyage jusqu'à El
Adimiel

18. Retour à Louxor
à Cheikh Wabou
là se trouve Égypte en
nez bonne vue le

Carnet de fouille n°1 ; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1re campagne : janvier-mars 1907. Folio 7, verso.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.
en triangu' les 1/2 h de
nord. Le matin nous
avons pour le chevauchè
de Seba à renforcer la
muraille de bastions en
prélude à la
vigie avec silex gravos
pointe à couteau et heche
en pierre roulée polie. Type
du
leir de Souame. Tien petit
seien en brume l'ou en
brume de brou de couteau.
On y a trouvé, pendant à en
chevauchè de Seba à la
Pécherie. Pointe à heche
je n'ai trouvé que de selin à
grand pointe en a trié balle
seien.

Venu wagon a tandis moure
une en bane oue
deus vare a peur lener
wagon. - Ecchel.

Une caille, une breche
e pâpouga (?) dans le
mémoire de l'abou Kerbillah
situer à 5 à 600 mètres en
Koeth en méditerranée.

Cette mémoire a été fonduce
avant de l'abou Kerbillah.

famille quelque dép. bien.
la nécropole a cli' c'est
nec un vrai riche. un
homme t.c.l. et des objet.
au os grand - famille - il se
faire un fanille - sur la
côte de montagne il trouva
un petit gamme en pierre cam
fanille. (nom opaque)

21. Fev. Arrivée à Edamich

Véité au K'满意度. Descouvert
de nombreuses bâles - en de ven
hachette en Chine. 9 ans un von
une belle juive grise en un type
Dans une de chambre mathe
une pièce de grand un écoin
sur gravi. (nom) en dessus de
fiche en bâles - Constantin.

22. Suite en famille. Il en vi
vite. M. dont environ et seien
(évêt)

23. Suite en famille à Oudan
Michi - 1 H. sup. bien
Famille donne be recompense

Carnet de fouille n°1; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1re campagne : janvier-mars 1907. Folio 30, recto.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.
23. Fev.

Aswān

Cheikh W. Adamski Ko

N.m.

Mo.

Es

24. Fev. Firmen selon

25. Fev. Firmen à Éthiopie

In the image,

Carnet de fouille no 1; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1re campagne : janvier-mars 1907. Folio 30, verso.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.
Vigoureu H.M. - 18

H.M.

Objets en Cuivre d'Adaminich
Hechh 593. 95 - Cuire 182. 95 - 262.

1o. Scandène
2o. Théâtre
3o. Alphabet
4o. Égyptien
5o. Ségouine

Carnet de fouille n°1 ; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1ère campagne : janvier-mars 1907. Folio 37, recto.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.

Dans le compte rendu de ses investigations publié en 1908, le fouilleur s’attarde sur ses trouvailles préhistoriques de la montagne d’Esna, à proximité de Cheikh Weban, sur la rive occidentale du Nil. En se fondant sur des observations géologiques et pour avoir retrouvé - à proximité de «nombreux et riches affleurements de silex de très belle qualité» - de nombreux instruments en silex dont la facture est absolument comparable à celle de l’industrie quaternaire d’Europe, il acquiert définitivement la conviction que «c’est là, sur place, qu’ils ont été taillés par les mains des plus anciens habitants de l’Égypte». Il note même que certains exemplaires sont retrouvés «au milieu des éclats provenant de [leur] fabrication» et qu’ils offrent souvent sur un côté, une patine foncée due à «l’action dévoraute d’un soleil implacable» et sur l’autre, en partie enterré, une teinte plus claire, preuve selon lui, d’un enfouissement très ancien sans perturbation ultérieure. Au cours de ses pégrinations sur le terrain, le fouilleur amasse quantité de «pointes», d’«éclats» et de «haches acheuléennes» trouvées dans la montagne thébaine (vallée des Rois, vallée des Reines, environs de Deir el-Bahari...). Alors qu’une carte des environs d’Esna est jointe à son article et situent les principaux sites paléolithiques, archaïques (prédynastiques) et historiques repérés, les informations beaucoup trop succinctes relevées dans le premier carnet de fouille à propos des découvertes paléolithiques empêchent malheureusement tout recouvrement détaillé avec le matériel archéologique effectivement recueilli et conservé aujourd’hui au musée de Brooklyn et au M.A.N. Des photographies, vraisemblablement prises pendant les années 1930, montrent qu’en tout cas l’ensemble lithique de la région d’Esna est alors encore exposé dans la salle d’archéologie comparée du M.A.N. selon les dispositions d’origine et tel que Salomon Reinach l’avait décrit dans son catalogue illustré.

Les trouvailles d’époque prédynastique semblent avoir été, sinon plus nombreuses, du moins plus spectaculaires encore au cours de cette campagne de 1907. Le 17 janvier, Henri de Morgan arrive à El Adàïma où il note qu’«en remontant le Nil au nord, les kjökkenmôddings [sont] dévastés par les chercheurs de sebah (sic)». Les notations dans son carnet sont toujours extrêmement rapides et cursive et sont parfois reprises telles quelles lors de la publication. Ainsi, des pointes, des grattoirs, des couteaux et des hachettes en pierre verte polie sont-ils effectivement mentionnés dans les deux types de document sans plus de précision sur leur contexte.

Il est vraisemblable que son expérience personnelle ainsi que les contacts avec son frère permettent à Henri de Morgan de mesurer immédiatement l’importance du site d’El Adàïma où il revient le 21 février, après avoir étudié les nécropoles d’El Mohamerieh et de Kôm el Akhmar. Il est apparemment impressionné par la quantité de matériel lithique et céramique, affleurant même à la surface du sol et qui ne peut être que «le matériel complet d’une station néolithique». En l’absence de tout vestige
d’époque pharaonique, il est convaincu que « tout ce qu’[il a] rencontré à Adimieh est purement archaïque » (pré-dynastique) et, dès la publication, il insiste sur l’importance de la découverte de deux instruments en « cuivre rouge pur » dont il a d’ailleurs consigné les poids respectifs dans son carnet de fouille. À l’époque de la découverte, pouvaient seuls leur être comparés deux autres exemplaires similaires conservés au musée du Caire. Outre la présence de cuivre sur ce site, un autre objet précieux n’a pas échappé à l’attention du fouilleur : il s’agit d’un « cylindre en pierre verdâtre », portant un décor gravé représentant notamment une figure anthropomorphe assise. Il est très étonnant de constater que l’auteur signale dans ses notes manuscrites la découverte des instruments métalliques alors qu’il ne dit mot de son autre trouvaille. On peut trouver une explication dans la hâte à poursuivre les travaux sur le terrain puisque le carnet indique qu’à la date du 24 février, l’archéologue est déjà de retour à Esna ! Aussi approximatives qu’elles aient été, ses observations sur l’usage du cuivre ainsi que sur le style archaïsant de la représentation du cylindre se sont avérées fondées par la suite, lorsque d’autres comparaisons ont été rendues possibles.

Comme W. Needler l’a bien montré, le musée de Brooklyn ne paraît pas avoir soutenu la seconde campagne de fouille de 1907-1908 avec autant d’enthousiasme que la première. La vue des objets déjà rapportés qui paraissaient d’humbles vestiges au regard des trouvailles pharaoniques, l’absence de documents explicatifs et de liste précise ainsi que certaines restrictions financières auraient incité les Trusteens du musée à ne pas poursuivre le financement des travaux d’Henri de Morgan. Apparemment, cela ne l’a pas décourage puisqu’il déclare aux autorités du musée qu’il ne veut pas perdre le bénéfice de sa précédente campagne et qu’il a l’intention de poursuivre de toute manière à ses frais et avec l’appui de Gaston Maspéro. Malgré le reproche qu’elles lui font de ne pas avoir fourni suffisamment de documentation et de rapports détaillés à propos du matériel exhumé lors de sa première campagne, les autorités du musée de Brooklyn concilient, à la fin de 1907, un curieux accord avec l’archéologue : il fouillera toujours au nom du musée pour lequel le renouvellement de la concession a été obtenu. La totalité des objets découverts sera automatiquement la propriété du musée en échange d’une compensation financière pour le fouilleur fixée à 200 dollars par mois de fouille. Malgré les lacunes de la documentation et des archives, il apparaît qu’Henri de Morgan a accepté cette étrange proposition. Mais curieusement, ces conditions semblent avoir subi des modifications puisque la collection rapportée à l’issue de la seconde campagne de fouille est achetée par le musée de Brooklyn en septembre 1909 après que le fouilleur eut réussi avec bien des difficultés à obtenir les 4 000 dollars qu’il demandait pour prix de la collection en incluant des indemnités pour son travail sur le terrain...

On peut penser à la lecture de la correspondance échangée en 1908-1909 entre les autorités du musée de Brooklyn et Henri de Morgan qu’un autre facteur a retardé l’acquisition de cette collection. En effet, après son retour en France et après avoir sans aucun doute renouer avec les responsables du M.A.N., l’archéologue propose au cours du mois de mars 1909 au musée de Brooklyn de pratiquer un échange d’objets avec le M.A.N. Des doubles d’objets ramenés à l’issue de la seconde expédition en Égypte seraient échangés contre des objets originaux de « différentes localités de France » ainsi que des moulages d’un choix de spécimens jugés représentatifs. Vu le prix de l’acquisition pour le musée de Brooklyn et le
Montagnes d'Ésneh,
Côté en haut de l'Égypte 62
(70414)

Côté 100. Célèbres de Monastère Rouelle. Guermech et Gourmech qui étaient Quadrains
Ouleh. Cénavar avec l'inscription de l'Égyptien. Côté 914. Dans la France
Vue - Prunier champs de blé. 12.07.14 914

22. Dec. 1er Partir 1er
À 23h30. 4.5 m.

23. Famille dans les K. M.

24. Dec. Famille sur K. M.
Carnet de fouille n°1 ; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1ère campagne : janvier-mars 1907. Folio 5, recto.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.
Carnet de fouille n°1 ; Haute-Egypte. Henry de Morgan.
1re campagne : janvier-mars 1907. Folio 5, verso.
M.A.N., Bibliothèque, Manuscrits, carton 6bis.
n° 5. Une petite vasque marbrée intérieurement blanche.

n° 6. Une petite vasque blanche à

un petit relief en verre sur une base en verre corné.

n° 7. Turelles de forme ovale avec relief.

n° 8. 1. Vasque à bord de moulé en verre blanc fin, avec

petit relief en forme de fruitier.

n° 9. 1. Vasque à bord de moulé en

verre avec relief en

petit relief.

n° 10. 25. Déc.

Corry repêché. Petits cercles

marqués sur un relief

globulaire sur tout le relief.

n° 11. Court en terre cuite

Grece.

Sur une urne en terre cuite

marbrée en relief en

dessus.

156. 048

1,234,567
n°12. Tyne el Amrah

Vase blanc
Vase d'oeil lune

n°13. Une lame pointue
Un mort coupé en deux
Un petit vase rond
Une mince chapeau

Tyne el Amrah

n°14. Un grand vase plein de cendres

26. Décembre. J'envoie une escarmouche à mes hommes
commencer au bastion à Koumri

27. Décembre. Quitte la
famille à Koumri.
peut-être aussi, dès lors, l’apparition d’une certaine rivalité entre les deux établissements, les négociations avec le M.A.N. ont dû être serrées. Néanmoins, la visite à Saint-Germain-en-Laye d’A. Augustus Healy, président du conseil des Trustees de Brooklyn, s’est apparemment déroulée à la satisfaction de toutes les parties puisqu’il écrit à H. Godyear, conservateur : « I found it [i.e. le M.A.N.] very interesting and more extensive and important than I had supposed. He [i.e. Salomon Reinach] expressed willingness to exchange with us, and evidently they think well of the Egyptian things, for they have casts of over one hundred pieces. I hope we shall get enough in the way of exchange to make a very interesting exhibit of the Roman period in France and also casts of specimens of prehistoric art in France going back many thousands of years. Reinach said he could give us something, but I don’t expect much in the way of originals. The casts are very well executed. »

L’accord est conclu et c’est ainsi qu’au cours de l’été 1909, une quinzaine de caisses d’objets de la deuxième année de fouille sont acheminées jusqu’au musée de Brooklyn tandis que les doubles choisis par Henri de Morgan sont donnés au M.A.N. qui prépare à son tour la réalisation et l’envoi d’une sélection de moulages. Malheureusement, l’archéologue décède prématurément des suites d’une hémorragie cérébrale en novembre de la même année et n’a le plaisir de voir, ni le produit de ses fouilles installé à Brooklyn et au M.A.N., ni la publication définitive du compte rendu de la dernière campagne.

En confrontant le carnet de fouille de la deuxième expédition, le rapport destiné au Brooklyn Institute of Archaeology and Ethnology et les articles publiés dans la Revue de l’Ecole d’Anthropologie de Paris, on peut s’apercevoir que l’archéologue, à l’instar de certains de ses collègues, opérait une sélection parmi les informations recueillies : c’est ainsi le cas pour le site qui nous intéresse ici tout particulièrement. Bien qu’il reconnaisse explicitement l’importance du site d’El Adaïma, sa nécropole n’est évoquée dans l’article publié que par la sépulture n°1 dont la description reprend presque mot pour mot une partie du rapport de Brooklyn. L’archéologue a semblé-lui choisir cette tombe parce qu’elle était représentative du groupe de sépulture à inhumation repliée dont le mobilier lui apparaissait caractéristique du « type d’El Amrah » (Nagada II en l’occurrence). Il oublie de citer dans son rapport le collier de perles de pierres dures mentionné dans l’article. En revanche dans cet article, il évoque bien la découverte d’une épine en cuivre mais sans la replacer précisément dans le contexte de la tombe n°13 comme il le fait dans son rapport... On comprend mieux pourquoi l’auteur insiste sur la sépulture n°1 dans sa courte publication lorsqu’on constate dans son carnet de fouille qu’il a précisément repris à l’encre le dessin schématique effectué au crayon et accompagné de brèves notations servant de légende :

**N°1. Dans la partie S[ud] de la nécropole**

*À la faisant face aux K[jökken]*

| A Vase en pierre. | 1,20 |
| B Vase peint scène de bateau | 1,75 |
| X collier pierres dures (ajouté à l’encre) | 1 |
| 1 bracelet coquille (à l’encre) | 3,50 |
| 3 vases à bord noir (à l’encre) | 4 grands vases rouges en terre grossière |

Le squelette est pour le moins schématiquement dessiné de même que les vases qui ne sont situés qu’approximativement : à l’époque, le souci de fournir cotes et échelles précises n’est pas encore généralisé ! Il est par conséquent impossible de se fier absolument au dessin publié en 1909 d’autant qu’il a pu être repris « en cabinet »
par Jacques de Morgan qui a mené à bien la publication après la mort de son frère.

Les autres sépultures enregistrées dans le carnet ne bénéficient pas d'un meilleur traitement et parfois certaines variations dans la description du matériel, notamment dans le cours du rapport, sont sans aucun doute autant imputables aux défauts de mémoire du fouilleur qu'aux imprécisions lors de l'enregistrement des données... Ainsi, dans son rapport Henri de Morgan semble confondre les tombes n°4 et n°5 : la première est notée dans son carnet de fouille comme étant aussi du type d'El Amrah avec un mobilier comprenant une urne noire, deux plats et une pierre plate qu'il attribue dans son rapport à la seconde de ces tombes.

Il omet de décrire les tombes n°6, 8 et 9 et 14 dans son rapport alors qu'il les a bien enregistrées dans son carnet, quand bien même il ne donne que des indications extrêmement laconiques à propos de leur matériel :  
N°6 : « Une urne blanche à moulure. Une plat et un petit vase. Le tout près de la tête ».  
N°8 : « Un vase à bord noir ; un vase rouge fin. Une petite urne en terre grossière ».  
N°14 : « Un grand vase plein de cendres ».

« La petite coupe marquée » de la tombe n°10 du carnet de fouille est en terre cuite « rouge » dans le rapport. En ce qui concerne la tombe n°12 tout comme pour les tombes n°1 et 2, le croquis du carnet de fouille pris au moment de la découverte n'est pas reproduit dans le rapport, à l'appui de la description.

Au vu de ces imprécisions, on peut comprendre les réserves des conservateurs et chercheurs du musée de Brooklyn qui déploraient l'absence de minutie dans les relevés et les commentaires du matériel archéologique rapporté par le fouilleur. Il semble cependant qu'on ne doive pas oublier dans quel délai et quelles conditions matérielles ces recherches sur le terrain ont été effectuées et l'on ne peut également juger à l'aune des connaissances actuelles les méthodes de cette archéologie préhistorique égyptienne qui était encore dans l'enfance. Il n'empêche que le matériel archéologique découvert par Henri de Morgan contribue aujourd'hui encore à l'amélioration et à la réévaluation de la connaissance de l'époque prédynastique, notamment depuis les travaux d'identification et de recoupement effectués par W. Federn entre 1942 et 1945 puis ceux de W. Needler dans les années 1970. A la lumière d'études plus récentes, il apparaît que ces recherches ont contribué à une meilleure connaissance de l'importance et de la répartition des groupes prédynastiques en Haute-Egypte et certaines intuitions incomplètement formulées par l'archéologue se sont vues confirmées par la suite : on pense par exemple à sa perception d'une phase prédynastique tardive à Abou Zeidan qui sera effectivement attribuée au Nagada III.

(46) D'une manière générale, on se reporterà pour les comparaisons, à : Needler (W.), op. cit., p. 51-52.
Avec plus de 650 numéros d'inventaire\textsuperscript{47} parmi lesquels plus des deux tiers concernent des objets préhistoriques égyptiens, le M.A.N. se doit de rendre un hommage particulier à l'un de ses plus importants donateurs. Bien que constituée essentiellement par les « doublons »\textsuperscript{48} de celle du musée de Brooklyn, la collection égyptienne d'Henri de Morgan donne déjà un excellent aperçu des groupes prédynastiques de Mohamerich (environ 38 numéros d'objets ou de lots d'objets), El Mesai'd (environ 12 numéros), El Adaïma (environ 96 numéros), Kôm el Akhmar (environ 144 numéros) ou Abou Zeidan (environ 58 numéros)... D'ailleurs, c'est sans doute pourquoi son frère Jacques à incité Madame H. de Morgan à donner au M.A.N. en novembre 1911 quelques pièces isolées de manière à ce que sa propre collection prédynastique et celle de son frère constituent l'ensemble de référence qu'il demeure de nos jours.