

> A Paris, «El coup du cric andalou», une pièce hilarante de Sophie Perez et Xavier Boussiron, fait voler avecéclats les convenances du théâtre contemporain.

Elcoup du cric andalou spectacle deSophie PerezetXavier Boussiron, avec Gilles Gaston-Dreyfus, Françoise Klein, Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Les Kellers. Salle Gémier, Théátrenationalde Chaillot, place du Trocadéro, 75116 Paris. Tél.: 0153653000. Jusqu'au 23 mars , à20h30. Dimà 15 h.

Jusqu'à une date récente, le théâtre semblait plus récalcitrantàl'art contemporain que d'autres modes d'expression. Les frontières entre l'art, la photo, la danse, le ciné, la musique étaient devenues baveuses, balayant la spécificité moderniste dechacun decestermes, décidémentimpertinents. La forme de l'exposition englobait toute cette masse de plus en plusindistincte. Restaitla
scène duthéâtre, tenueunpeu àl'écart, dans sasuperbedecitadelle inattaquée sinon par quelque artiste intrépide, rapidement ravalé au rang de «performeur». Confer YasminaReza, quiaquandmêmepu faireunsuccès (Art) entablant surlemême réflexe que celui qui avait pufaire hair naguère lesimpressionnistes ouPicasso: la peur de la nouveauté. Conferégalementlesquerelles autour du dernier Festival d'Avignon, traitécommen'importequel centre d'art de province, surle mode: «Ons'fout d'notgueule.»
Burlesque. Or ce diagnostic a enfin trouvé ses Diafoirus, depuis que Sophie Perez et Xavier Boussiron sontentrés
dans la ronde, réinjectant danslechampduthéâtre tout cequel'artajustement piqué authéâtre:le présent,leburlesque, la farce, les jeux de langage, le spectacle et son au-delà, commele titraitune exposition récente beau-

De la salle à la scène et retour, de plus en plus rapide, de plus en plus cassegueule, comme le ferait un disque rayé s'emportant avant de s'autodétruire.
bourgeoise (Au-delà duspectacle, en 2000-2001). Mais cette référence est déjà trop ancienne pour la compagnie duZerep (Sophie Perez, scénographerescapéedelavilla Médicis, + Xavier Boussiron, musicien venu des beaux-
arts de Bordeaux, et leurs comédiensattitrés).
A Chaillot, l'an dernier, ils avaient tous deux bidouillé une version duchampienne de Lorenzaccio (Laisseles gondoles à Venise), non sans logique: le gandin romantique Mussetrevuparle dandy moderne, corrigés à la sauce d'unmusic-hallcérébral. Aujourd'hui, avec El coup du cric andalou, c'est Picabia et l'héritier contemporain de dada,Arnaud Labelle-Rojoux, quele duo convertiten monnaie théâtrale, sonnante et trébuchante, et, au-dessus de tout cela, explosante. La translation, essayée d'abordà Maubeuge, Reims, Châteauvallon puis au centre Pompidou, est à pisser de rire et de plaisir, carjamais poujadiste, jamais vieilles pierres ni vieille France.
Longs boudins. Sur le plateau de la salle Gémier, au Théâtre national de Chaillot, le décor est, comme d'habitude au Zerep, outrepassé parles coulisses: matériel sonore, magasindes accessoires, porte-perruques, vestiaire, miroir s'accumulent et prolifèrent, exactement commelestextes énoncés.Quantàlapiècecentrale, juchée sur une estrade, munie d'une table basse, de deux banquettes en skaï et d'étagères en bois d'où pendouillent deux longs boudins destinésàdevenirboas ougros objets sexuels, elle ressemble vaguementàun pubde Niort. Quoique les duettistes l'eussent élaborée à partir d'une photo d'une pièce de Pinter montée en Argentine et de la carte postale d'un couple de magiciens nancéens, les Ricardo and Partners: ceux-là sont ici remplacés par un duo de magiciens lanceurs de poignards, les Keller. Saufquele pub en question ouvre surun jardin de bonzaïs géants (sic) poussant dans le cul d'une femmedepierre.

C’est vers cette boîte scénique quevaseprécipiterlequatuor d'acteurs:toujours lesmêmes, Stéphane Roger, Françoise Klein, Sophie Lenoir et Gilles Gaston-Dreyfus, tous excellents. Jaillis de la salle, perruqués et attifés, ils sont venus pour jouer les premiers dialogues d'un cabaret de boulevard, de BouvardàPécuchet... Etemportés dansune convulsion répétitive, de la salle à la scèneetretour, deplusenplus rapide, de plus en plus cassegueule, comme le ferait un disquerayés'emportantavant de s'autodétruire. C'estle début des déconnades, ce que Boussiron décrit comme «le penchant d'en finir avec le cabaret». Enchaînantcequ'ilappelle «les problématiques inventives et ténébreuses du cabaret»,les numérosmentalistes, lesnumérosdeforce,les chorégraphies, les imitations, Perez et Boussiron dénumérotent, dévidentlapelote de leurs emprunts textuels, plastiques, dansants et musicaux («une musique de station-service, dit Boussiron, assez proche de cequ'onaurait déjà entendu, mais repris de mémoire»).
Py et Piaf. Onypasse de Jérôme Boschàunebio de Néron, dePicabiaetMagritteàChristine Angot et Manu Dibango, de la sucette pédophilique à l'haleine diabolique. Desimitations deLino Ventura, Jean Gabin, Louise Bourgeois, Miles Davis, Elie Chouraqui, Olivier Py,PiafetThéoSarapo, s'enfilent. Alafin dela représentation,lascèneestdevenue unbateauivre, jonchédereliquats, un vrai bordel, un désastre. Toutestécrit, rienn'est improvisé: c'est ainsi qu'on peutarguer que Sophie Perez et Xavier Boussiron, avecleurs acolytes, invententla commediadel'arte contemporain.

ELISABETH LEBOVICI

