THON BLANC OU GERMON

COMPOSITION CHIMIQUE ET VALEUR ALIMENTAIRE DU GERMON

Germo alalunga (Gmelin).

par L. DONTCHEFF et R. LEGENDRE.

Sur la côte méridionale de Bretagne, la pêche du Germon ou Thon blanc s'est développée depuis la guerre au point de se substituer presque totalement à celle traditionnelle de la Sardine dans l'activité du port de Concarneau.

L'un de nous a déjà signalé (1934) l'abondance croissante des apports de Germens à Concarneau. Avron (1931), Krebs (1936), Robert-Müller (1937) ont relevé les statistiques concernant les deux poissons :

<table>
<thead>
<tr>
<th>AUTEUR</th>
<th>ANNÉE</th>
<th>APPORTS À CONCARNEAU EN TONNES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SARDINES</td>
</tr>
<tr>
<td>Avron</td>
<td>1921</td>
<td>4,133</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1922</td>
<td>3,619</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1930</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>R. Müller</td>
<td>1931</td>
<td>868</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1935</td>
<td>444</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1936</td>
<td>444</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 1934, d'après Krebs, les ports de l'Atlantique ont reçu 9,819 tonnes de Germon, payées 53 millions de francs, dont plus de la moitié fut vendue à Concarneau pour la préparation de conserves.

Malgré l'importance économique d'une telle pêche, aucune recherche n'avait été faite jusqu'ici sur la composition chimique et la valeur alimentaire de ce poisson. Cette lacune nous est apparue nettement au moment du Congrès international de l'Alimentation de 1937, où l'un de nous devait rapporter la place de la pêche dans le ravitaillement. C'est alors que nous avons décidé de la combler.

Des données assez nombreuses ont été déjà recueillies sur diverses autres espèces de Thunnidés entrant également dans l'alimentation humaine. Nous les rappellerons ici avant de présenter les résultats de nos mesures.
DONNÉES SUR DIVERS THUNNIDÉS.

La première analyse date de 1892. Elle est due à Atwater et porte sur la chair d’un Oreynus secondi-dorsalis (Thunnus thynnus), mise en conserve. Elle donne les résultats suivants :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Component</th>
<th>Conserv.</th>
<th>Chair fraîche</th>
<th>Calories par 100 grammes</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Subst. sèche</td>
<td>27,90</td>
<td>27,90</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote total</td>
<td>3,47</td>
<td>3,47</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Aluminoides</td>
<td>21,67</td>
<td>21,67</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Graisses</td>
<td>4,65</td>
<td>4,65</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Cendres</td>
<td>1,69</td>
<td>1,69</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>69,37</td>
<td>69,37</td>
<td>73,516 p. 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote total</td>
<td>36,629</td>
<td>36,629</td>
<td>36,484</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote total</td>
<td>4,479</td>
<td>4,479</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les analyses suivantes, partielles, mais plus détaillées, portent sur les matières azotées des Thunnidés pêchés au Japon.

Dès 1909, Suzuki et Yoshimura recherchent les matières extractives du « Bonito » (Gymnosarda pelamis = Katsuvenous pelamis) et du « Maguro » (Thunnus thynnus = Thunnus orientalis). Ils trouvent dans un kilogramme de chair :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Component</th>
<th>Bonito</th>
<th>Maguro</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Histidine</td>
<td>1,7</td>
<td>4,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Xanthine</td>
<td>—</td>
<td>présent</td>
</tr>
<tr>
<td>Hypoxanthine</td>
<td>—</td>
<td>0,74</td>
</tr>
<tr>
<td>Cystine</td>
<td>—</td>
<td>3,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Crétinine</td>
<td>1,0</td>
<td>présent</td>
</tr>
<tr>
<td>Crétinine</td>
<td>—</td>
<td>3,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 1912, Suzuki et Orser titrent les matières azotées extractives des muscles du « Maguro » (Thunnus thynnus = T. orientalis). Dans 2 kilogrammes de chair fraîche, ils dosent :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Component</th>
<th>4 gr. 88</th>
<th>0 gr. 38</th>
<th>6 gr. 40</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Histidine</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Luidazoléthyamine</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Crétinine</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Crétinine</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La même année, Okuda compare deux espèces : le « Bonito » (Gymnosarda affinis = Katsuvenus pelamis) et le « Tunny-Fish » (Thunnus schlegeli = T. orientalis) et ce dernier poisson séché et bouilli. Il trouve en pourcentage de chair fraîche :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Component</th>
<th>Eau</th>
<th>Crétinine</th>
<th>Crétinine</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bonito</td>
<td>—</td>
<td>0,649</td>
<td>0,134</td>
</tr>
<tr>
<td>Tunny-Fish</td>
<td>73,516</td>
<td>0,497</td>
<td>0,064</td>
</tr>
<tr>
<td>— sèché et bouilli</td>
<td>14,808</td>
<td>0,153</td>
<td>0,060</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sur d'autres individus, il sépare les diverses formes d'azote :
Suzuki, Yoneyama et Odake analysent 4 kilogrammes de Shiokara (Katsuwonus pelamis) fortement salé et y trouvent 34,87 pour cent de substance sèche. Celle-ci se compose de 69,94 p. 100 de cendres (dont 49,18 de chlorure de sodium) et de 30,06 p. 100 de matières organiques.

Dans 100 grammes de chair salée, ils séparent 1 gr. 735 d'azote total, 0,472 de N albuminoido, 0,147 de N des bases, 0,131 de N ammoniacal, 0,685 de N sous d'autres formes.

Les 4 kilogrammes de chair salée permettent d'isoler:

- Lysine (picrate)
- Histidine (picrate)
- Tyrosine
- Leucine
- Alanine
- Léucine et alanine
- Proline (sel cuprique)
- Tryptophane
- Arginine (picrate)
- Glutamine

Okuda suit les changements dus à l'autolyse par les enzymes et les microbes pendant la maturation du Shiokara.

De 1912 à 1919, le Collège d'Agriculture de l'Université impériale de Tokyo poursuit ces recherches sur les composants azotés qu'on s'efforce de séparer et de titrer par des méthodes de plus en plus précises. Après diverses courtes notes de Matsui et Miyama, Miyachi, Takuchi, Yoshimura, Kodama, Okuda donne, en 1919, une étude étendue d'un autre mets japonais, le Chiain, qui est la masse musculaire de couleur rouge sombre qu'on trouve de chaque côté de la colonne vertébrale chez tous les Thunnidés. Il la préleve chez le Bonito (Katsuwonus pelamis) pêché en été et la compare aux autres masses musculaires pales du même animal. Voici les résultats obtenus :

I. Composition :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Muscles Pales</th>
<th>Chiain</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>72,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Substance sèche</td>
<td>27,89</td>
</tr>
<tr>
<td>Matière inorganique</td>
<td>1,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Matière organique</td>
<td>26,30</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote total</td>
<td>4,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Extrait éthéré</td>
<td>0,62</td>
</tr>
<tr>
<td>Matières solubles</td>
<td>7,50</td>
</tr>
<tr>
<td>Hydrates de carbone (en glucose)</td>
<td>0,32</td>
</tr>
<tr>
<td>Créatine</td>
<td>0,30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## II. Matières azotées :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Matière</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Azote total</td>
<td>4,07</td>
<td>3,58</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote amonium</td>
<td>3,15</td>
<td>2,93</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote non amonium</td>
<td>0,98</td>
<td>0,99</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote des bases organiques</td>
<td>0,44</td>
<td>0,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote monoaminé</td>
<td>0,38</td>
<td>0,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote solubles dans l'alcool-éther</td>
<td>0,38</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Azote insolubles dans l'alcool-éther</td>
<td>3,09</td>
<td>3,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## III. Acide phosphorique :

<table>
<thead>
<tr>
<th>phosphate</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P₂O₅ total</td>
<td>0,68</td>
<td>0,63</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ solubles dans l'éther</td>
<td>0,45</td>
<td>0,47</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ insolubles dans l'éther</td>
<td>0,33</td>
<td>0,36</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ solubles dans l'alcool</td>
<td>0,55</td>
<td>0,44</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ insolubles dans l'alcool</td>
<td>0,38</td>
<td>0,35</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ solubles dans l'eau</td>
<td>0,36</td>
<td>0,39</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ solubles dans l'eau : organique</td>
<td>0,10</td>
<td>0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ solubles dans l'eau : inorganique</td>
<td>0,36</td>
<td>0,33</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅ insolubles</td>
<td>0,92</td>
<td>0,96</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## IV. Soufre :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Soufre</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Soufre total</td>
<td>0,39</td>
<td>0,55</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre dispersant dans l'eau bouillante</td>
<td>0,08</td>
<td>0,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre dispersant dans l'éther</td>
<td>0,02</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre dispersant dans l'alcool</td>
<td>0,01</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre dispersant dans l'eau</td>
<td>0,02</td>
<td>0,01</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre insoluble</td>
<td>0,19</td>
<td>0,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Soufre de la taurine</td>
<td>0,06</td>
<td>0,11</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## V. Composés inorganiques :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Composés inorganiques</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F₃O₅</td>
<td>0,036</td>
<td>0,038</td>
</tr>
<tr>
<td>CaO</td>
<td>0,17</td>
<td>0,14</td>
</tr>
<tr>
<td>MgO</td>
<td>0,18</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>P₂O₅</td>
<td>2,53</td>
<td>2,33</td>
</tr>
<tr>
<td>SO₂</td>
<td>0,018</td>
<td>0,016</td>
</tr>
<tr>
<td>K₂O</td>
<td>1,91</td>
<td>1,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Na₂O</td>
<td>0,63</td>
<td>0,79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## VI. Produits d'hydrolyse :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Produit d'hydrolyse</th>
<th>%</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Glycerine</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Alaïne</td>
<td>3,2</td>
<td>1,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Valine</td>
<td>3,8</td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Leucine</td>
<td>16,4</td>
<td>9,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Proline</td>
<td>3,1</td>
<td>3,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Phénylalanine</td>
<td>5,1</td>
<td>4,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Acide aspartique</td>
<td>3,3</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Acide glutamique</td>
<td>12,1</td>
<td>12,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sérine</td>
<td>?</td>
<td>?</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En 1923, Kishinouye, dans sa monographie zoologique des Thunnidés, dit seulement que la partie mangeable est moindre que 60 p. 100 du poids total chez les Téléstéens en général, mais dépasse 70 p. 100 chez les Plécostéens ou Thunnidés, notamment chez Thynnus germo dont la paroi dorsale de la cavité abdominale est convexe. Cette abondance de chair est due à la petite taille de la cavité viscérale et au grand développement de la partie hypoaxiale des muscles, dans la région précaudale.

Après que Send (1911) et Einar Lea (1913) pour le Hareng, Tage et Legnæve (1914) pour la Sardine, eurent découvert une variation saisonnière inverse de la teneur en eau et de celle en matières grasses, liée à la périodicité sexuelle, de multiples travaux étendirent cette notion à la Morue, au Sprat et à divers autres poissons.

En 1921, Dill étudia de ce point de vue les Thunnidés de Californie pêchés en diverses saisons. Il observa des variations individuelles et d'autres saisonnières n’apparaissant pas liées à des facteurs connus :

<table>
<thead>
<tr>
<th>POISSONS.</th>
<th>DATE DE PÊCHE</th>
<th>SUBSTANCE SÈCHE</th>
<th>MATIÈRES GRASSES</th>
<th>PROTÉINES</th>
<th>CENDRES</th>
<th>VALEUR CARNÉE EN % DE 100 G.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Albacore</td>
<td>19 juin</td>
<td>32,05</td>
<td>5,22</td>
<td>35,69</td>
<td>1,34</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 juillet</td>
<td>31,80</td>
<td>4,35</td>
<td>36,09</td>
<td>1,36</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8 septembre</td>
<td>38,49</td>
<td>14,76</td>
<td>24,06</td>
<td>1,35</td>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20 octobre</td>
<td>31,71</td>
<td>3,50</td>
<td>35,96</td>
<td>1,33</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20 novembre</td>
<td>33,31</td>
<td>6,93</td>
<td>35,36</td>
<td>1,30</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>Bluefin Tuna</td>
<td>21 septembre</td>
<td>34,55</td>
<td>9,37</td>
<td>24,44</td>
<td>1,34</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>(Thynnus thynnus)</td>
<td>22 juillet</td>
<td>47,53</td>
<td>1,08</td>
<td>35,13</td>
<td>1,43</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14 mai</td>
<td>27,17</td>
<td>1,00</td>
<td>35,31</td>
<td>1,47</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8 septembre</td>
<td>30,83</td>
<td>6,54</td>
<td>24,00</td>
<td>1,32</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15 septembre</td>
<td>29,27</td>
<td>3,89</td>
<td>23,19</td>
<td>1,34</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22 septembre</td>
<td>29,33</td>
<td>3,88</td>
<td>24,56</td>
<td>1,38</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25 octobre</td>
<td>26,56</td>
<td>0,90</td>
<td>24,31</td>
<td>1,08</td>
<td>108</td>
</tr>
<tr>
<td>Yellowfin Tuna</td>
<td>Neothynnus macropterus)</td>
<td>18 août</td>
<td>33,98</td>
<td>6,62</td>
<td>35,50</td>
<td>1,38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23 octobre</td>
<td>34,64</td>
<td>8,11</td>
<td>35,31</td>
<td>1,38</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Striped Tuna</td>
<td>(Gymnosarda poliña).</td>
<td>21 septembre</td>
<td>41,08</td>
<td>10,31</td>
<td>20,44</td>
<td>1,34</td>
</tr>
<tr>
<td>Bonito</td>
<td>19 mai</td>
<td>26,36</td>
<td>1,14</td>
<td>24,81</td>
<td>1,97</td>
<td>113</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dans le même poisson, les diverses parties ont des compositions différentes. Ainsi, dans le Skipjack (*Katsuwonus pelamis*), on trouve :

<table>
<thead>
<tr>
<th>PARTIE</th>
<th>SUBSTANCE SÈCHE</th>
<th>MATIÈRES GRASSES</th>
<th>PROTÉINES</th>
<th>GENDRES</th>
<th>VALEUR CALORIFIQUE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ventre</td>
<td>65,65</td>
<td>25,80</td>
<td>18,31</td>
<td>1,35</td>
<td>315</td>
</tr>
<tr>
<td>Chair blanche</td>
<td>38,68</td>
<td>15,39</td>
<td>21,87</td>
<td>1,39</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>Chair noire</td>
<td>41,57</td>
<td>23,38</td>
<td>18,16</td>
<td>1,03</td>
<td>283</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 1924, Tressler et Wells dosent l'iode dans les aliments d'origine marine et en trouvent 0,32 millièmes dans la chair cuites de l'Albacore du Pacifique (*Germo germo*). En 1933, Oya et Shimada trouvent du fer et de l'aluminium dans le muscle de *Thunnus orientalis*.

En 1936, Signe et Sigval Schun-Nielsen ouvrent la série des travaux sur les vitamines des Thunniidés en signalant l'abondance de la vitamine D dans l'huile extrait de la chair de *Thunnus thynnus*. Le fait est confirmé en 1934 par Truebull et Cumertson chez *Neothunnus macrourus*. En 1936, Bifano compare les pourcentages de matières insaponifiables et les teneurs en vitamine D des foies de *Thunnus thynnus* péchés dans les eaux espagnoles et italiennes, tandis que Black et Sassaman trouvent aux huiles de foie de divers poissons américains l'activité antirachitique du cholestérol et du phytostérol irradiés. La même année, Neracher et Reichstein décrivent une méthode permettant de concentrer, par saponification dans une atmosphère d'azote, la vitamine D des foies de Thon et d'obtenir un produit contenant jusqu'à 5 000 unités internationales. De son côté, Brockmann, partant d'une huile de foie de Thon non spécifié, contenant 80 unités internationales de vitamine D par milligramme, arrive par des séparations successives entre le benzène et l'alcool méthylé à 90, puis à 95 pour cent, suivies d'adsorptions sur alumine, et enfin d'estérification par le chlorure de dinitrilo-3,5-benzoyle à une concentration de 6,700 u. t., puis à une cristallisation. En 1937, Bils, Massengale, Imboden et Hall, comparant des huiles de foies de *Blue fin Thunnus* de Californie trouvent des efficacités variables qu'ils attribuent à la présence de plusieurs formes de vitamine D.

En 1933, Tomiyama annonce que l'huile extraite au printemps du foie de *Thunnus orientalis* guérit aussi la déficience en vitamine A. L'année suivante, Loveran extrait du foie de *Thunnus thynnus* 25 p. 100 d'huile riche en vitamine A. La même année, Daimer, von Werder et Moll séparent du foie de Thon la vitamine A sans altérer la vitamine D à laquelle ils reconnaissent toutes les propriétés de l'ergostérol irradié et de la vitamine D de l'huile de foie de Morue. En 1937, Davies et Field retrouvent la vitamine A dans l'huile de foie du Thon d'Australie, *Thunnus maccoyi*.

En 1934 paraît la première analyse française de Thunniidés; Salgues donne la composition suivante du Thon et de la Pêlameide de la Méditerranée :
En 1936, Kondo et Mihara trouvent dans le *Katsuwonus pelamis* du Japon à peu près moitié de déchets et moitié mangeable. Ils dosent plus de protéines solubles dans les alcalis que dans l'eau et voient les premières plus riches en acides aminés, notamment en histidine.

Enfin, en 1937, LePierre et Rodrigues donnent au premier Congrès international de la Conserve l'analyse de dix conserves à l'huile de thon portugais, sans indiquer l'espèce :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Moyenne</th>
<th>EAU P. 100.</th>
<th>LIPIDES.</th>
<th>PROTIDES.</th>
<th>GENDRES.</th>
<th>VALEUR CALORIFIQUE.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>55</td>
<td>29</td>
<td>22</td>
<td>2.99</td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td>Maximum</td>
<td>58</td>
<td>52</td>
<td>55</td>
<td>3.62</td>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimum</td>
<td>31</td>
<td>11</td>
<td>13</td>
<td>1.66</td>
<td>201</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ANALYSES DU GERMON.**

Aucun des travaux précités ne porte sur le Germon *[Germo alabunga* (Gmelin)] qui abonde l'été au large des côtes atlantiques de la France et fournit une si grande activité à l'industrie des conserves. Aussi, profitant des ressources du port de Concarneau et du Laboratoire maritime du Collège de France, nous avons entrepris d'analyser ce poisson, afin d'établir sa valeur nutritive et de le comparer aux autres Thunnidés pêchés dans les diverses mers du globe.

Nous ne pouvons songer, dès la première année, à aborder la laborieuse fragmentation des protéines en acides aminés, ni la séparation des composants des matières grasses, ni l'essai biologique des vitamines, non plus qu'à suivre les modifications subies par la chair du poisson au cours de sa préparation en conserves.

Nous nous sommes donc bornés à déterminer la composition chimique globale et la valeur calorifique du Germon frais, tel que pêché et apporté au port.

Nos analyses ont porté sur 15 poissons, capturés par des thonniers, en surface, à la ligne, du milieu d'août à la fin de septembre, en divers points au large du Golfe de Gascogne, depuis Belle-Ile jusqu'à la Grande Sole. Ils sont de tailles et de poids très différents, ceux-ci variant de 2 kilogr. à 8 kilogr. a. Il en est des deux sexes, mais immatures. Les uns ont été apportés au port et mis en œuvre moins d'un jour après leur capture ; d'autres sont restés à bord plus longtemps, jusqu'à cinq jours. Certains ont été vidés aussitôt halés sur le pont, suivant la pratique habituelle des pêcheurs ; d'autres ont été conservés en chambre froide sans avoir été ouverts. Enfin, certains ont été placés en pendant sur le pont, suspendus aux chevalets, exposés à l'ambiance, tandis que d'autres ont été enfermés dans une chambre froide *Krebs-Allier* et maintenus à + 5° environ jusqu'à l'arrivée à terre, selon une technique récente qui tend à se généraliser. On peut ainsi juger de l'effet de divers facteurs tels que le poids, la saison, le lieu de pêche, la durée et les modalités du transport, etc., sur la composition de la chair.

Pour observer ces diverses variables, nos analyses ont été groupées en trois séries :

1. 6 Germons vidés immédiatement après la pêche, conservés sur le pont et reçus moins de deux jours après leur capture ;
II. 3 Germens dont un non ouvert, conservé un jour et demi en chambre froide et deux vidés, conservés cinq jours, l'un sur le pont, l'autre en chambre froide;

III. 6 Germens non ouverts, conservés quatre jours en chambre froide.

Le tableau suivant résume les caractères de ces 15 poissons.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NUMÉRO DES ANALYSES</th>
<th>DATE.</th>
<th>POIDS. kilogr.</th>
<th>TEMPS ÉCOULÉ DEPUIS LA PÊCHE.</th>
<th>POISSON VIDÉ OU NON VIDÉ.</th>
<th>MODE DE CONSERVATION.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>18 août 1937...</td>
<td>7,300</td>
<td>14 heures.</td>
<td>Vidé.</td>
<td>Sur le pont.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>23 août 1937...</td>
<td>6,897</td>
<td>1 jour.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>27 août 1937...</td>
<td>6,460</td>
<td>1 jour 1/2.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>31 août 1937...</td>
<td>8,192</td>
<td>1 jour 1/8.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>4 septembre 1937.</td>
<td>2,699</td>
<td>1 jour 1/3.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>4 septembre 1937.</td>
<td>7,570</td>
<td>1 jour 1/2.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>14 septembre 1937.</td>
<td>4,300</td>
<td>5 jours.</td>
<td>Vidé.</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>14 septembre 1937.</td>
<td>4,700</td>
<td>5 jours.</td>
<td>—</td>
<td>Sur le pont.</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>5,000</td>
<td>4 jours.</td>
<td>Non ouvert.</td>
<td>Chambre froide.</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>5,750</td>
<td>4 jours.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>3,700</td>
<td>4 jours.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>5,500</td>
<td>4 jours.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>5,300</td>
<td>4 jours.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>29 septembre 1937.</td>
<td>4,300</td>
<td>4 jours.</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aussitôt le bateau thonnier rentré au port, les poissons étaient apportés au Laboratoire par des marins de l'équipage et pesés devant eux pour en déterminer le prix. Puis ceux non ouverts étaient vidés par les marins eux-mêmes, comme ils font à bord ; les viscères et le sang étaient recueillis dans un plateau et pesés. L'hémorragie est moins abondante que sur le poisson vivant et les pourcentages du poids enlevé à bord par le vidage sont ainsi sous-estimés.

On sait que, dès l'arrivée à l'usine, les Germens sont découpés au moyen d'un grand et lourd couteau manié par un ouvrier qui détache les nageoires pectorales ou ailerons, tranche
la tête juste en arrière des ouies et la partie postérieure un peu en avant de la caudale. Les flancs sont séparés jusqu'à l'anale par une coupe courbe; plus gras que le reste de la chair, ils donneront une conserve spéciale, la "poitrine de thon". Le reste est sectionné en deux par un trançhage transversal partant de l'arrière de la deuxième dorsale pour aboutir à l'anale. Ailerons, tête, queue sont jetés. La "poitrine" et les deux segments, l'antérieur et le postérieur, sont ensuite mis à cuire. La figure 1 représente les lignes de ce découpage.

Pour estimer exactement la part de chaque morceau, nous avons fait débiter nos Germons par un ouvrier professionnel, à l'usine Teyssonneau, voisine du Laboratoire.

Dans la pratique, lorsque les morceaux sont cuits, des ouvrières en détachent la peau, les nageoires, la colonne vertébrale, les muscles rouges périvertébraux ("chiala" des Japonais), les arêtes et tendons, etc., pour ne conserver que la chair blanche. Nous avons essayé de reproduire cet épluchage sur les poissons crus.

Enfin, nous avons prélevé dans chaque partie : "poitrine", segment antérieur, segment postérieur, muscle rouge, et chez des Germons non ouverts, dans le foie, des échantillons que nous avons soumis aux opérations habituelles d'analyse :

1° Poids frais;
2° Poids de la matière sèche, après exsiccation à l'étuve à 110° jusqu'à poids constant;
3° Extraction des lipides de la matière sèche dans l'appareil de Soxhlet, au moyen d'éther anhydre, et pesée de l'extrait après évaporation du solvant;
4° Attaque prolongée d'une partie de la matière sèche dégraissée par l'acide sulfurique à chaud en présence de sulfate de cuivre comme catalyseur et dosage de l'azote total par la méthode de Kjeldahl;
5° Calcination d'une autre partie de la matière sèche dégraissée et pesée des cendres.

À titre d'exemple, voici la suite des opérations effectuées sur le poisson n° 3.

Reçu le matin du 27 août au Laboratoire. Pris le 25 août à la ligne, au large de Belle-Ile. Vidé et mis en pendant sur le pont aussitôt après capture. Le poids du poisson vidé est de 6 kilogr. 460, réparti ainsi, après la coupe :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partie</th>
<th>Poids brut.</th>
<th>Deçà des</th>
<th>Poids net.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pectorales</td>
<td>55 grammes</td>
<td>0,83 p. 100.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tête</td>
<td>562</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Queue</td>
<td>79</td>
<td>—</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>507</td>
<td>—</td>
<td>7,84</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>2,780</td>
<td>—</td>
<td>43,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>2,485</td>
<td>—</td>
<td>38,46</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>6,560 grammes.</strong></td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Après épluchage, on obtient comme poids utilisable pour la conserve :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Partie</th>
<th>Poids brut.</th>
<th>Deçà des</th>
<th>Poids net.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>507</td>
<td>132</td>
<td>375</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>2,780</td>
<td>660</td>
<td>2,180</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>2,485</td>
<td>495</td>
<td>1,990</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>4,485</strong></td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les muscles rouges pèsent 327 grammes et représentent 4,7 p. 100 du poids total.

Les déchets du poisson vidé sont :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
<th>Muscles rouge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pectorales</td>
<td>568</td>
<td>568</td>
<td>568</td>
<td>568</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête</td>
<td>73</td>
<td>73</td>
<td>73</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>Queue</td>
<td>132</td>
<td>132</td>
<td>132</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>666</td>
<td>666</td>
<td>666</td>
<td>666</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>495</td>
<td>495</td>
<td>495</td>
<td>495</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total : 1,975 grammes.

Ils représentent 30,5 p. 100 du poids total à l'arrivée au port.

Quatre échantillons sont prélevés dans la poitrine, le segment antérieur, le segment postérieur et le muscle rouge et soumis à l'analyse. On trouve :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
<th>Muscles rouge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Muscules frais, en grammes</td>
<td>8,98</td>
<td>29,05</td>
<td>29,47</td>
<td>13,72</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscules sec, en grammes</td>
<td>3,70</td>
<td>19,16</td>
<td>13,87</td>
<td>3,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, en grammes</td>
<td>0,06</td>
<td>0,39</td>
<td>0,33</td>
<td>0,16</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, p. 100</td>
<td>87,56</td>
<td>65,98</td>
<td>67,78</td>
<td>71,91</td>
</tr>
<tr>
<td>Matière sèche, p. 100</td>
<td>3,68</td>
<td>34,09</td>
<td>38,93</td>
<td>48,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides, en grammes</td>
<td>3,00</td>
<td>3,57</td>
<td>3,88</td>
<td>4,37</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides, p. 100</td>
<td>33,30</td>
<td>8,88</td>
<td>5,98</td>
<td>4,37</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Azote total :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
<th>Muscles rouge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Matière sèche dégraissée mise en œuvre, en milligrammes</td>
<td>130,5</td>
<td>235,2</td>
<td>217</td>
<td>131,2</td>
</tr>
<tr>
<td>N total, en milligrammes</td>
<td>19,32</td>
<td>36,4</td>
<td>33,25</td>
<td>19,04</td>
</tr>
<tr>
<td>N, p. 100</td>
<td>1,81</td>
<td>3,90</td>
<td>4,02</td>
<td>3,44</td>
</tr>
<tr>
<td>Matières azotées, p. 100</td>
<td>17,56</td>
<td>24,37</td>
<td>25,12</td>
<td>21,3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cendres :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
<th>Muscles rouge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Matière sèche dégraissée mise en œuvre, en milligrammes</td>
<td>501,8</td>
<td>565,1</td>
<td>490,8</td>
<td>470,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Cendres, en milligrammes</td>
<td>21,0</td>
<td>25,7</td>
<td>23,3</td>
<td>20,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Cendres, p. 100</td>
<td>0,70</td>
<td>1,14</td>
<td>1,09</td>
<td>1,09</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En admettant pour la valeur calorifique des lipides 9,1 G et pour celle des protides 4,1, on calcule que 100 grammes de chacune des trois parties mises en conserve peuvent fournir :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lipides</td>
<td>306</td>
<td>80</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>Protides</td>
<td>73</td>
<td>100</td>
<td>103</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Total : 378 180 157

Et si l'on veut connaître la valeur moyenne de la chair de ce Germon, en tenant compte du poids de chaque partie, on aboutit au résultat suivant :

$$\left(\frac{(278,56 \times 378) + (380,35 \times 2150) + (157,4 \times 1900)}{4485}\right) = 186,7 \text{ G.}$$
Sans plus entrer dans le détail des analyses et des calculs, nous donnerons les résultats obtenus pour chacune des trois séries de Germons examinés.

1. Germons n° 1 à 6, vidés aussitôt après la prise, conservés en pendant sur le pont et reçus moins de deux jours après.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poids frais</td>
<td>7,3</td>
<td>6,6</td>
<td>6,5</td>
<td>8,1</td>
<td>8,6</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Déchets</td>
<td>8,6</td>
<td>2,0</td>
<td>1,9</td>
<td>8,1</td>
<td>8,7</td>
<td>2,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Déchets p. 100 du poids frais</td>
<td>39,1</td>
<td>36,0</td>
<td>35,5</td>
<td>26,8</td>
<td>29,1</td>
<td>48,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Donc muscles rangés</td>
<td>32,1</td>
<td>23,8</td>
<td>23,5</td>
<td>13,3</td>
<td>37,0</td>
<td>37,0</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>7</td>
<td>4,7</td>
<td>3,1</td>
<td>3,3</td>
<td>3,6</td>
<td>4,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Pectoralés</td>
<td>53</td>
<td>57</td>
<td>54</td>
<td>65</td>
<td>18</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>0,76</td>
<td>0,8</td>
<td>0,83</td>
<td>0,79</td>
<td>0,66</td>
<td>0,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête</td>
<td>645</td>
<td>700</td>
<td>564</td>
<td>561</td>
<td>174</td>
<td>574</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>9,5</td>
<td>10,4</td>
<td>8,7</td>
<td>6,4</td>
<td>6,3</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Queue</td>
<td>140</td>
<td>80</td>
<td>74</td>
<td>71</td>
<td>68</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>1,8</td>
<td>1,5</td>
<td>1,4</td>
<td>0,86</td>
<td>1,03</td>
<td>1,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>580</td>
<td>575</td>
<td>507</td>
<td>675</td>
<td>262</td>
<td>577</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>8,0</td>
<td>8,3</td>
<td>7,8</td>
<td>8,4</td>
<td>9,7</td>
<td>7,6</td>
</tr>
<tr>
<td>— : déchets</td>
<td>765</td>
<td>135</td>
<td>135</td>
<td>160</td>
<td>62</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>3,750</td>
<td>3,150</td>
<td>2,870</td>
<td>3,535</td>
<td>1,127</td>
<td>3,418</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>38,03</td>
<td>45,67</td>
<td>43,03</td>
<td>45,03</td>
<td>51,75</td>
<td>52,43</td>
</tr>
<tr>
<td>— : déchets</td>
<td>900</td>
<td>650</td>
<td>660</td>
<td>800</td>
<td>310</td>
<td>700</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>3,050</td>
<td>3,355</td>
<td>2,885</td>
<td>3,290</td>
<td>1,092</td>
<td>3,068</td>
</tr>
<tr>
<td>— en p. 100 du poids frais</td>
<td>42,07</td>
<td>33,85</td>
<td>38,46</td>
<td>40,23</td>
<td>40,16</td>
<td>40,45</td>
</tr>
<tr>
<td>— : déchets</td>
<td>595</td>
<td>413</td>
<td>495</td>
<td>533</td>
<td>195</td>
<td>513</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) Le Germon n° 1 fut épluché trop largement et la part des déchets est ainsi légèrement excessive.

En faisant les moyennes de chaque série de pesées, on trouve 30 p. 100 des poissons sont enlevés comme déchets et 70 p. 100 seulement entrent dans des boîtes de conserves. La coupe, à l'arrivée à l'usine, partage le Germon en :

- Ailerons ........................................................................ 0,77 p. 100
- Tête ............................................................................ 8,15
- Queue ........................................................................... 1,18
- Poitrine ................................................................. 8,49
- Segment antérieur .................................................. 64,52
- Segment postérieur ................................................ 39,27

L'épluchage enlève à la poitrine 27,2 p. 100 de son poids, au segment antérieur 25,7 p. 100 et au segment postérieur 18 p. 100.

TOMES II. — PAGES 44. — 44.
Les analyses chimiques ont donné les résultats suivants, en pourcentages du poids de chair fraîche :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1.</th>
<th>2.</th>
<th>3.</th>
<th>4.</th>
<th>5.</th>
<th>6.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Eau</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>57,84</td>
<td>51,30</td>
<td>47,38</td>
<td>49,72</td>
<td>54,49</td>
<td>58,64</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>78,03</td>
<td>66,49</td>
<td>65,98</td>
<td>63,55</td>
<td>70,74</td>
<td>71,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>70,78</td>
<td>66,87</td>
<td>67,78</td>
<td>66,83</td>
<td>70,50</td>
<td>72,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscle rouge</td>
<td>71,34</td>
<td>70,90</td>
<td>71,91</td>
<td>70,33</td>
<td>72,77</td>
<td>74,38</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Matière sèche</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>43,46</td>
<td>48,80</td>
<td>50,68</td>
<td>50,98</td>
<td>45,76</td>
<td>41,06</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>27,97</td>
<td>33,51</td>
<td>34,02</td>
<td>33,45</td>
<td>29,16</td>
<td>28,40</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>29,32</td>
<td>33,73</td>
<td>32,82</td>
<td>33,17</td>
<td>25,70</td>
<td>27,61</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscle rouge</td>
<td>28,66</td>
<td>29,10</td>
<td>28,09</td>
<td>29,66</td>
<td>27,73</td>
<td>25,61</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lipides</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>20,41</td>
<td>31,64</td>
<td>33,69</td>
<td>29,53</td>
<td>23,30</td>
<td>19,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>1,83</td>
<td>7,23</td>
<td>8,84</td>
<td>8,01</td>
<td>1,87</td>
<td>2,39</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>2,55</td>
<td>7,52</td>
<td>5,98</td>
<td>5,44</td>
<td>1,61</td>
<td>1,17</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscle rouge</td>
<td>2,92</td>
<td>4,98</td>
<td>4,37</td>
<td>6,30</td>
<td>3,40</td>
<td>1,32</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Matières azotées</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>21,98</td>
<td>19,37</td>
<td>17,56</td>
<td>19,94</td>
<td>21,81</td>
<td>20,54</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>35,68</td>
<td>28,63</td>
<td>25,37</td>
<td>23,69</td>
<td>26,37</td>
<td>25,12</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>33,62</td>
<td>24,81</td>
<td>25,12</td>
<td>27,18</td>
<td>27,06</td>
<td>26,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscle rouge</td>
<td>23,18</td>
<td>21,59</td>
<td>21,50</td>
<td>21,53</td>
<td>22,31</td>
<td>23,25</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cendres</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>1,02</td>
<td>0,92</td>
<td>0,79</td>
<td>0,82</td>
<td>0,96</td>
<td>1,07</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>1,37</td>
<td>1,31</td>
<td>1,14</td>
<td>1,13</td>
<td>1,33</td>
<td>1,29</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>1,18</td>
<td>1,16</td>
<td>1,22</td>
<td>1,20</td>
<td>1,34</td>
<td>1,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Muscle rouge</td>
<td>1,18</td>
<td>1,08</td>
<td>1,03</td>
<td>0,95</td>
<td>1,09</td>
<td>1,16</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Si l'on fait les moyennes des tableaux précédents, on arrive aux compositions suivantes des diverses parties du Germon :

<table>
<thead>
<tr>
<th>POURCENTAGE DE CHAIR FRAÎCHE.</th>
<th>POITRI.</th>
<th>SEGMENT ANTÉRIEUR</th>
<th>SEGMENT POSTÉRIEUR</th>
<th>MUSCLE ROUGE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>53,21</td>
<td>68,73</td>
<td>69,06</td>
<td>71,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Matière sèche</td>
<td>46,78</td>
<td>31,26</td>
<td>30,93</td>
<td>28,13</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides</td>
<td>26,39</td>
<td>5,03</td>
<td>4,03</td>
<td>3,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Matières azotées</td>
<td>26,61</td>
<td>85,94</td>
<td>95,99</td>
<td>29,19</td>
</tr>
<tr>
<td>Cendres</td>
<td>0,93</td>
<td>1,23</td>
<td>1,17</td>
<td>1,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les muscles blancs de la poitrine apparaissent moins riches en eau et beaucoup plus riches en lipides que le reste des masses musculaires. Faudrait-il penser à une corrélation entre cette haute teneur en graisses des parois viscérales et d'autres faits physiologiques particuliers aux Thunnidés parmi les poissons : la température du corps supérieure à celle du milieu extérieur, l'abondante vascularisation des muscles rouges, et aussi la rapidité de la digestion?
Les masses musculaires blanches antérieures et postérieures ont à peu près la même composition. Par contre, les muscles rouges sont plus hydratés.

La comparaison des pourcentages des matières azotées par rapport au poids frais total prend une apparence trompeuse, en raison de la richesse en lipides de la poitrine ; calculés par rapport au poids frais délipidé, ils apparaissent plus homogènes :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Muscles</th>
<th>Pourcentage</th>
<th>Poitrine</th>
<th>Segment antérieur</th>
<th>Segment postérieur</th>
<th>Muscle rouge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>27.06 %</td>
<td>26.37 %</td>
<td>27.97 %</td>
<td>26.08 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En l’absence de données sur le sang du Germon, on ne peut dire si les particularités des muscles rouges sont dues au liquide qui les pénètre.

La teneur en cendres est partout voisine de 1 p. 100.

On peut calculer la valeur calorifique des Germons, en partant des teneurs en lipides et en protides que nous avons obtenues. En utilisant les coefficients que nous avons indiqués, on trouve pour 100 grammes de chair fraîche les nombres de calories suivants :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Muscles</th>
<th>1.</th>
<th>2.</th>
<th>3.</th>
<th>4.</th>
<th>5.</th>
<th>6.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>271</td>
<td>267</td>
<td>278</td>
<td>250</td>
<td>265</td>
<td>264</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>219</td>
<td>216</td>
<td>210</td>
<td>218</td>
<td>215</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>197</td>
<td>198</td>
<td>195</td>
<td>201</td>
<td>195</td>
<td>197</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Et si l'on tient compte des poids relatifs des diverses masses musculaires mises en conserves, on arrive pour l'ensemble des parties destinées à l'alimentation humaine aux valeurs moyennes ci-dessous :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Poissons</th>
<th>Calories par 100 gr. de chair fraîche.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>135.4</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>187.0</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>186.7</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>184.9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>174.1</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>131.8</td>
</tr>
<tr>
<td>Moyenne</td>
<td>161.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ces données se rapportent au poisson frais, tel qu'il arrive à l'usine, et correspondent aux seuls muscles blancs mis en œuvre. Bien entendu, les conserves cuites et baignées d'huile ont une valeur calorifique plus grande, qui dépend de la quantité d'huile ajoutée.

Le Germon apparaît ainsi comme un des poissons les plus nutritifs ; il se place au voisinage des autres poissons les plus gras : Saumon, Maquereau, Sardine.

On remarquera que les six poissons se divisent en deux groupes de compositions différentes : trois (n° 1, 5 et 6) ont les muscles blancs des deux segments contenant plus de 70 p. 100 d'eau, moins de 5 p. 100 de graisses et d'une valeur calorifique inférieure à 150 ; trois autres (n° 2, 3 et 4) ont dans les mêmes parties moins de 70 p. 100 d'eau, plus de 5 p. 100 de graisses et dépassent une valeur calorifique de 180. Ces deux groupes très homogènes sont indépendants de la taille.
2° Germons n° 7 à 9, conservés différemment.

Une deuxième série de trois poissons fut examinée le 14 septembre 1937, en vue de connaître sur un premier individu, conservé intact, le poids des viscères et des fragments d’opercules jetés à la mer quand on vide le Germon à bord, dès qu’il est halé sur le pont, et sur deux autres, vidés aussitôt que pris, les effets possibles de cinq jours de conservation sur le pont ou en chambre froide.

Le poisson n° 7 avait été pêché le 13 et mis en chambre froide sans être ouvert. A l’arrivée au Laboratoire, après un jour et demi de conservation, il fut vidé par un des hommes de l’équipage, puis découpé. Les parasites qu’il contenait dans l’estomac (Hirudinella fusca) et dans les rayons sous-anaux (Bolbosoma vasculorum) étaient encore vivants. Les pesées successives donnèrent :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Poisson entier</th>
<th>5.000 gr.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Après vidage</td>
<td>5.340</td>
</tr>
<tr>
<td>Viscères et déchets</td>
<td>690 — soit 11.7 p. 100.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pectorales</td>
<td>32 — 0.61</td>
</tr>
<tr>
<td>Tête</td>
<td>715 — 13.77</td>
</tr>
<tr>
<td>Queue</td>
<td>72 — 1.38</td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>590 — 9.63</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>9.235 — 53.55</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>1.615 — 31.13</td>
</tr>
</tbody>
</table>

On borna le prélèvement aux muscles blancs du segment postérieur, et, leur teneur en azote et en cendres s’étant montrée sensiblement constante dans les dosages précédents, on limita l’analyse à la teneur en eau et en matières grasses. On obtint :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Eau</th>
<th>70.61 p. 100 du poids frais.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Substance sèche</td>
<td>9.39</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides</td>
<td>3.80</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les poissons n° 8 et 9 avaient été pêchés le 9, immédiatement vidés et conservés cinq jours, l’un en chambre froide, l’autre sur le pont. Découpés au Laboratoire, ils donnèrent :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poids total</td>
<td>18 soit 0.41 p. 100</td>
<td>39 soit 0.68 p. 100</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Tête</td>
<td>502 — 11.69</td>
<td>—</td>
<td>522 — 11.73</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Queue</td>
<td>52 — 1.21</td>
<td>—</td>
<td>61 — 1.30</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Poitrine</td>
<td>345 — 8.03</td>
<td>—</td>
<td>565 — 11.07</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Segment antérieur</td>
<td>1.875 — 43.68</td>
<td>1.855 — 39.63</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Segment postérieur</td>
<td>1.600 — 34.94</td>
<td>1.645 — 33.14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Les muscles blancs du segment postérieur contenaient :

<table>
<thead>
<tr>
<th>N° 8.</th>
<th>71.68 p. 100</th>
<th></th>
<th>N° 9.</th>
<th>70.36 p. 100</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>28.32</td>
<td>—</td>
<td>29.64</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>Substance sèche</td>
<td>3.34</td>
<td>—</td>
<td>2.03</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Déterminations dues à l’obligeance de R. Ph. DOLLFUS.
Le mode de conservation et sa durée jusqu'à cinq jours ne paraissent donc pas modifier sensiblement la teneur en eau et en graisses du Germon.

On remarquera que tous trois renferment plus de 70 p. 100 d'eau et moins de 5 p. 100 de graisses.

3° Germons n° 10 à 15, non vidés.

Une troisième série de six poissons fut reçue et mise en œuvre le 27 septembre 1937. Ils avaient été pêchés quatre jours auparavant, au large de la Grande Sole, par 48° 47' N et placés aussitôt en chambre froide, sans avoir été ouverts. Ils furent vidés par les hommes d'équipage devant nous, aussitôt arrivés au port.

Cela permit d'estimer la perte de poids causée par le vidage traditionnel qui enlève tous les viscères, les arcs branchiaux et une partie des opercules; il y manque seulement l'abondante hémorragie qu'on provoque ainsi, à bord, sur le poisson à peine mort.

Voici les résultats de nos pesées, en grammes :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Poisson entier</td>
<td>4.000</td>
<td>3.750</td>
<td>3.700</td>
<td>3.500</td>
<td>3.300</td>
<td>4.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Poisson vidé</td>
<td>3.390</td>
<td>5.095</td>
<td>3.245</td>
<td>4.355</td>
<td>4.688</td>
<td>3.777</td>
</tr>
<tr>
<td>Poissons perdus</td>
<td>590</td>
<td>655</td>
<td>455</td>
<td>645</td>
<td>612</td>
<td>533</td>
</tr>
<tr>
<td>Poissons perdus, p. 100</td>
<td>18,0</td>
<td>11,4</td>
<td>18,3</td>
<td>11,7</td>
<td>11,9</td>
<td>12,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En faisant la moyenne de ces six Germons et du n° 7 dont nous avons déjà parlé, on arrive à l'estimation que le vidage à bord enlève au moins 12 p. 100 du poids du poisson entier, tel qu'il sort de l'eau.

Sur trois de ces Germons, les n° 10, 11 et 12, nous avons prélevé une partie du foie dont nous avons dosé la teneur en eau et en lipides. On a obtenu les pourcentages suivants du poids frais :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10.</th>
<th>11.</th>
<th>12.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>69,31</td>
<td>66,19</td>
<td>66,49</td>
</tr>
<tr>
<td>Substance sèche</td>
<td>30,79</td>
<td>33,81</td>
<td>33,51</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides</td>
<td>9,71</td>
<td>10,30</td>
<td>12,19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Le foie est donc plus riche en graisses que les masses musculaires.

Enfin, sur chacun des six Germons, on enleva une partie des muscles blancs du segment postérieur qui donnèrent à l'analyse les pourcentages suivants du poids frais :

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10.</th>
<th>11.</th>
<th>12.</th>
<th>13.</th>
<th>15.</th>
<th>15.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Eau</td>
<td>71,35</td>
<td>70,99</td>
<td>70,68</td>
<td>71,65</td>
<td>64,73</td>
<td>71,85</td>
</tr>
<tr>
<td>Substance sèche</td>
<td>28,65</td>
<td>29,01</td>
<td>29,32</td>
<td>28,33</td>
<td>35,27</td>
<td>28,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Lipides</td>
<td>1,79</td>
<td>4,03</td>
<td>1,87</td>
<td>1,16</td>
<td>6,82</td>
<td>0,97</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cinq sont de la catégorie la plus pauvre, à plus de 70 p. 100 d'eau et moins de 5 p. 100 de graisses; un seul, le n° 14 a une teneur plus faible en eau et plus forte en graisses. En examinant les glandes génitales enlevées lors du vidage de ces Poissons, on constata que le n° 14
est aussi le seul ayant des ovaires à ovules déjà développés. Cette unique observation est insuffisante pour considérer la richesse en graisses et la plus grande valeur calorifique qui en résulte comme un caractère lié à l'état sexuel, mais elle est une première indication pour des recherches ultérieures.

RÉSUMÉ.

Les observations, pesées et analyses pratiquées sur 15 Germons rapportés par des thonners à Concarneau, fournissent les indications suivantes :
Le vidage du poisson sur le pont du bateau, aussitôt après la pêche, et l'égouttage de sang qui suit la mise en pêche font perdre au moins 12 p. 100 du poids vif.
À l'arrivée à l'usine, le découpage, puis l'épluchage après cuisson enlèvent 30 p. 100 environ du poids du poisson vidé. Les 70 p. 100 restants sont mis en conserves, dont 6 de "poitrine" et 6/4 de "filets" et de "miettes".
La poitrine est très grasse. Elle contient un cinquième ou un tiers de ses poids de lipides qui lui donnent une valeur calorifique extrêmement élevée approchant ou dépassant 300 calories par 100 grammes.
La masse musculaire contient 69 p. 100 d'eau et 31 p. 100 de matière sèche, dont 95 à 26 p. 100 de matières azotées ; 1 p. 100 de matières minérales et 4 à 5 p. 100 de matières grasses. Sa valeur calorique dépasse 160 calories.
Cette moyenne est calculée sur 6 poissons dont 3 contenaient moins de 70 p. 100 d'eau plus de 5 p. 100 de graisses et représentaient plus de 180 calories aux 100 grammes et dont trois autres renfermaient plus de 70 p. 100 d'eau, moins de 5 p. 100 de graisses et faisaient moins de 150 calories. Les deux catégories se retrouvent en proportions inégales dans les autres séries de Germons examinées. Les différences sont indépendantes de la taille et peuvent être liées à l'état sexuel du poisson.
Les muscles rouges, non utilisés dans la conserve, sont plus riches en eau et plus pauvres en azote et en matières grasses. Le foie, presque toujours jeté à la mer, est plus pauvre en eau et beaucoup plus riche en matières grasses (10 à 12 p. 100).
Le temps écoulé entre la pêche et l'arrivée à terre (jusqu'à 5 jours) et le mode de conservation, aux intempéries, en pendant sur le pont, ou à 5° en chambre froide, ne modifient pas les pourcentages des groupes de matières que nous avons dosés.
BIBLIOGRAPHIE.


— Yields in tuna canning. Pacific Fish., XIX, 1921, p. 53-57.


— Le poisson. Ibid., IX, 1921, p. 132-151.


REVUE DES TRAVAUX DE L'OFFICE DES PÊCHES MARITIMES.

---


LEPIERRE (Charles) et RYAN (Elvira). — Valeur alimentaire des conserves de sardines portugaises. 1er Congrès international de la Consserve, 1937, p. 75-86.

LOVERNO (J. A.). — Fish liver oil rich in vitamin A. Nature, CXXXIV, 1934, p. 422.
---

---


---

Chemical studies on the ripening of "Shiokara". Ibid., p. 43-50.


SALGUÈS (R.). — La valeur alimentaire de quelques poissons de la Méditerranée et des cours d'eau qui s'y jettent. Bull. Soc. pharmacoL, XLI, 1934, 1, 419-430; 536-547.

---

On the high content of vitamin D in Tunny-liver oil. Ibid., VI, 1933, p. 218-221.
---


---

