## RELATION HISTORIQUE DE LETHIOPIE OCCIDENTALE:

Contenant la Defeription des Royaumes de Congo, Angolle, \& Matamba, traduite de l'Italien-du P. Cavazzi, \& augmentée de plufieurs Relations Portugaifes des meilleurs Auteurs, avee des Notes, des Cartes Géographiques, \& un grand nombre de Figures en Taille. douce.

Par le R. P. J. B. Labat de lordre des Ereres Pricbenrs.

TOMEI.


A PARIS,
Chez Charlys-Jban-Baptiste Delispine le Fils, Libraire, ruë S. Jacques, vis-a-vis la ruë des Noyers, da la Vietoire.
'AVEC PRIVILEGE E'T APPROBATIONः

## KIT A II ת

 : I.土和











$$
.25419 \mathrm{~F}
$$

 Whatane



# PREFACE 

DU TRADUCTEUR.
A. Près avoir donné au Public une Defcription de la Côre occidentale de l'Afrique, depuis le Cap blanc jufqu'à Corifco \& le Cap Lopo Gonzales dans les deax Ouvrages que j'ai publiés, dont le premicr a pour riere : Relation de 'Afrique occidentale; \& le fecond: Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée: jai cru lui faire plaifrr d'entreprendre la traduation de celui-ci qui lui donnera une connoiffance trés-particuliere des Côtes \& de l'intéricur des pais qui font depuis le Cap de Lopo Gone zales jufqu'au Cap Negro.

Ces bornes renferment les Royaumes de Loando, d'Angola, de Matamba, de Binguela, \& plúfieurs autres de moindre confideA ij

4 PREFACE.
ration dont jufqu'à préfent nous n'avions que des connoiffances fi fuperficielles, fi confufes \& fi défectueufes qu'on pouvoit dire n'en fçavoir rien de certain \&\& d'affuré.

Le Public en aura lobligation toute entiere au Pere Jean-Antoine Cavazzi de Monte Cucullo, qui après avoir fervi dans les Miffions que fon Ordre a entrepris dans ces vaftes pais, fut oblige de revenir en Europe pour trouver quelque remede aux infirmicez qu'ilavoit contractées dans les pénibles exercices de fon miniftere, \& pour d'aucres affaires importantes done il fut chargé par fes Supéricurs.

Cet excellent Religieux étoif du Duché de Modene. Il avois très-bien érudié avant d'entrer dans FOrdre de S. François, done la réforme fi connué \& firrefpectéc dans tout le monde fous le nom de Capucins, a fait revivre le premier efprit decegrand Patriarche, en reprenant avec fon véritable

## PREFACE.

habit, fesmaximes, fa pauvreté, fon humilité, fa pénitence \& fon zele pour le falur des ames.

On remarqua dans le Pere JeanAntoine tant de zele pour les Miffionsed de fi heureufes difpofitions pour y réúffir, que le Pere Procureur General dej' Ordre ne manqua pas de le mettre au nombre de ceux quill préfenta à la Congrégation de la Propagation de la Foi, pour aller porter les lumieres de 'Evangile dans ces pais infideles. 11 partit d'Italie avec fes autres Compagnons le neuviéme Février ${ }^{165} 4$. \& arriva au Royaume de Congo la méme année. Il a demeuré dans cette partie de l'Afrique Meridionale douze années, pendant lefquelles il a parcouru ces differens Etats avec des peines \& des dangers qui furpaffent l'imagination, mais qui lui ont acquis des coninoiffances vaftes \& affurées dudedans $\&$ du dehors de cos pais, leur fituation, leur climat, leur bonté, leurs incommoditez, les

## 6 PREFACE.

 mocurs des peuples, leurs Religions différentes, leurs coûtumes, Ieurs ufages, leur commerce, leurs guerres, \& génératement tout ce qui peut en donner une connoiffance pleine, entiere \& parfaite.C'eft un témoin oculaire qui parle. C'eft un homme d'efprit, plein de fageffe, de verité, de difú cernement, d'équité, de lumieres, qui a fçu diftinguer le vrai du vraifemblable, qui ne s'eft point laiffé préoccuper, fans acception de perfonne. Le Public Juge équitable os fevere en jugera par la leczure de fon ouvrage, ou la naiveté, la candeur, la vericé, l'exactitude \&\& la bonne foi brillent de toutes parts. Les affaires les plus délicates \& les plus importantes font paffees par fes mains dans les poftes confidérables où il s'eft trouvé. II n'y a jamais démenti la haute opinion qu'on avoit de fa fageffe, de fa prudence, de fa péned tration; \& comme rien ne lui échapoit, il nous a donnéune Rela

## PREFACE.

tion fi circonfanciéc \& fi jufte, qu'on te doitcroire fur fa parole. - Ilne faut pas sattendre à trouver ici une traduction litterale comme celle dun Ecolier: la langue Italienne dans laquelle cet Quvrage eft écric, a res beautés, festours, fesexprefions, fes elegances. Tout cela rendu mot pour mot dans notre langue auroit perdu infiniment de fa force \& de fon énergic. Jai traduir librement, Jai pris la penfé de mon Aureur fans rien diminuer des beautés de Poriginal. J'airâché de donner à ma traduction ta noble fimplicité de notre langue, \& fans rien lui ôter de fa force, Je lui ai fubftituć nos expreffions. Simon ftilen'eft pas auffic élevé qu'on le pouroir fouhaiter, jefupplie le Leateur de fe fouvenir que je fais ici le perfon3nage dun Hifotien \& non celui dun Orateur.
23. Joi crut que je pouvois remplir les vuides quiré fonterouvés quelqquefois dans mon Auteur, par ce

8 PREFACE. que les meilleurs Hiftoriens Efpanols \& Portugais m'ont fourni fur les mêmes fujecs; je n'en ai fair qu'un corps nullemene diftingué du relte del'ouvrage. Le Publicen eft redevable à Monfieur Couvcy Secretaire du Roy \& Chevalier de POrdre de Chrift, qui malaiffé puifer dans fon exceliente bibliotheque tout ce qui me manquoir pour mettre mon ouvrage dans Pétat qu'on le verra.

Le Pere Jean-Antoine étant arrivé à Rome en 1668 , ne manqua pas d’aller rendre compre au Papa \& à la Congrégation de la Propagande, de l'état du Chriftianifme dans ces trois Royaumes \& dans les pais voifins. On en fut fi content qu'on lobligea à mettre par écric la relation verbale quil en avoit faite.

Il obéit, mais le mélange de tane de langues barbares qu'ilavoit été obligé d'apprendre \& Jufage continuel quill avoit fait de la Portugaife pendant tant d'années,

## PREFACE.

 naturelle, que la Congregation jugea qu'il ćtoic important qu'une fi belle Relation ne perdît rien par le défaut de l'expreflion; clle ordonna doncau General des Capucins de choifir parmi fes Religicux quelqu'un qui pût mettre la Relation du Miffionnaire \& fes Mémoires dans la pureté de la langue Italicnne. Le General n'eut pas de peine à trouver ce qu'on lui demandoit. Il jetta les yeux fur le Pere Fortuné Alamandini de Bologne Prédicateur des plus éloquens, qui cravailla avec fucces fous les yeux du Miffionnaire. L'Ouvrage manufcrit fut préfenté え̀ la Congrégation, agréé, approuvé \& imprimé par fon ordre, \&\& ces fçavants Prélats jugeant encore mieux du fujet par fon ouvrage que par fes difcours, l'engagerent à retourner dans ce païs cloigné, pour y continuer les fervices importans qu'ily avoit rendus à la Religion avec tant de fucces. Hs l'oblige-so PREFACE.
rent encore à recevoir malgré fá profonde humilité la charge de Prefet etoutes ces Miffions \& la permiffion de choifir tel nombre d. Miffionnaires qu'il jugeroie nécellaires pour cette importante entréprife.

Il partic pour fon fecond voyage en 1670 . \& arriva heureufement avec fa troupe choifie d'Ouvriers Evangeliques à Loanda la même annéc.

Comme nous avons lieu d'efperer une Relation de ce fecond voyage, \&\& que nous travaillons à lavoir, foit manufcrite ou imprimée fielle l'a ćté, nous la promettons au Public fi nous fommes affez heureux pour venir à bout de notre d-ffein.

Au refte il ne faut pas s'imaginer qu'on ne trouvera dans cet Ouvrage que ce qui regarde précifémeit ta converfion des Infideles, leurs bap êmes \& autres cérémonies de Religion. On y verra un mêlange également curicux \& int
tereffant des meeturs des Habitanis de cesirrois Royaumes \& de lears voifins, leur origine, leur établifKement, leurs Religions differenres, leurs guerres, lears trairez de paix, les bornes de leurs Erats, -leur gouvornement polifique, leurs loix, leurs couttumes, leurs wfages, leurs langues. L'hiftoiro naturelle fera plaifir aux curieux auff bien que leur maniere de cultiver leurs terres, les arbres; les -fruits, les grains. Toutes ces chofes y font traitées dans un grand détail, auff bien que leur commerce, leur police, les revenus des Princes, leur maniere de rendrela juftice; en un moetout ce qui pear fervir à faire connoîre des peuples nombreux, differens lesuns desaueres, inconnusjufqu'à préfent, au fimal décries dans les Auteursqui ont ptécódé celú dont je donne la traductiọn, qu'on n'avoit d'cux que des lumieres fort défeetueufes: *ic très-pen affurées.

Ia Reine Anne Zingha a joute A. vi
x2 PREFACE.
un fig grand rôle dans cette partic de PAfrique, que je crois faire plaifit au public en lui donnane Thifoire entiere de cette Princeffe depuis $\mathfrak{r}_{2}$ naiffance jufqu'ス fa mort.
Cetre Princeffe quia été également grande dans le bien comme dans le mal n'a point cu d'Hiftorien fidele avant mon Aurcur.

Dapper qui en a parlé dans fa deffription de PAfrique, a écric fur de mauvais mémoires. Son recitef informe, fouvent faux, tôjours malaffiré.

Les autres Hiftoriens qui lont précedé ou fuivi, n'ont pas rencontré plus jufte, ils n'ont écrit que fus les rapports d'autrui, \&c ces rapports, fio on les examine de pròs, \& qu'on les approche les uns des autres, fone fir differens, quìleft aifé den voir la fauferén.
Mon Auteur, jo le repere encore, eft untémoin oculaire à quí cette grande Reine avoit donné fa confiauce auffi bien qu'au Pero

## PREFACE.

Antoine de Gaëre, quia ćté linftrument dont Dieus'eft fervi pour la ramener au giron de P'Eglife dont elle avoit éré féparée pendant un grand nombre d'années.

Cette Reine n'avoit rien de caché pour ces deux excellens Religieux; ilsont appris d'elle. même des circonftances de fa vie que fes Miniftres les plus accréditez avoientignorées. Quand nous ne donnerions dans cet ouvrage que l'hiftoire de cetre Reine, le Public devroit être farisfait \& nous fçavoir bon gré de la lui avoir apprife. Maisce ne fera pas la feule chofe done il aura le plaifir d'êtreinfruit. Hy trouvera eacore celle de Donna Barbara feut de Zingha, qui lui a fuccedé au Royaume dé Matamba, les évenemens de fon Regne, le renverfement de la Religion \& fa mort. L'hiftoire de Mona Zingha fon indigne mati, qui éroir General des Armées de 12. Reine Zingha, fon apoftafic , fes cruautez, \&\& fá mort:

## 14 PREFACE.

- Nous donnons enfuite lhiftoire du Roy de Maopongo, la defoription de fon Etat, fon apoftafie, les fuires funeftes quaclie a euci pour lui \& pour fes flijers. Ce qui fera connoitre au Lectour le génie changeant, volage \& $\&$ coûjours porté au mal de ces peuples, \&com: bien les Miffionnaires ont de peine à cultiver ces plantes fauvages 80 à fufpendreles fiuites deleurs préjugez \&o de leur penchantà l'idolatorie \& aux vices qui en font inféparables.

Bien des gens fe fort récriez fur ceque jai dit des Sorciers: \& des Magiciensà la fin du premier tome de ma Relation des Iffes del'Amesique.

Ceux qui ont éré affez curieux pour s'informer des gens du paisqui fe font trouvezà Paris, fifavois diela werité dans les faits que jai rapportez, ontété convaincus. de ma bonne foi, \&o font à préfent certains que jon aurois pû dire davantage:

## PREFACE.

On trouvera dans cet ouvrage des preuves fans nombre de ce que je n’ai dit qu'en abregé dansmon voyage des Ifles. Ces preuves font ficlaires \& fic convainquantes, qu'il me femble quil $y$ auroit de l'obftination \& de l'entêtement à ne s'y pas rendre.

Jen'ai rien vûde femblable, dira quelqu'un, donc la chofen'eft pasvrayc. Cette conclufion eft-elle jufte? Combien croyons-nous de chofes que nous n'avons jamais. vûés \& que nous neverrons peutêtre jamais? Pourquoy n'y auroitil pas à préfent des Sorciers \& des magiciens, puifque l'Ecriture Sainte du vieux \&edunouveau Teftament nous affure quil y en a eu, auffi bien que des Energumenes.. L'Eglife excommunie publiquement les Sorciers \& les Magiciens. Elle eft donc convaincuë quily en a; elle a des prieres \&e des exorcifmes pour chaffer les démons qui poffedent ou quiobfedent les feconds, , elle oft/donc convaincuë̈

## 16 PREFACE.

quill y a des poffedés \& des obredés.

Je fçai qu'il y a eu des miférables qu'un vil intérêt a engagé à fe feindre poffedés ou obfedés, \&\& qui f̧avoient fi bien contrefaire les acsions extraordinaires quel'on voit dans les veritables poftedés ou obfedés; qưils ont trompé même des gens d'efprit, \&\& qu'ils ont abufé de la crédulité de beaucoup d'autres. Ceux qui fe mêlent d'exorcifer les poffedés ou les obfedés ont une regle fure $\&$ infaillible pour difcerner ceux qui aurontun befoin réel des fecours de I'Eglife d'avec ceux quit n'en ont pas befoin. Il n'eft pas neceffaire de la marquer ici.

Je Cçai encore quill y a des Parlemens qui ont pour regle de ne condamner perfonne pourle crime de forsellerie ou de magic. Ces $\mathfrak{f a}$. ges Magiftrats ont des raifons pour en agir comme ils font; mais ils ne laiftent pas de les châtier feverement pous d'autres crimes donz ecs fortes de gens ne font jamais exempts, \& ils débarraffent ainfi le monde de ces peftes :mais il y a auffi des Parlements qui connoiffent de ces crimes, \& qui puniffent du dernier fupplice ceux qui en font convaincus.

Ceux qui auront affez de curiofité pour lire le premier tome de la Police de Paris que le Commiffaire Delamarre a fait imprimer en 1721. y trouveront une relation curieufe de certains Bergers qui one été convaincus du crime de forcellerie, de magie \& d'empoifonnemens.

Je ne m'érendrai pas davantage furce fujer. L'Ouvrage que je donne au Public contient un grand nombre de ces faits qui font averés \&ztrès-affurés; \& comme ce feroit une erreur très-infoutenable fi on nioit l'exiftence du marbre, des pierres précieufes, des porcelaines du Japon \& de la Chine paree qu'il y a des Ouvriers affez habiles pour contrefaire toutes des Magiciens, parce qu'il ferrouve des gens qui contrefone les opérations que ceux-ci font pas le fecours des démons.

## TABLE

## DES CHAPITRES

## Contenus dans ce I, Volume.

$\qquad$

cHAPLTRE 1. DA Royaums de Conge en general, 19
II. Du Rojawme de Cengo en pactione lier. 22
III. Des Flewves confiderables qui arrcJent le Congo o of particuliereneanf a $d u$ Zaire of de fonorigise. 15.545 IV. Du Royaume de Matamba, 54 V. Du Royaume de Douge an d' Angolle,
VI. De climat or des faifons des trois Royanmer de Conigo, d'Angolte of ith Matambe,
ros VII. De Ia fertilite de ces trois Royitrmes; dela onlsure des terves, of der. femences,

IIZ VIII. De guelgues arbres, fruits, plantes, herbes © flears, 1X. Des animanx terreffres, X. Des paifons, des ferpens, © antres animanx de cette efpece, 186 X!. Des oifeans. les plas confiderables, 203
XII, Du nombre des Perples du Royass-
XIII. Des défante natwrels of moranx de ces Pexples,

212
XIV. De lidolâtrie qui eft la Religions de cespays,

236 XV. Des Miniftres des idoles, $\quad 253$ Desjaremens, 303 XVI. Obfervations fuperfitienfos pratiques parles Negres, $\quad 34^{\circ}$ XVII. De la fepuleste que lom dome ans morts, ơ des plewrs qui laccompagnent, mondre lewrs grains, of de la vie frugale qu'ils font obligex de mener, XXI. Desmenbles des Negres', $\quad 44^{1}$ XXII. Des maladies des Negres, ơ de - leurs remsdes,
(1)



EETHIOPIE OCCIDENTALE: PREMIERE PARTIE.
Defcription générale des Royaumes: de Congo, d'Angolle, \&e de Matamba.
LIVREPREMIER.
CHAPITRE FFEDARAINE
Du Rojasume de Congolengeneral.


A párie de l'Afrique a laquelle on crait pouvoir donner le nom d'Ethiopie Méridionale \& Occidentale. eft fituée au Sud ou Midi de la ligne équinoctiale, zodu côté du Couchant, C'eft par cette explication qu'on la di-ner en François avec des differtations,des lettres, \&z des mémoires qui y ontrapport.

On donne a la partie que nous allons décrire, le nom d'Ethıopie Méridionale ; parce qu'elle eft firuée au Sud de la ligne équinootiale, du côté du Pole, que nous autres Européens appellons Antarctique ; \& on lappelle Occidentale, parce que fes côtes font fur l'Ocean Occidental.

Un feul Prince étoit dans les fiecles
ge
fic

De l'Ethioniz Occidentale. 2t Cetre grande érenduë de Pays obligeoit le Souverain d'envoyer des Officiers Generaux, qui gouvernoienten fon nom les Provinces de fes Etats. On les appelloit Soma; c'eft-à dire, Vicerois ou Gouverneurs, pendant qu'on donnoit au Souverain le titre de Mani; c'eft-ì-dire, de Seigneur, de Maître, ou, fil'on vent, d'Empereur; y ajoutant le furnom de Congo, quiétoit le nom de cet Empire: de forte que Man-Congo (qui éroit le nom que portoit ce Prince, ) fignifioit, le Maitre, te Souverain, ou lEmpereur de Cango.

A la fin ces Gouverneurs Generaux fe lafferent d'être fujets. Soit par une confpiration generale, foit par des révolres qui fe fuccederent les unes aux autres, ils séleverent contre leur Souverain, fecoiierent le joug de l'obéifFance qu'ils lui devoient \& qu'ils lui avoient jurée; \&\& chacun, dans la Province qu'il gouvernoie, prit le nom de Moni ou de Souverain: de maniere que le veritable Souverain eut affez de peine a fe conferver le centre de fes Erats, qui portoit plus précifément que le refte le nom de Congo.

Ce démembrement produifit beaucoup de Royaumes \& de Souverat. tous le titre de Mani; de forte qu'au lieu d'un feul Mini-Congo, on vit des Mani-Dongo, Mani-Loango, ManiCaconda; , Mani-Engoi \& plufieurs autres, dont nous parterons à mefure que loceafion s'en préfentera. C'eft ce qui a donné lieu à la plainre generale des gens du pais, \&\& quieft paffé depuis en proverbe parmi cux, que Congo nicft plas Congo. Plainte fort jufte; puifqu'en effet le Royaume de Congo, tel quileft aujourd'hui, n'eft plas rien en comparaifon de ce qu'il çtoit autrefois.

## CHAPITREII.

Du Rojaums de Congo en particulier.

CE Royaume a pour bornes dans la partie méridionale de l'Afrique, le fixiéme degré de latitude méridionale, juftement il'endroit où le fleuve Zaire, fi confidérable par la quantité de fes eaux \&\& par la rapidité de fon cours, fe décharge dans liOcean Ethiopique.

Des montagnes très-hantes \& des déferts fablonneux, le féparent du Royaume d'Angolle du côté du midi, environ vers le neuvićme degré de la. ritude: \& le fleuve Danda fui fert encore de bornes du même côté. Il a la mer ou lOcean Ethiopique aut Courchant ; \& au Levant, les Royaumes de Fungono, de Matamba, les Monragnes du Soleilou les Monragnes brûlees, \& les Rivieres de Coanza \& de Berbe, avee le grand fleuve de Chílandée ou d'Aquilon.

La Capitale de ce Royaume s'appelte Banza S. Salvador. Ce nom, comme on le voic, eft Portugais on partie: cat Banza eft en langue Congoife, \& $S$. Salvador y a été ajoúté depuis que les Portugais y ont introduir le Chriftianifme. Elle oft fituée fur une montaghe tres-haute, \& efcarpéc prefque de tous côrez, à cerrir cincquante mille ou cinquante lievies de la mer, au Sud-Eft de la riviere de Zaire, \& 1 une affez petite diftance de celle que lon appelfe Selnnda.

Les Portugais ayant poufféleurs decouvertes \& lems congnetes fort avant dans ce grand Päys; y firent prêcherla Foy vers Pannée $1482 . \&$ leurs Miffionnaires eurent des fuccè's ff heureux, que le Roy deCongo recut leBaptême, Ee evec lui la plûpart dé fes Grands $\%$ wie partie de fon peuple. On bâtit des

24
Eglifes au vrai Dieu, on abolit les fupe ftitions du Paganifme, \& on vit une Chrétienré naiffante aufli pure qu'on la pouvoit fouhaiter dans unclimat tel que celui-la.

Les Portugais eurent foin de civilifer leurs nouveaux fujers \& leurs alliez. Ils introduifirent parmi eux les arts \& les métiers, \& ils donnerent ì la Noblefle le lufte qui lui manquoir, en la décorant des titres faftueux de Ducs, de Comtes, de Marquis.

Le Royaume fur partagé premierement en fix grandes Provinces, fous les noms de Duchés, de Comtés, \& de Marquifats ; \& ces fix Provinces fubdivifées en des Seigneuries plus petites, \& d'un titre moins relevé.

Ces fx grandes Provinces, font Bamb2, Sogno, Sundi, Pango, Batta, \& Pemba
'Duché de Bamba eft un Duché renfermé entre Bamba. l'Ambrife \& le Loze, rivieres confidérables, dont la derniere le fépare du Duchó de Pemba, du côté de lEft; \&c 12 premiere du Comté de Sogno, du côté du Nord. Ils'érend fur le rivage de la mer: jufqu'aux bords de la Lelunda, \& il a pour bornes au midi le Royaume d'Angolle, que la yaleur font encore aujourd hai en poleffion, ce qui obligeles Habir ins de ces fiontieres d'ètre toûjours fous les armes, pour empêcher l'entrée de leur Pays zux Portugais \& à leurs fujets ou alliez, s'ils vauloient faire quelque irruption; aulfi appelle r'on ces Peuples les fentinelles \& les avant-murs du Royaume de Congo.

Les Vicerois ou Gouverneurs de setre Province portent le titre de Ducs, \& font toûjours des premiers Princes da Sang Royal; mais quoique le Roi ait foin de limiter $\&$ de refferrer dans des bornes étroites leur pouvoir \& le tems qu'il doit darer, iln'a pâ jufqu'ä préfent les empêcher de s'éfiger en maitres abfolus \& indépendans, qui tyrannifent lears peuples d'une étrange maniere, fans qu'il ait ofé entreprendre de les révoquer ou de les chârier, parce que ces Vicerois pyant tous les mêmes interêts, fe fô̂tennent les uns les autres: \& ayant entre leursmains les forces de tout 1 E tat, ils le bouleverferoient entierement, fille Roy femertoit en devoir de les réduire par la force. Cela les rend fi fiers, ou'il n'elt pas rare de voir quils refulent de payer au Roy

$$
\text { Tome } I \text {. }
$$ contenter de la part qu'ils veulent bien lui faire de fón bien.

Le Duché de Bamba eft une des plus grandes \& des plus ferriles Provinces du Royaume. Le teriein eft excellent; il ne tieat quà fes peuples d'en retirer furabondamment tout ce qui eft nécef. faire à h vie. Les rivages de la mer produifent une quantité prodigieufe de fel, qui rendroit des fommes confidérables dans les coffres du Roy, s'il oiilfoit de fes revenus ; d'autant qu'il y a très-peu de frais à faire pour reciicillir le fel, \& que c'eft une marchandife que l'on trinfporte de tous côtez, ou que lon vend fur les lieux avec un profir confidérable.

A quoi il faut ajoutter que c'eft fur ces mêmes côres que l'on pêche les Zimbis ou perits Limaçons qui fervent de monnoye courante, non feulement dans tout le Royaume, mais encore dans les Etats voifins, \&\& même bien avant dans l'Afrique. Il n'en faudroit pas davantage pour rendre le Roy de Congo très-riche; puifque la mer a foin de lui fournir fes monnoyes, fans 'qu'il foit obligé d'y employer d'autres ouvriers que des Pêcheurs.

## DE L'Ethiopiz Occid. 27

On prétend que les montagnes de ee Royaume renferment de riches mines de toutes fortes de métaux; quil y en a d'or, d'argent, de cuivre, de fer, d'étain \& de vif-argent; mais que de toutes ces mines on ne travaille que celles de fer, \& qu'il y a des défenfes rigoureufes de toucher aux autres, de crainte d'attirer dans l'Etat les Européens, que l'éclat de l'or ne manqueroit pas d'y conduire, \& qui opprimeroient la liberté des Peuples, ahin de fe rendre les maítres de ces riches méraux.

Quoique notre Auteur ne doute point de l'exiftence de ces-riches mines; il fe trouve pourtant des Ecrivains quine font pas de fon fentiment, Es qui affurent qu'on a pris les mines de cuivre pour des mines d'or. Ce n'eft pas ici le lien d'examiner ce point. Rien n'empêche qu'il n'y air des mines d'or \& d'argent, fi on convient qu'il $y$ a des mines de cuivre. Il ne s'agit que d'être affuré de leur , bondance, 2 de la facilité ou difficulté qu' 1 y $\rightarrow$ है en tirer les méraux, pour y faire un profit confidérab'e.

La feconde Province du Royaume Comté de de Congo, eft le Cumté de Sozno: Sogao. 'tetend, comme le pićcédent, fur les
bozds de ta mer, \&e ett borné du cóté du Nord par le Zaire : I'Ambrife le fépare du Duché de Bamba du côté du Midy : il a la mer à l'Oüett, \&e les Seigneuries de Pango \& Sundi à l'Orient. Sa Ville Capitale, ou BanzaSogno, eft ì trois lieiles du Cap Padron, \& a une lieüe \& demie de Pinda, autre Ville fituée fur un bras du Zaire. Cette Ville eft des plus médiocres \&c peu peuplée. La feule chofe qui la rend confiderable, eft une Eglife que les Capucins Italiens y trouverent en 1645. lorfque la Congregation de la Propagande jugea à propos de les y envoyer pour fuppléer aux Miffionnaires Séculiers \& Reguliers qui y manquoient prefqu'entierement. Cette Eglife leur parut d'une très-grande antiquité ; ils crurent qu'elle avoit ćté batic vers l'an $1+82$. lorfque les Portugais découvrirent ce pays, s'y établirent, \& y prècherent la Foy. Et, ce qui eft plis digne d'admiration, c'eff qu'cile ait fubfifté depuis un $\&$ grand nombre d'années, quoiquielle foit fimp'ement bâtie de bois, arec des murailles de clayonage, couvertes groffierement de terre graffe.

Leterreirf de cette Province ef fec \& fablonneux ; \& fans la grande qual: les bords de la mer, les revenus du Comte feroient très-médiocres; mais Ic fel étant une marchandife dont tous fes voifins ne peuvent fe paffer, il ne Jaille pas dettre riche, \& de tirer d'un mutuais pays des revenus confidérables.

Ce terrein eft aufi très-propre aux différentes-efpeces de Palmier que 1. frique produit : cir on a remarqué que les lieux les plas maigres \& les plus fees font les meilleurs pour ces arbres. C'eften effet des Palmiers que les Habitans de Sogno tirent la meilleure partie de leur fubfiftance ; d'une minice pourr nt qui les rédutroit à utre diferte continuelle, fi le commercequ'ils font il l'embouchure du Zaire ne leur fourniffoit pas les provifions de bouche dont ils one befoin.
Mais il faut avoiier que le ri frugalité eft une grande reffource pour eux. Ils font fi accoutumez à la difette, queles Européens ne peuvent affez s'ćronner qu'ils puiffent vivre ; \& qu'au milien des horreurs prefque continuelles de la faim, ils foient gais, \& roûjours dans les danfes \& dans les chanfons, comme les gens du monde es plus à leur aife, les mieux nour- fins aacune inquietude du jour fuivant.

Le Comte de Sogno a un grand ronibre de vaffaux \& de tributaires, enire lefquels le Marquis de Chioua tient le premier rang. C'eft une Province confidér. ble, voifine des pays appellez anciennement Monbainfif ou Si nhal.fingi, qui prétentient avoir certains privileges \& immunitez, pour la confervation defquels ils ont continuellement les armes a la main.

Le Comté de Sogno fur la porte par laquelle l'Evangile entra dans le Royaume de Congo: le Seigueur de Sogno fur le premier qui fe convertit \& qui reçut le baptême. Son exemple fut fuivi, non feulement de tout fon peuple, mais du Roy même, qui pour fiii marquer fa reconnoiffance, augmenta fes Etars de trente liciies en longueur, \& de dix en largeur. Les Comres fucceffeurs de ce premierChrétien, ne fe continrent pas dans ces bornes; ils travaillerent de toutes leurs forces à aggrandir leurs Etats, \& ils en vinrent a bout. Ils fe rendirent a la fin fi puiffans, qu'ils oferent même s'ćlever contre leur Roy : ils prirent les armes contre lui, lui préfenterent la bataille, fir lui des victoires fréquentes \&s fignalées,

Cela n'empêche pas qu'on ne doive dire ì leur loiiange, quils ont confervéla foidans une pureté qu'on ne remarque point dans le refte du Royaume.

La pieré de ces Princes \&\& de leurs Egif sde fijers, fe remarque dans lo foin qu'ils sogio. ont eu d'élever des Eglifes au vrai Dieu. Il y en a trois dans la Banza de Sogno, Capirale du Comté. La premiere, eft dans l'enceinte du Palais du Comte : elle eft dédiée à la fainte Vierge. La feconde eft à quelque d:ftance du Palais : c'eft dans celle-ci oil l'on enterre les Comtes. La troifiéme eft dédiée à faint Antoine de $\mathrm{Pa}-$ douë : clle eft accompagnée d'un Couvene qui fert d'hofpice aux Capucins. Outre ces trois Eglifes, qui font regardées comme les principales, il y en a beaucoup d'autres répandac̈'s dans tout le pays, n'y ayant point de Soua ou Gouverneur quine foit obligé d'entretenir une Chapelle dans le lieu principal de fon Gouvernement.

Sundi eft un Duché qui oft la troi- Duchéde féme Province du Royaume. Il com- Sundi. mence à trcize lieües on environ au B iiij

RELATION
32
Nord-Eft de faint Salvador, Capitale de rour l'Etar. Le Zaire le borae du côté du Nord, de maniere pouttant que les Ducs de Sundi one des domaines, \& fe rendent mifirer peu ì pea des terres \& des peuples qui font de l'autre côté de la riviere Ily a même long-tems qu'ils les auroient enticremenr fubjugués fi la difficulté de les aller forcer dans leurs moncagnes, ne les aidoit puiffamment a conferver leur liberté Ce font des peuples fero. ces, d'une bravoure extraordinaire, qui craignent moins la perte de leur vie, que celle de leur liberté, \& quí ne payent jamais les tributs qui leur font impofez, que quand les Juesles vont chercher en perfonne, les ammes à la main.

Le Gouvernement de Sundi appartient de droit au Prince préfomptif héritier de la Couronne.
Erreur des Quelques Ecrivains fe font ayifés de Ecrivains. dire, que le Chriftianifme étoit entré dans le Royaume par le Duché de Sundi. C'eft une erreur quir s'eft gliffée dans quelques manufcrits, où des $\mathrm{Co}-$ piftes ignorans ont mis Sundi au lieu de Sogns. Ils n'y feroient pas tombez, s'ilsavoient fait attention que les Portugais qui ont été les Apôtres de ce

## di le'Ethione Occid.

Pays, y font entrez par mer ; \& que par conféquent c'eft dans le Comté de Sogno quills ont mis pié ì terre, \&c non dans le Duché de Sundi qui en eft éloigné de plafieurs journées de chemin.

Cetre Province a pour frontieres, Frontieres du côté du Sud-Ef, le Duché de Batta, de cette \& le Marquifat de Pango: au Nord- Province. Eif, le Royaume de Macoco, \& ces Rochers de cryftal au pié defquels la riviere de Bancaor fe perd dans le Zaire.

La Banza ou Capitale de la Province, qui porte auffi le nom de Sundi, eft eloignée de fix lieües de la grande Cafcade du Zaire.

La Province eft partagée en plufieurs Gouvernemens particuliers ; dont la plifipart étant éloignez de la Capitale, \& dans des endroits environnez do montagnes d'un accès trèsdifficile, n'obéiffent que quand ils le veulent à leur Souverain; ils one toûjours les armes à la main, \& tiennent toure la Province, \& fouvent le Royaume entier dans le trouble $\&$ dans l'agitation. Cela eft caufe que la Foy y fait peu de progrès, \& que les Miffionnaires ont des peines infinies 2 retirer les Peuples des coutumes inB $\mathbf{r}$

## 34 RELATION

 humaines \& fuperftitieufes qu'ils ons apprifes des Giagues Peuples barbares \& Antropophages qui courent le pais. Ces zelez Prédicateurs ne fe laffent pourtant pas de travailler de toutes leurs forces à déraciner ces mauvaifes coûtumes : \& quoiqu'il leur en coûte fouvent la vie, ils voyent avec plaifir gue leurs fatigues ne font pas rout-àfait inutiles, \& que la main de Dieu fcair encore retirer fa dime de ce peuple nombreux.Le terrein de cette Province eft arrofé d'un fi grand nombre de rivieres, qu'il ne faut pas s'ćtonner s'il eft des plus fertiles : il ne lui manque que d'c̀tre cultivé ; mais comment vaincre la pareffe \& l'indolence des Negres ? Ils aiment mieux vivre dans la difetre, que de travailler pour vivre aufli à leur aife qu'ils le pourroient faire.
Mines de Ses montagnes renferment quantidiffirens meraux. té de mines des méraux les plus précieux. Les raifons que nous avons raportées ci-devant, obligent les Souverains de les tenir fermées. On ne travaille que celles de fer, à caufe du befoin que l'on en a pour fabriquer des armes \& des infrumens pour l'agriculture.

Les montagnes qui font au Nord du

DE L'Ethiopis Occid. 35 Zaire près de la grande Cafcade, renferment des mines de cuivie d'un jaune éclarant. Elles font ouvertes, Ton y travaille ; \& c'eft où les peuples de Loando en viennent acheter.

Pango eft la quatciéme Province du MarquiGe Royaume ; elle a le titre de Marquifat, de Pa igo. Elles'appelloit autrefois Panga Logos; elle avoit le titre \& les prérogatives de Royaume. Elle les a perduës depuis que les Roys de Congo l'ont conquife \& réduite an rang des autres Provinces de leur Erat. Elle eft bornée du côtédu Nord, par le Duché de Sundi; par le fleuve Barbola, a I'Eft ; par les montagnes du foleil \& le pays de Dembo, au Midy; \& par le Duché de Batta, à l'Occident.

La Capitale de ce Marquifat s'appelle Banza Pango. Elle eft fituée fur les bords du fleuve Barbola, affez près de l'endroit où il fe perd dans celui do Coango. Les mocurs de ces Peuples font ff femblables a celle du refte des peuples du Royaume, que l'on peut remettre à en parler quand on traitera de celles de tous les Congotsen general, y ayant très-peu de différence entre cux.

Batta eft la cinquiéme Province da Duche de Royaume. Elle a le titre de Duché: Batta,

36 Relation
clle eft a Poüeft de Pango. C'eft un grand Pays borné au Sud par les montagnes brûlées, le Comtéd Ambrila, \& les montagnes de filpétre: : al'Oüeft par le Marquifat de Pemba : \& au Nord, par le Duché de Sundi. Il portoit anciennement le nom d'Ayguirima, \& etroit un Royaume dont le Souverain \& les Peuples s'étant foumis volontairement au Roy de Congo, pour des raifons qui ne font pas affez dévelopées pour en inftruire le Public, eft devenu une des Provinces du Royaume de Congo.

Sa grandeur d'aujourd hui montre encore ce qu'il éroit dans les fiecles palfez. Il y a même apparence qu'il zen ermoit le Duché de Sundi, puifgue les meilleurs Hiftoriens conviennent quil s'étendoit des deux côtez du Zaire \& de ha Barbola; \& que les Royaumes de Lulca \& de Congo Riaucanga en relevoient, \& lui étoient tributaires, auffi bien que les Provinces de Nfonfo, Nfogno, ou Nfongo, \& quantité de pays qui éroient habités par le Barbires Giagues Antropophaies, \& même le vafte pays de Congo Kiamulazza, qui eft au Nord du Zaire.

Les $1 ;$, bitins de Batta font d'un naturel plus doux \& plus humain que

## bt l'Ethiopiz Occid.

 tous leurs voifins; auffi ont-ils reçù la Foi bien plus aifément que les autres, \&ils portent avec une joie \&\& une conflance merveilleufe le joug de l'Evangile. On les appelle communément les Mofombi.La fixiéme Province du Royaume de Congo, eft le Marquifat de Pemba. de Pemba lleft au centre de l'Etat, de perite érendü̈ à la verité, mais confidérable par lavantage qu'ila d'avoir toûjours ettéle berceau, le thrône, \& le fépulchre de rons les Rois de Congo, foit chrétiens, foit idolâtres.

Le nom de Pemba qu'il porte, eft Ville de celui de la Province \& de la Banza ou Pemba. Ville Capitale où réfide le Viceroi, ou, pour parler plus jufte, le Gouverneur Général du Marquifat. Cette Ville eft fituée au pié d'une montagne qu on appelle la montagne brûlée, qutil ne faut pas confondre avec cette longue fuite de montagnes qui portent le méme nom, \&\& qui font à PEft du Comté d'Ambuila, La riviere de Lelunda traverfe ce Marquifat de l'Eft a l'ouieft, \& fert ien rendre les terres d'une grande fertilité. Elle n'eft pas feule. Celles de Kai, d'Ambrife, \& plufieurs aurres, contribuent à porter par tout labondance. Le féjour

REIATION
du Roy excite les habitans au trayail :
fin Cour, quieft toujourstrès-nombreufe , fait tune grande confommation de marchandifes \& de denrées. Cela produit un commerce avantageux a tousles habitans, qui joiiiffent en paix dn fruit de leurs travaux, fans être expofés comme ceux des autres Provinces, aux vexations \& aux pillages des Vicerois.

Aurres
Provinces du Royau me.

Outre les fix Provinces dont nous venons de parler, le Royaume en renferme plulieurs autres d'une étenduë confidérable, mais pour la plûpart inhabitees, \& peuplées de gens barbares, qui, retirés dans l'épaiffeur de leuts forêts. ou fur le fommet de montagnes prefqu'inacceflibles, y menent une vic peu différente de celle des bêtes.

Ces Provinces font Zuiona, Zuiamaxondo, Ndamba, Nfuffo, Nfella, Juva, Alombo, Nzolo, Nzanga, Marfinga, \& Mortondo. Ces trois dernieres font voifines du pays appellé Ajacea, habité par une Nation fauvage \& inhumaine.

Le Duché d'Ouando eft voifin du Royaume d'Angolle, poffedé par les Portugais. Ses Ducs relevoient du Roi de Congo; mais ils fe font fouftraits dfon obeifance, \& fe font mis fous

## DE L'ETHIOPIR OCCID. 59

 la protection des Portugais.Les Peuples de Dembi les ont imités. Ils relevoient du Seigneur ou Comte d'Ambuila, qui prend la qualitéde Mani d'Ambuila : apparament qu'ils fe trouvoient traitez trop durement par ce Seigneur ; ils ont eu recours aux Portugais dont ils ont acheté la protection. Ce qui n'empêche pas les uns \& les autres de payer encore un tribut au Roi de Congo, \& qu'ils ne reconnoiffent fa fouveraineté.

La Capitale du Duché d'Ouando s'appelle S. Michel. Ce Prince a plufieurs feudataires, \& entre les autres le Comte d'Ambuila. On prétend que ce Comte portoir dans les fiecles paffez le titre de Roi, quoiqu'il relevât de la Couronne de Congo.

Tous ces Seigneurs font gloire de porter le caractere de Chrêtiens; leurs Peuples les imitent, \& font Chrêtiens autant que leurs Maitres le font : mais quand ces Princes retournent à lidolâtric, leur ancienne Religion, leurs peuples y retournent avec la même facilité que s'il ne s'agiffoit que d'une mode, ou de la chofe du monde la plas indifferente : de forte que cen'eft pas une petite peine pour les Miffionpaires répandus dansle Pays, de fixer
ces Princes, ou de les retenir dans la véritable Religion, ou de les y faire rentrer, quand ils lont abandonnée. Il eft vrai qu'ils font fürs des Peuples pendant qu'ils tiennent les Grands, mais ces Grands font Pinconftance même.
Ancienne Lorfque l'Evangile penerra dans le grandeur Royaume de Congo, on lui donnoit du Royaume deCongo. dix-fept à dix-huit cent milles de circonference; c'ê-d-dire environ fix cens lieuës. Notre Auteur n'eft point content de ces bornes : il prétend qu'on fait rort à ce vafte Empire en lui en impolant de fi éroites, d'autane que, Celon lui, il s'érendoit du côté de l'Orient dans des pays immenfes, peu peuplés a la verite, remplis d'épaifles forerts \& de montagnes inacceffibles, plas propre ì la nourriture des bêres farouches, qu'à celle des créatures raifonnables; mais dans lefquels on trouvoit pourtant des hommes qui reconnoiffoient la foúveraineté du Roi de Congo, \& lui payoient les tributs qui leur ctoient impofez, quand ils ne pouvoient faire autrement, \& qu'ils fe trouvoient furpris ou plus foibles que les troupes que l'on envoyoit pour les lear faire payer. Car de s'attendre gue ces peuples éloignez apportent
leu
Ra
pa:
va
d'
de
da
de
d
pe
ve
leL
tie
gr
tie
of
fe
te
gro
$f$
Y 1
tro
tir
$\mathrm{d} e$
ch
av
ta!
fili
m
C

## de l'Ethioniz Occid. 4i

 leurs contributions à la rèfidence du Rot ou de fes Officiers, ou quils les payent de bonne grace quand on les Va chercher chez eux, cela n'eft point dufage, non feulement au Royaume de Congo \&e fes dépendances; mais dans prefque tou e l'Afrique. Les Rois de Maroc, \& de Fez; les Républiques d'Alger, de Tripoly \& de Tanis, I'Empercur d'Abyffimie, \& les autres Souverains, font accoutumez à exiger leurs contributions des Arabes \& autres Peuples errans, qui fone la plus grande partie des Peup es de cette parrie du monde, le armes à la main. Il eft vrai que quand ils ont le deffis, ils fe font payer de leurs peines, \& portent bien haut les interêes des tributs qui n'ont pas été payez ; maisil arrive fouvent quils reviennent les mains vuides, ou parce qu'ils né penvent trouver ces peuples errans, qui fe retient avec leurs trouncaux dans les déferts où il eft impoffible de les aller chercher, ou parce qu'ils les trouvent avantageufement campez fur des montagnes inacceflibles, ou dans des dé. filez où vingt hommes en battroient mille.La même chofe arrivoit au Roi de Congo ayec fes fujets Orientaux Souverain, ils s'en tenoient le plas fouvent $\alpha$ une reconnoiffance de pure bienféance ; \& quand ils n'avoient pas befoin de lui, ils sempreffo ent pea de lia faire lear cour, encore moins de lui porter leurs contributions.

On prérend que le changerient de Religion a beaucoup contribué a diminuer l'éenduë de cet Etar. La plâpart des Peuples Orientaux ne voulurent point fuivre Pexemple de lear Roi lorfquils le virent embraffer la Religion Chrêtiennie. Iss Étoient fi. attachez aux fuperfitions deleur ido: lârrie, qu'ils s'en firent un prérexte pour fecoiler le joug de lobecifince; \& comme ce Prince ne fe rrouva pas en étar de les aller forcer dans les forêts \& fur les montagnes où ils fe retirerent, \& que beaucoup de Seigneurs fe fervirent du même prétexte pour exciter des troubles \& une guerre civile dans le cceur du Royaume ; il fe vit obligé d'abandonner fes fujers les plus éloignés, \& fe contenta de ramener a l'obéffance ceux qui étoient les plus voifins de fa Capitale, \& dont ha révolte pouvoir avoir des fuires plus fâcheufes. Il en vint heureufement i bout. Il s'eft maintenu fur fon thrôns lui \& fes fucceffeurs ont conferyé la Religion Chrétienne qu'ils avoient embraftée, \& l'ont fait receyoir par Ia plus grande partie de leurs fujets, \& par toute leur Nobleffe.

Nous avons dit ci-devant qu'il y avoit des Mines d'o \&\& d'argent dans beaucoup d'endroies de cer Etat, que la politique des Princes tenoit fermées, de crainte d'exciter la cupidité des Européens, qui ne manqueroient pas de prérextes pour s'en emparer, \&\& qui feroient périr une grande quantité de gens dans ce travail. Bien des gens doutoient de la réalité de ces tréfors, 2 caufe que ces Princes n'en faifoient point ufage. Notre Auteur leve ce doute d'une maniere démonftrative,en nous affurant que le Roi de Congo avoit fait tirer une quantité d'or d'une mine voifine de S. Salvador fa Capitale ; \& que l'ayant envoyé ì Loanw do-San-Paolo Capitale du Royaume d'Angolle, les Monnoyeurs \& Effayeurs Portugais jugerent que ce mérail étoit des plus parfaits qưon pût tirer des Indes, de l'A frique \&e de l'Amerique. En voild affez pour juftifier ce qu'il a avancé, \& pour faire naître l'envie aux Portugais qui font trds: dois qui y ont des ćrabliffemens, d'aller aider ce Prince à faire valoir fes mines, \& a devenir plus riche qu'il fieft: fauf a eux ì fe fiile piyer de lears peines, comme il ne faut pas douter qu'ils ne faffent, s'ils entreprennent ce travail.

Notre Aū̄eur croit que l'on peat trouver dans cet Erar des tréfors inépuif. bles de Pierres précieules, parce qu'on y trouve quantité de cryftal. Quoiqu'en qualité de Tradueteur, il femble que je doive époufer fes fentimens; il me permettra de lui dire que les pierres précienfes ne fe trouvent gueres unies avec les cryftaux ; \& que les endroits où l'on rencontre cestréfors, font prefque toû ours dénuez de cryftaux. Il faur quelque chofe de plus précis, pour m’obliger d'annoncer pu Public qu'ily a des perres pré ieules dins le Royaume de Congo. Qu'il s'y trouve des cryftaux des plus fins, j'y confens; mais je ne conclûerai jamals delì qu'il $y$ ait des pierres précienfes. Il faut quelque chofe de plus réel \& de plus conféquent pour m'engager à $\boldsymbol{\gamma}$ ioufcrire.
ment, en donnant à ce fleuve la même fource que le Nil. D'autres l'ont fuivi dins fon erreur, \& mon Auteur n'z pas manqué de donner dans le même défaut. Ileft exculable : Un Supéricur de Miffioneft plus attentif aux devoirs de fon miniftere, qu'ì examiner des points de Géographie, qui ne contribuent en aucunc maniere à la propagation \&eà la conférvation de la Foi. Ainfi on ne doit point être furpris de le voir débiter fétienfement: Que le Zaire fort de ces Fontaines abondantes qui produifent le Nil. Que ce dernier fleuve prend fon cours au Septentrion, \& quill fe perd dans la mer Mediteranée ; pendant que le Zaire prend le fien vers l'Occident, \& fe jette dans l'Ocean Ethiopique, après s'ĉtre précipiré bien des fois du haue de rochers d'une grandeur demefurée, guif font des cataractes qu'ileft impoffible de redefeendre ou de remonter, \& qui caulent un bruit qu'on entend de trois lieiles, qui rend fourds ceux qui s'en approchent, \& qui jette l'fffroi \& la terreur dans les plus intrópides.

D'autres Ecrivains ont donné la même origine au Niger, connu plus communément fous le nom de Sénégal.

Atme nivi n'a ême ieur oirs des tri-paFoi. s de e le lan-derten. mer aire C fe près

Jai réfuté ces derniers dans ma Rela-Refutation rion de 1 Afrigque Oceidentaté, impri-de la fiuflic mée à Paris chez Cavelier \&c Compz- ongi.edu, gnie en 1728 . \& $j$ ai prouvé démonftra- Niger. tivement la faufferé de ce fentiment. Je prie les Lecteurs curieux d'y avoir recours, s'ils veulent éree éclaircis fur ce point.

Je reviens i la defcription de mon Auteur. La quantité de ces eaux, diti), jointe à celle des grands fleuves qu'il reçoir fur fa route, l'enflent fir prodigieufement, qu'il eit obligé de fe répandre à droit \& à gauche dans les campagnes; de maniere qu'il femble plûtôt une mer qu'une riviere, dunt les rivages font hors de la portée dc la vâ̈ , \&c après un cours rapide 8: précipicé, il fe décharge dans l'Ocean par fepr grandes bouches.

Sa rapidité eft telle, qu'elle épouvante les Pilotes les plus hardis. Les vents les plus à fouhait \&r les plus forts ne font pas capables de faire furmonter fon courant a quelque bâtiment que cefoir, quand même on ajoutreroit des rames aux voiles les plus coflés par le vent. II faut que les Pilotes employent toute leur indultrie pour gagner le derriere des Ifles qui forment les fept grandes bouches du

48 RELATION
Fieuve, parce que la rapidité ducourant ayantété rompué par la forcedes Ines,
if $f$ e fait un retour d'eau à leur arrieres comme nous le voyons aux piles des ponts de pierre qui font fur nos rivieres. C'eft ce queles Bateliers appelient fizes. Les eaux ayanc écé repouffées par les deux courans qui paffent avec impéruoficé fous les deux arches voifines, font un remoat ou remontant contre leur route ordinaire jufqu'd l'arriere de la pîle, \& aident par ce mouvement les bateaux qui veulent remonter fous les arches.

Il en eft de même dans le Zaire. Ce remout des eaux du fleuve porte les bâtimens jufqu'à l'arriere des lfles; d'où, en faifant un bord, ils gagnent l'arriere d'une autre ifle : \& ainfi, à force de bordées, ils remontent ce fleuve rapide : car il eft rempli d'une infiniré d'iffes de grandeur différente, dont la plûpart font habitées par des Noirs qui les cultivent, \& qui tirent un profic confídérable de cerrains pal-
Palmicrs. miers appellez Marambi dans le pä̈,

Lataniels. gue nous connoiffons à PAmerique fous le nom de Lataniers; dont les a faire des toiles groffieres \&e autres ouvrages néceffaires à beaucoup d'us fages.

## de l'Ethiosiz Occis. 49

 Une partie de ces iffes eft tellement infectee des crocodiles, des chevaux marins, \& de certains ferpens d'une grandeur \& groffeur demefurée, qu'elles font inhabitables. Je ne vois point pourquoi mon Auteur met les chevaux marins au nombre de ces animaux qui peuvent faire déferter un Pais. Il eft vrai qu'ils font du défordre dans les terres qui font femées de ris, de bled d'Inde, \&\& de légumes s parce qu'ils en mangent beaucoup, \& qu'ils en gâtent plus qu'ils n'en mangent, foit en marchant deffus, foit en s'y couchant: mais ils ont de quoi payer les dommages qu'ils caufent. Leur chair eft une tres bonne nourriture, leurs peaux font de prix, \&e leurs dents qui fone un yvoire le plus beau, Ie plas blane $\&$ le plus parfait, font recherchées \& d'un tres-grand prix. Ils n'en veulent point aux hommes: ils les épouyantent à la verité par leurs hûrlemens; \& fion les bleffe, \& qu'on en foit attrapé, ils tuent leurs ennemis, mais ils ne touchent point à leurs corps.Il n'eneft pas de même des crocodiles, \& des gros ferpens : ils tuent tous les animaux de quelque efpece gn'ils foient : ils les dévorent ou les valent. Par cetendroitils font à crain-

$$
\text { Tome } I_{\lambda} \quad \text { C }
$$

So. Rization
dre; \& les Noirs ontraifon de ne pas s'expofer a habiter dans les Ifles qui leur fervent de repaire.

Quelques Ecrivains fe font imaginés que le Nil \& le Niger venoient dune même fource, parce que l'on trouve dans leurs caux \& fur leurs bords les mêmes animaux \& les mêmes arbres. C'eft apparemment ce qui a trompó cenx quien font fortir le Zaire \& d'autres grands fleuves de l'Afrique orientale. Il faudroit par la même raifonen faire fortir la riviere des Amazones, le Rio de la Plata, \&e bien d'autres qui fonten Amerique, quinourrifent des crocodiles, des ferpens monftrueux, \& dont les bords font couverts de lataniers, que jai lieu de croire être le papier des anciens. Et comme on fe mocqueroit de tels Aureurs, \&e quion les regarderoit avec juftice comme des vifionnaires, je les prie au moins de me permettre de conferver affez de bon fens pour ne pas me livrer à léurs fentimens.
Rivieres La riviere que l'on appelle Zaire, nui forment le Zuire. ne commence à porter ce nom, qu'environ cent foixante lieuës ou huit degrez au deffus de fon embouchure.

Elle eft formée par l'union des rivieres de Bancara, de Vambre, de Coan-
go,
du done 8 d par luid guen fiené renfe gras pour four qui s vince Roya forme perd cours $-\mathbf{E a}$ dans
On ja cours Nord La noît fource le Roy Nime cours, êrre de Cel. du lac de Chilandé \&e d'Aquilond, dont le milieu eft par les fept dégrez $\&$ demi de latitude meridionale, \&c par les degrez de longitude. Or fui donne environ vingt lieuës de longueur du Nord au Sud, \& dix à douze lieuës de largeur de l'Eft a l'Oueft. Il renferme plufieurs Iffes d'un terrein gras \& fertile, \& affez bien cultivé pour le païs. Il eft formé par plufieurs tources \&x par l'écoulement des pluyes qui s'y rendent. Il dépend de la Province de Siffame, qui fait partie du Royaume de Matamba. Sa décharge forme la riviere de Barbola, qui fe perd dans celle de Coango apres un cours d'enviton quatre-vingt lieués. - La riviere de Coango a fa fource dans les terres du Giegne de Cafangi. On luiconnốt cent quarante lieuc̈s de cours en droite ligne du Sud-Eft au Nord-Oüeft.

La riviere de Vambre, qu'on connoît auffi fous le nom de Umbre, a fa fource dans les montagnes qui féparene le Royaume de Fungono, de celui de Nimeramaï, ou Mano-Emugi. Son cours, qui eft de l'Eft à l'Ö̈eft, peut être de cene dix lieuc̈s ou environ.

Celle de Bancaor, a fa fource of coco, autrement d'Anzico. De l'Eft à l'Oüeft on lui connoit environ quatrevingt lieuës de tours, avant qu'elle reçoive celle de Vambre : \& vingt lieués plus bas elle fe joint à la riviere de Coango par les rrois degrez de latitude meridionale, \& par les degrez de longitude.

C'eft li la veritable origine \& la fource du Zaire, bien éloignée, comme lon voit, des fources dn Nil, qui felon les dernieres obfervations réíterées plufieurs fois, \& par des perfonnes habiles, font par les douze degrez de latitude feptentrionale, \& par les foixante-cinq de longitude.

On compre environ quarante lieuës depuis le lien où ces deux rivieres s'uniffant, perdent leur nom, \& forment le Zaire jufqu'a la grande Cafcade qu'il fait environ par les degrez de longitude, \& par les trois degrez \& demi de latitude meridionale. Il y en a encore quelques autres le long de fon cours jufquà la mer, mais elles font peu confiderables. Son liteft tout femé d'Ifles, comme nous l'avons dit ci-hevant.

Son embouchureeft très-large.Mon Auteur ne trompe perfonne, quandil

T3m. A. mag. 53.



## De l'Ethionte Occid.

lui donne trois lieuës de largeur ; il pourroit fans ferupule lui en donner cing. La pointe qui'la forme du côté du midi, s'appelle le Cap Padron; celle du Nord fe nomme
Son cours depuis la grande cafcade jufqu'a la mer, eft de cent vingt lieuës ou environ.
Cette riviere s'enfle extraordinairement dans le tems des playes, elle fe déborde \& innonde tout le pais; mais comme les playes ne viennent pas dans ha partie meridionale de l'Afrique dans le même tems que dans la partie feptentrionale ; auffi les débordemens de cette riviere, ne fuivent pas ecux du Nil ni du Niger ; autre preuve que ces rivieres ne fortent pas d'une même fource, mais qu'elles ne s'enfient que quand les pluyes extraordinaires ont augmenté leurs eaux, \& groffifi prodigieufement leurs volumes, qu'elles les ont fait fortir de leurs lits, \& les ont obligées de fe répandre de tous côtés.

Ciij

## CHAPITRE IV.

## Du Roydume de Matamisa.

C En'eft que pour rie m'ćloigner pas tout-ì fair de l'Auteur que je traduis, que je vais donner ioi tout de fuite une defcriprion abregée de ce Royaume, \&e de ceux des environs. J'y reviendrai dans la fuite quand je parlerai des conquâtes des Portugais dans ce vafte Pais. J'ai crê que mes Lecteurs ne le trouyeroient pas manvais ; afin que je leur puiffe donnor une hiftoire naturelle, frivie, qurils n'auroient eu que par parcelles, ou en Royaume répetant plufieurs fois la même chofe. de Matam-

Le Royaume de Matamba tient en quelque façon le milieu entre ceux de Sa fitua- Congo \& de Benguéla. It eft éloigné tion. de l'Ócean de deux cens lieuës pour le moins. Il commence au feptiéme degré de latitude méridionale, \&\& finit entre le douze \& treiziéme. En cela mon Auteur fe trompe lorfquil le met par le quinziéme. Sa longitude eft depuisle jufqu’au
Il eft féparé du Congo par le fleuve Coango, \& par la Darbola, \&e le fleuve Cumeni, ou la grande ri-

## de l'Ethiopie Occid.

 viere le fépare des Royaumes méridionaux par des montagnes très-hautes avec d'épaiffes forêts, ce font fes bornes du côté du Levant.L'air qu'on y refpire eft fort tempe- Tempera ré, fi on confidere fa fituation, \& le de l'air. rerrein eft fertilifé par les débordemens des rivieres quile traverfent: de
maniere qu'il donneroit aux peuples qui lhabitent, non feulement ce qui

Fercilité des.terres. leur eft néceffaire pour leur entretien, mais encore dequoi commercer avantageufement avec leurs voifins. Sans avoir befoin de beaucoup d'induftrie pour le faire produire, stils vouloient fortir de cette efpece de léthargie où ils font, \&e travailler à reciieillir les Pareffe des fruits que la nature leur préfeare. Mais habitans. une longue expérience ne prouve que trop qu'ils font pareffeux par riature, qu'ils ont en horreur le travail quelque leger qu'il foit, \&equ'ils aiment mieux trainer une vie miferable \& languiffanre, que de fedonner la moindre peime pour joüir d'une meilleure.

Après cela a-t'on liea de s'étorner qu'ils -négligent les mines d'or \& d'argent qui font chez eux, au point de ne pas fcavoir où elles font, \&o même de n'avoir aucune curiofité de le fçavoir ? Ils laiferoient en repos celles de
de ce métal pour forger des armes, en quoi ils réuffiffent affez bien ; pendant qu'ils font très-ignorans dans la fabrique des inftrumens propres a l'agriculture, qu'ils font obligez d'acheter des Portugais ou des Marchands qui en vont traiter dans ce païs-là : de maniere que prefque tout ce grand Païs demeure incule, pendant qu'ils fe repaiffent de l'ombre d'une liberté barbare, \& qu’ils font réellement efclaves de leurs paffions les plus brutales que l'on fe puiffe imaginer.

Les Provinces qui font les mieux cultivées; c'eft-à-dire qui ne font pas tout-i-fait incultes, font la haute \& la baffe Umbe, les bords du Coango, du Demeure côté que le Giaga Cazangitient fa cour. qu'on appelle les Mles de Chindonga, \& celle de Bondo qui eft partagee en deux. Une partic appartient au Prince de Matamba, \&\& l'autre au Giaga C2zangi fon Feudataire.

Quait aux Provinces de la Canghella, celles de Dongy, \& une grande quantité de païs de même côré, clles font entierement défertes, inhabitées \& fans culture, 1 caule des courfes fréquentes qu'y font les Barbares An tropophages qui en ont dévoré \& enlevé uhe grande partie.

On fçait par les traditions les plus certaines duRoyaume de Congo, que celai de Matamba en relevoit \& lui payoit un tribut annuel. Cela a duré bien des fiecles, \&e dureroit peut-être encore aujourd'hui, fi un Sond ou Gouverneur ayant reçû quelque déplaifir de fon Souverain, ne fe futt mis à la tête d'un nombre confidérable de nuécontens, qui le reconnurent pour de MaramCambolo, qui le reconnurent pour ba. Cambolo, c'eft-ג-dire, pour Roy de Matamba.

Ce rebelle, idolâtre \& grand homme de guerre, ramaffa \& mit dans du Cambofes intérêts plufieurs groffes troupes lo. de voleurs, avec lefquels il courut le païs, en fubjugua une partie confidérable, \& fe fit un Erat compofé de le Roy de Congo lut abindonnât. Son Regne fut heureux; il laiffa un Etat refpectable 2 fes fucceffeurs, qui en joutiroient encore, fi une femme d'un courage bien au deffus de fon fexe, nommée Zingha, n'eut pris lés armes; \& ayant amaffé des troupes de mécontens, elle n'eut déthrôné ces Cambolos, fur lefquels elle gagna de grandes victoires, qui la mirenten poffeffion de tout le Royaume.

Elle eut le bonheur de prendre dans un combat la Princeffe Muongo Matamba, femme du dernier Cambolo, avec fa fille, qui, fans refpect pour leur qualité, furent marquées d'un fer chaud comme les autres prifonniers, qui devinrent efclaves de la victorieufe. On peut croire que cet affront fut extrêmement fenfible a Muongo. Elle entra dans un défefpoir qui l'enleva en peu de jours de ce monde, avec le malheur de mourir dans l'impiet́́ \& dans l'idolâtrie. Sa fille lui a furvêcu, \& nous en parlerons amplement dans la frite.

A l'égard des peuples qui fe trouverent conquis par la cruelle Zingha, ils ne purent fouffrirle jong de latdure fervitude oà clle les réduifoir. Ils fe dif-
it que onnât. fla un feurs, emme te fon ris les vupes throne gagna ent en
e dans a Mabolo, pour un fer niers, orieunt fut , Elle enleva vec le ieté \& rvêcu, c dans perferent de differens côtez; les uns s'ćablirent fiur-les bords de la riviete de Coango: d'autres plus heureux fe répandirent dans differentes Provinces, où ils firent des établiffemens, \& où ils joiiffent d'une efpece de liberté \& de paix, quil leur feroit oublier leurs maux paffez, s'ils n'étoient pas obligez d'avoir continuellement les armes à la main pour fe deffendre des incurfions des Giagues, nation la plus cruelle \& la plus inhumaine qui foic au monde.

## CHAPITRE V.

## Dn Royarme de Donco on d'AN-

 GOLLE.ON connoit ce Royaume fous ces deux noms : celui d'Angolle eft

Royaume dAngolle. à prefent le plas connu \& le plus en ufage. Il eft en partic fur les bords de l'Ocean, \& s'étend depuis le huitiéme degré \& demi de Latitude meridionale jufqu'au feiziéme, fi nous le confiderons felon les anciennes bornes. La riviere de Dande le fepare du côté da Nord, du Royaume de Congo. Il eft borné a l'Orient par celui de Matamba \& les Provinces de Malemba.

$$
\text { C } v j
$$

Toute la partie Occidentale eft bornée par la mer. Le Pays eft extrêmement montuenx ; il n'y a des plaines que vers les bords de l'Ocean, \& dans les gor. gisdes montagnes.
Divifion da On le partageoit dans les tems pafRoyaume fés, en dix-fept Provinces, entre lefin dix-fept quelles celles de Binguéla retient encore le titre de Royaume, quoiqu'elle foit regardée fur le pied des autres Provinces.
Provincede La Province de Chiffama tient le
Chiflama. premier rang premier rang. Elle eft fituée, felon mon Auteur, par les onze dégrés de latitude meridionale; ¿ l'embôtchure de la Coanza. Les Porrugais depuis leurs conquêtes en ont fair un Gouvernement, fous le nom de Capitainerie, felon leur coutume.

Cette riviere rapide, après avoir arrofé le côté droit de cette Province, fe décharge dans YOcean, à dourze lieués de la ville de Loanda San Paolo: \& comme elle eft rrès-profonde, on peut la remonter jufquà cent einquante mille ou cinquante lieués au-deffus de fon emboutchure ; c'eft-̇dire, jufqu'à Cambanba, Capitainerie \& Fortereffe des Portugais.

Les Peuples de cette Province fe flattent d'une efpece de liberté \&\& d'in-
de l'Ethiopie Oceid. 61 dependance : mais les Officiers que le Confeil de Loanda y envoye, ont foin de leur faire fentir le joug de leur autorité, de maniere que, pour les défabufer entierement de cette faftucufe idée, ils agiffent avec eux plâtôe en Maitres qu'en Gouverneurs.

On en compte trois: Le premier refide fort loin de Loanda, \& prefque Commanre dans de la vis-à-vis de Cambanba. Le fecond Province. ćtoit un Naturel du Pays, dont mon Auteur a oublić de nous marquer la couleur; car il fe peut faire que ce foit un Portugais né dans le Pays: ce qui eft plus vrai-femblable, que de croire que les Portugais euffent voulu donner cette Charge à un Noir. On le nommoit Cafuci. Sa refidence eft à trois lieuës de Maffigano. Le troifiéme gouverne le refte de la Province, \&e demeure à deux journées de ha mer. Dans certaines occafions de guerre, il reçoir les ordres de Cafuci; ce qui me fait croire que ce Cafuci doit être un Blanc, on du moins urr Portugais de fang mêlé, c'eft-ג-dire, un Mulâtre ; car les Portugais n'y regardent pas de fi près que les autres Européens-

Toute cette Province eft montagneufe, difficile, \& très-peu cultivée;

Sel de Chiifama.

62 RELATION
\& , par cetre raifon, peu fournie des choles neceflaires a la vie.

Ce qu'elle a de meilleur, font des mines de fel abondantes. Ce fel eft tout different des autres fels. On le tire d'une profonde vallée où les Payfans vont creufer la terre, \&\& en tirer unc cau faumâtro, qui fe congele, à peu prè , comme lalun. Ils en font des briques de quatre palmes ou deux pieds huit pouces de longueur, larges \& épaifles de cinq à fix pouces ; qu'ils échangent contre 1 huile, la farine, \&e les autres chofes dont ils ont befoin.

On prétend avoir experimenté que ce fel eft meilleur que le fel ordinaire, pour les ufages de la vie. On a même trouvé le fecret de faire dire aux. Medecins, qu'il étoit excellent dans les remedes, \& qu'il éroit diuretique, de forte qu'on en débite une grande quantité dans les marchés. Les Marchands le portent dans toute P'Ethiopie, \&y trouvent un profir confiderable. On Fappelle ordinairement, le fel ou la pierre de Quifama ou Chiffama.
Cire \& miel.

La cire \& le miel fe trouvent abondamment dans les Forêts. Cela convient très-bien à la pareffe des Negres, qui trouvent de quoi vivre \& commercer, fans fe do.ner aucune
de l'Ethiotie Occid. 63 $t$ des elt On le font : auffi n'ont-ils que ces trois marchandifes. Ils n'ont point dezimbis ou coquilles qui tiennent lieu de monnoye courante dans le Pays.

Ils manquent encore d'eau douce; parce que, depuis la moitié du mois de Mai jufquà la fin d'OOtobre, il ne ce. tombe pas une goute de pluye : \& parce que leurs montagnes arides \& toutes de rochers, ne fourniffent ni fontaines ni ruiffeaux.

Ceux qui font voifins de la Coanza $y$ vont chercher de l'eau, avec un danger continuel d'être dévorés deo bêtes fauvages, qui fe rencontrent toûjours en grand nombre au bord de ces rivieres.

Ils s'exempteroient de ce travail \& de ce danger, s'ils faifoient des cîternes; mais ils n'en ont pas linduftrie. Les plus habiles \&e les plus laborieux, font des auges de bois, où ils confervent tant qu'ils peuvent les eaux de playe. Ils fe fervent pour cer effet du trone de l'arbre qu'on appelle Aliconda dans le Pays, il croît d'unegran. deur \& d'une groffeur démefurée: ileft leger, fe coupe \&\% fe creufe aifément. Chofes qui conviennent parfaitement à la pareffe des Negres, Je ferois af-

64 RzLATHON fez porté à croire que c'elt le Figuier fauvage de l'Amerique, donton fait des cuves, des gaméles, \& autres uftenciles de ménage. On en pourra voir une plus ample defeription dans mon voyage des Ifles Françoifes. Malgré ce fecours, qui ne leur manqué que par leur indolence, ils-fouffient très-fouvent les dernieres extrêmités de la foif. Ileft vray que comme ils $y$ font plas accouttumés que d'autres, elle leur fait beaucoup moins de peine.

Les Portagais tirent de cette Province beaucoup de foldats. Ges penples font naturellement braves. Leurs Mâtres ou Gouverneurs les exercent au maniement des armes blanches; car pour les armes 2 fen , on ne fe preffe pas de leur en enfeigner l'ufage; de crainte qu'ils n'y devinffent trop habiles, \& qu'ils ne les tournafent à la fin contre leurs Maitres. C'eft de ces Noirs dont les Portugais font la plus grande partie des garnifons de leurs Fortereftes ; auffi confervent-ils certe Province avee beaticoup d'attention. Elle va jufqu'd fe metre peu en peine de leur falut- Ils les laiffent vivre dans leut ancienne Religion, fans les inquierer : peut-être ont-ils éprouvé qu'ils y euffent perdus leurs peines y tant à caufe de lattachement extraordinaire qu'ils ont remarqué qu'ils avoient aux ceremonies de leur culte impie, qu'à caufe du voifinage des autres Nations idolâtres, qui les fô̂tiendroient, fi on vouloit les gêner un peu trop fur ce point ; ce qui pourroit caufer des révoltes trés-domageables aux interêts de la Couroifne de Portugal. On les laiffe même joüir affez tranquillement du privilege qu'ils ont de nommer au Viceroy ceux qua'ils vealent avoir pour Gouverneurs.

Ils vivent done felon la Secte des Giagues. Ils font fourds à la parole de Dieu; les Miffionaires y ont perdu lear tems jufqn'a prefent. Il n'y a que la crainte de perdre le commerce avantageux quills font avec les Chrétiens, \& dont ils ne peuvent fe paffer, gui oblige ceux qui font les plus adroits \& les plus fourbes, i feindre de tems en tems des difpofitions ìrecevoir la Foi, mais fans jamais les effectuer.

Sumbient la feconde Province. Elle Province de eft fituée fous le même climat que la Sumbi. precedente. Ses peuples font grands \& extrêmement forts. Ils ont les mêmes coûtumes \& la même Religion que les Chiffames. Ils portent des col-
liers de petits offemens d'animaux \&e d'autres bagatelles, qu'lls acherent chérement des Miniftres de leurs Idoles, \&c les confervent avec une fcrupaleufe fuperftition. On ne les diftingue des Chiflames, que par leurs urnemens de tête; qui font compofés de petites cornes, de plumes, \& de morceaux d'écorce d'arbre ajuftés avec art. La plas grande partie de certe Province eften prairies naturelles, quinourriroient des beftiaux de toute efpece, qui enrichiroient les peuples, s'ils étoient plus attachez aut travail, \&c moins expoliez aux ravages des bettes fauyages, qui défolent impunément tout le Pays; parce qu'on ne prend pas la peine de léur donner ta chaffe. Les rivieres de Nice, de Caïba, de Catacombolé, \& quelques autres moins confiderables, traverfent le pays'; \& l'arrofent fuffifamment pour le rendre fertile. Il y a quelques Hfes vers l'emboûchure de cette derniere riviere, qui font parfaitement bien peuplées \&\& bien cultivées : on y éleve même beaucoup de gros bérail; parce qu'clles ne font pas fi expofées aux ra. yages des animaux carnaciers.
Royaume Benguéla quoique réduite en Proou Provin- vince par les Portagais à qui elle ap-

## DE z'Ethiopin Occid. 67

 fitre de Royaume, \&e de joüir encore guela. 2 prefent de quelques privileges, comme fi effectivement elle étoit encore ce qu'elle éroit autrefois.Rimba \&e la grande riviere, qu'on appelle auffi Cumeni, font fes bornes $d$ POrient : les rivieres de Cubegi \& de Coanza au Nord. Elle s'érend a l'Occident le long du rivage de l'Ocean, jufqu'au Cap Negro. Elle a des mines de fel , qui, bien que d'une autre qualité que celles de Chiffama, ne laiffent pas d'être recherchées. On en charge tous les ans plufieurs navires.

On pêche fur les bords de la mer quantite de Zimbis, dont on fe fert au lieu de monnoye courante dans tout le pays. On les donne au compte, au poids, ond la mefure.

C'eft le vray pays dés bêtes fauvages : elles y font en une quantité furprenante, \& de toutes les efpeces. Rien n'eft plus commun que d'y voir des troupeaux de cent \& de deux cens Elephans. Leur chair eft un régal pour les Noirs ; mais elle ne leur paroit telle, que quand les vers y font. Leur trompe \& leur queiie font les morceaux d'honneur. Leurs défenfes fone de prix. Ori en trouve qui pefent juf- vaches fauvages, de cerfs \& de gazelles, fans compter les animaux domeftiques, que l'on a toures les peines du monde à garantir de leurs dents. Les rivieres font remplies de crocodiles, de ched vaux marins, \& de ces ferpens monftrueux que l'on voir dans le Zaire, dans les lacs, \& dans les marais de tout ce Pays.
On y trouve bien plus de montagnes, que de plat pays : cela le rend rude od difficile. Il n'y a de plat pays que fur le bord de la mer, \& fur le rivage de fainte Marie ; fur lequel les Portugais ont fait élever une Fortereffe confiderable, out ils ont foin d'entrerenir une bonne garnifon. On l'appelle le Fort de Benguéla.

Dans les tems paffez, cette Province faifoit la partie la plus confiderable de l'Etat: ce qui faifoit que le Souverain Iappelloit fimplement for

Royaume, \& qu'iln'en confioit le gouvernement quà queique Sona d'une fidelitéa roure épreuve. Mais les courfes \& les pillages des Giagues \& autres peuples qui l'environnent, l'ont réduite dans un ćtat déplorable, \&e l'aurolent ruiné entierement, fi les Portugais ne s'en ćtoient rendus Maîtres, \& ne lavoient mife au nombre des autres Provinces du Royaume, qui font fous le commandement du Viceroi d'Angolle.

Ce qu'il y a de facheux , c'eft que tous cespeuples ont fermé les yeur jufqu'a prefent aux lumieres de l'Evangile, \& qu'excepté la Fortereffe \&e fes dépendances, ils font encore tous plongez dans lidolâtrie des Giagues. A la verité on commence à s'appercevoir qu'ils écoûtent plas volontiers les Prédicateurs de l'Evangile; ce qui donne lien d'efperer qu'ils fe coûmettront enfin au joug de JefusChrift.

Cette Province ćtoit autrefois couverte de troupeaux de bceufs \& de certains moutons d'une grandeur extraordinaire. Les ravages des Giagues \& des bêtes féroces en ont diminué le nombre fi confidérablement, que ces abimanx fi neceffaires y font à préfent extrêmement rares. vés, en a aufii fait périr un grand nombre.
Yrovirce de La Proyince de Rimba fournic des
Rimba. grains en quantité, \& la pêche y eft trés-abondante. Elle ad l'Orient, celle de Scela; \& au Midi, celle de Sumbi. Elle eft divifée en vinge-deux Seigneuries ou Territoires, dont les Sonas one grand foin de bien entrerenir leurs Milices. Tous ces peuples fuivent la Religion des Giagues: c'eft tout ce qu'on en peut dire. Mon Auteur ayant parcouru toute cette Province en 1Ggs. eutt la confolation de trouver chez eux quelque difpofition à recevoir l'Evangile, \&t même d'en baptifer un grand nombre.
Trovince de La Province de Scella a pour bornes au Levant, la haute Province de Bamba, \& celle de Tamba; \& àl'Occident, celle de Rimba. Elle eft toute remplie de montagnes; \&\& particulierement d'une côte de rochers droits, qui dure plus de dix lieües fans interruption: de maniere que quand on les regarde, étant au pied, il femble que ce foit un feul rocher coupé à plomb par Part, Le fommer de ce rocher affreux, n'elt pourtant ni inhabité, ni fterile. Les peuples qui I'habitent, le
de l'Ethtopie Ocoid. chltivent avee foin , \& y jouiffent d'un air extrêmement doux \&e fort fiin : ce que l'on pourroit regarder, dens ce climat brûlant, comme une des merveilles du monde.

Cette Province fournit une grande Fer da quantité d'excellent fer, qui n'eft pro- Scella.
duit que par l'écume des rivieres $\&$ - Maniere de
des torrents. La maniere dont ils le redes torrents. La maniere dont ils le re--le faire, cucillent, eft fimple $\& \dot{\&}$ ingénicufe. Ils etendent fur le bord des torrents des faiffeaux de paille \&e d'herbes féches : Pécume de ces caux ne manque pas de s'y attacher : on les retire quand on remarque qu'ils en font chargés ; on les fair fécher ; on en met de nouveaux a leurs places : \& quand ces premiers font fees, on les fecoue pour en faire tomber la matiere dont ils etoient chargés; on la met dans des creufers, où a force de feu, on la fait fondre, on la purifie, \&\& on en fait des barres d'un fer excellent.

On trouve encore dans cetre Pro- Pierres de vince des pierres de differentes figu- toanere. res, qui ont quelque tranfparence. On les appelle Tary-ya dans le langage du pays, c'eft-d-dire, pierre de tonnere; parce que ces peuples s'imaginent qu'elles tombent du Ciel quand le tonnere gronde fur leurs têres. La tranf.

72 Reintion
parence de ces pierres, quoique bien êloignée de cellé du verre quion leur a apporté d'Europe, les a obligé de leur donner le nuême nom, \& de croire que c'eft le tomnere qui le prodait. On perdroic fon tems, fi on vouloit leur perfuader le contraire : lignorance \& l'entêtement qui accompagnent leurs préjugez, ne leur permettent pas de réformer les jugemens qu'ils ont une fois formez.

Cette Province ne laiffe pas d'être fertile. Quoique pleine de montagres, elle eft arrofée de tant de fources \& de ruiffeaux, qu'on trouve par tout des prairies couvertes d'une herbe fine \&c délicate, qui nourrit \& qui engraiffe des troupeaux nombreux de toute forte d'animaux domeftiques ; qui y feroient encore en bien plus grand nombre, fi d'aurres troupeaux d'animaux fauvages \& carnaciers, n'en
Refidence du Gouverneur. enlevoient une partie confiderable.

Chitucuello Cacoriondo, eft la réfidence du Gouverneur de la Province. Cette petite Place eft bâtic fur le penchant d'une très-haute montagne app =llée Lombo.

Un Seigneur quia le titre de Chitechì 2 Quin-Benguéla, demeare fue les. Frontieres de ce petit Etar \& de Rimba, a fous fes ordres vingr-deux Gouverneurs.

On partage la Province de Bembé, Haute se en haure \& baffe. Elle s'érend d'un baif. Procôté fur le rivage de la mer, \&t de vince do l'autre elle fépare le Royaume d'Angolle des Provinces voifines.

Ce pays fourmille de boufs, de vaches, de chévres, de cerfs, de chevreuils, \& aurres animaux fauvages \& domertiques. Les peuples fe fervent du fuif de ces animaux, pour s'oindre la têre \& tout le corps; il lear fert mème de beure on de graiffe pour accommoder leurs vivres; mais comme ils n'ont pas linduftrie de le cuire \&o dele conjerver, ils en manquene af fez fonvent.

Ils font extrêmement attachez ì leur culte idalâtre \& barbare, \&o aux enchantemens. Leur langage eft entie-

Learlanrement different de celui de leurs voi-goe oc leur fins: on l'entend difficilement s s'eft religioa. une des raifons qui les prive du commerceaveceuxills s'habillent de peaux Habillede bêres groffierement paffées, ou de men. dépouilles de ferpent; an milien defquelles ils font un trou, par lequel ils paffent latête; a afinsquiune partic ieur

## Toms I.

## 74 Retation tombe fur l'eftomac, \& Pautre fur le

 dos.Les femmes entretiennent \& accommodent avec art leurs cheveux, a l'imitation des Ambondy, nation que l'on regarde comme la plus polic de tous ces pays; au lien que les hommes ont la tête entierement tafée, excepté un flocon de cheveux qu'ils laiffent fur le fommet, comme les Moci Conghi.

Leurs atmes.

Leurs armes font de petites pigues, \& des fagayes, avec des bâtons d'environ quatre palmes ou deux pieds huit pouces de longueur ; dont une des extrêmités eft garnie d'une groffe boale toute femée de pointes de fer. Ils s'en fervent avec beaucoup de force \& d'adreffe dans la mêlée, \&e font de terribles executions fur des gens nuds; auffi leurs batailies \& leurs guerres fe terminent-elles en pen d'heures. Ils ont auffil l'afage des fíćches, pour frapper de loin.
Leors ru- Lorfquilis fçaventique lears enneresde guec- mis font en campagne, ils raffemblent
rs. leurs troupenux, \& les chaffent du côté quils (çavent que leurs ennemis viennent. Ces animaux épouvantés fe répandent dans les prairies, pendant que leurs mâtres bien armés, fe

de l'Ethiotie Occid. ciennent couchés fur le ventre dans les plus grandes herbes, ou dans des halliers. Les ennemis qui ne cherchent que la proye, la voyant fi facile à enlever, rompent leurs rangs, \& courent de tous côtés, pour joindre ces bêtes, \& les lier. Alors les Bembis fe levent de leurs embufcades; , tombent fur eux la maffe a la main; \& les trouvant en defordre, ils font des prifonniers qu'ils vendent comme efclaves aux Européens.

La riviere appellée Lutano ou Lutina, traverfecette Province, \& y porrela fertilité. Elle reçoit quantité de ou na . rivieres \& de torrens dans fon cours; elle devient par ce moyen très-confidérable. Elle fe jette dans l'Ocean Ethiopique par les 13 . dégrez \& demi de Latitude Méridionale, \& par les dégrez de Longitude. On la connoîtalors fousle nom de Guavoro ou de Rio-San-Francifco, que les Portugais lui ont donné. Elle feroit des plus poiffonneufes du pays, fi elle ctoit mojns infectée des crocodilles, des chevaux marins, des gros ferpens, \&c de cent autres monftres, qui détruifent une quantité prodigieufe de poiffons, \& qui rendent la pêche dangereufe.
$\mathrm{D}_{\mathrm{ij}}$

Il y a quelques Ifles vers fon embou:
chure, dont les habitans reconnoiffent pour Seigneur un certain Angola Cabangé ; homme qui s'eft acquis une autorité fi grande dans tour le pays, qu'il en eit comme le Roi. Sa réfidence ordinairceft à Cuengo, ou Quengo.
Trovince La Province de Tamba eft un plat de Tamba pays, coupé d'une infinité de ruif-
che
ter
tail
par
105
Ta:
qu"
des
de
fin
I
qui
La fource de la Riviere-Longue ef dins cette Province. Elle fort de del. fous un grand rocher fur lequel les Portugais ont bâti une Fortereffe qui défend tout le pays. Cette riviere en reçoít quanrité d'autres, qui augmentent fes eaux de maniere, qu'elle elt un fleuve confidérable à fon embou-

Vaches \& mulets fauvages.
chure, ol̀ elle porte fans peine des vaiffeaux ordinaires.

On trouve dans toute l'étendue de cetre Province quantité d'Impalanchs \& d'Impanguas. Les premiers font une efpece de vaches, \& les feconds, des
aye
rr'e fice
par. * qu's mulers fauvages. Les peuples n'ont pas linduftrie de les aprivoifer, pour s'en fervir dans les ufages ordinaires. Ils les tuenta la chaffe, \& trouvent leut

## DE L'ETHIOPIE OCCID. 77

 chair excellente. Il ne faut pas difputer des goutts.Le pays produit naturellement cer- Racioes thines racines affez femblables ì nos excellentes. panais d'Europe, à quii on a donné le nom de la Province; on les appelle Tamba: elles font excellentes. Outre qu'elles font pleines d'une fabitance des plus nourriffantes, elles ont cela de particulier, qu'clles purifient le fang, \& qu'elles incifent les flegmes.

Il y en a d'autres appellez Chiuffa, qui ne font pas plus grofles que le doige, qui font très-faines, \&e d'un gout merveilleux.

Cette Province eft divifécen douze Scigneuries, qui , bien que fous: la protection des Portagais, vivent dans une efpece d'indépendance, à condition de leur fournir des milices en tel nombre gu'ils en ont befoin. Quoiqu'ils zyent affez fouvent des differends enr'eux, les Portugais n'en ont pû pro. firer pour les réduire entiérement ; parce qu'ils s'accordent fur le champ, 2e s'uniffent dès qu'ils s'apperçoivent qu'on en veut alear liberte.

Ils fuivent encore les Loix \& la Re. ligion impie de leurs ancêtres, \& y font attachez obftinément. Cependant mon Auteur qui a parcouru ce pays,

78 RELATION nous affure qu'il y a trouvé des difpo.
fitions à recevoir l'Evangile ; parce
ce que le commerce quils ont avec les Européens a commencé à leur ouvrir les yeux, \& à leur faire voir l'extravagance de leurs fuperftitions. Il eut mème la confolation d'en baptifer plufieurs en 1658 .
Province La Province d'Oaceo a pour confins du côté du Nord, outre celles dont nous verions de parler, Cabez. zo, \& Lubolo; \&e du côté de I'Eft, les bords de la Coanza. Ce n'eft point un pays de montagnes. On n'y voit que des collines, qui laiffent entr'elles; des valons \&e des plaines arrofées de quantite de ruiffeaux \&e de fontaines d'eaux très-legeres \& trèsexcellentes ; de forte, qu'en comparaifon des autres Provinces, on la peut regarder comme un pays des plus agréaBles. Ceux pourrane qui ont vû litalie, n'en peuvent pas penfer fí favon rablement, \& font contraints de ne la tegarder que comme un défert habité, dont les peaples n'ont pas l'induftric de cultiver les terres avec art \& finétrie : auffi n'ont-ils point de terres en propriêté. Ils ne cultivent que celles qui leur font affignées à chaque faifon par leurs Seigneurs ou Gouverneurs,

## DE L'ETHIOPIR Occid.

 qui n'en donnent à chaque famille que ce qu'il lui en faut précifement, pour recucillir les vivres dont clle peat avoir befoin pour $f_{2}$ fubfiftance: ils n'en cultivent jamais davantage. Tout le refte eft en friche, la terre produit ce qu'il lui plaís.Le fleuve de Cango, qui fo perd dans la Coenfa, paffe par cette Province. Les pluyes le groffiffent beaucoup, \& dans cet état il eft très-large \& fortrapide , \& par confequent tresdangereux a traverfer.

Le terrein produit des fruits, mais la plùpart infipides. Il y en a pourtant quelques-uns, du fuc defquels on compore une boiffon qui neft pas défagréable.

Quinzambabá, Seigneur de cette Le SciProvince, ayant reçû le Baptême en gneur 1697, engagea un grand nombre des ${ }^{\text {'OAccor: }}$ habitans a fuivire fon exemple.

Ila fous lui vingt-deux Soni ou Gouverneurs, qui ont un foin particulier d'exercer leurs Milices au maniement des armes; même des armes à feu, dont ils font bien pourvîs ; de forte que ces Milices paffent, avec raifon, pour les meilleures de rour l'Etar.

Ces peuples font fujets à plufieurs Maladies maladies qui font particulieres à cedes nerfs D iiij
spelize 8o RYLATION
climat: \& fur-tour, à une douloureufe retraction de nerfs, qu'on appelle Chiongo. Elle commence par une violente douleur de tête, accompagnée de vertiges, de convulfions, de tremblemens de jambes, \& d'autres fymprômes; qui réduifent en pen de temsle malade à n'avoir que la peau \& lés os. On crôt que cette maladie eft une fuite de l-ur incontinence.
Remede à On fefert pour la guérir des feuilce te mala-les d'une plante appelléeLuqui peu differente de notre thy ffope. On les broye \& on les réduit en poudre, qu'on fait prendre en infufion par la bouche. L'huile qu'on tire des mêmes fouilles, fert ì oindre les tempes du malade, le poux, les arteres, les puftules, les ulceres qui font fur fon corps: c'eft un remede fouverain.
Les Européens \&c autres qui ne font pas nez dans le pays, fe prefervent de ce mal, qui fe gagne affez facilemeht, en prenant de certe poudre dans leurई viandes \&e dans leurs boiffons.

Ces peuples font encore fujers ì une horrible enflure de bouche, qui fe répand fur le col, qui devient plus gros que la tête, avec de grandes douleurs \& beaucoup de danger d'en être fuffoguez. On l'appelle garamma.

## de l'EThiopie Occid. 8 :

On crouve dans ce pays un perit Animul animal nommé Ban-zo; il eft de cou-dangercux, leur grife, gros comme ces mouches appelfé canines qui tourmentent les chevaux. Son ventreeft tout environnéde pieds. Sa morfure ou fa piqutre eft mortelle, fion ne fe fait tirer du fang promptement. Elle caufe des douleurs exceffives, \& une fiévre, qui , bien qu'Ephemôre Ôre la connoiffance au malade, \& le fait tomber dans la frenefie. On dit que ceux qui ont ćté guéris y retombent une leconde fois fans avoir tié piquez; feulement par le fouvenir dumal qu'ils ont enduré : ce qui ena jetté plufieurs dans une nouvelle frenefie, fi horrible, qu'ils fe font tuez cux-mêmes.

Les Miniftres de leurs Idoles prétendent avoir le fecret de guérir cette fuperfimaladic par des charmes, \& par le remede qu'on va rapporter; dans lequel perfoane ne doute qu'il n'entre un pacte avec le démon. Le voilà : ils cherchent un de ces animaux, \& le ruent: ils mettent fon corps dans ube fofle qu'ils creufent en terre, ayec des fumigations, des cérémonies \& des invocations qui ne font connues que d'eux. Ils jettent quantité d'eau dans H fofle; ils délayent plufieurs fois la

Dv

82 Relation
terre de cette foffe, \& quand l'eau eft raifonnablement éclaircie, ils en font boire au malade, quoique trouble \& épaiffe, de mauvais goût \&e de mauvaife odeur : le malade ne laife pas de Pavaler. Elle lui excite un vomilfement qui lui fait rejetter le venin, du moins en partic ; car pour l'ordinaire il en meurt plufieurs, \& ceux qui ne meurent pas, demeurent paralytiques, eftropiez des jambes oc des
fam ils C furtire qua le $n$ tice de gne
Yar
bat mes pieds, \& leurs nerfs fe reffentent toû. jours de ce pernicieux venin.

Ce maleft fi preffant quedes Euro. péens ne le pouvant fupporter, ont été affez malheureux, pour chercher i conferver leur vie en perdant leut ame \&e en prenant ce remede, aprés être convenus aveo ces Miniftres du démon, de la récompenfe qu'ils leur donneroient, s'ils les gaériffoient pat ce remede déreftable; malgré les défenfes expreffes de l'Eglife, les dangers, \&c les fuites fâcheufes dont nous venons de parler.
Province La Province de Cabezzo confine de Cabez- avec celle dont nous yenons de par20. ler. Elle a du côté du Nord celle de Lubolo: La Coanza la fepare à l'Ef, de celle de Coarii, \& elle a au Midi celle d'Oacco. Elle fournit fuffy
eff famment a fes peuples les vivres dont ils ont befoin. Elle a des métaux, \&c fur-tout du fer abondamment. On le tire d'une montagne à qui la grande quantité qu'on en tire a fait donner to nom de montagne de fer avec juftice, puifqu'll eft certain qu'on en tire de toutes les pierres de cette montagne. Les Portugais lear ont enfeigné part de le purger, de le réduire en barres, \&c den fabriquer des armes.

Outre la Riviere-Longue qui larofe, il y en a quantité d'autres qui font des marais, ou les caux croupiffent, \& rendent lair mal fain. Il eft vrai que cette abondance d'eaux rend le terrein fertile; il ne faudroit qu'un pea d'induftrie \&e de travail pour faire difparoitre ce mauvais air, \& faire de cette Province un pays des plus fains \& des plus agréables.

On y yoit des arbres d'une grandeur \& d'une groffeur démefurée, mais entierement differens de ceux d'Europe.

Il y en a pourtant qui approchent beaucoup de nos pruniers, dont l'écorce étant tailladee, laiffe conler une raifne d'une très-bonne odeur, de la confiftance de la cire, dont on fe fert

D vj

84 Relation avec fuecès pour plufieurs maladies, fo Il eft vrai que les Européens prérente dent avoir experimentéquuclle eft trop le chaude, \& par cette raifon peu veuS: lent s'en fervir fans avoir moderé fa trop grande chaleur par d'autres drogues plas froides.

Malamba Aogy Seigneur de cette Province reçut le baptême en 1658 . \& fut appellé Dom Pierre. Son exemple attira a la Foy plus de cent des principaux de fa cour, \& un grand nombro de fes fujects.
Trovince Bien des gens comprennent les Pro: de Lubjlo. vinces dont nous venons de parler, fous le nom de Lubolo. 11 eft pourrant certain quilly a une Province particuliere qui porte ce nom : elle eft firuée leloag de la Coanza, \& eft voifine de Quiflama. C'eft le repaire d'une infinité d'animaux fauvages \& carnaciers felon les apparences, parce quils y trouvent abondamment dequoi vivre. P
$\qquad$

[^0] verte de chevres fauvages, \& de cerfs qu'on appelle Gulongo dans le païs.
Palmiers ctrandiLurcs On y cultive une efpece de palmiers qui donnent de l'huile \& da vin, qui font très-rates ailleur's ; ce qui fait croire qu'il faut ì ces arbres un terrein particulier \& un air qui leur foit propre : de maniere que mon Auteur aflure en avoir vû très-peudans les autres pais qu'il a parcouru. Les Seigneurs les font cultiver avec beaucoup de peines \& de grands foins par curiofité, \&x pour lornement da lenirs cours, ou des ayenués de leurs maifons. Le Gouverneur de Cabezzo en avoit douze que les Curieux venoient voir \& qu'on eltimoit beaucoup.
Gamma Angola éroit le Gouverneur, ou, fi l'on veut, le Seigneur de cette Province. Il relevoit des Portugais; \& leur payois tribut. Ses Milices étoient à leur difpofition, \& il recevoic les ordres du Gouverneur de Cambobé.

Ce Seigneur \& la plus grande partiede fes peuples font Chretiens, mais, yû linconftance des Negres, on ne peut trop prier Dieu quilles affermif fe dans la Religion qu'il leur a fait la grace d'embraffer.

Ces cing dernieres Ptovinces font fituées entre le Levant \& le Midi, abondamment arrofées par la Coanza. Les cinq autres confinent avec le Congo, du córé du Nord, \& avec Matamba du côté de l'Eft. La Lunda les fépare du Royaume de Congo. Toutes enfemble n'ont de longueur qu'en. à-dire, de l'ER a l'Oueft.
Loanda-
La Capitale du Royaume s'appelle Loanda-San Paolo. Au lieu de baitions elle eft environnée d Eglifes \&o de Monafteres. Il y a pourtant une Fortereffe avec une Eglife dédiée à S. Amaro, \& un Couvent du Tiers-Ordre de S. François au Quartier de la Magnanga, ainfi appellé, parce que c'eft le lieu où font les Caffimbes, c'eft-2-dire, les foffez ou l'on conferve l'eau pour les ufages des efclaves noirs des Portugais. Les Peres Jefuites font au milieu de la ville: leur College eft grand \& magnifique, \&e tel qu'on le peut défirer puur des gens qui fe font acquis un grand crédit dans tout le pays, par les fervices qu'ils y rendent, par l'éclat de leurs vertus, \& par les miffions qu'ils font de tous côtés, pour répandre les lumieres de I'E vangile. Leurs revenus font très-confiderables, \& l'emploi qu'ils en font, ne peut être meilleur ni plus louable.

Le Grand Hôpital eft à côté du Collége: \&\& de l'autre côté de la Place, eftlEglife de la Confrairie de S. JeanBaptifte.
Courent Le Couyent des Capucins en eft
de l'Ethiopia Occid. 87 proche. L'Eglife eft dediée à Saint An- des Capuroine de Lifbonne, que le vulgaire ap- ons. pelle Saint Antoine de Padoué : I'Eglife \& le Couvent en font propres, mais bâtis dans les regles de la fimplicité \&e de la pauvreté qui conviennent à leur état.

L'Eglife Cathedrale n'en eft pas Eglife Caćloignée. C'eft un bâtiment confídérable, digne de la pieté \&e de la magnificence des Portugais. L'Eglife du S. Efprit eft dans le Quartier appellé la Praya ; \& celle des Carmes Déchauffés, dans celui qu'on nomme le Hambotta. On voit affez près de là une Eglife fuperbe, dediće a la fainte Viorge de Nazareth, \& la Chapelle ou Oratoire de fainte Marie-Magdelaine. Tous les autres Quartiers de la Ville ne manquent pas d'Eglifes, qui leur fervent comme d'autant de Fortereffes qui mettent la ville \& les habitans à couvert de leurs ennentis, par la protection des Saints al'honneur defquels on les a édifićes. Aufli y a-til peu dendroits où les fêres des Saints foient folemnifées avec plus de pompe \& de magnificence. Les dépenfes Dépenfes les plus grandes ne les éronnent paint, pour les fé. quand il s'agit de donner des marques tes des sclatantes de leur pieté. On fçait très- Saints.
certainement que les feules Compagnies ou Confrairies dépenfent tous les ans plas de 30000 . écus, pour fo. lemnifer les fétes de leurs faints Pa trons.

Il y a une Ifte dans la mer vis à-vis de la ville, qui n'eft éloignće du rivage que d'environ un quart de mille, qui eft très-confiderable par les avantages quion en retirc. Elle eft longue de cinq lieues, \& n'a qu'environ un mille de largeur. C'eft fur ees bords que l'on recueille ces perites coquilles Zimbis, appellées zimbis, qui fervent de monmonocye noye courante avee les Negres : \&c sourante. comme ceux-ci font d'une couleur
quat les lége. mais dant la $n$
eau
tre, $12 \pi$
mer
jour
core
cien:
trou
On
Cad
lieux
rrout
dans
de la Lc
tions
tre
Gaint
Dam
La $f$
clee
recre
tre-
dédi
quan Pans r'a qu'd creafer des puirs de trois or

## de z'Ethiople Occid.

 les voit fe remplir auffi-tôt d'une eau merveillégere, claire, donce, exceliente; leux. mais il faut pour cela la puifer pendant que la mer eft haute : car dès que la mer defcend à fon reflux, cetre cau fi pure \& fi bonne devient faumâtre, \& tout- - -fait falée quand celle de la mer eft i fon pius bas. C'eft une merveille que l'on admire tous les jours, qui a fervi, \& qui fervira encore long-tems a exercer les Phyficiens; qui felon les apparences n'en trouveront pas-fi-tôt le dénouement. On voit la même chofe dans I'Ifle de Cadix, \&e jel'ai obfervé dans bien des Jieux de l'Amerique où je me fuis trouvé. On peut faire cette experience dars une infinité de plages fur les bords de la mer.Les Portagais ont plufieurs habitations fur cette Ifle. Ils y onr báti qual tre Eglifes. La premiere eft dédiée à la Gainte Vierge, fous le nom de Norre. Dame du Cap: ele eft voifine du Cap: La feconde appartient aux Jefuites: elle eft accompagnée de leur maifon de recreation. La troifiéme s'appelle No-tre-Dame du defert. La quatriéme eft dédiée à S. Jean-Baptifte. On a faiz quantité de jardins fur certe lle ; ony

A trois milles de la ville, vers le
tain Caffenda Amavo, ou de fes heri-

Etat
0 tiers, dans laquelle on admire deux chofes fort fingulieres. La premiere, qu'il fort une fontaine d'eau douce du pied d'un rocher, quoiqu'il foit rout environné des eaux de la mer : \& la feconde, qu'à cinquante pas aux environs de cette fontaine, on trouve quantité d'yeux \&e de langues de ferpens pétrifićes comme on en trouve danslifle de Malthe, qui ont la même vertu, \& qui produifent les mêmes effers. On les porte fur foi enchaffées en or ou en argent : on les eftime beat coup, \& avec raifon. On en tranfporte quantité dans bien des endroits. Ce lieuefte feul où lon en trouve dans le qu port d'Ar eft $n$ cing men dela de te naifc les a plies defe $\&{ }^{\circ}$ 12 p tres certe partie du monde, \&e peut-être dans tout le refte, excepté Malthes

Les Portugais ont des maifons de campagne \&e des habitations fur les bords de la Coenfa, du Benga, \&e de la Danda, dans l'efpace de plus de cinquante lieues. Rien ne manque i ces lieux pour les rendre agréables \&\&
di l'Ethiopie Occid. délicieux. Ils y ont bâti des Chapelles, \& y entretiennent des Chapelains quiy font le Service divin avec beaucoup d'exaCtitude.

Mais il eft tems de fuivre la defcription des autres Provinces de cet Etat.

On a donné le nom de Danda à celle qui eft fituée le long de la riviere qui de Dands. porte ce nom. Elle lépare le Royaume d'Angolle, de celui de Congo. Elle eft navigable pendant plus de vingtcinq lieues ; de maniere que les bãtimens ordinaires la remonrent jufqu'audelà de la Jeao. Elle abonde en grains de toute efpece, en fruits, \& en venaifon : mais la riviere principale \&c les autres qui s'y perdent, font remplies d'une infinité de crecodilles, \& de ferpens d'une grandeur démefurée, \& d'autres monftres, qui en rendent la pêche \& la navigation des canots très-dangereufes.

La plus grande partie des habitans font Chrétiens, \&\& ont des Eglifes défervies avec foin par des Ecclefiaftiques. La plus confiderable eft fituée à 1'embouchure de la riviere. On en trouve une autre i dix-huit milles ou fix lieues plus hant ; \& enfuite deux Chapelles ou Oratoires, qui appar-

## 84

Relation
tien erit aux Jefuites: une defquelles
Sechi eftau milieu de leurs Domaines, \& l'autre fur le bord de Lufune.

L'Embouchure de la Danda eft large d'un coup de moufquer. On y trouve dans le rems des pluyes, fur la furface
fanga ritoil de la terre une efpece de gomme, de couleur d'ambre, dont lés Noirs fe fervent pour accommoder leurs fleterre côtés C
ment des r ches. C'eft dans le tems des groffes une $f$ langa eaux que les crocodilles montent \& qu'ils traver'ent les deux milles de coute duite rerre qu'il y a pour fe re dre dans Lufuné. Lorfque les caux décroiffent, \&\& qu'elles deviennent faumâtres, ce que ces animaux ne peuvent fouffrir; ils font obligez de retourner à la riviere d'où ilsfont fortis: \& comme ils ne le peuvent faire aifément, os les voit, $\&$ on tache de les affommer. On p $\hat{\mathrm{e}}$ ces d
la no
Elle
laiffe
Ports
qu'or
bled
tres.
En re, mais ils ne font pas fi eftimez que ceux dont nous venons de parler. Ils ne laiffert pas d'avoir quelque cours dans les ufages ordinaires.
Province La Province de Benga eft fituée fir \& qu funt
collv Le ¿e B.ng. les bords d'u e riviere de même nom , que lon connoit plus communément fous celui de Zenza. Elle joint celle de Quiffama fur les bords de la Coen$z a$, \&o du côté de terre, celle de Mo .
verne naire Bour: dépei les Se gent 1 fangano \&e de Cambambé, \&e leuts territories. Les Portugais ont de grandes terres défrichées \&\& en valeur de ces côtés-1a.

Cette Province fournit abondamment des vivres, \& particulierement des racines de Manioc, dont on fait une farine qu'on appelle Taba dins le langage du pays. On la ratiffe avec un coutreau, \& quand elle eft feche \& réduite en poudre, on en fait des efpeces de gâteaux appellez Bofu, qui eft la nourriture ordinaire des habitans. Elle a beaucoup de fubfance, \& ne laiffe pas d'être de facile digeftion. Les Portugais y ont apporté du mais, qu'on connoit en Italic fous le nom de bled ture: la farine qu'on en fait, eft très bonne \&etrès-nourriflante.

Entre les fruits que ce pays produie, \& qui ne croiffent point en Europe, font les Bananes, \& les Figues ou Bacouves.
Le pays eft divifé en plafieurs Gouvernemens, dont les chefs font originaires do pays. Chacun d'eux a les Bourgades \& fes peuples, mais tous dépendene des Portugais, qui en fons les Seigneurs Souverains, \&\& qui obligent les peuples à travailler leurs ter-

94
Reiation res, \& a cultiver leurs palmiers par corvées.
qu
On y cultive la Foi avec un trèsgrand foin. Il y a huit Eglifes; trois cor che defquelles ont le titre de paroiffes: une autre appartient aux Jefuites, où ils officient les jours de fêtes avec pompe, avec édification, \& enfeignent les myfteres de la Religion.

Province de Mofeche.

La Province de Mofeché dépend encore des Commandans de Maffangano \& de Cambambé, Fortereffes Porruga fes diftantes lune de lautre de fixà fept lieues. Chacun de fes Commandans a douze Soni ou Gouverneurs, qui font obligés d'entretenir de nombreufes Milices pour la défenfe du Royaume.
Ferrilite Cette Province confine avec celle du pays. d'lllambz, du côté du Nord ; \& du côté de l'Ef, avec celle d'Oarii. Elle produit abondamment tous les vivres convenables au climat, \& du Manioc en figrande quantité, qu'on en confomme dans la feule ville de Loanda trois cens cinquante à foixante mille facs par an pour la nourriture des foldars.
Métaux. On trouve quantité de métaux, fur-tout dans les terres qui font du Gouvernement de Cambambé. Ce

## de z'Etuiopie Occid. os

 qu'ily a de particulier, c'elt qu'on re- Obrerva connoít la difference des méraux que tioa curicu* chaque quartier produit, ala differen- fe. co de la couleur des habitans; car quoiqu'ils foient tous noirs, il y a pourtant une difference fi fenfible dans cette coulenr, que ceux qui demeutent dans les endroits où il $y$ a des mines d'argent, ont un teint tout different de celui des habitans qui ont chez eux des mines d'or ou de plomb. Cela vient des differentes exhalaifons qui fortent continuellement de ces mines : se quieft fi fenfible, que mon Auteur affure ne s'y être jamais trompé.Le Roi de Portugal entretient quantité d'Eglifes \& de Prêtres dans cette Province, avec une magnificerice toute royale. Les deux Eglifes principales qui font i Maffangano \& à Cambanbé, our le titre \& jouifent des privileges des Chapelles royales; \& les Prêtres qui les deffer vent ont des priyileges confiderables.

Le quartier de Cuboceo produit des zimbis dune fi grande beauré, quils forit extrêmement eftimés dans le Royaume de Congo. On y donne un efchve pour un collier de ces zimbis. Les perfonnes de condition en font leurs plus beaux ornemens, \& les feme

La Province d'llamba fe divife en baute \& baffe.

Province d'Illamba balfe.

La baffe eft comprife entre les rivieres Danda \& Bengo. Elle eft auff abondante en vivres \& en beftiaux, que celle dont nous venons de parler. Elle comprend plafieurs Seigneuries qui dépendent toutes des Porrugais \& qui font chrétiennes pour la plupart: ce qui n'empêche pas qu'il n'y air dans tout le pays grand nombre de Magiciens, que la negligence des Officiers laiffe en repos.
Haute Pro- L'Ilamba haute que Ion connoít vince dII- auffi fous le nom de Lumbo, confine lamba , ou de Lumbo. avec la Province d'Oarii, \& les Royaumes de Congo, \&\& de Maramba. Ontre les grains de toutes fortes, quielle produit en abondance;elle a des mines diun fer excellent. Elle eft toure remplie de collines, au milieu defquelles s'clevent une très-haute montagne, qui femble comme une Ife 3 du fommet \&e de la circonference de laquelle on voit couler une infinité de fontainos se de ruiffeanx d'ean claite, legere, \& fort faine. Ces reaux entretien-
rent
toute
tigne
voir
bres
lon f
verne
Scign
ayec
ferme
Porth
lach
$\&$ elle
bre $c$
fervic Le
s'appe
anciet
lerons
La
de la
Prince Yain t eft leu
dictio
Gouve refide
deux
les fe
Conge
abaz
7 rent une fraîcheur perpetuelle dans toute lérendue \& au pied de la monragne. Rien n'eft plus agréable que de yoir cet endroit, très-chargé d'arbres toûjours verds ; il femble que Ion foir dans un autre monde. Le Gouverneur de ce pays prend la qualité de Seigneur de la Chiozza. La Province ayec toutes les Seigneuries qu'elle renferme, dépend de la Couronne de Portugal. Elle paye un tribut annuel à In Chambre des Finances de Loanda; \$elle eft obligée d'entretenir un nombre confidérable de troupes pour le fervice de l'Etat.

Le Gouverneur principal du pays; s*appelloit Mubanga : il defcendoit des anciens Rois de Con o. Nous en parlerons dans un autre endroit.

La Province d'Oariieft fur les bords Province de la Coenza. C'eft là que refide un d'Oarii. Prince, à qui les Portugais laiffent le vain titre de Roi d'Angol e Oarii : il eft leur tributaire. Il a fous fa jurifdiction immédiate plufieurs Soni ou Gouverneurs. La Libatte où il fait fa refidence, fe nomme Mafpongo; à deux lieues de laquele on voit encoro les fepultures des anciens Rois de Congo. Onles appele les Imbuilles de abazzo.

Tome I.

# 98 Relation 

Ltate, Libatte, en langue du pays, fignifi: ce guee'ctt. un amas de maifons, de cazes, ou plittôt de chaumieres peu ćlevées, bâties de branchages enduites de terre-graffe, \& couvertes dechaume. Cet amas de maifons, eft environné d'une haye de groffes épines, haure \& épaiffe, que les animaux carnaffiers, dont le pays eft plein, ne peuvent franchir ni forcer. Il n'y a quune porte, qu'on a foin de fermer avec des faiffeaux de groffes épines. Sans ces précautions, les bêtes les dévoreroient.

Cette Province eft arrofée de plafieurs rivieres; entre lefquelles la Luttato, ou plâtôt la Coenfa, [ car mon Auteur fe trompe en cet endroit; ] eft la plus confidérable. Elles font toutes dangereufes dans ie tems des pluyes, qui les rendent très-larges, très-profondes, \&e très-rapides. Elle a à lo. rient, la Province de Bondo, qui fait partie,du Royaume de Matamba : \& à l'Occident, celle d'Embacca.

Les Portugais ont une Fortereffe à Mapungo, où ils entretiennent une bonne garnifon ; auffi-bien qu'à Quitonga, qui eft une ifle importante de Coenza.

Tous les peuples y font a leur aife, \& bons Chrétiens. On fe loue même
dit zele ligión naires.

Emb: niere de pofent la rivie canaux Portug: d'eux a certain leur bo: pendan nir toû leur fer ries ; 1 geux, ver leur tre.
Le $\mathrm{Pr}_{\mathrm{r}}$ fait en mais ay la défí après ; des plu que ce F
encore
lidolât rance d

Ces autrefo
da zele qu'ils ont pour étendre la Religioń \& pour favorifer les Miffionnaires.

Embicca ou Membacca, eft la der- Province niere des dix fept Provinces qui comd'Embacca. pofent le Royaume. Elle eft arrofée de la riviere Lucala qui fe partage en fept canaux au pied de la Fortereffe des Portugais. Toute la Province dépend d'eux abfolument; quoiqu'il y ait un certain Giaga Calanda, qui jouir, fous leur bon plaifir, d'une efpece d'indépendance; mais a condition d'entretenir toûjours des troupes nombreufes à leur fervice. Ces troupes font agué. ries; les foldats fomt forts, courageux, hardis, peu attentifs à conferver leur vie quand il s'agit de combattre.
Le Prédeceffeur de ce Giaga fur défait en ${ }^{16} 57$. par la Reine Zinghá; mais ayant raffemble fes troupes, if la défit à fon tour quelques heures après, \& en remporta une victoire des plus complettes. C'eft dommage que ce Prince \& fes braves fujers foient encore enfevelis dans les tenebres de lidolâtrie, fans donner aucune efperance de vouloir en fortir.

Ces dix-feptProvinces compofoient autrefois le Royaume. Nous les avons

100 RELATION
rapport'es fous ce ticre, afin de contenter les curieux de l'antiquité ; car pour le prefent, il y en a qui ne reconnoiffent que très-legerement la Souveraineté du Roi de Portugal, \&c feulement dans des occafions de guerres, où leurs interêts particuliers deviennent les mêmes que ceux de ce Prince ; ćrant du refte gouvernez par leurs Seigneurs particuliers avec toute Jautorité fouyeraine.

Celles qui reccnnoiffent abfolument l'autorité \& la fouveraineré du Roide Portugal, fontles Provinces de Dandé, de Mofeché, de Bengo, les deux Illambé Oarii, Embacca, Binguolla, Scella, Cabezzo, Lubolo, \&c Oaco,

## CHAPITRE VI.

Duclimat ódes faifons des trois Royatr. mes de Congo, d'Angolile, $\odot$ de Matamba.

LA fituation de ces trois Royaumes dont nous venons de parler, fait voir clairement, qu'ils font à trèspeu de chofes près, fous le même climat, \& qu'ils ont les mêmes faifons. Ia venerable Antiquité a regardé
cett bité fituc nor: fcav fait 8 c raire pou foier
ture:
leme
four $y$ do fe ?
pour
fefor d'hos fero mêm les p Torr. bien. Ce du fc: hiftor faire ! te Zo mais is premi tions

## de l'Ethiopie Occid. iot

 cette partie du Monde comme inhabitée \& inhabitable, parce qu'elle eft fituée fous la zone Torride ; dont le nom feul épouvantoit galement les fcavans \& les ignorans. C'eft ce qui a fait qu'clle aćré fillong-tems inconnue, \&iqu'on regardoit comme des téméraires, ceux qui ofoient dire qu'elle pouvoit avoir des habitans. Car, difoient les Sçavans, qui font les créatures capables de demeurer continuellement expofes aux ardeurs de ces fournaifes ardentes que le foleil, qui $y$ donne à plomb, entretient fans ceffe : Tous ces craifonnemens fe font pourtant trouvez faux. Tous ces pays fe font trouvez peuplés d'une infinité d'hommes \& d'animaux à qui le feu feroit auff contraire. Les Europ'ens, même ceux qui fontriez dans lespays les plus froids, habitent cette Zorie Torride, $y$ vivent, \& s'y portent bien.Ce feroit ici l'endroit, a l'exemple du fçavant Auteur de la Defeription hiftorique de l'Ethiopic Orientale, de faire une longue Differtation far cette Zone qui a épouvanté rant de gens ; mais il n'eft permis qu'aux Sçavans du premier rang de faire des Differcations, parce qu'il n'eft permis zqu'd
te teurs, \& de dire des injures groffieres à ceux qui ne font pas de leur fentiment. Je me garderai done bien de l'imiter : cela meft défendu par plus d'une raifon. Je me contenterai de dire avec mon Auteur, que la nature a été trop fage \&e trop eeconome, pour laiffer en friche une auffi vate partie duglobe de la Terre, qu'eft celle qui eft comprife entre les deux Tropiques, que Fon appelle la Zone Torride ; qui comprend 47 . degrez, ou 940 . lieues de largeur, fur toute la circonférence qui eft de 360 . digrez, ou 7200 . lieues, la perte auroit été trop confiderable. L'Auteur de la Nature y a placé des créatures de tout genre \&e de toute efpece; \&f il a tellement difpofé les chofes, quelles y vivent, qa'elles y multiplient, \&\& qu'elles joniffent de tout ce dont elles ont befoin.
Climats 8 Les trois Royaumes dont nous vefaifons des troisRoiaumes. nons de donner une defeription fuccince en atteridant que nous en don- nions une plas étendue, font fituezau Midi de la ligne Equinoctiale, dans la Zone Torride. Leur Efté eft renfermé dans les mois d'Octobre, Novembre, Decembre, Janvier, Février, \& Mars. Le foleil parôt alors dans tou-

## de l'Ethiorle Occid.

te fa force : les rayons qui l'environnent, reffemblent aux flammes d'une fournaife ardente : leur ardeur épouvante les Europiens qui n'y font pas accoûtumez ; ils s'imaginent que la chaleur brûlante qu'elles produifent doit être infupportable, \& l'experience de tous les jours leur fait connoitre qu'ils fe trompent; parce que l'Auteur de la Nature a tellement menagé Egalité des toutes chofes, que les nuits étant éga- jours \& dcs les aux jonrs, parce que le foleil n'eft nuics. pas plus long-tems fur 1 horifon qu'il en eft abfent, la terre a le tems de fe rafraíchir, \& de jouir d'un air frais, qui fuccede à Pair embrafé qui accompagne la préfence de cet aftre. A quoi il faut ajoutter les rofées abondantes qui ne manquent jamais de couvrir la furface de la terre, qui lui tiennent lieu de pluye quand il manque de pleuvoir dans cette faifon, \& qui produifent neceffairement une fraîcheur agréable \&c délicieufe, qu'on ne trouve pas pendant les nuits dans les zones temperées, où le foleil eft trop pen de tems fous Ihorifon, pour donner à la terre le tems de fe rafraîchir. De là vient que dans ces zones, la chaleur étouffante des nuits pendant lEté, eft plus infupportable que celle des jours.

E iiij

D'ailleurs, les gorges des monta-
ces gnes \& des collines, \& le cours précipité des ruiffeaux \& des rivieres, amenent des fraícheurs qui temperent extrêmement la chaleur du jour; de forte quil fuffit d'être à l'ombre \& expofé au vent, pour ne recevoir qu'une incommodité médiocre de la chaleur du foleil pendant le jour.

Il faut encore ajoutcer les crépufcules du matin \& du foir, pendant lefquelles le foleil ne dardant fes rayons que de biais, le mouvement \& la chaleur quils produifent, eft bien moindre que quand ils tombent plus a plomb.

Tout cela joint enfemble, fait quo la grande chaleur ne fe fait fentir qu'environ quatre heures avant midi, \& autant apres midi.

Il ef conftant que les bords de la mer, \& les plaines fabloneufes, font des lieux incomparablement plus chauds, que les terres couvertes d'arbres; \& avec cela ils ne font pas inhabitables, parce que les pluyes abondantes qui tombent pendant l'Eté, diminuent confiderablement la chaleur; car dans ces tems, l'air eft couvert de nuages épais, qui rompent la vivacité des rayons du foleil. Or le tems de ces playees abondantes eft teglé, elles ne manquent jamais de venir dans leur tems; on n'y la jamais remarqué plus de douze ou quinze jours ide differenice. C'eft leitems des pliyes qui fuite HEté, parce qu'atorsila nature femble ferenouvellerviles arbres quictent leurs feuilles, \&o en prennent de nouvelles, ils fe chargent de fleirs \& de fruits, les fimences qui fonten terte pouffentà mer veilleg iso les praities naturelles, , dontlh chaleur avoit feché les herbes \&ravoit fait des leerrains couverts de pouffiere, pouffent des herbessnouvelles, ćpaiffes', fraîches, \& qui croiffent prefqułà vûe d'ceiloưn bấtôn feistronve feouvert dans une feule auit ;isone patốt plus tant les herbes croiffene prompzement. C'ef done aux pluyes \&e al la chaleur que Pon doit tousces bons effets; \& comme dans les zones tempetées, c'éf MEré quirend lles arbresfeconds; qui fait ptoduire:la terre : ce font les tip uyessqui produifent cesceffersdans lazone Torrider, \& \& c'eft ce qui-a faitidonner le nom d'Etédocette faifon.

- Li La faifon oppofée, deft à-dires cel- Hyver. le où il ne pleut point our très-rare--mene, s'appelle I'hy vens mais c'eft un peu de mouvement quils fe donnenk. Il y en a même qui tombent en défaillance, \&d qui fe trouvent fans forces \& dans une langueur quiles rend im propres à tout. On voit affez parlà, quill n'eft jamais neceffaire de s'approcher du feu ; on le doit pourtant faire, parce que les fueurs io la móiteur de lair le demandent fion veut conferver fa fante.
Pour ce qui eft des Nature's du pays, ils sapprochent du fen en rous rems; comme ils font nuds entiercment, ils reflenterit plus queles autres les moindres changemens ide lair pla moindre fraîcheur leur eft infupportable, it leur faut da feu, leurs cabannes en ont toûjours, \&e fur-tont la nuit, \&\& dans les tems mêmes quiil femble que lair ait été enflâmé pendant le jour.

La difference des tems fecs \&e plus- l'on nomme Hyver \& Eté. Mais les Naturels du pays partagent ces deux grandes faifons, en fix autres moins six fai ons. confiderables. Ils les nomment en leur qui parialangue Maffanza , Nfafu, Ecundi, gent les Quitombo, Quibifo, \& Quimbangala, deux grin.

Maffanza eft comme le Printems. Il commence les premiers jours d'OCto. pro, lorfque les pluyes commencent a tomber, \& qu'elles augmentent pendant les mois de Novembre, de Decembre, \& quelquefois pendant celui de Janvier. Quand elles vont jufqueslà, les rivieres fe débordent d'une maniere fi extraordinaire, qu'elles inondent les campagnes femées, \& emportent toute la récolte; \&e c'eft alors que le peu de prévoyance de ces peuples, leur indo ence \& lear parefé les jette dans une difette fi affreufe, que la faim en emporte une grande partie. On commence à compter cette faifon, lorfque les plantes commencent à pouffer.

- La feconde faifon appellée Nfafit ${ }^{2}$. Saifon. commence vers la fin de Janvier, quand les campagnes verdoyantes puaffent vivement les grains qu'on y avoir femez, de forte qu'ils font en śat d'être coupez en peu de jours, \&\& Evj

Troifáme donnent deux-récoltes chaque année. Ecundi \& Quitombo fe confondent vers le commencement de Mars, lorfque les pluyes médiacres commencent 2 tomber: elles durent pour l'ordinaire jufqu'à la moitié du mois de Mai. C'efleur plus ou leur moins qui diftingue ces deux faifons.Alors lescataractes du Ciel fe ferment abfolument, l'air s'enflàme, pour ainfi dire, il ne tombe pas une goute d'eau, \& cela dure jufqu'a la moitié de Seprembre, ou au commencement dottobre.

Jai dit que l'air paroit alors tout enfeu; \& en effer il fe couvre de nuages épais \& enflâmez; il éclaire d'une maniere à épouvanter les plus hardis: on diroit qu'on va voir un fecond déluge, \&c cependant il ne tombe pas une goute deau. On a remarqué que cela arrive ordinairement dans le décours de la Lune, ou lorfqu'elle fe renouvelle. Cette planerte eft fort ref pect e dans ce pays. Les têtes des Negres toûjours nues, en reffentent vivement les influences, \&e celles des La remarque de mon Auteur me paroit affez inutie, puifque ceft par tour la ne roi mêm: chofe.

De L'EthIopis Occid. Ia9 Quibifo eft la cinquićme ectice faifon. Les Noirs la remarquent auffibien que Quimbangala, comme leur Hyver: non queclles leur amenent des froids noirs, des neiges, ou des glaces, elles n'ont jamais aparoché de ce el mat; mais parce que la fechereffe 8 les chaleurs exceffives font fecher les plantes \& les feuilles, \& dépouillent les campagnes de toute leur verdure. Ces deux faifons finiffent, quand Maffanza, qui eft le Printems, commence.

Ils partagent leur année en douze mois, \& , comme les Juifs, leur pre-mois des mier mois eft celui de Septembre. Il eft affez difficile de fçavoir d'où leur yient ce rapport; car on ne voit point qu'ils ayent aucune relation avec les Abyffins, qui prétendent que leurs Rois defcendent de Salomon, \&o qui encore aujourd hui obfervent quantité de coûtumes Juives, qui défigurent infiniment leur Chriftianifme. Leurs mois font lunaires, ce qui mettroit une grande confufion dans leurs calculs s'ils en avoient, \& s'ils fe piquoient de quelque jufteffe dans leur Chronologie; mais c'eft de quoi ils ne s'embarraffent nullement. Auffi fe-roit-il impoffible aux plus habiles

Chronologiftes de fixer à quelque époque les hiftoires qu'is rapportent. Il eft vrai que leur mémoire eft fi heureufe, qu'ils n'omettent jamais les moindres circonftances; mais tout ce quion peut attendre d eux, c'eft de citer quelque circonftance ou quelque chofes font arrivies.

- Soit qu'ils mettent quelques mois intercalaires, foit quils augmentent le nombre des jours des mois, il eft certain quils fe rencontrent affez jufte avec notre année folaire, \&q qu'ils trouvent toûjours leur premier mois dans notre équinoxe d'Auromne.

Is appellent leur premier mois, qui répond d̀ notre équinoxe ${ }^{\text {d'Au- }}$ voifin des pluyes.
7. mois. Caffambuari. Mars.
8. mois. Canaqui. Avril.
9. mois. Begi Cuva. Mai. 10-mois. Begi Cuvin. Juin. n. mois. Begi Cunime y Mexi. Juillet. 12. mois. Cunime Aijari. Aout. t Ils partagent leurs mois en femaines compofées de quatre jours chactne: ils les appellent Suone. Les trois premiers font toûjours ouvriers ou de travail; le quatriéme eft gardé par les idolâtres à peu près comme nous gardons le Dimanche. Les plus devors croiroient faire une grande faute de travailler ce jour-là. Leur dévotion eft puiffamment aidée par leur paref. fe. S'ils pouvoient, tous les jours feroient pour eux des jours de fêtes \&e de repos ; ils ne vaqueroient qu'a chanter \& $\ddagger$ danfer. Ce font leurs exercices favoris, ils ne s'en laffent jamais, \&y paffent les jours \& les nuits fans ennui \& fans fe plaindre de la fatigue.

Mais comme il y a parmi eux, comme parmi nous des indevots, les Gouverneurs \& les Miniftres ont foin đe réduire ces fortes de gens par le châtiment, 主 l'obfervation des fêtes.

## CHAPITRE VII.

De la fertilite de ces trois Rayaumes; de la culture des terres; of des of femences.

OUoique ces trois Royaumes foient dans un même climat, ils ne fone pas également fertiles. L'on fait d'abondantes moiffons daris des endroits, \& l'on fouffie dans d'autres une difette affreufe. Nous avons marqué affez diftinctement ces endroits dans la deferiprion que nous avons fait des differentes Provinces quiles compofent. Ili fuftio de remarquerici qie Jes bords de:la mer étant fabloneux, \& expoféz aux plus brûlantes ardeurs du foleil, font par une fuite neceflaire ftériles, ou de tuès-peu de rapport; au lieu que lés terres qui en fomà quetque diftance n'étant point fujertes a ces inconveniens, donneroient d'abondanres récoltes, fil les Peuples qui les doivent cultiver étoient plusiatténtifs d leurs befoins, plus induftrieux, \&c moins pareffeux.

- Il eft vrai queces terres fonffreot de grandes féchereffes \&\&: grindes chde
lear
fonc
dent
mar
coul
dre.
tes
ples
dons
des.
auta
qui :
det
ferti
duir
nece
nom
E:
Port
fens
trave
fans
qu'a
fur
la pl polé quan mane de te foin. Le
leurs; mais leur fond eft gras \& profond; les rofées \& les pluyes les rendentinépuifabes , \& cependant on remarque qu'elles ne rendent pas à beaucoup près, ce qu'on en devroit attendre. Les pluyes enlevent fouvent toutes les fémences ; parce que ces peuples mols \& fainéans ne veulent pas fe donner la peine de faire des digues ou des canaux, qui retiendroient les eaux autant quils en auroient befoin, \& qui feroient écouler ce qu'il y en auroic de trop, \& rendroient ainfi le terrain fertile \& abondant, \& en état de produire infiniment mieux tout ce qui eft neceflaire à la fubfiftance de ce peuple nombreax.

Excepté quelques -cantons, où les Portugais ont eû l'adreffe \& le bon fens d'infpirer aux peuples l'amour da travail; tour le refte vit au jour le jour fans avoir foin du futur, ne fongeant qu'i jouir du repos, ayant en horreur fur toutes chofes le travail \& la farigue la plus légere; aimant mieux êtıe expofé aux dernieres horreurs de la faim quand leurs petites récoltes viennent à manquer, que de cultiver un peu plus de terre, qu'ils ne jugent en avoir befoin.

Le grain le plus commun que l'on

114 Relation
B'ed de cultive dans le pays, y a été apporí́ nien Turquie, par les Portugais: c'eft le mahis. Les oumahis.

Negres l'appellent en leur langue Ma -fa-maupunfu. On le nomme bled ture, ou grand turc en ltalie, ou gros froment. Il vient en perfection dans ce pays, ces épis font longs, gros, bien chargez; on en fait deux récoltes par an, \& même trois dans certains endroits, quand on fçait, prendre fon tems. Il ne demande que trois mois depuis qu'on le-met en terre, jufqu'à ce qu'il foit en état d'être cueilli.
Bled Sara- Le bled Sarafin fe cultive avec fucfia. cès dans le pays. Les Italiens le nomment Sagina, \& les Noirs Maflamantui, \& dans la langue d'Angolle Maffambola ou Maubella : on en fair deux recoltes chaque année. 11 refifte plus que les autres grains à la féche.

Bled sppellé Maffingo. reffe.

Il $y$ en a un autre affez femblable au mil d'Europe, que l'on appelle Maffingo, dont l'épis eft bien plus gros \& mieux nourri, \& dont le grain a un goutr \& une odeur fort agréable. On remarque pourtant qu'il donne la colique à ceux qui n'y font pas accoûtumez, parce qu'il renferme trop de fubftance, \& qu'il eft par confequent trop difficile a digerer. Mais eet inconve-
pout nuel Iear leur: macl Il Lun. gé d defo un : long que cet ces vent

L: féve eftin furé
voie me i
L
croil
ou t:
des E
cuife
ritur
done
pelle
defc

## de l'Ethiofie Occid. ${ }^{1 I} /$

 nientn'eft que pour les Européens ; car pour les Négres, lear exercice continuel \& violent de fauter \& de danfer, leur fait digérer toutes chofes. D'ailleurs on peut dire quils ont des eftomachs d'Autruches.Il y en a une autre efpece appellée Bled appelLuno, dont l'épi triangulaire eft charlé Luno. gé de grains plus perits, d'une couleur de fer, avec une pecire tache noire. C'eft un aliment tuès bon, \& qui foâtient long-tems ceux qui en ufent. 11 femble que la nature ait voulu pourvoir par cet endroit, au défaut de vivres dont ces pauvres gens manquent très fouvent.

La Neaffa eft une efpéce de perite féve, de couleur rougeâtre, que l'on eftime beatcoup, \& qui meriteroit affurément de lêtre, fi ces peuples avoient l'induftrie de la préparer comme il faur.

- L'Ouvando efpece de perit pois qui croiffent en arbuftes qui durent deux ou troisans, qui fleurit \& qui porte des fruitsen toute faifon. Ils fons bons; cuifentaifément, c'eft une bonne nourxiture. Nous en avons en Amerique, dontle pied dure fept ans: on les appelle poids de fept ans. J'en ai fait la defcription dans mon Voyage des thes.

Incuba, L'Incuba eft une épece de petit pois, autre efpe- de couleur blanche, $\& \%$ affez difficile a ce. de pois cuire; parce qu'ils font fort durs. Ces fruits viennent fous terre dans une efpece de bourfe. Jen ai parlé dans le voyage de Guinée fous le nom de pois d'Angolle. La fleur de cette plante eft jaune ; elle a l'odeur de la violette. Ces pois étant bien cuits, ne laiffear pas d'être bons, \& d'avoir bon gout : on dit même qu'ils font amis de l'efto. mach.

Noifettes appellées Neuban.

Neanza, ou féve du Bréfil.

Les Neuban zamputo reffembleit beaucoup à nos noifertes fauvages, pour la figure \& pour le goutr. Ils fe fementaifément, viennent, pour ainfi dire, fans culture, produifent beaucoup ; \& par cet endroit les Negres les eftiment infiniment. C'eft dans le Royaume de Congo, la nourriture la plus ordinaire des peuples.

La Neanza, que l'on appelle communément féve du Brefil, (apparemment parce que les Portugais lont ap* porté de ce pays, ) dégenere en Aftique. Il s'en faut bien que ces féves 7 foient auffi tendres \& d'auffi bon goût. Auffiles Negres en fement tres-peu; il n'y a que les curieux, dont le nombre eft très-petit, qui en mettent vingecing outrente en terre. de couleur de feu. C'eft de tous les lé- Saralin apgumes celui dont les Negres fement pellé Candavantage, parce qu'ils le trouvent gulaiu. meilleur ; pendant que les Européens préferent le farafin or dinaire. Il y a par tout diverfité de goûts, \&\& on n'en doit pas difputer.

Toures ces femences fe jettent en terre deux fois l'année ; fçavoir, au mois de Septembre, \& en celui de Janvier. Dès que la premiere récolte eft faite, on feme pour la feconde, qui fe fait au mois de Mai. Il n'y a que le farafin ordinaire qui ne fe feme qu'une fois, dans le mois d'OCtobre. Eft-ce negligence ? Eft-ce que le Negres ne l'aiment pas tant que les auttes? Ce feroit à cux à nous le dire.

Le défaut de courage \& d'induftrie, eft caufe que les Noirs ne foumetrent point au joug les animaux domeftiques quills ont en grand nombre \&e de differentes efpéces, qui y font propres; \& qui laboureroient leurs teries bien mieux que leurs femmes ne le font avec leurs hoiies. Il arriveroit de là qu'ils auroient des grains en abondance, \& qu'ils ne feroient plus fajets à ces difertes affreufes qui en font mourir un grand nombre. Car quel travail

115 ResiAtion
peut on efperer d'un fexe foible $\&<$ délicat, qui eft toûjours chargé d'élever des enfans, \& de tout l'embarras du ménage?

Il femble que les Noirs ayent pris la charge de venger tous les autres hommes, du peu de fervice que les femmes leur rendent. Je fçais que les fauvages de l'Amerique en ufent à peu près de même : il y a pourtant de la difference. Les gros travaux font pour les hommes, ils ne laiffent aux femmes, que ceux qui conviennent à la foibleffe de leur fexe. Les Noirs de ces trois Roy aumes lear laiffent la charge toute entiere. On voit avec compaffion ces foibles créatures avec un enfant attaché for leur dos, labourer les terres, les enfemencer, faire les récoltes, couper le bois, aller chercher l'eau, faire la cuifine ; en un mot, faire tout ce qui eft neceffaire dans une maifon: pendant que les hommes fument, chantent , danfent, ou dorment, boivent ou mangent la plus grande partie da jour ou de la nuit. Oa voit ces pauvers femmes abbatues par la foibleffe, par la chalcur, \& fouvent par la faim, être obligíes de fe repofer \& de fe coucher par terre, dès qu'elles ont donné qua* tre ou cing coups de hoües ; aufí les
enten refrai C'clJe femm enfan
de l'Ethionie Occid. Ifó

R Ien ne fait mieux connoitre la difference infinie du climat de ces trois Royaumes avec notre Europe, que les arbres, les fruits, les plantes, les herbes, $\&$ les fleurs qu'il produit. - A l'exception de quelques arbres que les Portugais y ont apportez, quils ont cultivez avec beaucoup de peine, \& qui fe font enfuite provignez dans pluliears endroits; tout le refte $y$ eft different: on n'y remarque rien, aucune reffemblance.

La plus grande partie des arbres de ces pays font ftériles, \& ne font point ornez de fleurs. Tout ce qu'ils ont de bon, c'eft d'être verds toute l'année; on ne les voit jamais entierement dépouillez de leurs feuilles. La faifon fe-

Il y a nombre d'arbres qui fe char-
che le, faire pou mais gent de fruits; mais ce font des fruits inutils aux hommes \& aux bêres : du moins jufqu'à prefent n'en a.t'on fait aucun ufage. Peut êrre trouveroit on à les employer utilement, fi quelque Botanitte habile vouloit fe donner la peine de les examiner. Il y en a d'autres, dont le tronc, l'écorce, les feuilles, \& les fruits, fervent a des maladies. Nous en parlerons à mefure que l'occafion s'en préfentera.

Tout le monde fçair qu'il y a des palmiers de toutes efpeces. Celles qu'on nomme Zoffo, Cola, Illanda, \& Mulemba, font plus communes dans le Royaume de Congo, que dans les autres pays où les autres efpeces fe trouvent en quantité.
Alicondo.
L'Alicondo que les Noirs appellent auffi Bondo, eft une arbre d'une grandeur \& d'une groffeur démefurée. Il n'eft pas rare d'en trouver que dix perfonnes ne peuvent embraffer. C'eft un proverbe rega dans le pays, que cet arbren'eft bon que pour tuer les hommes \& les bêces. Il fe pourrit \& fe fe
dèg uillles che fort aifément, \& devient fi fragile, que le moindre vent fuffit pour le faire tomber tout d'un coup. C'eft pour cela que les Noirs ne bâtiffent jamais leurs cafes au pied, ni aux environs de cet arbre dangereux. Ses fruits ne le font pas moins: ils font proportionnez à la groffeur de l'arbre qui les porte. On en voit de plus gros que nos plus groffes citrouilles, qui fe détachent aifément des branches, \& qui tueroient ou blefferoient dangereufement ceuxqui fe trouveroient deffous.

Cet arbre pourtant, quoique dangercux, n'eft pas tout-ì-fait inutile; il a d'affez bonnes qualitez qui le font eftimer. Son écorce macérée \& battue, donne de gros fil, dont on fait des cordes excellentes, \& de longue durée. On en fait auffi de groffe toile a facs, \& une certaine étoffe groffiere dont les pauvres gens fe couvrent. Les Portugais en font de lamêcheà moufquer.

L'écorce de fon fruit eft ligneufe \& fort dure. Elle renferme une pulpe qui fe féche aifément, \& fe réduit en une farine infipide, qui n'eft pas une mauvaife nourriture dans le befoin. L'écorce fert à faire des vafes pour differens ufages, comme nos groffes calebaces de l'Amerique. L'eaus'y confer-

Tome I.
ban matique fort agréable. Les feuilles de cor Yarbre fe mangent en tems de diferte, qui \& les cendres du bois, font un favon rrès bon.

On fait de fon écorce une forte de toile ou d'étoffe plus eftimée que $\mathrm{h}^{2}$ premiere. On enleve pour cet effer $l_{a}$ premiere écorce qui eft roûjours plus rude, \&on prend la feconde qui eft pour l'ordinaire, d'un bon doige d'ćpaiffeur. On la fait macérer dans l'eau pendant quelques jours ; aprés qu'on Pen a retiréé \& qu'onl'a fait féche, ron la bat avec des barres de fer \& de groffes maffes de bois dar, jufqu'z̀ ce qu'elle devienne maniable; \& alors elle paroit comme une piece de groffe roile, qui, quoique rude \& daffez peu de durée, ne laiffe pas de fervir à couvrir la nudité des Négres, quien attachent un morçeau devant; \& un derriere, qui leur pendent depuis les reins jufqu'aux genoux.

LInfanda eft un arbre fterile. Ses feuilles font femblables à celles de notre Laurier. On enleve fon écorce comme celle du précedent, \& on en Arbre ap. fait cerraines éroffes fort eftimées des pellélnfan- gens de diftination, \& merte cttinees des Rois,
di Uhige de qui s'en font faire des manteaux \&o des
nes litć.
$\mathrm{C}^{\prime} \mathrm{c}$ leur lief. so il beau nous Il baye ploy qua qu'o racin
de m La de lo fang chute La 1'Iffa Ses Lauri. du fill ćtoffe IInfar Il 1 fon tro
be x'Ethiopiz Oceib. iz bandelettes, dont ils fe ccignent le fondeoret. corps. Il n'y a pas jufqu'aux femmes, qui ornent ces bandelettes de certaines figures qui marquent leur qualilité. Elles les appellent Chitundo. C'eft pour elles un ornement, qui, \& leur avis, leur donne beaucoup de relief. Ces mêmes écorces fervent encore i faire des mêches de moufquet, beaucoup meilleures que celles dont nous avons parlé ci-devant.

Il fort de la cîme de cet arbre, des bayes remplies d'un gros fil, qui fe ployent aifément, \&\& qui croiffent juf. qu'a terre; fi on fait des trous, \& qu'on les introduife, elles prennent sacine ; \& produifent d'autres arbres de même efpece,

La décoction de ces fils eft un remede louverain pour ceux qui ont da fang meustri ou extravafé par quelque chute ou par quelque coup violent.

- La Mulemba reflemble beaticoup à

I'Infanda. Cet arbre eft tôtjours verd. Ses feuilles font femblables à notre Iaurier-Royal. On tire de fon écorce du fil dont on fait des toiles $\& \leftarrow$ des

Malemba.

Ses wages. étoffes bien plus belles que celles de BInfanda.

Il fort des entailles que lon fait $\boldsymbol{z}$ fon trone, tune gomme extrêmemear
blanche, quifert de gla pour prendre les oy feaux.
Arbres apLes bords de la Coanza \&e de la pellezMan- Danda, font couverts d'arbres appelgles. loz Mangles, qui font d'épaiffes forêts. Ces arbres aiment les lieux aquatiques \& marécageux, \&les bords des rivieres, \&e méme de la mer. On en voit de fort grands, qui font très-propres pour les bâtimens. Il fort des grofles branches, des filamens; qui tombant à terre, y prennent racine d'eux-mêmes, \& font de nouveaux arbres; de maniere qu'un feul tronc, peut avec le tems, devenir le pere d'une forêt entiere. Nous avons parlé fi amplemerit des Mangles dans le Voyage des Ifles de I'Ameriquie, que je prie le Lecteur d'y avoir recours.
Une Princeffe du Sarig Royal de Portugal a qui on faifoit la defcription des arbres de ce pays, ne putt s'empêcher de dire, qu'une terrequi produit des arbres de certe efpece, ne lui paroiffoit pas être tune terre de verité, ni un climat propre à donner des femmes fort chaftes. Je rapporte ce jugement par refped pour la perfonne qui l'a porté, fans prêtendre Pappuyer ou le contredire.
Arbres Al . On trouve dans ces Royaumes quan.
citć
d'A1
feuil
Noy
de 8
tron.
elle
fe d
de $l=$ qu'il un ce L' prod
citro
ferm
de nc
d'un
lens
Noir
cela.
trem:
ne un
peuf Le des c affez peu p. Etant odora fortifin Le

## de l'Ethiopil Occid. i2

 cité d'arbres à qui on a donné le nom mefica. feuilles reffemblent a celles de nos Noyers. On en tire une gomme chaude \& médecinale, en railladant leur méme trone, qui porte le nom de larbre : nom, elle eft blanche d'abord \& molle, \& fe durcit enfuite. Ils portent un fruit de la groffeur d'une olive. Le noyau qu'il renferme, fert aux Noirs à jouer à un certain jeu qu'ils appellentIngurva. L'arbre Colleva eft fort grand : il produit un fruit affez femblable a nos citrons, mais bien plus gros; qui ren- pellé Colferme de pecits noyaux de la groffeur leva. de nos noifetres, de couleur de feu, d'un goût fort amer ; qui font excellens pour fortifier leftomach. Les Noirs en mangent quantité à caufe de cela. Leur méthode eft de les mettre tremper dans l'eau, à laquelle il donne un gout agréable, \& qui corrige un peu fa trop grande amertume.Le Zaffo eft un arbre de la grandeur Le Zzffo. des chênes d'Italie. Il produit un fruit affez femblableaux prûnes, quoiqu'un peu plus gros, \&e de couleur de fea. Etant euit dans la braife il devient odorant, aromatique, très-délicat, il fortifie le cerveau.

Le Caffanévo eft toûjours verd.

126 RELATTON
Le caf- Ses feuilles reffemblent a colles did fanćro. Laurier. On en tire une raifine d'une odeur fort agréable. Ses fruits fonz comme des pommes d'api. Les Noirs en expriment une liqueur que fon aigreur rend peu agreable ; cependant elle eft exceliente dans les fluxions \& les cathares : \& on affure que cenx qui ufent ordinairement de ce fruit, ne font point fujets ì certaines maladies du pays, qui produifent des ulceres par tour le corps. Au lieu de fleurs, il pouffe dehors une certaine matiere on gomme jaune, quí étant rôtie au feu, fe mange avec plaifir; au lien quefion la mange crue, c'eft un poifon pour l'eftomach. En effet, elle eft fi cauftique, que fielle touche la chair nue, elle y engendre de puftules, \&e y fait des playes.

Le Gegero eft un arbre fort \& viLe Gegero. goureux ; il porte des fruits de la forme \& de la couleur des oranges mûres, mais un peu plus longs. Ils font excellens; on en tire une liqueur agréable au goût, \& très-bonne pour leftomach.

L'arbre appellé Purgera, ne vient Le Purge- pae plus grand que nos Noifertiers. 12. On tire de fon fruit une huile qui enare dans bien des médicamens, sequi dtant employée dans les lampes, rend une odeur très-agréable.

Il y a plufieurs efpeces de Palmiers. Des PalMon Auteur fe renferme dans la del-miers. eription de huit efpeces feulement.
La premiere \& la plas ordinaire, produit des fruits approchans de nos epremiere pommes de pin, qui font pleins de palmiers. glandules comme nos noilertes on comme les noix de galles du Levant. Elles font brunes ou noires quand elles ne font pas mures: elles changent de couleur en mûrifinnt, \& deviennent enfin d'une couleur de jaune doré. On en tire une huile excellente pour la cuifine, qui fe fige comme du beure.

La fleur de cer arbre nait à fon fommet. On tire de ce même endroit, comme nous lavons dit dans notre Relation du Seriegal, une liqueur qui tient lieu de vin dans le pays : mais elle dure peu dans cer état ; en trois ou quatre jours elle fe change en vinaigre.

Il nait autour du tronc une matiere molie \& déliée comme de la houate dont on fait des orcillers pour les grands Seigneurs. Les Giagues s'en fervent pour guérir des bleffures confiderables, fans faire autre chofe, que ऐappliquer deffus arec une bande; at

128

## Reintion

peu près comme nous appliquons la toile d'araignée pour des coupures legeres. Car le fang eft un baume excellent qui fuffit tout feul pour fermer une playe, quand on a eu foin de rapprocher les lévres \&\& de les tenir en cet état, par une bande legerement ferrée.

Les feuilles de ce palmier étant trèsgrandes\& fortesfervent à couvrir leurs maifons, \& durent affez long-tems.

On feroit de très-bonnes planches avec le trone, fi les Noirs avoient l'induftrie de le fcier. De forte que cet arbre a tant d'uxilitées, qu'affurement ilne doit porter envie à aucun autre.

Scconde efpece de Palmiers, leMatomé.

La feconde efpece de Palmiers, s'appelle Matomé. Elle n'eft pas haute : elle fe plait dans les lieux maricageux. Ontire decet arbre, par le moyen d'une fente qu'on y fait avec un fer; on en tire, dis-je, une liqueur rafraichiffante, ou, fi l'on veut, une eau affez agréable, quoiqu'elle n'approche pas de la bonté du précedent. Les feuilles de ce Palmier font d'une longueur extraordinaire : on en voit communément d'auffi longues qu'une pique. Les Noirs fe fervent du milieu de ces feuilles, pour faire les chevrons de leurs cafes ; \& pour faire des échelles de trente ou quarante échelons?
 duit l'ufage. Its s'en fervent comme Nous donon fe fert des Bambons dans les Indes nons dansha Orientales, pour porter les perfonnes figure troide confidération dans des hamacs, qui eft la voiture ordinaire du pays; par- gure de oe qu'ils font lians, \& qu'ils deviennent très-legers lorfqu'lls font fees.

Le pied de ce même arbre produit une groffe branche, que l'on appelle Regime aux Illes de P'Ámerique, toute chargée de fruits en maniere de gros pignons d'Inde ; dont l'écorce eft brune \& polie naturellement, \& fi forte, qu'on en fait des tabatieres \& autres petits vafes très-propres.
La troifiéme efpece eft le Palmier Coccotier. Il vient dans tous les pays bien chauds, en Amérique, en Affe,

Troifić me elpece, le Cocio. tier. comme en Afrique ; \& pourvû qu'on air foin de l'arrofer quand il eft jeune, il croît à une très-grande hauteur. Ses fevilles, ou plûtôr fes branches, ont jufqu'à fix braffes de longeur, \&t plus de deux palmes de largeur. Elles font extrêmement délicates; il n'y a que le nerfou la côte du milies, qui air de la roideur \& de la force: auffi remar-que-t'on, que toutes ces feuilles, qui font comme des lanieres, fe meuvent at moindre fouffle de vent, comme

130 RELATION les extrêmités des rofeaux. L'écorce

1 a fin e dutronc n'eft point noueufe ni raboteufe comme celles des autres Palmiers, où l'on remarque les veftiges des feuilles qui en font tombées. Il eft pourtant vrai que l'on voic autour dutrone certaines lignes qui one un pea de faillie, comme il en paroit dans tous les arbres qui ont reçû quelque taillade. Le fruit, que Pon appelle Coco, eft
Deferip-eftimé: il nait à la cime de larbre, tinn des au-deffous des feulles, \& pend en Cocus. graopes ou régimes, au nombre de trois, quatre, \&\& même cinq regimes, toutes chargées de 25 . à zo.fruits de le groffeur d'un mélon médiocre.

Ce fruit eft enveloppé d'une écorce de deux doiges d'épaiffeur, compofée de gros fils qui fe coupent aifément au couteau . converts d'une pean verte \&-lice; au centre de laquelle on troave le fruit, de figure ronde \& ovalle plas pointuë à une extrêmité qu'à Pautre d'une matiere ligneufe, dure \&\& caflante ; qui étant jeune, eft plein d'une liqueur blanchâtre de bonne odeur, agréable au gout , fort rafraichiffante, \& très-propre pour les malades dans l'ardeur de la fiévre. Ce lait fe caille peu à peu, \& s'attache au parois de la coque; \& fe change iे

## di le'Ethiorte Occtd. hri

 La fin en une matiere blanchâtre affez ferme, d'an goût de noiferte ou d'ak mande, qui eft très-faine, \& que lon mange avec plaifir.La coque lér à plufieurs ufages. On ha taile de maniere, qu'on en fait des coupes à boire \& a prendre le chocohat. Elle eff de couleur buine avec de petites lignes \& des points d'un blanc fale, qui font un fort bon effer. Ces vales le poliffent bien dedans \& dehors, \& font fort propres. Les perfonnes délicates accommodent le lait ou la matiere qui en réfulre quand le fruit n'eft pas encore tout-̇े-faitr mûr, avec du fucre \& des aromares, \& en font un manger très-délicieux. On connoît les taffes de Coco par tout le monde.

La quatriéme efpece de Palmier off le Tamara, Elle produit des dattes ex- elpece de cellentes, Ses feuilles ne font pas fi Palmieslongues que celles des Palmiers précedens ; elles font auffi plus pointues. On en pourroit tirer du vin, \&\& même de la gomme ; mais cela nuiroit aus fruits. D'ailleurs les Negres n'ont pas cet ufage \& on perdroic fon tems a les y vouloir engager.
La cinquiéme épece fe nomane Ma- Matobx, , toba. On en kire un vih agréable au paifer les douleurs de la fiérre \&e de la diffenterie. Les Indiens l'appellent coco des Maldives ; comme silln'y avoit que ces Ifles qui en produifffent, \&en cela ils fe trompent.
sirieme efpece.

La fixiéme efpece n'a point de nom propre : on ne la connoît que fous celui de petit palmier; il eft en effet plus petit que tous les autres. On en tire une liqueur mal-faine, mais dont les Negres ne laiffent pas de s'accommoder ; parce que leurs eftomachs accoûtumez à toutes fortes d'immondices les plus indigeftes, di érent tour fans peine. Ce que cette efpece a de meilleur, font fes feuilles; qui étant macérées \& battués, donnent un fil plus doux que le chanyre, dont on fait de fort belles toiles. Cela le fait

1
nomm d'imp les. On Coce: grofle qu'il r lente quand On en fedon fubtaı en fait On pe me, c d'Inde La celle Cong nature qu'en
Les ce pleine: autres fruit.
ture a d'un fi en que \& don fainéa reursis
de l'Ethiopie Occid. nommer en quelques endroits Palmier d'Impulci, c'elt-i-dire, palmier d̀ toiles.

On a nommé la feptiéme efpece, Coccata. Elle produir un fruit de la coptieme groffeur d'un bon melon. La fubftance effecce. qu'il renferme, eft une boiffon excellente , \& une très-bonne nourriture, quand elle eft congelée \& affermie. On en tire de l'huile, \& quand on veut fe donner lapeine d'accommoder cette fubßance blanche avec du fucre, on en fait une efpece de gelée excellente. On peut affurer que ce fruit eft le même, ou qu'il differe très-peu des noix d'Inde.

La huitiéme efpece, eft proprement palmier de celle que l'on appelle le Palmier de congo, Congo, \& avec raifon : car il crôtt huitiéme naturellement dans ce Royzume, plus efpece, qu'en aucun autre lieu du monde. Les campagnes \& les forêts en font pleines. Il eft auffi bon que toutes les autres efpeces, \& porte bien plus de fruit. Il femble que 1 'Aureur de la Na ture ait pourví ce pays de cet arbre d'un fi grand rapport, pour réparer feconde fio la en quelque maniere la ferilité du pays, gure. \& donner de quoi vivre à ces peuples fainćans, toûjours expofé aux horreurs de la famine. Ils en tirent une li-

134 Reintion
quear, quils eftiment autant que le
So fue vinl'eft en Europe. Ceux qui en veufeu, lent avoir, font le foir fur le tard, pluvres fieurs incifions ì l'corce de l'arbre,
aller
\& y ajuftent des feuilles en maniere d'antonnoirs ? par le moyen defquelpour tres les la liqueur qui fort de l'arbre, tombe dans des vafes que l'on a difpofé pour la recevoir ; \& on-les rrouvo pleins le matin Cette liqueur eft commie un laic, doux, piquant, \&ragréable, quoique bien ćloigne des qualitez du vin. Il ne conferve fa bonté que deux ou trois jours au plus $s$ après quoi il fe corrompt \& devient du vinaigre. Il porte tellement à la tête, qu'il faut l'avoir bonne, pour en foâtenir un bocal, c'eft-d-dire, une pinte: ou environ, fans être étourdi ou Five.
Lorfqu'on ne fe met pas en peine de tirer du vin, \& que fans incifer Parbre, on y laiffe toute la liqueur; il naît a la racine des feuilles, des fruits fi gros, qu'un feul fuffit pour charger in homme bien robufte : leur peau eft tonte parfemée de pointes: comme des épines. Cette enveloppe renferme de petits fruits comme nos châtrignes mondées, dont ils ne different que très-peu pour la couleur, In fubftance, \&e le goûr. Erant rôtis aa feu, ils fervent de nourriture aux pauvres gens, quin'ont que la peine den aller chercher dans les bois: ileft vrai pourtant que c'eft une nourrirure de très peu de fubftance, qui n'eft propre qu'à chaffer un peu la faim.

On les mer bouillir a force de feu on en tire une huile graffe, dont les Noirs fe fervent pour accommoder leurs vivres. Elle a une odeur d'acide, \& elle eft d'une qualité froide qui efk extraordinaire dansles huiles. Les Européens ne s'en fervent que pour leurs lampes, \& ne l'employent jamais dans leurs vivres, comme font les Noirs, à qui tout eft bon. Ces fruits ont un noyau, que l'on écrafe, \&e dont on tire ane huile plas pure que de la pulpe, qui fait une lumiere bien plus claire, dont l'ardeur eft agréable, \& qui n'offenfe ni la tếre nila vûe.

On fe fert auffi des feuilles pour couvrir les maifons; elles durent moins que les autres : mais étane macérées \& pilées, elles font bonnes pour faire des cordes \& auties ouvrages de cette nacure. Leur ufage principal eft pour faire des paniers, des hottes, \& des nattes.

Quand on veut tirer du yin, on fon en faute, pour ainfi dire, aux yeux.
Bananier, Le Bananier, que les peuples d'Anautre efpegolle \& de Congo appellent Maoncede Palmicr.

Voyez la ment, \& leur fait exciter un doux troifieme figure. murmure, qui provoque au fommeil cenx qui repofent à leur ombre. Du centre des feuilles, fortent un ou deux rameaux chargés de cinq à fix cens fruits longs \& gros comme le bras d'un homme, attachez le long durameau, comme les grains de raifin à leur grappe. Il eft vrai que toutes ces plantes ne portent pas un fi grand nombre de fruits, ni de cette taille. On doit cueillir le ramean entier avant qu'il foit tout à fait mût : on le pend au plancher, où les fruirs mûriffent
 fucceffivement ; \& font beaucoup meilleurs, que s'ils éroient mûris fut le pied. On prétend que ce fruit oft froid: c'eft pour cela que les Européens le mangent avec du fucre quand il eft grand, \&quavec du fel quand il eft petit. On leve fa peau comme aux figues \& aux oranges ; \& on fe fert des feuilles feches pour faire de la filaffe, qui eft bonne pour calfater les fentes des murailles \& des vaiffeaux.

L'A vaffaffe eft un arbre de moyenne grandeur : il porte des fruits de la groffeur de nos noix ordinaires, qui font bonhes, \& qui ont un goût approchant de celui des fraifes.

Le Mololo eft un arbriffeau qui n'a que trois ou quatre pieds de hauteur. Son fruit approche beaucoup du citron. Il eft jaune, doré quand il eft mûr: : il eft agréable à la vûe, d'une bonne odeur, d'un goût charmant; bon à l'eftomach, \& très-délicat. Les femences qu'il renferme, font noires.

Les fruits appellez Mambocha, Manbocha. viennent à un arbriffeau, de la grandeur du précedent. Ils font d'une couleur jaune-pâle, \&\& approchent beaucoup de l'orange, pour la figure. Leur peau eft un peu dure ; \& leur pulpe a de la confiftence \& de la fermeté. Il y.

EaMobula.
${ }^{5} 8$ en a de deax fortes. L'ufage des pluş grands porteà la tête, \&e eft mal-fain par cer endroit. Il ne fera pas fort recherché en France, où les vapeurs font devenuës fi communes : les perits font fains, d'un goît exquis, \&d'une fubftance très-nourriffante.

La Mobulla porte fes fruits an pied de fes feuilles, comme nos figuiers ; ils font aromatiques, de bonne odeur, \& fort fains.
Ta Moc- La Mucchia vient auffi grande que les chênes en Europe. Ses fruits ne font pas plus gros qu'une perite pomme, d'un jaune doré: fon goût, qui'eft un peu piquant, ne laiffe pas d'étre agrénoble, \& fort fain.
Ie Goya- Le Goyavier n'eft pas plas grand vier. que nos pruniers. Son fruit eft de la - groffeur d une orange ordinaire, \& de la même couleur quand il eft mûr. Je lai décrit amplement dans mon Vornge des Ifer ; auquel je pric le Lecteur d'avoir recours, puifqu'ileft le même en Afrique , comme a l'Amerique, d'où il y a a pparence que les Portugais l'onv apporté.

Figue d'cnfer.

Le Capano, qu'on appelle auffi figue d'enfer, produit un fruit dont on exprime une huile quieft bonne à brût ler, \& qui entre dans la compofition

## de l'Ethiopir Occid.

 tesemplâtres, auffi-bien que fes feuilles. Les Négres fe fervent de la cendre pout fe netroyer le corps. Il y a deux fortes de Conde ou de Deux ef. Comte. Je ne fçais qui a décoré ces peces de arbres de ce titre : il faut que ce foit Jes Portugais, qui ne font pas chiches de qualites. Onen trouve auffi aifément dans ces trois Royaumes, qu'il eft difficile, ou plârôr impoffible, d'en trouver autre part.La premiere efpece pouffe toutes fes Comede de branches à fon fommet, \& les tient tout- la premicro jours droites, \& fes fruits font attachez $z$ efp.ce. 2 la naiffance des branches. Ses fleurs reffemblent 1 des rofes avortées: elles ne laiffent pas d'avoir de la beauté \&e voycz la: de l'odeur. Ses fruits font de la grof- quazniemic feur d'une pomme de pin, mal faits, figure. pleins de boffes. On diroit que c'eß une groffe main d'homme fermée. Son t́corce eft de couleur de cendre, affez tendre. Elle renferme une fubftance qui tient le milieu entre les chofes liquides $\&<$ celles qui ont de la confiftence, à peu près comme le fromage mol. Elle eft blanche comme le lait, \& fe fond dans la bouche, comme un lait d'ämende congelé : elle a une odeur agréable. Elle eft excellente pour lef tomach, \& rafraîchit parfaitement
bien les vifceres. Ses pepins font noirs bres d'italie. On eftime qu'ils font auffi rafraichiffans que ces femences qu'on dit être froides.
Comte Le Comre de la feconde efpece rieft de la fecon- point inferieur à celuy de la premiere. de effece.

Ses fruits pendent à fon trone \& $\&$ à celui de la plus groffe branche : leur écorce eft verte \& unic, on n'y remar ${ }^{\prime}$ que que certains compartimens peu enfoncés, qui le font reffembler à une pomme de pin. Sa fubftance r'eft pas tout $亠$ fait fi blanche ni fi molle, que celle de la premiere efpece, mais elle la furpaffe en odeur \& en délicateffe. Le feul défaut qu'a ce fruit, c'eft de ne fe pas conferver long-tems. C'eft une fuite de fa délicateffe.
Niceffo.
Les Peuples d'Angolle appellent Maongio-Acamburi, le fruit qu'on nomme dans les deux aurres Royaumes Niceffo. L'arbre ou la plante qui le porte, n'a pas plus de quatre bral fes de houteur. La braffe dont fe fert mon Auteur pour mefurer, n'eft pas la braffe marine, qui a cinq pieds de Paris; mais la braffe de Bologne en Italie, qui n'a qu'environ un pied \& demi de Paris;ainfi cet arbre n'auroit qu'a fon compte fix pieds de hauteur. Il ne renferme jufgu'a deux cens fraits, dela figure à peu près de $n$ festens, \&s rons in pen alo pres de nos pecits ci- abondans, trons, un peu alongéss ay ant des côtes marquées, d'un gôtr fiexquis, qu'il n'y a point de fruit quien approche, non pas même les meilleurs melons d'Itafie.C'eft beaucoup dire. Il commence à fe charger de fiuits peu de mois après qu'il eft forti de terre, \& en porte toute lannée ; les produifant fucceffivement l'un après Plautre, étant tô̂jours chargé de fruits mîrs, d'aurres qui approchent de leur maturité, d'autres qui font verds, \& d'autres enfin qui ne font que paroître. Ce que ces fruits ont de merveilleux, c'eft ce Figure de qu'en les raillanten rouelles, des deux côtez unee rocelles, on y voit de Tar, qia une elpece de croix on de notre Redemprion que on le figne de notre Redemprion.
Les Efpagnols oules Portugais, qui Remargue ont la vûe plus perçante que les au- tu Tur. tres Européens établis dans l'Amérique, remarquent la même chofe dans los figues \&ciles bananes. Ils y voyerit même quelque chofe de plás que la fimple croix. Pour moi quí ai demeuré longues années dans les illes de l'Amétique, je n'ai pû apperceroir, même

## 442

Relation
avec llaide des Iunettes, ce que ces
cha Meflicurs croyent y voir fi diftinctement, fans aucun fecours étranger-
Mamao.
On doit plûtôt mettre le Mamao au nombre des plantes, que des arbres : il ne laiffe pas d'avoir des feuilles affez grandes. Ses fruits font attachez au tronc : ils font de la grofeur de nos groffes calebafles, ou de nos citrouilles. La fagenature n'a cu garde de les placer aux branches, il les auroient rompues par leur pefanteur. Je crois que ce font quelques efpeces de calebaffes dont la pulpe eft infipide, \& que les pauyres gens ne laiffent pas
Ananas. de manger, après les avoir bien chargées de fel \& du poivre du pays.

L'Ananas eft, felon mon Auteur, une efpece de Semper vivum qui croît \&c qui fe multiplie de lui-même dans tous les lienx, même les plus défercs. Tout le monde connôti ce fruit, \& /a plante qui le produit. D'ailleurs, j'en ai parlé amplement dans mon Voyage des Ifles, je ne vourrois que repeter ici ce que $j$ 'en aì dit. Je me contenterai done de rapporter ce que mon Auteur dit de celui qui croít dans ces trois Royaumes. Il affure que cette plante croit toûjours jufqu'a la hauteur de cinq palmes, qu'elle eft roûjours
ver en
Pol acic rou cou pri acc: té c trol reu I ce nor une fien men Mar que cour L trois citre bres trou pres \& er gene bons fil,$\varepsilon$ Cap
be l'Ethiopie Occid. 145 chargée de fruits, dont les uns font vers, les autres demi muts, les autres en parfaite maturité. Il dit que les Portugais corrigent la trop grande acidité de ce fruit, en le coupant en rouelles, \& les laiffant quelque tems couvertes de fel ; il ajoûte qu'il a exprimé de ce fruit une liqueur quil a accommodé avec du fuere qu'il a porté dans des lienx où ces fruits ne fe trouvoient point, qui lui a feryi ì faire une boiffon auffi faine qu'agréable. Les Portugais appellent Battata, Battata, ou ce qu'on connoît en Amérique fous le Pafate. nom de pafare. C'eft une racine ou une pomme de terre, dont il y a plufieurs efpéces: J'en ai parlé fi amplement, auffi-bien que du Manioc on Mandioca dans mon Voyage des Ifles, que je prie le Letteur d'y avoir recours.

- Les Portugais ont porté dans ces trois Royaumes, des orangers; des citroniers, des cédres, \& autres arbres, qui n'y éroient point, \& qui ont trouvé le terrein \& le climat fí propres, qu'il y en a à prefent par tout, \& en quantité, Bien loin d'avoir dé, generé, on prétend qu'ils y font aufi bons, pour le moins, que dans le Bréfil, \& dans les Illes de Madere, \&e du Cap verd.

144
Vignes. Les vignes qu'on y a porté des Ifles Canaries \& de Madere y portent du fruit deux fois chaque année. Il eft vrai que faure de foin, elles fe chargent de pampres plus que de grappes, à proportion de ce qu'elles en devroient avoir, \& que les raifins ne viennent jamais à une entiere maturiré, au lieu que celles que les Capucins cultivent dans leurs jardins, \& dont ils font des treilles \& des berceaux, rapporteat du fruit excellent, $\& \subset$ en quantité.

On doir croire que la raifon qui a empêché les Portugais de faire cultiver les vignes comme il faut dans leurs conquêtes ; eft que le commerce des vins qu'ils y font, en fouffriroit beaucoup : \& cette raifon d'interêt l'emporte infiniment fur ce qu'on pourroit s'imaginer, qu'ils n'ont pas jugé à propos d'introduire la fource d'une liqueur qui entretiendroit : \& qui augmenteroit le penchant que les Noirs ontà l'yvrognerie.

Ily a une infinité d'arbres \&\& d'arbuftes, que l'on peut regarder comme aromatiques, c'efl-à dire, pour avoir de lodeur, foir bonne ou mauvaife: car c'elt en ce fens génerique, que j’en dirai ici quelque chofe. Par exemple: il y en a un qui a l'odeur de l'ail', \&\& dont
dor de

DE L'ETHIOPIE OCCID: 145 dont tout le monde fe fert à la place de cette plante.
Le Dondo a tellement Podeur, le goût, \& les autres qualités de la canelle, qu'on le peut fubftituer hardiment à la place de ce précieux aromate.
Linnquoffo s'attache comme le farInquoffo: mant aux arbres \& aux plantes dont il fe trouve voifin. It porte quantité de pecites grappes toutes chargies de petits grains de la groffeur de la Coriande; qui ont la force, l'odeur, \& le goût du poivre, bien plus excellemment que la Maniguette de Guinée. Ils font fi chauds, que fix ou fept grains fone plus d'effer, que le double du meilleur poivre. On s'en fert avec fuccès dans les remedes, \&e pour la cuifine.
Il y a par tour une infinité de plantes, d'arbriffeaux, \& d'arbres, qui donnent des gommes, des refines, \& des huiles de differentes odeurs les plus aromatiques. Combien de fruits, de bayes, de glandules, \& d'autres productions de la nature tout-̀े-fait inconnues dans les autres parties du monde, \& qui fe trouvent fans peine dans ces trois Royaumes, qui $y$ naiffenit, pour ainfidire, fous les yeux \& Tome $I$.
fous la main, que lon voit répandues dans les campagnes, qui épaififfent les forêts? Ce feroit-lì, que d'habiles Botaniftes trouveroient d'amples recoles ì faire, \& fans peine : les odeurs qu'elles répandent lesiconduiroient, comme par la main, aux lieux où elles font. On en trouve de fi mauvaifes, qu'elles font veritablement des poifons pour les bêtes comme pour les hommes.
Liquivri. Le Liquivri eft un arbufte d'environ trois pieds de hauteur. Ses feuilles font comme celles de Phyffope : elles font aftringentes, confortatives \&c fpecifiques pour une maladie appellée Chiongo, dont nous parlerons dans la fuite.

Les Patates, les Ignames, la Tamba, \& quantité d'aurres qui ne paroiffent que comme des bâtons noueux, fe mêlent avec la farine de Mais \&c de Sarafin, \& fervent ì faire des gâteaux qui font agréables. On les fait rôtir Cous la braife, \& on les mange avec le fucre, le jus d'orange \& de citron.

Generalement parlant, toutes les herbes qui croiffent naturellement dans ces Royaumes, font tout à fait differentes de celles d'Europe.

On y trouve pourtant de la Payy

## de i'Etriopiz Occid. 147

 lacia, du Polipode, de la poirée, de Herbes de lofeille, des choux, de la laitüe, \& plogicurs autres herbes, que les Européens $y$ ' 'fececes. ont portées; \& qui y vienneat fort bien, \& fans peine. Il eft vrai que leurs graines dégenerent d la fin, \& qu'on ett dans l'obligation de les renouveller. Les citrouilles y viennent fí prodigieufement gruffes, qu'on en a vû que deux forts Noirs avoient de la peine à porter. Les femences de raves venuies d'Europe en produifent la premiere année d'auffigroffes que le bras; mais elles dégenerent peu à peu, \& perdent leur bonté \& leur groffeur. Le grain que Pon appelle communément fromenten Europe, y érant femé, $y$ vient trés-bien, en paille \&en épistrès -longs, máis vuides. Les pailles font fi hautes, qu'elles cachent un homme ̀̀ cheval.J'ai remarqué la même chofe aux Ines de l'Amerique, \& j'ai eu foin diavertir que l'on trouve pourtant dans ces épis qui femblent vuides, quelques grains en très-petit nombre, qui érant femez, en produifent davantages \& que ces feconds produifent des épis gros, longs, \& extrêmement chargez de grains, gros, durs, \& pefans. La même chofe arriveroit dans
youloient fe donner ce foin. Peut-être ne le font-ils pas x pour ne pas nuire au commerce de farine quils y font, ou parce quils ufent aufli volontiers de la farine de Manioc, que nous

C Ju c'e ch ufons en Europe de celle de froment.
Les prai- Il faut avoir v̂̂ pour croire à quelle hauteur croiffent les herbes des prairies ! Eles croiffent par tout figrandes \& fi touffies, qu'elles couvrent les roures $\&$ les plus larges chemins; \& comme elles retiennent les eaux des pluyes, \& les rofées, c'eft une incommodité des plus grandes pour les voyageurs. En moins de rien ils fe trouvent tout mouillés depuis les pieds jufqu'a la tête. Les Noirs en fouffrent moins que les Blancs; parce qu'ćtant nuds, le moindre rayon de foleil les feche; au lieu que ceux qui font vêtus, n'ont pas cette commodité. D'ailleurs, ces eaux font très-malfaines : elles caufent à ceux qui n'ont pas des habits à changer auffi-tôt, des maladies très-dangereufes, \& fouvent mortelles.

Ces grandes herbes fervent de repaire à une iofinité de bêres carnaffieres, \& 2 des. ferpens très-dangereux. C'eft ordinairement dans le mois de Juin, qui eft l'Hyver de ces pays-là; c'eft-i-dire, le tems de la grande fechereffe, que les Noirs y mertent le feu. Les flammes chaffent ces bêres, on les voit fuir par troupes. Malheur aux voyageurs qui fe trouvent fur leur paffage : elles font alors comme enragées; elles fe jettent avec fureur fur tout ce qu'elles rencontrent: elles mettent en pieces les troupeaux d'animaux domeftiques; elles attaquent les hommes fans s'épouvanter de leur nombre \& fans craindre leurs armes: le plus fûr dans ces rencontres, c'eft de monter fur des arbres. Les Négres y font faits, \& y grimpent mieux que les chats : les Blancs ont foin de porter avec eux des échelles de cordes. Un Negre va promptement les attacher au haut du tronc; on y monte avec ce fecours, \&c on attend là que ces animaux foient paffez \& quills fo foient éloignez. Il eft vrai que les Negres próvoyent de deux ou trois lienes ces paffages ou fuites dangereufes des bêres, \& qu'il eft affez rare, quand ils veulent bien fervir les Blancs qu'ils conduifent ou qu'ils portent, qu'on מ'ait pas le tems de fe lauver.
Nous avons remarqué ci-devant,
${ }^{2} \mathrm{SO}$

## Relation

qu'il y a affez peu de curieux de feurs parmi les Européens qui demeurent dans ces pays Il contradent le peché originel des Noirs : ils deviennent, comme cux, id dolens \& parefleux, ou ils ne fongent qu’à leur commerce. Desfleurs. Cependant la natuire y produit des fleurs d'une firare beaute, que mon Auteur craint que ce quil en pourroit dire ne paflät pour des hy perboles, quand il affurera que ces fleurs naturelles, produites \& cultivées par la nature toute feule, font fans comparaifon, plus belles, \& d'un coloris plus varie \& plus vif, que tout ce qu'on yoit de plus beau dans ce genre en Europe! C'eft une feene charmante, de voir les campagnes émaillées de fleurs qui femblent difputer entre elles de la beauté. Il avoüe cependant qu'il leur manque une chofe effentielle ; ceft lodeur. Ce n'eft pas à dire qu'elles n'en ayent point : elles en ort comme en Europe, \& peutêtre plus; mais ceft que la chaleur exceffive la diffipe pendant le jour : il faut les voir le jour, \& les fentir pendane la nuit, ou avant que le foleil foit affez élevé far lhorifon, pour y avoir excité cette chaleur brâlante qui rarefie tout d'une fif prodigieufe ma- niere, que les odeurs les plas fortes, fe confondent' 'EC s' čvanouilient. On y a porté des rofes d'Europe \& Rofer. du Mexique ; elles y font vemies en perfection, mais il faut des peines \& des foins infinis pour les conferver, il faur les arrofer fans ceffe. Il en eft de même đa a allenin d'Europe. Celui de l'Amérique réuffit mícux. Il eff vrai, quavec le tems, il femble changer de nature : il ne produit plus des fleurs fepartes, mais des bouquets gros, \& garnis de plufieurs douzaincs de feurs, dont les uries fone d'ane blancheur à éblouiry, \& les autres dune couleur de feu de la plus grande vivacité.
Les fleurs naturelles da pays quilont Lys. plûes davantage à mon Auteur, font les lys. Les campagnes \& les forêts er font pleines: lear blanchour furpaffe celle de la neige ; \& ils rendent une odeur charmante, qui ne porte point avec violence dे la tête comme celle deslys d'Europe. On a donné le nom de tulippes de Perfe, à celles qui viennent naturellement en ces pays. Cesfleurs $y$ ont un coloris fivif \& fi varite, quill eft prefquimpoffible de les regarder fixement, fans être ébloui. Elles n'y croif-

Giiij
rent pas feules comme dans les aud tres pays, mais par Bouquets de dix ou douze enfemble; avec cet avantage encore, qu'elles répandent une odeur agreable, \& quelles durent long-tems.

Les tuberenfes font lì comme dans leur pays natal : elles $y$ viennent par bouquers. On en voit qui ont jufqu'l deux cens fleurs, plus pecites à la yerité que celles d'Europe, mais pleines d'odeur : ily en a même dont la souleur eft varice. Telles font auffiles hyacintes \&e quantité d'autres, qui fans culture \& fans foin, y croiffent en abondänce.

## CHAPITRE IX.

## Des Animaux terreffres:

OUoique l'Afrique toute entiere puifle paffer plâtôr pour le pays des bêtes fauvages, que des hommes; on peut dire avec verité, que l'Ethiopie Occidentale, c'eft-ì dire, les trois Royaumes dont nous donnons ici la defcription, font leur domicile particulier. Les rivieres en font pleines, les forêts font trop perites pour les: contenir, les montagnes, les collines, les plaines en paroiffent chargées. On y voit des monftres, plus qu'en aucun autre lieu du monde. Ces animaux féroces, qui ne font occupés que du foin de chercher leur nourriture, font fans ceffe a la fue pour trouver des hommes ou des bêtes pour les dévorer. Les Miffionnaires, qui font des chaffeurs d'ames, font plus expofez que les autres a leurs rencontres dangereufes ; \&un grand nombre en a étéla proye, en allant chercher les malheureufes créatures, qui fans leur fecours, deviendroient la proye des démons.

L'Eléphant eit, fans contredit, le plus gros de tous les animaux terreftres. Il eft en ce pays le plus fauvage; $\&$ le nombre de ces monftres furpaffe limagination.
J'ai parlé fi amplement de ces animaux dans ma Relation du Senegal, que je pourrois y renvoyer le Lecteur, fi je ne trouvois dans mon Auteur certaines particularités dont il ne faut pas priver le public. Il dit qu'on en trouve, dont l'empreinte du pied a jufqu'à fept palmes de diametre, $c^{\prime} e f t-$ a-dire, quatre pieds \& huit pouces. Suppof́́ que le refte du corps foit proportionne à cette mefure, il faur que

G v loient attraper. Lorfqu'ils font vieux, il fe forme dans leur ventricule une Bezoard pierre de la groffeur d'un ceufde poudElephant. le, qui eft molle quand on la tire du corps de l'animal, \& qui durcit trèsconfiderablement quand on l'expofea l'air ou au foleil. C'eft un bezoard excel ent.

La queuë de I'éléphant eft petite; \& garnie de certaines groffes foyes, qui font fort recherchées des Negres; de forte que deux de ces queuës font

- le prix d'un efclave, c'eft-àdire, Urages des qu'elles valent près de cent écus. Ils fe queneisd'E fervent de ces loyes, \&o de celles d'un léphast. autre animal appellée Induvro; ils les treffent; \& en font des colliers, des
braffelets, des ceintures, \& autres ornemens, dont ils fe croyene auffi parez que les Européens le font avec des perles \& des diamans. Les femmes les accommodent dé maniere qu'elles en font comme des devifes ou des armes qui fervened diftinguer leur rang. Les hommes en font des ornemens de tête comme des perruques. Il faut quiun Negre foit bien pauvre quand it n'a pas quelqu'un de ces ornemens.
Au refte, les Negres n'ont pas encore eu l'induftrie de les apprivoifer \& de s'en fervir, comme on fair dans HAfie, pour porter des hommes \& des fardeaux.
- Les plus braves sont à la chaffe de ces animaux pour avoir leurs défenfes, qu'ils vendent aux Européens, ou dont ils font des trompettes \& autres inftrumens. Mais il faut ufer d'adreffe pour venir à bout de certe groffe bêre. La plus ordinaire eft de cren-Chaffe dé fer une foffic profonde quils couvrent l'Eiéphank: de branchages \& de clayes, fur lefquelles ils répandent de la terre, quils rendent unie, comme fit cetoit un chemin frayé. ils y pouffent Planimal par leurs cris ; \& quand il y eff tom$b e ́$, is le percent à coups de lances \& de faiguayes. C'eft une bonne captuGvij

2yG RELATION re; ils $y$ trouvent plus de chair, que dans une' demi-douzaine de bcufs.
Ce coloffe eft pourtant la proye d'un animal qui n'eft pas plus grand qu'une fourmi ; on l'appelle Infondo : il eft rouge. Il entre dans la trompe de léléphane, partie rerveule \&e extrêmement fenfíble, il la pique fi fort, quily caufe un feu \& une douleur fíaigue ; que l'éléphant ne la pouvant fupporter, entre en fureur, court de tous côrez, frappe avec fa trompe les arbres \& les rochers ; \& le mal quill fe fait à lui-même par ces meurtriffures, redoublant $f$ do douleur \& fa fureur, il tombe enfin, \& meurt.

Un Portugais habitant de Maflangano, hoimme digne de foi; raconta a mon Auteur, qu'un éléphant ayant trouvé deux efclaves enchaînés enfemble, les prit avec fa trompe, les enleva, \& les jetta fur la cîme d'un arbre plus haut que nos plus grands chênes: \& qu'un autre ayant trouvé $\mathrm{u}^{\mathrm{n}}$ crocodille d'une grandeur démefurée fuir le bord de la Coanzz, le prit par le milieu du corps, \& lécrafal force de le battre contre des arbres, fans que le crocodille pût fe d $\delta$ baraffer oului nuire. Voilà affurément des preuvesévidentes d'une force bien extraordinaire.
dz l'Ethiopie Occid. 157 On tient pour conftant, que quand 1'éléphant trouve des cadavres d'hommes ou de bêtes, il les couvre de branches d'arbres \& de pierres, comme s'il leur youloit donner la fepulture: car cet animal ne vit point de chair. En voilà affez pour contenter les cusieux.

L'Impanguazze eft une efpece de Impan: bufle ou de vache fanvage, qui 2 deux guazze, grandes cornes fur le front, \& qui eft très-leger à la courfe. Lorfque cet ani-vage. mal-fe fent bleflé, il court à lodeur de la poudre oua la fumée du fufil, \&\& feroit un très-mauvais parti au chaffeur, s'il ne fe fauvoit auffi-tôt fur un arbre. Auffi ceux qui vont à cette chaffe ont foin d'attacher des échelles de cordes à quelques arbres, afin de s'échapper plus aifément : car cet animal attend au pied del'arbre, celui qui l'a tiré; mais celui-ci lui tire un autre coup qui l'acheve. La chair de ce' animal eft bonne. On en trouve quelquefois des troupeaux de deux ou trois cens qui paiffent dans les prairies. Les lyons \& les tygres leur font une guerre continuelle, \& n'en viennent pas toûjours à bout; car ces animaux s'uniffent \& fe défendent à merveille. On en voit de diverfes couleurs : ily en a
ry Refation
deroux, de cendrés, \& de noirs La moëlle de leurs os eft chaude, \& prople pour ra'nimer \& redonner le mouvement aux membres paralitiques \& engourdis par des humeurs foides. La chair eft tendre \& délicate: c'eft une nourriture des meilleures.

Les Noirs fe fervent de la peau pour faire des boucliers impénérrables aux coups de fléches les plus rudes Ils les font affezgrands pour couvrit tout le corps d'un homme, pour peuqu'ilfe baifle. On pourroit a porter cespeaux yertes en Europe, \& les faire paffer comme cellor des bocufs, on en feroit des cuirs admirables.
L'Elan, L'Elan, que l'on connoît en bien ou la gran- des pays fous le nom de la grande bêde bêcic. te, fe trouve en ces pays aufficommunément, que dans les pays Seprentrionaux ; hors defquels on avoit crû jufqu'à prefent qu'on n'en trouvoit point. Les Noirs l'appellent Neocco: Cet animal eft fí connu: que ce n'eft pas la peine d'en faire une nouvelle defcription; mais je ne dois pas priver le public des remarques que mon Auteur fait au fajer de longle ou de la corne de cet animal, laiffant cepenidant au Lecteur la liberté d'en porter tel jugement quil voudra. Il dit doncs,

## de l'Ethiopie Occid. is9

que cette corne eft fouveraine contre Verrus da le mal cadue, les défaillances de cceur, pied del'E\& même l'apoplexie. Il fuffir d'en ${ }^{\text {a2a }}$ porter fur foi, \& qu'elle touche la chair , your être garanti de ces maladies fi cruelles \& fi dangereufes. Cet animal eft extrêmement fujet au mal caduc, mais il porte avec lui le remede. Dàs que les convulfions le font tomber, if a la précaution de fe gratter le derriere de l'oreille avec fon ongle, \& revient auffi-rôt; les convulfions ceffent, \& il recouvre dans le momentit une fanté parfaite. C'eft dans ce moment, continue mon Auteur, qu'il faut le tuer, \& lai couper le pied dont il s'eft gratté. Cette circonftance, toute difficile qu'elle eft à trouver, eft abfolument neceflaire, pour que la corne produife ce bon effer fur les autres animaux : encore faut-il que cela fe faffe pendant que le foleil eft dans le figne du Belier : les pieds coupez dans les autres mois de flannée, font inutils. Il faut de plus que l'animal foit vierge, \& qu'il ne foit point encore accouplé avec fa femelle. Voila bien des circonftances, \& bien difficiles à trouver, unies enfemble ; elles font sependant neceffaires : une feule manquée, cet ongle n'a plus de yertu. C'eft. ment ces ongles. La chair de l'Elan eft
ten
du
Ce plûtôt des guêtres, qui les défendent frequentes \& tres-incommodes dans les bois, où les fentiers font fort érroits. Ces peaux pourroient entrer dans le commerce que les Portugais font en Europe.
Impalanca. L'Impalanca eft un animal de la taille d'un mulet. Sa peau eft tâchetée de blanc \& de roux. Il a fur fa tête de cornes toutes droites, tortillées enfemble, \&\& fort pointues. On prétend connoître le nombre de fes années par le nombre de fes tourillons. La chair de cet animal eft graffe, blanche \& tendre. Quoiqu'elle foit un peu infioide, on ne laiffe pas de la manger. C'eft une bonne nourriture, excepté quand l'animal eft en rut; car alors on prétend qu'elle eft dangereufe. On trouve dans le ventricule des mâles certaines pierres que l'on eftime des bezoards excellens contre toute forte de poifons, pourvû qu'on les ait tirées dès que la bête $\ddagger$ été tuée; car pour peu quel'on differe, la chaleur du climat

DI L'Ethiomil Oceid. 16t torrompt les entrailles, \& la putrefaction fe communique aux pierres, \& diffipe tontes lears vertus. Elles font rendres dans le ventricule : l'air les durcit des qu'elles y font expofées. Ce sanimaux vont par grandestbandes. C'eft une coûtume chez les Giagnes, qui eft paffée en loi, de ne pas manger la chair de ces animaux, \& de ne les pas laiffer entrer dans l'enceinte de leur camp, quand ils font ì la guerre ; ils s'imaginent que ces animaux leur porteroient malheur : de forte que, quand cela arrive, toute l'armée eft obligée de fe laver le corps avec des ceremonies fuperftitieufes; qui felon eux, les purifient, \&c ćloignent les accidens, qui fans cela, ne manqueroient pas de leur être funeftes.
Ces trois Royaumes font remplis de Cerfs. cerfs \& de chévres fauvages. On appelle les premiers Gulungos; \& les feconds Viadi, ou Bambi. Ces deux efpeces n'ont point de cornes ou de bois: ceux qui en ont, les ont fi courtes : qu'elles n'excedent jamais la longueur du pouces On trouve dans le ventricule des vieilles, des pierres qui font de veritable bezoards, ou du moins, qui en ont la vertu. Leur chair eft
blanche \& délicate; c'eft unetrès-bonz ne nourriture : excepre dans le tems qu'elles font en chaleur.

Il y a cependant bien des Negres qui n'en ofent pas manger, parce que
ceu
Ne
mis
ma
ils
tin
do
teu
paI

pa?
ter
de
Or
toi
me
 hel de que tir les
I

Loups, ou Quinbuagi. ces pays-là. Ce foat les ennemis irreconciliables des chiens \& de tous les animaux domeftiques; il ef rarequ'ils attaquent les hommes qu'ils trouvent fur pied : mais quand ils peuvent percer les hayes quientourent les villages; ils entrent en troupes pendant la nuit dans les cafes; \& déchirent

## de i'Ethiopii Occid. ${ }^{163}$

ceux quills trouvent endormis. Les Negres pour fe venger de ces erinemis, mangent leur chair, quelque mavaife \& dure qu'elle puiffe être; ils prétendent même que leurs inteftins font bons pour guerir les doulears du bas-ventre, \& la colique. Mon Aureur a oublié de nous marquer la préparation de ce remede.
On trouve peu de renards en ces pays: il y en a pourtant affez pour jet- foperflt ter la terrear dans toute une bourga- tion des de ou une caravanne de voyageurs. Negres à On s'eft imaginé que lears cris deno- ce fujet toient quelque mort voifine; \&\& comme les Noirs aiment la vic , du moins autant que ceux qui ménent la plus heureufe, ils s'imaginent que la voix de ces animaux eft un pronoftic für que quelqu'un de lear troupe va moutir; iln'en faut pas davantage pour les faire trembler.
Mon Autear prétend que ces animaux ont l'odorat fif in, qu'ils fentent $l_{2}$ corruption qui eft dans le corps d'un homme, bien avant que la mort s'en fuive ; \& que, comme ils recherchent avec avidité les cadavres, il femble qu'ils fe réjouiffent par avance, dela curcée quills efperent en faire. Malgré cela les Negres mangents mes armés; un defquels refta mort fur la place, \& les fix autres cruellement bleffez, avant d'avoir $\mathrm{p} \hat{\mathrm{t}}$ mettre $\grave{2}$ terre ce terrible animal. Sa face eft horrible, fon regard épouvante : il n'a de beau \& de bon que la peau, qui eft varice de tant de couleurs, que les Princes s'en font des habillemens de parade.

Malheur à ceux qui fe trouyent fur leur route quand les payfans mettent le feu aux herbes feches des prairies, \& qu'ils les obligent de quitter leurs repaires; car ils entrent aifément en fureur, \& font les plus cruels \& les plus vîtes a la courfe, de tous les animaux.
Lions.
On trouve en ces pa*s, peut-être plus qu'en aucun autre lieu de l'Afri-
rée. Quoiquils n'ayent point ces grands crins autour du col, comme
dans les autres pays, ils ne font pas moins terribles ; leur feul a feect donne de la frayeur. Ils caufent des dommages inexprimables dans le pays : ils attaquent indifferemment les hommes armez \& les bêtes fauvages, pour peu qu'ils foient preffez de la faim. Il fuffit dedire, quils ont depeuplé des contrées, \& des provinces entieres!
Mon Auteur nous affure, que près du lieu où il demeuroit, ils mirenten pieces en très-peu de jours, plus de cinquante perfonnes.
II nous affüre que les lions, tout cruels \& féroces quils font, ont quelquefois de la compaffion \& de la douceur. Pour moi je croi qu'on ne les trouve dans ces bons momens, que quand ils n'ont pas faim. Il dit donc, que des Noirs s'etant trouvez furpris, Hiftoich. \& ne pouvant s'échapper des griffes \& des denis d'un lion, ont pris le partide fe jetter à genoux devant cet animal, \& de lui faire des complimens en battant des mains, comme ils ont accoûtumé de faire devant leurs Seigneurs \& lears Mâtres ; \& que le lion content de leur foûmiffion, avoit pourfuivi fon chemin, fans leur faire pas faim : car le Proverbe qui dit, que sentre affame sia point d'oreilles, fe verifie a la lettre dans les lions, plus qu'en aucun autre animal. Jai rapporté quelque chofe de femblable dans ma Relation du Sénégal.

Il ditenfuite, que les femmes Noires fe trouvant dans le même danger, ôtent leurs pagnes, \& s'expofent ainfi toutes nuës aux yeux du lion ; \& que cet animal, honteux de cette immodeftie, quitte la partie, \& s'enfuit. Ceci confirme ce que j’ai dit dans la
ced cols fon ont trai vir I tro de fur L que ges diff en ćto feus ban aut pun nen des Ces que Que droi fure des P cm autr ©

Chiens même Relation, des femmes de la Momette près de Thunis, qui ont trouy ́ce fecret, pour faire fuir les lions.

Les Noirs recherchent les dents \& les ongles des lions: ils s'en font des ornemens. Eft-il poffible que cette methode ne foit pas encore paffée chez nous ? Nous qui fommes fi zelez imitateurs de ce que nous voyons de mauyais chez les autres. Quoiqu'il en foit, les Negres de Loanda à qui on fait préfent des griffes \&e des dents dun fion, ne croyent pas les payer trop cherement en donnant des efclaves, des étoffes d'Impunfci, \& d'autres chofes précieufes de leur pays.
de l'Ethionie Occtid. 167 ce de chiens fauyages, dont la peau eft fauvages: colorée comme celle des tygres. Ils font feroces au dernier point, \& ils ont des rateliers de dents aiguës \& tranchantes, dont ils fçavent fe fervir à merveille.

Ils attaquent les plus nombreux troupeaux de baufs, de chévres, \& de moutons: \& fe jettent avec fureur fur ceux qui les gardent.
Lorfque cette chaffe aifée leur manque, ils vont à celle des bêtes fauvages; \& comme ils en connoiffent la difficulté \& le danger, ils s'affemblent en grand nombre ; \& comme sils ctoient con uits par d'habiles chaffeurs, ils fe partagent en plufieurs bandes. Les unes battent les bois, les autres bordent les fentiers; d'autres puoffent les bêtes, d'autres les retournent quand elles veulent s'eloigner des lieux où ils les veulent pouffer. Ces lieux font des rochers efcarpez, que ces animaux n'ofent franchir. Quand ils les ont reduits dans ces endroits, ils fe jertent tous enfemble fur eux; \& quoiqu'il en demeure bien des leurs fur la place, leur nombre lemporte fur la force \& la ferocité des aures, \&c ils en font leur curée.
Ces chiens ne jappent point comme d
les nôtres, quand ils font feuls; mais quand ils font en troupe, ils pouffent des hurlemens qui epouvantent les Negres, qui les prennent à matuvais augure.

Le grand nombre de chevaux, d'ànes, \& de mulets qui font en ce pays. eft tout-i-fait inutile aux Negres. Ils n'ont pas l'induftrie de les dompter \& de les affujettir à porter la charge : ils n'ont pas même la hardieffe de monter deffus, quand ils font domptés. Les feuls Portugais érablis dans ce pays, fe fervent de chevaux \& d'anes, \& encore rarement i parce qu'ils font leurs voyages plus commodement Etant portez dans leurs hamacqs, fur les épaules des Negres; de forre quils negligent d'avoir des haras, qui réuffiroient pourtant parfaitement bien.
Zerba. La Zerbaeft un animal fauvage, de la taille d'un mulet. Sa peau eft blanche, avec des rayes noires, Égales, \& bien compaffées. Cet animal court très-vite: il n'y a point de doure, que G on l'apprivoifoit, ce feroit une monture admirable, \& capable de porter la charge. On en trouve de grands troupeaux dans le Royaume de Benguela. Les Negres les chaffent, parce que leur chair eft bonne a manger,
of L'Ethionte Oceid: 169 gua'ls vendent leur peau aux Européns.

On trouve dans le même Royaume un autré animal appellé Abada ou Alicorno. Il eft de la taille d'un grand cheval, mais fa tête approche de celle du cerf. Il a deux cornes, thune fur le front, l'autre au-deflus des narines. On attribue de grandes vertus à ces deux cornes. Mon Auteur n'en dit pas dayantage.
Il $y$ a une autre efpece d'Abida, que les peuples de Congo appellent Ndemba, quine fe trouve gueres que dans les Provinces quif font au centre de ce Royaume. Mon Auteur avoüc n'avoir point vâ cet animal, \&\& n'en parle que fur le rappore d'autrui. Ita quelque rappore avec le Rhinocéros des Indes ; mais il n'a qu'une corne audeffus des marines; au lien que le veritable Rhinoceros en a trois, une au-deflus des narines, une autre furle front, \& une troifíméme fur le dos. Celuid'Afrique n'eft point couvert d'une peaú épaifé relevée en maniere d'Ecailles.commel'autre: de forte qu'on peut plâtô le mettre au nombre des vaches fauvages, que dans celui des Rhinocéros. n'on ef perfuadé dans le pays, que
TemeI.
 fa peau fechéc sf reduite en pondre \& rrempée dans leau, guérit la dy f-
in 1 fenterie: que rôtielau feu ; elle nétoye in les playes $\&<$ les ulceres. On divencore que la poudre des cornes de fespieds; prife en infufion, guérit la fiévie: \&os aide aux accouchemens des femmes-; \& que le fang de cet animal mis, dans du vin \& appliqué fus les parties at taguées de fluxions, eft uniremede fouverain, \& pour les hemoroides qui coulenr trop violemment, \&spour les hémoragies. On affüre enfin, que f. corne eit un excellent contre epoi-

Chérres \& brebis.

Les chévres \& les brébis quelion a tranfporté d'Europe en cesi paysuy y viennent bien plus petites. Cela eft recompenfé par leur fécondité a elles? portent régulieremant deux fois chaque année, \& alles font àchaque portée deux ous uois petirs Elles nonit point de, laine, mais un poil affez: conct. Elles domesit du lait en quantiré: c'ef un-rógal pouri les Negres, qui le boivent par, 8 \& quieinlont pas l'induftie d'en faire du fromage. कीlls,
Bocufs \& Les beeufs \& les vaches y viónnent vaches. bien. On ne les accoutume pointiaty travail: il n'y a même parmites Ne gres, que les!grands Seigmeurs qui en

## DI I'Ethiopiz Ocold:

Effent élever dans l'enceinte de leurs habitations, par grandeur, se pour imiter les Européens.
Le Nfoffi eft un animal de la grandeur dun chat. Son poil eft de couleur de cendre: il a deux petites cornes fur la tête. C'eft une efpece de gazelle de la plus petire efpece ; peutÂtre eft-ce la même que l'on appelle biche au cap de Mefurado en Guinée. J'en ai parle dans ma Relation de ce pays. C'eft le plas timide de tous les animaux: le lapin eft un brave-fanspeur, en comparaifon de celui-ci ! Quand il va pour boire, \& quila pris une gorgée d'eau, il s'enfuit auff fi-ôt; il revient dans le moment, \&\& fait ce manége à chaque gorgée. It ne pait pas avec plus d'affurance : dès quitla pris un peu d'herbe, il s'enfuit comme s'il étoit pourfuivi des chaffeurs. llef dans un mouvement contimuel. Sa chair eft une nourriture délicate \&e excellente. Les Negres fe fervent de fa peau poir faire les cordes de leurs arcs, \&o l'eftiment plas que toutes les autres cordes.
L'Imbuiffe ou Iniffieft un per plus grand qu'un liévre: Sa peau, comme Imbuile celle du herifon, eft toute couverte de perites épines. Il a auprés des oreit.
les, deux petits os qui avancent \&e le font reffembler à une têre de mort. On prétend que ces os étant portez attachés au bras de forte qu'ils touchent la peau, font feccifiques contre les chalcurs des reins; mais il faut avoir foin do ne les pas beaucoup approcher du feu, de peur qu'ils ne perdent leur vertu. Les Negres aiment la chair de ces animaux; \& les Portugais fe font imaginez qu'elle éroit bonne pour diminuer les ardeurs de la fiévre.
Civette. Le chat d'Algalia, que les Congois appellent Nzima, \& les Angolois Lufiif, eft veritablement le chat-civette, qui donne cette odeur, autrefois fi recherchée \& fí chére. J'en ai parlé fi amplement dans ma Relation do Senegal', que je prie le LeAteur d'y avoir recours. La chaffe de cet animal eft dangercue ; car il eft liant, fort, so mord dune terrible maniere, quand il fe trouve pris. Il eft rare, dit mon Auteur, qu'on ait cette matiere odoriférante toute pure, \& fans être melangée.Il affüre avoir vû vendre la bonne au poids de P or, avec un quart en fus de benefice; de forte quele Marchand qui en achetoit quatre once, étoit ubligé de donner cinq onces d'or.

## de l'Ethiopie Ocold. i7s

Engalli eft le nom que lon donne en Sangliers. ces pays i tous les fangliers, dont il y ou Engalhi. a plifieurs efpeces. Ils font tous ex. trêmement feroces, \& caufent de grands dommages aux habitans. Il leur fort de la machoire inférieüre, deux crocs longs, forts, \& tranchans, avec lefquels ils coupent tout ce qu'ils rencontrent. On prétend qu'ils trouvent dans leur tête une pierre fouyeraine contre les fievres, \& contre relle forte de yenin que ce foit.

Sute eft une efpece de rat de rerre, de couleur brune. On dit qu'ils font bons contre le mal-caduc. Ils mar- ${ }^{\text {re. }}$ chent fous terre comme nos taupes. Cenx qui yont a cette chaffe, obfervent quand ils leur voyent remuer la terre, \&o mettent aufli-tôt leurs pieds, un devant la trace qu'ils font, \& l'autre derriere, afin qu'ils ne puiffent retourner fur leurs pas: c'eft ainfi qu'ils les prennent. Les Negres, aufli-bien que les Européens, regardent leur chair comme un mets exquis : un feftin ne paroitroit rien, fi ce mets $y$ manquoit. Cependant les Negres n'aiment point ces animaux, quand ils les prennent dans leurs cafes, prétendant qu'ils fe nourriffent alors d'immondices; ce qui n'arrive

Hiij

I74 RELATION
pas ì ceux que l'on prend dans la terre \& dans les campagnes. Je crois qu'ils ne penfent pas mal.

Il y a pourtant certaines nations de Noirs, qui n'en veulent pas manger, difant que cela leur a eté défendu par leurs ancêtres. Cette raifon a tant de force fur cux, que mon Aureur $n$ 'a jamais $p$ û les y obliger, même par fon exemple!
Camellons. Il y a une quantité inconcevable de caméléons dans tous ces pays. Leur retraite ordinaire, of fur les troncs d'arbres, ou fur les branches. C'eft-lì qu'ils attendent les mouches, les fanterelles, \& autres petits animaux dont ils fe repaiffent. Ils vivent auffi de petits lezards, car ileft faux qu'ils vivent de l'air ; les excrémens çu'ls rendent, prouvent le contraire. En effet on a trouvé dans le ventricule de ceux que l'on a tuez, des pepins de cirron, \&e d'autres fruits; de la farine de Manioc, \& des femences dherbes potageres. Il n'en faut pas davantage pour être affuré qu'ils vivent d'autre chofe que d'air.

Mon Auteur nous aflûre, que ce petit animal eft limage vivante dela pareffe. Il dit, qu'il a toures les peines du monde d fe mettre en mouvo-
de l'Ethiopre Ocgid. è 175 amenis que quand il altevé un pied apour faire umpas wil oft un tens con${ }_{\text {el }}$ lidérables, ce femble, à déliberer sil - lo mettra i cerde: 80 comme il frit la - même cérémonic à chaque pas, il eft tres-long-renis à faire tres pen de sclemih.
-क) On dit communément 'qu'il change , de conleur al rous mómeris; \& quil aplend celle des iobjets-auptès defquels il fe trouve. Mon Aureur dit que ecla vient de la délicateffe de fa peau, qui te frend en quelque maniere, tranf--paieho; ec que ló petu de noutriture (quả prentid oy contubibio nufli beau--coup. Mais daleoutenr des objocts, $\mathrm{n}^{2}$ eft que celle des corps far lequaels il eft pofé, qui le fait appercevoir au travers de ce corps diaphane, comme on la verroitau dfavors d'an verre. Cela - lui dome la facilité de fe dérober aifémene aux yenx des chaffeuts quii le cherchent; eparce qu'etant perit, \&e s'applatiflant tant quill vent, se prenant la couleur ducores fit lequel it eft ćtendu, il eft affoz dificile delly appercevbir. Lolfqutils thone découvert, ils. tui crackent a la faee. Cette impoliteffe le met en colere; if leur rend aufirtôt le réciproque, \& Year tance une falive ou bave fi mordicanHiiij Il a la malice, quand il voit quelque animal au-deffous de lui, de lui faire tomber perpendiculairement furla tête quelques gouctes de fa falive ou de fa bave, qui eft fi venimeufe, qu'il n'en faut pas davantage pour l'empoifonner, \& le faire mourir.

Aurefte, cet animal n'a pour lordinaire, que huir $\dot{\alpha}$ dix pouces de longueur: fa tête eft plate, \& fa queue, quí ể retrouffée, eft dentelée comme une fcie; il reffemble parfaitement $\frac{1}{2}$ nos perits lézards. Si on lui peut donner quelque coulear propre, on pent dire qu'il eft d'un verd brun.

Toutes les Provinces qui compofent ces trois Royaumes , produifent chacune des animaux grands \& petits, fi differens les uns des autres, quoique dans la même efpéce, que les Européens \& les Negres mêmes, font bien cmbarraffez pour fçavoir dans quelle claffe ils doivent les mettre. Il femble que $l a$ nature fo divertiffe a faire des monftres, en joignant enfemble des amimaux d'efpéces differentes; \&e que

## de l'Ethiorie Occid.

 rejoignant ces monftres, elle veuille en faire des chimeres : c'eft ce qu'on voit à rous momens dans ces pays. On feroit de gros volumes de ces fortes de tranfmutations.L'Infiffi eft, entre les autres, un très-petit animal. Il a rapport avec tant d'efpeces differentes, que mon Auteur manque de termes pour lui affigner une place.

Le Gingi reffemble beaucoup au chat fauvage. Sa peau, qui eft trèsdouce, eft plus variée que celle du plus beau tigre, \& même de la pantére, dont la peau eft la plus belle de toures celles qu'on a connu jufqu'à prefent. Les grands Seigneurs Negres la recherchent, \& s'en font un ornement.

Le Nfufi eft encore un chat fauva-
ge, ou du moins, une efpéce de cet animal: il eft, pour lordinaire, de la grandeur d'un chien. Sa peau eft pour le moins auff variée, que celle du tigre. 11 paroît cruel : les yeux femblent toûjours en fureur. Il eft méchant \&e traître. Il feroit des dommages infinis, fi l'Auteur de la nature n'y avoit remedić, en le frifant fi timide, qu'il n'ofe attaquee ni les hommes ni les animaux. Sans cela, il feHv maux plus forts que lui.

Il y a encore une autre efpece do chats fauvages, qu'on appelle Maimoni, dont les peaux font très-belles, \&c très-varićes.

Il y a des finges de tant d'efpeces differentes, que mon Auteur, quoique trés-exact \& très bien inftruit, aime micux n'en rien dire, que de sengager à en faire le catalogue. Mais il remarque que lorfque ces bêtes unt cî́ le bonheur de parvenir 2 un certain nombre d'années, il croit dans leur ventricule des pierres ou des efpeces de bezoards, qui ont des vertus infinies, \& fur tout pour les vertiges \& la paralyfie ; maladies a prefent fort communes, \& comme à la mode.

On trouve dans ces pays, quantité de lapins \& de liéyres, on dumoins, d'animaux qui leur reffemblent beaucoup. Le nombre en feroit bien plus grand, s'il y avoit moins de chaffeurs. Mais les hommes d'un côré, \&e les bêies de lautre, leur font une guerre fi continuelle, qu'ils les empêchent de multiplier comme ils feroient, ccs animaux étant prolifi-

## DE L'ETHIOPIE OCCiD.

 ques au fouverain dégré.Des animaux grands, médiocres, \& petits, il faut paffer à ceux qui ne paroiffent prefque quecomme des arômes. C'eft des Fourmis dont mon Au- Des Fourteur parle. Leurs differentes efpeces, mis. 'mais fur-tout leur nombre innombrable, les rend formidables.

Nous avons parlé ci-devant, de celles qu'on appelle Infondi ou Infongongi, qui font mourrir les Eléphans enentrant dans lears trompes, \& les piquant, jufqu'z ce que la fureur les faffe mourir.

Les Fourmis font en fi grand rombre en ces pays, qu'il n'eft pas excraordinaire de les voir manger des hommes \& des bêres, jufquiz n'y laiffer que les os. Auffi les Negres ne manquent pas de vifiter les lieux où ils veulerit fe coather. Cette recherche ne leur fuffic pas, ils environnerit leurs grabats de fen, ou du moins, de cendres très-rouges. Ceft un rempart affuré contre ces infectes, \& ceeft pour eux une neceflité; parce que les nuits étant froides \& humides, \& eut extrêmement fenffbles au froid, ils contracteroient d'érranges maladies, sils ne preroient pas des pricatitions.
180. RELATION

Tourmens Quand les Rois d'Angole veulent pratiquez à faire mourir quelqu'un d'une maniere cruelle, ils le font expofer bien lié dans le lieu où l'on connoít qu'il y a quatre heures, on n'en trouve plus que les os.
Fourmis Les Inzeni font des Fourmis noires, noiles, ap- de la taille des plus groffes que l'on merveilleux. Une des plus groffes marche à la tête de lavant-garde ; \& une autre de même taille, ferme la marche de l'arriere-garde. S'il arrive que quelqu'une de ces deux commandantes foit tuée, larmée s'arrête; on en dépure pour lenterrer, \& pendant qu'on lui rend ce dernier devoir, on voit toute larmée dans une agitation \& dans un mouvement extraordinaire. Elles cherchent de tous côtez le

DE L'Ethiopil Occid, 381 meurtrier ; \& quand elles lont découvert, elles lattaquent de toute part, elles le mordent; \& sil ne fe fauvoit pat la fuite, elles le dévoreroient jufqu'aux os.

It y a une troifiéme efpece de Four- Salales; mis appellées Salalé, qui font rouges troifíme \& blanches, affez petites de corps, efpecede $\&$ toutes rondes : ce font les pires de toutes, \& les plus dangereuies. Elles rongent toutes fortes de matieres, exceptéle fer \& le marbre: Qu'elles entrent dans un coffre rempli de roiles \& d'étoffes, il n'en faut pas chercher au bout de vingt-guatre heures ; tout eft rongé \& ríduit en pouffiere: lleft prefquimpoffible de fe mettre a couvert de leurs ravages. Elles font dans une nuit, des efpeces de chemins couverts, fi longs, \& fi bien retranchez, que les curieux ne peuvents'empêcher d'admirer leurs ouvrages, \& la diligence prodigieufe des ouvriers. Mon Auteur dit, qu'étant dans leur Couvent de Maffangano, on s'apperçût qu'il y avoit un très-petit trou dans le milieu d'un corridor, quiéroit ìrez de chauflee. On creufa aufli-tôr, \& on fut furpris de trouver une voutte ronde, affez profonde pour cacher un homme entier. Un Marchand qui de-

182 Relation mieuroit dans la Forterefle d'Embacca en 1657. avoit deux pieces de drap d'Angleterre: il crût les mettre en füreré, en les pofant fur une table élevée de plus de fepe palmes de terre; $;$ il arriva pourtaat que ces fourmis ćtant forties par un trou prefque invifible, lui en rongerent en une nuit, plus de quarante palmes, c'eft-a-dire, plus de viingt pieds, ou près de fept aû́nes !

En d'autres endroits, on les a vutes dont elles avoient reduit en poufficre. en très-peu de tems, les poteaux, les folives, \& toute la charperite! Ce malheur penfa arriver a l'Eglife des Jefuites de Loanda. Il étoit tems que ces Peres s'apperçuffent que ces mauvais infectes travailloient de toute leur force à ronger les poutres du bâtiment. En très-peu de tems, ils en feroient venu 2 bour. Ils mirent auf-fi-tôr quantité de fel autour des endroits ou les poutres paffoient fur leurs murs, \& dans tous les endroits où il y avoit du bois. C'eft Punique remede pour faire mourir ces fourmis; ou leur faire prendre la fuite. Ona remarqué qu'en fouillant lears retraites fous terre, it y a toûjours au milied

## de L'Ethiopie Occid. 18 ;

 une perite chambre ronde \& voltrée en dôme, que Ion fuppofe, avecraífon, être la demeure de lear Roi.Je ferois aflez portéà croire que ces fourmis font de lefpece qu'on tronve à l'Amérique, \& qu'on y connoit fous le nom de poux de bois, ou de fourmis blanches. Jen ai parlé amplement dans mon Koynge des Ifes. La fenle difference qu'il y a entr'elles, confiftant dans la coulear rouge qui eft jointe à la blanche dans celles d'Afrique, ne the paroît pas affez confiderable pour - en faire deux differentes efpeces.

La quatriéme efpece des Fourmis Quatríc dont parle mon Auteur, eft celle des me elpece. Fourmis noires. Elles font tres - petites, mais il fort de leur corps une puanteur fi grande, \& fi pénétrante, que quelque chofe qu'elles touchent ou dont elle s'approchent, elles y répandent lear mauvaife odeur, \& la gâtent entierement ; \& fur tout les viandes \& les autres vivres, dont il eft abfolument impoffible de fe fervir.

Les Fourmis volantes font la cín- Cinquié. quiéme efpece dont parle mon Auteur. meelpece, Elles demeurent \& vivent fousterre. II penfe qu'elles y ont des ailles, \& qu'elles nien fortent que pout les renouveller, quand elles fentent en

Il y en a encore une fixiéme efpece, dont mon Auteur ne dit pas le nom. Elles font puantes, \& leur piqûre très-doulourcufes. Elles fe logent fur Ies arbres, \& dans les feuilles que le foleil fait rouler. C'eft une très-grande incommodité pour ceux qui font obligez de fe fauver fur les arbres pour éviter d"être dévorez des bêtes feroces. Cependant il y a moins d'inconvenient de fouffrir les piqûres de
ees infectes, que les dents des lions \& des tigres. Il finit là fon catalogue des fourmis, jugeant qu'il lui fuffit d'avoir parlé des plus mauvaifes, fans ennuyer le Lecteur par un difcours plus long far cette matiere. Je l'imiterai avec plaifir.
Mais après les Fourmis, il parle des Crocodilles. On en a parléen tant d'endroits, que je me contenterai de dire apres lui, qu'il y en a de terreftres, \& d'aquatiques. L'Amérique n'eft que trop pourvûe de ces animaux. On les y connoit fous le nom de Caímans : il s'en trouve d'une grandeur \& d'une groffeur prodigieufe. Ceux qui font terreftres, en Afrique, ne vont poine dans l'eau: on les connoit fons le nom de voleurs de pozles; en effet ils en aiment beaucoup la chair, \& celle des agneaux, \& des chevreaux. La chair de ces animaux eft blanche, \& fouvent affez graffe. Elle devroit être tendre, \& de facile digeftion: cependant mon Auteur affûre qu'elle eft dure ; \& qu'il n'y a que les Negres, à qui tout eft bon, qui la puiffent digérer. Leur peau eft marquetée comme celle des ferpens; \&c elle n'a ni écailles, ni cloux, ni autres irrégularités, comme celle des Amén tures, des bandes, \& iautres chofes femblables, qu'ils vendent bien cher àceux de leur fecte, qui les garderit comme des chofes facrées, 2 quii its attribuent de grandes vertas.

## CHAPITREX.

Dos Poiffons, des Serpens, of astros


MOn Aureur nous avertit que fon deffein n'eft pas de faire un catalogne complet, \&\& une defeription entiere de tous ces animaux. Il a peur. d'ennuyer les Lecteurs : il fe contente de parler de ceux qui ont quelque chofe de particulier.

Celui que les Negres de Congo appellent Ngulln-a-mafa, eft connu dos


DE L'Ethiopis Occid. 187 Européens fous le nom de Pefee-don- Pefe-dona tha, on Poiffon-femme. Je m'étonice ou Poulfooqu'on l'ait reduit au genre feminin, femme. puifquil y en a de mâles ; zuffi-bien que de femelles. Il eft beau de nom, dit mon Auteur, mais très-laid de vi- ption du f $f$ on peut fe fervir de cererme Poifion: fige, if on peut ie lervir de ce terme. femmis. Sa bouche on fa gueule, eft extrême- Figure de ment fendue, \&e garnie de dents com- ce poilion. mo les chiens. Il a les yeux gros \& faillans, le nez large \&e écrafé, prefque point de menton; les oreilles grandes \& relevées; \& de grands cheveux fort durs, qui lui flotent fur He dos. It a le col gros \& court, les Épanles larges, deux groffes mammelles pendantes, le ventre convert de Tongs poils, le fexe bien marqué, deux longs bras nerveux, \& des mains diviftes en cing doigts, \& chaque doige entrois articles. Mais unis enfemble par des membranes fortes \& maniables, comme les pattes des canards. Dela ceinture en bas, c'eft un poiffon couvert d'ćcailles affez fortes, avec une queuë fourchiie. Il eft couyert, depuis le col jufqu'aux deux tiers de toute fa longueur, d'une efpece de manteau, compofe d'une peau épaife \& forte, qui s'ćtend; dontil fe courre quand il veut ; $\&$
coul le mai tre den jett dan per
dan
fof
d'c.
mo
pas
dar
tue
fon
fea das
qu.
for

## dx l'Ethiopis Occid. 189

 coups de fléches; \& comme le mâle $\&<$ la femelle ne fe quittent jamais, on eft fûr de tuer auffil l'autre, malgré les pleurs qu'ils répandent en abondance, \& les cris quils jettent: la pitié n'eft jamais entrée dans le cocur des Negres, c'eft tems perdu, que del'y chercher.Les Pêcheurs qui les ont apperçûs dans une riviere, font de grandes foffes fur les bords, qu'ils rempliffent d'eau; \& y jettent quelques poiffons morts. Ces animaux courent $\dot{2}$ cer appas, fautent dans la foffe; \& pendant qu'ils mangent le poiffon, on les tue, d'autant plus ailément, qu'ils font naturellement pefans \& pareffeux, \& quills fe tiennent volontiers dans les endroits où ils trouvent de quoi vivre.

Le poiffon Spada, ou à Epée, eft Poifion fort commun dans les mers de Sicile ; fpada, ou a jen ai parlé dans mon Voyage d' Italie". Epée. \& $j$ 'en ai fait une defcription qui peut contenter les Lecteurs. Ce que jen ai ì dire ici en fuivant mon Auteur, $c^{\prime} e f$ que le long bee de ceux d'Italie, eft comme une épée toute unie; au lieu que celui des Afriquains, eft garni de dents des deux côtez : ce qui fait qu'ils font plus dangereax. Les uns \&

190
les autres, font les ennemis irréconci-n liabies de la Baleine : ils lattaquent par tout, la percent, ou fcient la peau de ce colofle : ils lui font des playes, qui en luifaifant perdre fon fang, lui font auffi perdre la vie ; car il n'y 2
page
rent né us bâti for la la point de Chirurgien parmi ces animaux, pour y mertre les appareils \& les emplâtres neceflaires.
Le pivert Le poilfon appellé Pico, a été, ainft marin. nommé, parceque fon bec reffemble à celui de l'oifeau qu'on appelle $\mathrm{Pi}-$ vert, mais il eft d'une autre grandeur, \& d'une autre force. On en voit de dix à quinze pieds de longueur, \&o gros à proportion. Il a quatre âlerons fur le dos, trois fous le ventre, \& un à chaque côté des ouies; il a la queuë grande \& fendue : en voila affez, pour être perfuade qu'il fend les caux avec une vîteffe extraordinaire. Il eft méchant \& querelleur : il attaque tout ce qu'il rencontre ; les plus gros vaiffeaux ne lui font pas peur, Mon Auteur rapporte, que quelques. Capucins Italiens-allant aux Miffions de Congo, dans un gros vaiffeau de Congo, quiéroit accompagné d'un autre yaiffean de la même nation, lui avoient raconté Phiftoire fuivante. Le Capitaine \& I'Equi-
nor
vaif
vifs
perc
end
fa;
Gap
onts
tin $\pi$
den:
vifit
thour
qui
pons
$\& 1$
fon
fiit
etre
deb
Le
vinc
guie
$\mathrm{factê}^{2}$
attr
font rent pendant lainuit, qu'on avoit donné un furieur coup dans le flane du bâtiment. Tous fe porterent aufli-tố fur le bord où on lavoit entendu; \& $1_{2}$ lune leur fir apperceroir un poifion nonftrueux, qui fembloit attaché au vaiffeau, \& qui faifort des efforts tresvifs pour fe retirer. Ils voulurent le percebavee des piques, mais il ne leur endonna pas le tems; il fe débarraffa, \&es'cnfuit. Dès qu'il fut jour, te Capitaine fit vifiter le côré du navire : ontrouva environì un pied fous P'eau, un morceau de corne qui avoit encore deax ou trois pouces de longeur : on vifita le dedans du bâtiment, \& on tholya la pointe de ce bec ou corne, quiéroit encore longue de plus de fix pouces, après avoir percéda précinte \& le doublage da vaiffeau. Sile poiffon avoit pû recirer fon bec, il auroit: fait une voye d'eau, qu'il auroit peut. ére été tres difficile de découvnir \& de baucher.
Lepoiffonappellé Corbeau on Corvino; eft delcinq à fix pieds de lon- ou Corgileur, \&e affez gros. On tiouve dans $F_{\text {stecte de perites pierres aufquelles on }}$ attribue de grandes vertus. Ses coufs. font, un excellent manger; maissilsi 200G

192

## Relation

font encore plus recherchez; quand t́rant deffechez par le foleil, ils' font devenus durs comme des pierres.
Requin, Les Efpagnols \&\& les Portugais apeu Tubero- pellent Tiburone on Tuberone, le nc. poiffon que nous appellons requin en Amerique, \& que lion comnoît dans la Medirerannée, fousle nom de Pef-ce-cana. Jai parlé en tant d'endroits des mes autres ouvrages, de ce poiffon, que je crois pouvoir prier le Lecteur d'y avoir recours. Mon Anteur nous affure que le tems out ils font les plus dangereux, eft lorfqu'ils cherchent a s'accoupleravecles femelles,
Squillonc. Le Squillone eft un poiffon d'eaudouce, qui $n^{\prime} 2$ gueres qu'une palme de long. Le tour de fa bouche eft garni d'un duvet extrémement fin \& doux. Ce poiffon eft figras \& de fi bon goitt, qu'il porte fa fauce avec lui, fans avoir befoin d'autre affaifonnement.
Cholone. Le Cholone eft un poiffon de mer, que l'on trouve en abondance à l'emboûchure de la Coanza, \&\& fur les rivages de la mer de Loanda. Les Porrugais en font faire de grandes péches, \& l'eftiment auffi-bien que les Negres, parce qu'on en tire une hui-

## de l'Ethiopir Ocoid. Dy

 pour brûler. On expofe ce poiffon au foleil, pour en tirer la premiere haile ; \& quand il n'en rend plus par ce moyen, on le met fur le feu, pour avoir tout ce qui y refte encore. Ces deux huiles font également bonnes : on eftime pourtant davantage la premiere.Ily a des Eléphans de mer. Ce n'eft Eléphint point par la groffeur du corps, qu'ils de mer. reffemblent à celui de terre ; car ils n'ont pas plus d'une palme de longueur : c'eft uniquement parce qu'ils ont une trompe comme le terreftre. C'eft un manger des plus délicats.
Les rivieres de Danda, de Benga, de Zenza, de Coanzí, \& toutes les autres dont nous avons parlez, font remplies de crocodiles aquatiques. Ils font differens des terreftres, en ce gu'ils ne viennent jamais ì terre, \&e fe tiennent toûjours dans l'eau. On en trouve communément de plus de trente palmes de longueur, qui font fi forts, qu'ils peuvent renverfer une Force des barque, pour devorer ceux qui font crocodiles. dedans !
Un de ces monftres ayant vû fur le bord d'une riviere, douze efclaves attachez à une chaîne, qui venoient puifer de l'cau, fe jetta fur un, \& l'enTome I.

194 Relation
trâna avec tous les autres: un autre en entraîna cinq: un autre fept; fans que ces pauvres malheureux puffent fe deffendre.
Oenfs de Ces animaux pondent depuis foicrocodiles. xante \& dix jufqu'à cent ccufs, qui font un peu moins gros que ceux d'autruches; ils les pondent fur le bord des rivieres, \& les couvrent de fable: ils laiffent au foleil le foin de les faire éclore par fa chaleur. On les voit, dès qu'ils font éclos, prendre le chemin de la riviere, par leur inftinct naturel.

Les Negres tirent du ventre de ces animaux b, certaines pierres ou beBezoards, zoards, qui font d'excellens contre$\$$ mufque poifons : ils recherchent auffi leurs de crocodi- cuufs avec foin, les mangent, \& les
les. trouvent bons.

Ces animaux ont fous les aiffelles de devant, des tumeurs ou bourfes, remplies d'une matiere brune, qui étant deffechées, donnent une des meilleures odeurs du monde, mais qui fe diffipe \& fe perd avec le tems.

L'ennemi déclaré du crocodile, eft un autre monftre, que mon Auteur appelle Boma. C'eft un ferpent monftrueux, donv il nous donne la defcription dans un autre endroit. Lorfque. ces animaux fe rencontrent, le combat s'engage aufitiôt, \& il ne finit que par la mort de l'un ou de l'autre, \& fouvent de tous les deux. Il feroit a fouhaiter que les Negres fuffent avertis du lieu \& de l'heure de ces combats, afin qu'ils puffent s'y trouver, \& aider leurs amis à diminuer le nombre des crocodiles, qui leur font une fir rude guerre.

Les Miniftres de leurs fuperftitions prétendent avoir des fecrets pour charmer les crocodiles, \& les rendre doux \& obéiffans à ceux à qui ils vendent certaines compofitions ou forts, qui le plus fouvent, coutent la vie à ceux qui y mettent leur confiance.

Voici une hiftoire finguliere, que mon Auteur affure tenir du bon endroit. Il dit, qu'un de ces Miniftres ou Enchanteurs, fe faifoit porter fur le dos d'un de ces animaux, d'un bord, de la riviere à l'autre. Il affembloit grand nombre de gens ; \& en leur préfence, il marmotoit quelques paroles, dont la vertu faifoit auffi-tôt venir un crocodile, qui le recevoir fur fon dos, \& le portoit de l'autre côté de la riviere. Il arriva pourtant une fois, que cet animal n'ayant pas entendule commandement, ne vint pas
auffi-tôt que le Magicien le vouloit. Cette défobëffance le fâcha; il fe crût méprifé, il eut peur de l'être des Negres qui étoient préfens: il redoubla fes conjurations ; \& comme il éroit en colere, il y ajoûta des menaces. I'animal parutà la fin, \& le reçut fur fon dos; mais au lieu de le porter de l'autre côté, il fe plongea dans un goufre, où, felon les apparences, il le dévora.

Les habitans du village appellé le Bot, dans une des Ifles de Boulam, fans être forciers, font quelque chofe de plus. On peut voir ce que j'en ai écrit dans ma Relation du Senegal.

Mon Auteur nous affure, qu'il s'eft trouvé plus de trois cent fois, dans la neceflité de paffer à gué, des rivieres pleines de ferpens \& de crocodiles, fans qu'illui foit jamais arrivéaucunaccident; quoiqu'il ait eu la douleur de voir emporter à fes côtez, des Negres quil'accompagnoient, qui fe tenoient bien affurcz, parce qu'ils portoient fur eux des prétendus préfervatifs, qu'ils avoient achetez de ces fourbes enchanteurs.
Il vit une fois, pres le village d'Ifcolé, douze hommes \& une femme, qui s'efforçoient de paffer le fleuve Zen-

## de l'Ethiopie Occid. 597

 za dans une barquette, \& dans un endroit où il n'y avoit pas plus de quatre palmes d'eau : il vit, dis-je, un crocodile s'elancer avec fureur fur la barquette, \& enlever cette pauvre femme; fans que les hommes qui étoient avec elle la puffent retenir !Mon Auteur parle enfuite des Che- Chevaur vaux marins. Il hefite beaucoup à $\mathrm{fe}^{\text {marins }}$ déterminer dans quelle claffe il les doit mettre, \& s'il en doit faire des poifons, ou des animaux terreftres, car, dit-il, ils paiffent à terre, ils y font leurs petits, ils s'y repofent, ifs y dorment, \& y ronflent à fe faire entendre de bien loin. Du refte, ils paffent leur tems dans le fond des rivieres, où ils marchent $\&<$ nagent comme des poiffons. Leur chair a éré déclarée un aliment maigre dont on peut fe nourrir dans les tems où il a été deffendu aux Chrétiens de manger de la viande. Ces raifons qui devroient, ce femble, le porter à en faire des animaux amphibies, ne l'empêchent pas cependant, de les mettrea la fin dans le rang des animaux aquatiques.

Comme il n'en dit rien de plus particulier, que ce que j'en ai dit dans ma Relation du Senegal, je prie le Lecteur curicux d'y avoir recours; j'ef-

## 198 <br> Relation

 pere qu'il en fera content, auffi-bien que de la figure que $j$ 'en ai fait graver. Ils font en fi grand nombre dans ces trois Royaumes, que ce n'eft pas une chofe extraordinaire, d'en voir des troupeaux de trente ou quarante onfemble.F Des fer-
La quantité de ferpens qu'on trouve en ces pays, \& leurs differentes efpeces, paffe limagination.

Il y en a de tout verds, d'autres de couleur de cendre, qu'on croit n'être point venimeux.

Il y en a de noirs, qu'on appelle Suis, on Npfifi, ou Nfuis. lls font fort grands: on en trouve de dix à douze palmes de longueur ; c'eft-i-dire, de fept à huit pieds françois. Ces ferpens ont la proprieté de cracher au vifage de ceux qu'ils rencontrent. Certe falive eft fi mordicante \& fi venimeufe, qu'elle fait perdre la vûe fur le champ ; fans qu'on y air trouvé jufqu'à prefent d'autre remede, que de fe laver avec du lait de femme : encore ce remede n'emporte-t'il qu'une partie du mal: on recouvre la vüe tellement quellement, mais les yeux demeurent comme paralitiques \& immobiles.

On prétend cependant, que cer-

DE L ETHIOPII OCCID. 199 tains offemens de ce ferpent, portez aucol,fontexcellens contre les écrouëlles \& autres maux, qui attaquent le gozier.

Ces ferpens font fort avides des oyfeaux \& des poules: quand ils en peuvent joindre, ils s'entortillent à leur col, \& les fuffoquent. Il n'y en a point qui fe deffendent avec plus de vivacité \& d'opiniâtreté que ces animaux, quand ils font en danger d'être tuez.

Le Boma eft un ferpent amphibie, qui repaire également dans l'eau, \&

Serpent appellé Boma. fur la terre. On ne lui connoit point de venin. Sa chair eft une excellente nourriture. Entre les monftres quel'Afrique produit en grand nombre, ce-lui-ci eft un des plus à craindre. On en trouve communément de vingtcinq, trente, \& quarante palmes de longueur, \& gros à proportion. Sa queuë fe termine en maniere d'ongle \& de perite faux, d'une matiere dure \& tranchante comme un acier : \& outre cette arme offenfive \& deffenfive, il y a des deux côtez de l'endroit par où il jette fes excremens, une efs pece de tenailles fortes \& fi tranchantes, qu'elles coupent quelque corps dur que ce foit ! C'eft j'ennemi implan rout où il le trouve ; \& pour l'ordinaite, ilen vient à bour. On en a tué, dans le corps defquels on a trouvé la moitié d'un de ces monftres.

Lorfqu'il veut atraquer des hommes ou des bêtes, il tortille fa queuë autour de quelque arbre, ou de quelque groffe pierre, afin d'être plus ferme, \& dene pas manquer fon coup: \& quand il eft tombé fur la proye qu'il vouloit avoir, il la preffe, \& la coupe avec fes horribles tenailles dont nous venons de parler; après quoi, ouvrant la gueule, il l'engloutit \& l'zvale peu à peu, comme nous voyons que la vipére avale le crapau. Il eft vrai qu'il paye bientôt \& très-cherement la peine de fa gourmandife; car dès que fon eftomach eft rempli, il s'endort d'un fommeil fi profond, qu'on peut le comparer à une veritable léthargie. Sans cela, il feroit impoffible d'en venir à bout ; \& il ne s'eft pas encore trouvé de gens affez hardis pour Pattaquer. Mais quand les Negres le trouvent en cet état, ils l'attaquent hardiment, le percent à coups de lances; \& fur-tout, tâchent de lui couper la queuë, dans laquelle refide une bonne partie de fa force. plus de vingt-cing palmes de longueur ; dans le ventre defquels on avoit trouvé des cerfs tout entiers : ce quil regarde comme une chofe des plus étonnantes; car quoique les cerfs foient fans bois dans ces pays, cependant il faut avoir un furieux gofier, pour avaler de pareils animaux.
Il y a des ferpens à deux têtes: une à chaque extrêmité. Ils font aveugles, deux tetcs.
\& n'en font pas moins méchans. Leur venin eft fi puiffant, qu'en moins de vingt-quatre heures, il donne la more iccux quils ont mordus. II n'y a point de remede à ce poifon.
On en voit d'autres qu'on appelle serpent Muamba. Ils font pour l'ordinaire, Muambe, de la groffeur de la cuiffe d'un homme , \& de trente palmes ou vinge pieds de longueur: ils font d'une vîteffe extrême. Ils font ennemis da Ndamba, le cherchent, \& l'engloutiffent tout vivant.
Ce Ndambra la peau d'une infinicé Serpens de couleurs très-belles \& très-vives. Il n'a guéres qu'une braffe de longueur. Sa rête eft large \&\& plate, comme celle d'une vipere ; fon venin eff fí vif, que ceux quile tuent, font obli-

202
gez de jetrer promptement le bâton dont ils fe font fervis pour cela : autrement le venin fe communiqueroit, du bâton à la main de celui qui s'en feroit fervi; \& il n'en faudroit pas davantage pour le faire mourir. On dit que ce ferpent eft un des grands ennemis qu'ait l'Eléphant: il le cherche par tout, \& s'efforce de le piquer à la trompe ; ce qui le fait mourir en peu de momens.

Serpent Nbambi.

Le Nbambi eft un ferpent court, \& fort gros, fa queue eft fon arme offenfive \& deffenfive : c'eft un des plus venimeux. On le craint extrêmement, parce qu'ctant de couleur de l'écorce de certains arbres, il s'y entortille, \& femble fe tenir à l'affut, pour piquer ceux qui s'en approchent. Les Negres, quoique pourvus de trèsbons yeux, en font fouvent furpris, \& y perdent la vie.

Le Leuta eft un ferpent dont la peau eft de plufieurs couleurs. 1l eft fi venimeux, que fon feul attouchement pourrit les parties qu'il a touchées, fait tomber dans des convulfions, \& caufe une mort prompte. Ce qu'il 2 de bon, c'eft que fon fiel eft un con-tre-poiffon infaillib'e pour guérir le mal qu'il a fait. Les Negres le font fe- cher ; \& on tient que c'eft un excellent antidote contre toutes fortes de venins, pourvû qu'il foit pur, \& qu'il n'ait point été mélangé.

On voit en ce pays, comme a Fernamboue au Bréfil, un ferpent d'une rare beauté. Sa peau eft marquetée de noir, de blanc, \& de rouge. Cestrois couleurs font très-vives. La rouge y domine, \& le fait paroître comme un joyau de corail : ceft ce qui lui a fait donner le nom de Bifcia-del Corallo, ou de ferpent de corail. Cette beauté n'empêche pas qu'il ne foit très-venimeux.

## CHAPITREXI.

Des oyfounx les plas conjiderables.

LA quantité des oy feaux que l'on voit dans cette partie de l'Afrique, eft fi grande, auffi-bien que leur diverfité, qu'on ennuyeroit les Lecteurs les plus patiens, fi on en vouloit faire un dénombrement exaat. Pour éviter cet inconvenient, mon Auteur fe renferme dans la defcription feulement de trois.

Le premier eft le Pêcheur, ainfi apI vj.

Olesu pés pelé, parce qu'il fe nourrit du poiffon quil pêche. Il vole fort haut; \&e fe tenant en repos, la tête panchée, il obferve le poiffon qui nage dans la mer \& dans les rivieres: \& quand il a reconnu ce qu'il cherche, il fond deffus avec une rapidité furprenante, plonge dans leau, le prend avec fon bec, \& l'enleve. La nature Pa pourvu d'un bec très-propre 2 cer exercice: il eft long de fept à huit pouces, dentelé, \& très-fort. Lors qu'il a pris un poiffon, il ne faut pas craindre qu'il lui échappe, quelque mouvement qu'il fe donne. Il le porte à terre fur quelque pointe de rocher, \& en fair fa curée; pourvû que d'autres oyfeaux de fon efpece ne le dévalifent point en chemin : car les plus gros font fouvent les plus affamez; \& quand i's en voyent un plus foible gu'eux, ils fondent fur lui, le battent á coups d'aîles, \& lui font lâcher fa prife, qu'ils emportent \& vont manger à rerre, fans lui en faire part, c'elt ce que mon Aurear a vû bien des fois. On à remarqué que cer oyfeau aime fur tous les poiffons, ceux qui fo trouvent dans les fables \& les cataractes des rivieres. Le danger ne fait aut cune impreffion fur lui ; il plonge
de l'Ethiopie Occid. 205 dans ces endroits perilleux, comme dans l'eau la plus tranquille. Apparemment que le poiffon de ees lieux eft plus délicat, \&\& qu'il excite fon appetit plus que les autres.

Le fecond fe nomme Sengo. Il n'eft Sengo, ous pas plus gros qu'un moineau. Son inf- oyfana à tindt le porte à chercher les arbres où miel. les abeilles ont fait leur miel. Dès gu'ila découvert une ruche; il vole de tous côtez, \& cherche quelque paffant, pour lui en donner avis; ce qu'il fait en répetant fans ceffe ces mots, vuichs, vsichi : qui en langue angoloife, fignifient du miel. Lorfqu'il eft für que les voyageurs Yont entendu, il vole d'arbre en arbre, \& les conduit jufqu'à celui où il a découvert la rüche. Il's'arrête, \& là continue à crier vuichi. Les voyageurs ne manquent pas de prendre le miel, \& de lui en laiffer une portion pour fa peine : c'elt fa nourriture ordinaire. Mon Auteur avoïe que s'etant trouvé preffé de la faim dans des lieux deferts, ces oy feaux lui ont été d'un très-grand fecours: auffif font-ils aimez de tour le monde. On s'expoferoit à de trèsgrandes peines, fi on s'avifoit de les tuer: ils meritent bien en effer qu'on ait ces égards pour eux.

Mon Auteur ne donne point de nom au troifíme : il dit feulement, que fon plumage eft très-beau \& fon chant des plus agréables. Dès le point du jour on l'entend prononcer ou chanter fi diftinctement le nom adorable de Jesus, qu'un homme ne le feroit pas mieux! il a fouvent été furpris d'entendre ce chant dans d'épaiffes forêts, avant qu'il fçût de qui il venoit : il ne fçavoit que s'imaginer.

Il dit que pendant qu'il demeuroit avec le Pere Ignace de Valfafna 亠̀ Maopongo, qui eft la Cour du Roi d'Angole-Aarii, un de ces oy feaux ne manquoit pas de venir à Pheure du dîner les récréer par fon chant, avec une familiarité charmante. Ils lui donnoient à boire \& à manger, pour le payer de fes peines. Il y avoir plus de trois mois qu'il les divertiffoit, lorfqu'il fut tué par un méchant animal.

Il dit encore, que lorfqu'il demeuroit dans leur Couvent de Loanda, il y avoit deux de ces oyfeaux qui ne manquoient pas de venir tous les jours à Pheure du repas. On leur donnoit à boire \& à manger; \& ils payoient leur repas par leur chant mélodiéux , \& fi dévot.

## de L'Ethiopie Occid. 207

## CHAPITREXII.

Du nombre des Peuples du Royaume de Congo.

LEs forêts \& les déferts qui fone en figrand nombre dans ceRoyaume, ont donné lieu de croire à quelques Ecrivains, que ce pays étoit très-peu peuplé. Ce qui les confirmoit dans cette opinion, c'eft quils simaginoient, quoique fans fondement, quil n'y avoit pas plus de cinq mille perfonnes dans la ville de S. Salvador, qui eft la principale \& la Metropole de tout le Roy aume ; \& que dans les autres capitales des Provinces de cet Etat, on auroit peine à trouver quatre mille ames dans les plus penplées. Ils difoient que les plus gros Bourgs n'avoient pas foixante feux; d'out ils concluoient, que ce Royaume \& les deux aurres qui en ont été démembrez, étoient bien moins peuplez quils ne l'étoient autrefois.
ll eft aifé de leur prouver quils fe trompent.

- Premiérement il faut fe fouvenir de ce que nous ayons dit ci-devant, qu'a-
vant que les guerres civiles \& les revoltes des Gouverneurs en euffent démembrées plufieurs Provinces qui lui donnoient une circonférence de plus de fix cens lieiies, il ne laiffe pas malgré cela d'être encore aujourd'hui très-confidérable ; puifqu'outre les vaftes Provinces que les Européens connoiffent, \& oùils ont porté la Foi \& érendu leur commerce, il y en a encore de très.grandes du côté de l'Eft $\&$ du Sud-Eft, dont les bornes leur font inconnïes jufqu'à prefent.

En fecond lien, les forêts \& les déferts que l'on trouve en ces pays, n'en occupent pas la huitiéme partie; comme les Européens, qui connoiffent les mieux ces pays, font obligez d'en convenir : \& encore, ces pays ne font point entierement inhabitez. On y trouve des peuples nombreux, qui ćtant nez dans ces pays rudes, fauvages, \& fterils, font accoûtumez aux miferes que Pon y trouve, \& ne laiffent pas d'y vivre, \& d'y être contens; tant eft grand lamour de la liberté dont ils jouiffent plus que dans les autres pays, meilleurs, plus peuplez; mais plus expofez aux violences \&c à la tyrannie des Seigneurs \&\& des Gouyerneurs. comme on n'en peut pas douter, que la feule Comté de Bamba mettoit autrefois quatre cent mille hommes fous les armes, \& qu'elle en met encore aujourd'hui plus de deux cent mille; que doit-on juger de tout le Royaume, fion compte les femmes, les vieillards, les enfans, \& les autres gens incapables de prendre les armes ?

Si on joint à cela quantité d'efclaves qu'on enleve tous les ans de ce pays pour les tranfporter en Amérique, qui va chaque année, au moins à quinze mille ; n'a-t'on pas lieu d'affurer que ce pays eft encore extrême. ment peuplé? il n'y a rien là dedans de fort extraordinaire, quand on fera réféxion, que tous les hommes quí ne font pas Chrétiens ont autant de femmes qu'ilsen peuvent nourrir; \& gue ces femmes produifent prefque fans peine, une quantité fi prodigieufe d'enfans, qu'on ne s'étonne point d'en voir quatre-vinge ou cent dans une feule famille. Bien loin que ce nombre leur foit à charge, c eft un avantage pour les peres : outre qu'ils ne s'embaraffent nullement de leur nourriture \& de leur entretien, par-
en gées de ces foins; ce font desefclaves, que les peres vendent aux Marchands Européens, toutes les fois qu'ils oht befoin de quelques marchandifes: de maniere que plus un pere a d'enfans, plus il efteftimé riche, puifqu'il a entre les mains, de quoi acheter ce que bon lui femble.

En quarriéme lieu, on doit affurer, que fi leurs guerres domeitiques \& etrangeres n'en emportoient pas tous les ans un nombre prodigieux, ils mourroient de faim : ou feroient contraints de fe manger les uns les autres; parce que leur pareffe eft fi grande, quencore que leur terre donne au moins deux recoltes abondantes chaque année, ils font totujours dans une difette affreufe, par le peu de femence qu'ils mettent en terre; fans que la cruelle experience qu'ils font tous les ans des extrêmitées où la negligence les réduit, ait pû leur ouvrir les yeux, \& dégourdir leurs bras lâches \& pareffeux.

On doit ajoûter aux dommages que leurs guerres leur caufent, le carnage que les bêtes fauvages en font continuellement ; fans les Ecatombes, on Sacrifices de vietimes humaines, fi en ufage parmi les Giagues; dont on parlera amplement dans un autre endroit de cet ouvrage.

Malgré tout cela, on a vû en 1665 . lorfque les Negres prirent les armes contre les Portugais; on a vû, disje, l'armée du Roi de Congo, compofée de neuf cent mille combattans: nombre prodigieux d'hommes, \& qui fuppofe un nombre prefqu'infini d'autres gens, hommes, femmes, \& enfans, qui n'étoient pas en état de prendre les armes: de forte que ce n'eft pas une merveille que les feuls Miffionnaires Capucins, quoiqu'en trèspetits nombre, en ayent baptifez, en affez peu de tems, plus de fix cene mille.
Pour faire voir encore plus clairement qu'on n'exagere point, en difant que ce pays eft extrêmement peuplé ; il n'y a qu'a confiderer qu'excepté les forêts, \& marécages, qui font impraticables par cet endroit, \& par la quantité de lions \& d'autres bêtes feroces qui y repairent; tout le pays eft plein de villages, petits à la vérité, mais fi près les uns des autres, quils femblent ne compofer qu'une feule ville d'une grandeur immenfe; \& que ces cafes, ou plûtôt, ces caba-

212 REIATION nes, fourmillent de monde. D'ailleurs; il n'y a prefque point de forêt, de vallées profondes, de bords de rivieres, de fommets de montagnes, même de celles qui paroiffent inacceffibles, qui ne foient peuplées; \& qui le feroient davantage, \& feroient des Colonies foriffantes, fi ces peuples avoient entr'cux plus de commerce, qu'il y eût plus de focieté, des marches reglez, comme on en voit même parmi les peuples qu'on regarde comme fauvages en Amerique.
Au refte on peut aflùrer ; \&c cela fur les témoignages autentiques des Mif. fionnaires, que ceux qui ont réduit ì un fi petit nombre les habitans de San-Salvador, fe font extrêmement trompez; \& quiil y a dans cette feule ville, plus de foixante mille habitans.

## CHAPITRE XIII.

Des deffauts naturels, of moranx de ces Pexples.

MOn Auteur fe fait une vraye peine de publier ce qu'il fcait
perm déco Il n le ra tend res C où il tuéc de $\mathrm{l}^{\circ}$ rer L che clle folic faire Aut la G ype Quc leur rer dim les thic dem agre fero de. clle Die qut fur cet article. Il ne croit pas quilloit
de l'Ethiopie Occid. 213 permis à un Religieux Miffionnaire, de découvrir les défauts de fon prochain. Il n'y a que la qualité d'Hiftorien qui le raffure un peu: ainfi on doit s'attendre qu'il gardera de grandes mefures fur cela ; \& que fans la neceffité où il fe trouve de décrire un pays fitaé dans un climat tout oppofé à celui de l'Europe, on auroit peine à efperer davantage de fon exactitude.
Le premier défaut qu'il leur reproche, eft leur vanité : elle eft exceffive: elle va jufqu'z l'extravagance \& ì la folic. Il eft inutile de penfer à leur faire entendre raifon là-deffus. Mon Auteur affure, que les fept Sages de la Gréce, \&\& les plus habiles Orateurs, y perdroient leur tems \& leurs peines. Quoiqu'ils ne foient point fortis de leur pays pour le pouvoir comparer avec les autres, ils difent hardiment, \& fe fâchent quand on ne les croît pas fur leur parole, que IEthiopie, \& fur-tout la partie où ils demeurent, eft la plus belle, la plus agréable, la plus heureufe, 12 plus fertile de toutes les parties du Monde. Et comment, felon eux, n'auroitelle pas tous ces ayantages? Puifque Dieu s'eft fervi de fes Anges, \& de fes autres Miniftres, pour créer tout l'U.

Relation nivers; mais que leur pays eft louvrage de fes mains; qu'il s'eft donné le foin de le produire felon la fublime idée qu'il s'en étoit formé : or comme il $y$ a une difference infinie entre Dicu \& fes Miniftres ; il refulte qu'il y a auffi une difference infinie entre les ouvrages qui font fortis de fes mains, \& ceux qui n'ont été produits que par fes ciéatures.

Cette prérogative s'érend à tout le autr mée de tour leur jous
pas
Cor feul fe, Royaume de Congo, comme il étoit autrefois, c'eft-d-dire, lorfqu'il renfermoit ceux d'Angolle, de Matamba, de Benguela, \& autres dont nous avons parlé au commencement de cette Relation. Ainfi ce vafte Royaume, eft le feul que Dieu ait créé par luimême : \& par une fuite neceffaire, fes habitans font les plus nobles, les plus firituels, \& les plus riches de tout 1Univers!

Il eft éonnant qu'ils n'ayent pas encore fait créer Adam dans leur pays, \& qu'ils ne l'ayent pas fait de leur couleur: Cela manque à leur folle imagination.

Si on les veutécouter, ils ne fe lafCent point de parler de lears folles genealogies, \& de la puiffance de leurs Monarques. Quelque chofe qu'on leur dife des plus grands Princes des autres parties du Monde, de leurs armées, de leurs flottes, de leurs villes, de leurs |palais, de leurs richeffes; tout cela ne fait aucune impreffion fur leurs efprits, ils en reviennent toûjours à dire, que ces Princes ne font pas Rois de Congo; qu'il n'y a qu'un Congo au monde ; que c'eft dans ce feul endroit où fe trouvent la Nobleffe , les richeffes, les plaifirs.

Des qu'ils onevû que les Portugais donnoient la qualité de Bon \& de Donne, aux gens qui jouiffent de la qualité de nobles; ils n'ont pas manqué de la prendre, \& de fe nommer Don \& Donne, quoiqu'ils foient de la plus vile canaille ; \& fouvent fi pauvre, que quand ils apportent des enfans à l'Eglife pour être baptifez, faute de toile ou d'étoffe pour les envelopper, ils ne font couverts que de quelques feuilles vertes. Et quand on demande aux peres \& aux parains quel nom ils leur veulent donner, ils ne difent jamais fimplement le nom du faint ou de la fainte qu'ils leur veulent faire porter, mais ils font tô̂jours preceder le Don ou Donne, \& difent, Don tale, ou Donna tale.

La qualité des perfonnes rendroit

On ne peut s'imaginer jufqu'où les Seigneurs \& les gens de quelque forte de diftinction, portent leur hauteur \& leur orgueil. Quand un Negre de moindre condition qu'eux, ou un efclave a à leur parler. Il faur qu'ille faffe à genoux, la tête panchée prefque jufqu'à terre; \& il faut quill fe ferve des termes les plus humbles: Pour peu qu'on manque a ce cérémonial, le bâton en fait fouvenir: ces Meffieurs font inexorables fur cet article.

On peut croire que quand il s'agit du Roí , c'eft encore toute autre chofe. Ces peuples font perfuadez qu'il n'y a perfonne dans tout l'Univers qui I'égale, c'eft trop peu dire, qui en approche, quiait des domaines auffi vaftes que les fiens, qui ait des tréfors: inépuifables comme lui, \& qui jouiffe de tous les plaifirs imaginables. La mer $\&$ les rivieres, felon leur idée, ne font occupées que da foin de le fervir, \& de lui apporter ces tréfors innombrables de bouges ou de coquil- les, qui font les monnoyes du pays; pendant que les autres Princes fe donnent des peines infinies, à faire creufer les montagnes pour en tirer les excrémens de la terre. C'eft ainfi qu'ils appellent lor \& l'argent, que les autres nations eftiment fi fort !

Ils regardent leurs campagnes, quoique défolées \& abandonnées platôt aux bettesfauyages, qu'z celles done ils pourroient tirer des avantages conftdérables, comme des jardins délicicux, qu'on ne trouve point dans les autres parties du Monde les mieux cultivées ! Tel eft le gout fauvage, qui va jufqu'l cet excés, que quand ils voyene des Européens qui paffent les mers pour venir trafiquer dans leur pays, ils difent que celai d'où ils viennent doit être bien mauvais; \& que c'eft la faim qui les en a chaffez, pour venir chercher de quoi viver dans le leur.

Il faut pourtant avoüer que les Ne gres font bien obligez a l'Auteur de la nature, de leur avoir donné une patience à toure épreuve. Ils feroient heureux, sils fouffroient dans la vâe de Dieu ce quils fouffrent naturellement, \& par la feule force de leur temperamment \& de leur éducation. Ils n'ont ni honte, ni la moindre peine, d'alleg Tome I.
prefque nuds, d'êrre toûjours la têté decouverte, expofez à lintemperie de l'air pendant la nuit, \&e des plus ardens rayons du foleil pendant le jour. Ils n'y fongent feulement pas, \&ils n'en font point malades; ils n'en contractent ni rhumes ni fluxions : ils dorment ¿2 Pair en pleine campagne, fans craindre ni le froid ni l'humidiré de la nuit. Ceft une délicatefle parmi eux, dont on fe mocque, que de fe couvrir la fête avec une feuille. Ils marchent les pieds nuds fur les pierres, fur les epines, fur les tronos des arbies coupez ou brâlez: il y en a très-peu qui portent des fandales faites d'un fimple cuir verd, \& il n'y a que les. Rois \& les Princes quife fervent de botines.

Rien n'eft fi ordinaire, que de les voir prendre avec les mains, des bois enflamez, \&o les éreindre en marchane deffus les pieds nuds, \& fans être incommodez : marque affurée de la dureté des cals qu'ils ont aux pieds \&C aux mains.

Ils font tous à cux-mêmes leurs prodpres Medecins, \&e leurs propres Chisurgiens. Heureux en cela, de fe pouvoir paffer de ces fortes de gens, dont les fecours prétendus, font fouvent pires que le mal même. On en voit fe

## de l'Ethioniz Occid. <br> 222

 guérir de playes trés-profondes, fur lefquelles les Chirurgiens exerceroient long-tems leurs biftouris \& leurs empläres, au grand dommage des patiens: fans y apporter d'aurre remede, que la patience, la bonté, \& la force de leut temperamment, ou, tous au plus, quelques huiles qui coulent des arbres.En échange, on peut dire, que fi la nature les a doiiez dune force fuperieure \& d'un tempéramment merveilleax, elle leur a laifé comme en partage, une pareffe \&\& une lâcheté, qu'il oft difficile de concevoir. Ce n'eft que l'extrême neceffité de chercher de quoi vivre, qui les oblige à travailler. Encorele font-ils d'une maniere filâche, \& fi negligemment, que cela fait pi-, tie.

Mon Auteur, comme il le dit luimême, rieft pas le feul témoin de cette verité. Il cite tous les Européens qui ont royagez dans ces pays-là; qui n'ayant point d'autres voitures, font obligez de fe fervir des épaules des Negres pour faire leurs voyages, étant éendus dans dés raiffeaux ou des hamacqs atrachez par les deux bouts $\mathbf{i}$ une perche que les Negres portent fur Ieurs épaules; d'où on leur a donné le employent cinq ou fix journées à faire une traite, qu'on feroit aifément en deux ; parce qu'apres avoir employé une bonne partic de la nuit à danfer \& à chanter, ils dorment fort long-tems, \& ne partent que quand le foleil eft fort haut \&c fort brulant; \& pour lors l'exceffive chaleur les oblige de fe repofer fouvent, \& de perdre ainfi la meilleure partie du jour: ce qui caufe un ennoi \& une peine extraordinaire aux voyageurs ; fans que les prieres, les promefles ni les menaces, puifient rien gagner fur eux. Encore eft-on obligé de les ménager beaucoup fur ce dernier point: car fans beaucoup de ceremonies, ils laifferoient le voyageur impatient aut milieu d'une forêt, où il deviendroit immanquablement la proye de quelque bête féroce.

Il y en a beaucoup parmi eux, qui pourroient avoir des troupeaux de beeufs, de vaches, de chevaux, de mulers, de moutons, de chévres, \& d'autres femblables animaux domeftio

## DE L'Ethiopis Occid. $22 \boldsymbol{3}$

 ques, dont ils retireroient des profits confidérables; mais leur indolence \&e leur pareffe les en empêche \& quand on les preffe là-deffus, ils répondent, que la nobleffe de leur race ne leur permer pas de s'abaiffer jufqu'à avoir foin des bêres.On appelle Munef-Conghi les Bourgeois Negres de la ville de Congo; \&c Mobati, ceux qui demeurent à la campagne, qui ne font regardez qua comme des payfans.
Ces prémiers méprifent infiniment Negres de quelque forte de travail \& d'occupa- Congo; \& tion quece puiffe êrre, celles mêmes payans. qui font en quelque façon honorables. Excepté le foin de commander leurs efclaves, qui font chargez de tout le poids de la maifon \&\& du ménage, ils pafent les journées entieres affis a platte terre, en rond, ì fumer, ì chanter, ou a difcourir. Si par un hafard extraordinaire, il s'en trouve quelqu'un plus adif que les autres, que la neceffiré de fa famille, ou l'envie de paroître $\&$ de copier les Européens, engage a faire quelque chofe; c'eft rour au plus, à prendre le foin de frire fabriquer des étoffes d'lm iulchi, ou des nattes; faire fcier des planches ou des bois de charpente; bien entendu qu'il K iij

## 224

Relation
n'y met jamais la main, \& qu'il fait tour rouler fur fes efclaves ; du travail defquels il vit à fon aife, \&eretire de quoi contenter fa vanité.

Les Mobati ou payfans ne font pas tout-i-fait fi indolens \&e ff parefleux; ce font ceux qui défrichent les forêts \&\& les terres que l'on a laiflé fe couyrir de halliers: is labourent, ils fement, ils font ces ćroffes groffieres dont ils ont befoin pour fe couvrir. Ils'en faut quelque chofe, qu'ils foient plongez dans une fi grande oifiveté que les Bourgeois, mais ils one foin que la plus grande partie du travail tombe fur lenrs femmes \& fur leurs efclaves. On ne remarque en eux aucun talent, aucune émulation: je ne dis pas pour inventer quelque chofe qui pût leur être avantageufe, comme on voit dans tous les. autres peuples dur monde, même les plus fauvages.

Il eft pourtant veai que le commerce quills ont ayce les Européens, a commencé à forcer leur naturel, \& qu'on en voit qui fe font adonnez aux ouvrages quils voyent faire, \& qui y réuffifent if bien, qu'on a lieu d'efperer qu'ils s'y perfectionneront ; d'utant plus que le profit quils y font, leur eft une aiguillon qui les pouffe an travail. donné, on peut mettre aut premier gres font rang, celui de demander avec impor- des demantunité, \& fans honte : ce font les plus hardis quefteurs, \& les moins capables de fe rebuter, 'qu'il y ait au monde. Ccux de Cadix, dont j’ai parlé dans mon Voyage d'Efpagne, n'en approchent pas de mille lieuës !

Qutls connoiffent une perfonne, ou quils ne la connoiffent pas, ils l'abordent aifément, \& lui demandent fans façon ce qu'ils ont befoin. Un, deux, \& trois refus ne les rebutent point. Ils fe profternent devant elle, lui embraffent les pieds, la comblent d'tloges $8 \%$ de flatteries les plus baffes; ils alleguent des eaifons a linfini, pour l'obliger à leur ouvrir fa bourfe; ils élevent jufqu'au ciel fon mérite, fa nobleffe, $\mathrm{f}_{2}$ liberalité, fon grand cour, fa generofité: pour peu qu'on foit fenfible aux louanges, ils les prodiguent d'ure maniere quil faut fe rendre. Mais fi malgré tous leurs artifices, on demeure ferme dans le refus; ils tournent la médaille, \&e iln'y a point d'injure dont ils ne chargent celui quils n'ont pú vaincre par leurs flatteries. Les noms de cruel, d'inhumain, de tigre, font les plus doux qu'ils lui donnent. Enco-

Kiiij.
re aprc's toutes ces feenes n'eft-on pas en repos; ils recommencent leurs batteries, \& expofent leurs miferes avec des termes fif touchans \& fi patétiques, quil eft difficile qu'on ne fe rende, \& que pour fe délivier de leurs importunitées, on ne lear lâche en tout ou en partie, ce quils ont demandez.
Fhime que La qualité d'enfant legitime, quieft 1on pour fi refpectée en Europe, ne left point les bitards. du tout dans le Royaume de Congo: on y eftime aurant les bâtards, que les plus légitimes ; ils partagent tous également la bonne \& la mauvaife fortune de leur pere. Pour l'ordinaire les partages font bientôr faits:il femble mîte que les peres ayent plus d'attachement pour ces fruits de leurs amours illicites, que pour les enfans procréés dans un mariage legitime ! Ceux même qui font gloire de porter la qualité de Chrétiens, croyent ne point déroger à ce quils doivent à ce caratere, \&au Sacrement de mariage, en entretenant plufieurs concubines. 11 croyent quil y a de la nobleffe \& de la granideur à en entretenir un plus grand nombre. lls affurrent que l'honneur d'une fenmen'clt point terni, parce qu'elle partage fes fiveursi plufieurs amans; pourvû quaelle reconnoife fon maxi

DE L'Ethiopiz Occip. 227 comme le premier, \& celui qui y doit avoir le premier rang $\&$ la meilleure part. Cette dangercufe idée caufe des defordres infinis, qui font bien gemir les Miffionnaires ; fans qu'ils puiffent yenir à bout de la déraciner entierement. Tout leur pouvoir ne s'eft étendu jufqu'à préfent, qu'z les obliger de cacher un peu leurs defordres; fans qu'ils puiflent les obliger d'y renoncer.

Voici une autre chole qui va faire connoitre le genie fauvage de ces peuples. Ils s'imaginent, ( \& c'eft le fentiment des plus grands \& des plus puiffans,) que le vol ne deshonore que guand il eft commis a l'infçû des poffef- En quel cas feurs de la chofe volée. C'eft, difent- le vol desils, une action vile, méprifable, \&c honore. digne de toure forte de blâme, que de voler en cachette, \& d'emporter le bien de fon prochain furtivement \& à fon infç̂̂ ; c'eft une action d'efclave: mais il y a de la grandeur, de la nobleffe, de l'enlever en fa prélence \&o malgré lui : c'eft une marque de courage \&\& d'aurorité! Auffi les grands Seigneurs étant en voyage \& entrant dans quelque bourgade , prennent hardiment, non feulement les vivres qui leur font neceflaires pour eux \& pous

K v

route leur fuite; mais ils enlevent aved violence tout ce qui les accommode: \& comme ces peuples. font accoûtumez à ces pillages, ils cachent avec. foin tout ce qu'ils ont; \& fe trouvent heureux, quand ces Seigneurs, fans fe donner la peine de faire cherchers ce qu'ils ont mis icouvert, ne les obligent pas, a force de coups, de leur apporter tout ce quils ont voulucacher à leur vûe.
Ies Negres L'envie eft le peché favorides Nefont envicur. gres. Par tout ailleurs on a ce vice en execration: on le regarde comme l'ennemi de la focieté, \&e de tout le commerce que les hommes peuvent avoir les uns avec les autres. On en juge autrement dans ee pays barbare. L'envie eft née avec les Negres, c'eft leur appanage ; ils ne peuvent voir quelqu'un: de leurs compatriotes un peu bien dansfes affaires, quils ne mettent aufli-tôe en cenvre tout ce que l'envie a de ples noir, pour le détruite. Ils font naturellement artificieux, ils n'ont ni honneur ni confcience; ainfí les calomnies les plus atroces, les accufations les plus. fauffes, les violences les plus outrées, ne leur coutrent rien. Ils ne fe reburent point; \& jufquà ce qu'ils ayent mis leur adverfare tout à fait à bas, \&6. tiors d'état de fe relever, ils ne ceffent point de lui rendre tous les mauyais offices que lear mauvais nature! leur fuggére, auprés des Rois \& des Gouverneurs. On pourroit rapporter mille exemples pour un, de ceux quilsont ainfi précipitez, mais cela eft peu intereffant pour le public. Ce qu'on peut affurer, c'eft que sils employoient lefprit \&e les talens que la nature leur a donnée aux fciences \& aux arts, ils. y réuffiroient a merveille.

Voici encore un autre vice qui eft zuffi commun parmiles Congois, qu'il eft en horreur parmi les autres Na tions. Mon Auteur femble en accufer, du moins en partic, le climat barbare fous lequel ils font nez: c'eft une dureté pour leur propre fang \& pour leurs inbamanitó: enfans, qu'on ne trouve, sc qu'on ne peut reprocher aux bêtes les plus féroces, excepté aux ferpens.
lls n'ont pas la moindre affection; İ moindre reconnoiffance, la moinsdre tendreffe pour leurs peres \& meses, leurs freres \& leurs fears, leurs propres enfans ! Les malades qui leus: font les plas proches, n'excitent aucune compaffion dans lears courrs : ils les: abandonnent abfolument à cux-mêmacs, \& à leut triftẹ deftinǵe. Bien loim

$$
\text { K. } \mathrm{vj} \mathrm{l}
$$ des hons!

De cette dureté naturelle quils ont pour leur propre fang, nait lindolence qu'ils ont pour leur éducation. Ils ne leur donnent pas la moindre teinture de civilité, encore moins de vertus, de quelqu'efpece qu'elles puiffent être. Les honmes, pour la plápart, ne fongent que trës-fuperficiellement aux befoins de leur famille; ils fe déchargent de ces foins fur leurs femmes; \&c celles-ci, bien fouvent, fur la Provideuce : de forte que la faim, la nudiić, \& la mifere, font les compagnes infeparables de leur vie miferable \&r prefque toûjours languifinte. Delà vient qu'ils fe foucient peu d'être vendess aux Euopéens, étant affurez que ceux qui les auront achetez , aurons foinde les nourrir: ce qui eft l'unique chofe qui faffe impreffion fur leurs efprits.

Les grands Seigneurs \& les Rois mêmes font fur le même pied. Tout theritage quils laifent a leurs enfans, confifte en quelques efclaves quils leur donnent de leur vivant ; \& les bonnes graces du Roi, fi ce font des gens de condition. En ce cas le Roiles nomme Soua ou Gouverneurs de quelques Provinces; avec les titres de Marquis ou de Comtes, ou fimplement de quelque libate ou village; ou ils ont befoin de toure leur induftrie pour fubfifter; non pas comme des gens de condition, mais tout aut plus, comme de fimples particuliers. C'eft à ce qu'ils difent, ce qui les oblige aux vexations, aux pillages, \& à mille actions indignes, qu'ils commettent tant qu'ils peuvent fur leurs fujers.

Il faut lavoir vû pour être perfuadé de leur inhumanité \& de leur ingratitude envers ceux qui leur devroiene etre les plus chers. Il arrive prefque tô̂jours, qu'on en voit, qui pour quelque collier de corail, pour un morceau de toile, pour quelque eau de vie \& fur-tout pour quelques bourteilles de vin d'Europe, veadent leura claves ! Ceux-ci ont beau reclamer \&e protefter qu'ils font libres; il fuffit que le vendeur les préfente liez ou enohaînez, l'acheteur n'en demande pas davanage : \& quoiqu'il foic convaincu dans fon ame que ces gens font veritablement libres, il ne laiffe pas de les acherer \& de les faire marquer comme fes efclaves; fauf à acheter le lendemain cet infame vendeur, fi quelqu'autre auffi méchant que lui s'en rend mâtre, le lie, l'enchaine, \& le préfente à vendre comme efclave.

Un fait que je vais rapporter après mon Aureur, fuffira pour faire connoitre combien ce commerce barbare eft en ufage parmi ce mauvais peuple.
Hilloire, Il dit qu'ćtant en $16 \$ 4$. dans leur Couvent de Saint Salvador, un particulier entra dans leur Eglife, \& fo mit à pleurer, à fangloter, \&e à pouffer des oris, qui obligerent les Religieux de fortir de leurs celulles, \& d'accourir à WEglife poar voir de quoi il s'agiffoit,

## DE 工'ETHIOTIE Occid.

A leur vûe, l'affligé redoubla fes larmes \&e fes cris, il fe battoic la poitrine, \& donnoit routes les marques: de la douleur la plus vive. Ces bons: peres s'emprefferent de le confolery. \& pourle pouvoir faire plas efficacement, ils s'informerent du fujet d'une triftefle fi extriordinaire. Après bien des tentatives, ce malheureux leur dit, qu'il étoit reduir à la derniere extrêmité, qu'il étoir au defefpoir, parce qu'après avoir vendu fes freres \& une focur qu'il avoir, fes femmes \& fes: enfans, \& en dernier lieu fon pere \& famere, il nolui reftoit plus perfonne dans toute fa famille dont il pût faire trafic ! C'étoir le fujer de fon afflidtion;; elle étoit figrande, qu'elle alloit pref que au defefpoir. Ces bons peres qui: sattendoient à toute autre chofe, auz lieu d'entrer dans fes peines, comme: ille croyoir, lai remontrerent vivement l'énormité de fon crime, tâcherent de lui en infpirer de la douleur; mais ce fut en vain: il leur dit que c'étoit lufage du pays de tous. les tems, \& que puifqu'il avoit été expofé \& qu'il l'étoit encore à courir ce ríqque, il étoit: julte, \&qu'il n'avoir rien fait que d'honncte, en le faifant courir à d'autres.

Voilà, ce me femble, un échantilIon fuffifant pour faire connoftre quels font les Negres. Mon Autcur, par fcrupule, n'en dit pas davantage : mais il me femble que cela fuffir, pous ne fe pas tromper dans le jugement qu'on peut former des peuples de ces trois Royaumes. Il eft vrai que mon Auteur ne taxe de ces crimes particulierement, que ceux qui ne connoif. fent pas Dieu, \& qui font encore enveloppez dans les tenebres du paganifme, \& ceux qui après avoir reçâ le Baptême, vivent comme s'ils ne l'tvoient pas reçû, \& moins en Chrétiens, qu'en infideles; car il nous affure quill y en a un très-grand nombre a qui la grace du Sacrement a teliement ouvert les yeux de l'efprit \& changé le coeur, quils vivent en veritables Chrériens, pleins de foi, d'amour pour Dieu, d'humanité pour leur prochain, de pureté, de juftice, de zele, qui s'adonnent avec ferveur a l'acquifition \& à la pratique des vertus, \& qui y font de fi grands progrès, qu'ils font la gloire du Chritianifme dans ces pays barbares.

On a remarqué que ceux de ces Peuples qui ont plas de difpofition à la vertu, font ceux qui demenrent

## de l'Ethionis Occid. 235

 dans les capitales des Provinces, ou fur les bords de la mer \& des rivieres, parce que le commerce continuel qu'ils ont avee les Portugais \& les autres Européens, a adouci leurs macurs féroces, les a civilifés, \& fair des hommes, en même tems que les Miffionnaires en ont fait des Chrétiens. Sans cela, quel gout auroient les Religienx de paffer dans ces pays fauvages, d'y être continucllement fujets à des maladies cruelles qui en ont emportées un fi grand nombre, ou expofez ì être dévorez par les bêtes féroces, comme cela eft déja arrivé bien des fois?Au refte, c'eft ì déraciner ces mauvaifes coutrumes aufquelles les Negres font fi attachez, que les Miffionnaires trävaillent nuit \&\& jour. Ils ont éré bien long-tems fans s'appercevoir d'aucun changement \& d'aucun progrès. A la fin Dieu a beni leurs travaux, ils commencent à recueillir de ce quils ont femez; \&t ils ont de grandes efperances, que la Religion Chrétienne prendrad la fin le deffus, \&e triompheraglorieufement des erreurs du Paganifme.

## CHAPITRE XIV.

De lidalâtrie, qui off la Religion dé cos
Pays.

AVant que la lumiere de l'Evangile eûr penerré dans ces vaftes pays, \& qu'elle eût diffipéles épaiffes tenebres qui enveloppoient les efprits des Congois; on peut dire que lídolâtrie y croit comme dans fon thrône, \& qu'elle exigeoit de ces peuples infortunez, fans bornes \& fans limites, des tributs de corps \& d'ames, qu'on ne pouvoit affez déplorer. Mais depuis que la Foi a fuccedé à ces erreurs, \&c qu'elle les a bannies, on a vt̂, avec joye, que les fuperftitions de lidolàtrie ont été détruites, chaffées, \& reduites à chercher l'obfeurité pour fe cacher.

C'eft ce que la main totes-puiffante de Dieu a operé par le moyen des Miffionnaires qu'elle y a envoyée. Ils y ont mis le Chriftianifme en honneur, ils lont étendu en tant d'endroits, \& avec tant de bonheur, qu'il y a de grandes efperances, que Dieut continuant de les favorifer, on les ver-
de i'Ethiopis Ocetd. ${ }^{237}$ i2 triompher heureufement de toutes les erreurs, \& les Miniftres de $\mathrm{Sa}_{2}$ $\mathrm{tan}^{1}$, contraints de fe cacher, \& de débiter en fecret leurs rêveries, ne pouvant répondre aux vives raifons des Miniftres du Seigneur.

On prérend, avec raifon, que ce qui empt̂che les progrès, ou plûrồ le triomphe parfait de l'Evangile, vient de cerrains mauvais Chrétiens originaires du pays, qui étant gens de diftinction \& dautorité, \& craignant de perdre les bonnes graces des Princes Chrétiens \& Catholiques, dont toute leur fortune depend abfolument ; font une profeffion exterieure du Chriftianifme, par une horrible hypocrifie; pendant que lear cocur eft encore réelement attaché aux fuperffitions abominables de leur ancienne idolâtrie; comme il eft aifé de le voir par la protection qu'ils donnent aux Miniftres de Satan, aux forciers \& enchanteurs, qui font les fuppôts du Paganifme.

C'eft en vain que les Rois \& les Princes veritablement Chrétiens \& Catholiques, mettent tout en ceuvrepour découvrir \& châtier ces miferables; ils quittent les lieux où ils ont ćré découverts, \& ils ne manquent nij de recraites, ni de protection; \&\& ils fe recirent dans le plus épais des forêts, où ils cultivent à leur aife \&s fans crainte leurs pernicieufes erreurs; ils les répandent, \& ne manquent jamais de trouver une infinité de Sectateurs qui les fuivent, \&c qui aiment mieux fe bannir eux-mêmes des demeures commodes où ils habitoient que derenoncer veritablement à leutrs anciennes \& a bominables fuperftitions. Le nombre de ces malheureux eft trèsgrand, on le voit croitre tous les jours; la douleur des Miffionnaires \& des Princes Chrétiens, eft de ne pouvoir $y$ apporter les remedes convenables, quelque foin qu'ils fe donnent pour cela.

Il eft vrai qu'on ne peut affez loüer le zele ardent que les Rois de Congo ont marqué pour l'extirpation de l'idolâtrie, \& l'avancement de l'Evangile. Les Gouverneurs de Pemba, de Bamba |\& de Sognoles ont imitez, \&c faivis de bien près, depuis qu'ils ont ćté éclairez des lumieres de l'Evangile. Ce Royaume \& ces rrois grandes Provinces, font veritablement Chrétiens : \& quand il s'y gliffe quelque Miniftre de Satan, \& qu'il eft découvert, on le prend aufli-tôt, \& on le châtie rigou- reufement. Le même n'y eft jamais revenu deux fois.

Mais pour ces vaftes pays qui font à HEft, \& que l'on peut appeller les terres Mediterannées de cet Etat, l'idolâtrie y eft encore la mâtreffe abfoluč. C'eft de là que viennent ces Miniftres de l'enfer, dont la parole \& les preftiges n'ont que trop fouvent la force de pervertir les Provinces entieres, \& de leur faire abandonner la Foi qu'ellés avoient embraffées. Ce font la les fujers de douleur qui accablent les zelez Miffionnaires, Les Princes y font fenfibles autant qu'onle peut fouhaiter; mais ils font fouvent contraints de diffimuler, de peur de perdre tout, \& d'exciter des guerres qui ruineroient leurs Etats. Dans ces circonftances defolantes, ils font les premiers $\frac{1}{2}$ confoler les Miffionnaires, à les exciter à la patience \& à ne pas perdre courage; les affurant de toute leur protedtion, \& que connoiffant comme ils font, le genie volage \& inconftant de leurs fujers, il faut efperer de la mifericorde de Dieu, qu'il leur ouvrira les yeux une autre fois, \& les ramenera à fon bercail. C'eft ce qui eft déja arrivé plufieurs fois; \& les Miniftres du Seigneur ont eû la confolation de voit
$2 \times 0$ revenir, en tout ou en partie ces brebis égarées, \&\& devenir, de bêtes féroces , des Chrériens.

Le principal fophifme de cette Secte abominable, eft que, quoique Dieu, quils appellent Nzambiampungu, foit un on lai même, \& rout-puiffant; il y a cependant un nombre dautres
aux
leur
de
ont
mies
roct
fela
bou
c
de:
pos
dar
nie
du
me
mic
daz
dit
avs
àc
ren
qu
fe
cic

DE L'ETHIOPIE Occid. ${ }^{2}+\mathrm{r}$ ávec refpect, quoiqu'il arrive routjours, que bien loin d'en recevoir du fecours, la maladie augmente, \& les conduit an tombeau \& a l'enfer. On appelle, dans le langage du pays, Ganga-itiqui, celui des Miniftres quia droit de recevoir les prefens qu'on fait aux idoles, \&e de les préfénter fur leurs autels. Chaque autel eft charge de plufieurs de ces idoles, dont les uns ont la forme d'hommes, \& de femmes; les autres, celles des bêtes féroces, des monftres, \& des démons 3 felon l'ufage different des pays, des bourgades, \& des habitans.
C'eft encore ce Miniftre qui a foin de marquer les jours qu'il juge à propos pour faire les facrifices folemnels; dans lefquels on obferve des ceremonies barbares, \& tout-a-fait dignes du culte du démon.

C'eft encore lui qui obferve les momens propres pour recueillir les premieres gourtes des pluyes qui tombent dans la faifon, \&o qui rendent la fécondité aux terres que l'exceffive chaleur avoit defféchées. Il en offre une partie àces idoles, \& vend le refte rè̀s-cherement à ces imbeciles, qui simaginent qu'elles font d'une efficace merveilleufe pour les préferver de quantité d'acsidens.

On trouve parmi ces Infideles une Sede particuliere qui nic la pluralité des Dieux, \&e qui fait fon principal de n'en reconnoitre qu'un feul, à qui elle donne deux noms. Ils le nomment Dens caca; c'elt à dire, Dieu feul, \&c Defu; c'eft-à dire, Dicu du Ciel. Mais ils attribuent à cette Divinité des proprietés fi indecentes, qu'ls ne font pas moins condamnables que les autres. Ce font les plus obftinez \& les plas difficiles à convaincre a caufe qu'ils femblent approcher plus que les autues, de la connoiffance de l'unité d'un Dieu.

Voici une reflexion de mon Auteur qui mérite de la confideration. Il dit qu'il a obfervé bien des fois, que quand ces Infideles fe trouvent en quelque grand danger, ou quils font accabiez de miferes \& de maladies, ils prononcent ces mots avec une ferveur extraordinaire, $D e f w$, Nghefs furat. mi, qui fignifient, Dieu du Ciel, Jefus mon Seigneur. Il n'y auroit pas lieu de s'étonner, fi cela n'arrivois qu’à ccux qui ont été Clirétiens, ou à qui on a annoncé l'Evangile; ils les auroient retenus des prieres, ou des inftructions quills auroient entenduës; mais mon Auteur nous affure les avoir entendu entendu prononcer à des barbares, id des fauvages qui n'étoient jamais fortis de leurs forêts, \&e quí n'avoient jamais entendu parler de Dieu, ni de JefusChrift fon Fils, Ils Pinvoquent donc fans le connoitre, ils s'y adreffent par le pur mouvement de leur confeience, \& ils avoiient quifls reffentent des confolations inexprimables en pronon. çant ces facrés noms, dont ils ne fȩ̃vent ni la fignification, ni le myftere, nila force; \& qu'ils ont prefque toû́ jours reçus des fecours que leurs impuiflantes divinités n'avoient pû leur donner, après les avoir importuncées par bien des facrifices, des vceux \& des prieres. Auffi les Miflionnaires ne manquent pas de fe fervir de ces argumens, pour les convaincre \& les amener à la connoiffance du vrai Dieu: cequi leur a réuffi quantité de fois. Les fages Atheniens éroient dans re cals, quand ils élevoient des antels au Dieu quíls ne connoiffoient pas.
La veneration, le culte, \& les factifices, font les fuites de la croyance quíls ont, \& de leur attachement pour les idoles. Cependant, excepré le jour de la nouvelle Lune, ils n'ont aucun tems dérerminé pour offrir des facrifices. C'eft la fantaifie des partiTone I.

244 RELATION culiers ou des Miniftres, qui preferit ces rems. Ordinairement c'eft en action de graces de quelque vietoire qu'ils ont remportez, ou de quelques pillages qu'ils ont fait fur lears ennemis, on de quelque guerifon qu'ils croyent avoir obtenuë par le fecours de leurs idoles. Alors ils préparent les chofes neceffaires pour cette ceremonic, qui font des inftrumens $\&$ des chants, pour accompagner les danfes; \& fur tout quantité de viandes $\&$ de boiffons, poar tenir table ouverte ì tous ceux qui $y$ accourent de tous côtez.

C'eft une regle generale ferupuleufement obfervée par ces Barbares, de ne commencer jamais le bâtiment d'une cabane, fans en mettre les fondemens fous la proredion de quelque idole. Quand elle eft achevée, le maître n'a garde de l'habiter le premier; il faur qu'un Miniftre lait purifiée par des fumigations, \& qu'il y ait demeuré quelque-tems, avant que le Mâtre fonge is'y loger. Sans cette ceremonie, ils croyent qu'ils s'expoferoient à de grands malheurs : il n'y a point d'efprit affez fort parmi cux, pour ofer l'entreprendre.

Dans les tems les plus reculez, ils
frit actoire ques nneju'ils ours it les modes fes; $c$ de rte 2 tous
uplres, ment fonlque maînier; employoient plufieurs jours en fixcrifices barbares \& fanglans avant de commencer leurs femailles \& après qu'ils les avoient faites. Quelques-un en font revenus entierement: d'autres fe contentent de faire des danfes \& des feftins ; \& peu à peu, on verra ceffer ces ceremonies profanes.

Mais pour les Giagues, ils obfervent encore aujourd'hui ferupuleufement leurs anciennes coûtumes. Ils ne mettent jamais la faucille dans leurs moifons, qu'ils n'ayent fait des facrifices, \& qu'ils ne fe foient gorgez de chair humaine cuite avec les nouveaux fruits que la terre a produic, tels que font le bled farafin, le mahis, \& autres.
Lorfque quelque dévot a refolu de faire in facrifice à fon idole, il en donne avis au Miniftre. Celui-ci ne manque pas d'exagerer de toutes fes forces le merite de cette adtion, \& fon importance; \& de mertre à un très-haut prix la peine qu'il prendra, afin que la chofe fe faffe d'une maniere qui foit agréable à l'idole : il ex horte le devot à n'étre point avare dans les offtandes qu'il lui prefcrit, parce que la meilleure partie lui en doit rerenir. Ces demandes font exhorbitan-

Lij

246
tes; \&o il en faut paffer par là, autrement it menace le dévot de ta colere de lidole, qui fçaura bien fe venger, à fon grand dommage, de la léfine qu'il fera patoitre en cette occafion importante. 11 l'oblige encore de prendre pour cette ceremonic un nombre competent d'autres Miniftres pour laffitter, \& pour Paider : \& comme ils font tous de même métier, \&\& qu'ils font peut-être bourfe commune; on peut croire qu'il regle leur honoraire a un prix fi haut, qu'ils feront tous contens.

Il faut enfuite faire venir les meilleurs muffieiens \& fymphoniftes du pays. Ceux de Hanier, de Quilondo, \& de Cafluza, font les plus eftimez \&e les plus recherchez pour ces fortes de ceremonies. On publie enfuite le foir qu'elle fe doit faire, afin que ceux qui s'y doivent trouver, ne manquent pas de s'y rendre.

A Pheure marquée, celui qui fait la dépenfe de la fêre, accompagné de tous fes parens \& de fes amis, s'en va à la cafe du Miniftre; \&e le fupplie, tout de nouveau, de prendre la peine de faire le facrifice dont il la deja prié, \& de lui fervir de mediateur \& d'avocat auprès de lidole. Celui-ci, qui eft affis avec Yes Confreres qui font un cercle, fe leve, court ith porte, examine Phonoraite qu'on lui apporte ; qui doir toûjours exceder ce dont on étoit convenu avec lui ; fans quoi on the lui feroit pas faire un pas hors de fa cale. S'ill lagrée, c'efta.dire, s'il contente amplement fon avarice \& fa gourmandile : [ car ce ne font, pour l'ordinaire, que des viyres, des vêtemens, \& autres chofes de cette nature qu'on lui prefente, ] il dit gravement au devor, qu'il veut bien lui rendre ce fervice : \& auffi-ôt il fort accompagné de tous fes Conficres, \& prend le chemin de la cafe de lidole. Mais s'ilarrive que ce qu'on lui prefente ne le fatisfaffe pas entierement, le devot peut s'attendre d'ètre accablé des injures les plus grofficres, \& de tout ce que peut fuggerer de duretés à ce Miniftre impie, l'avarice la plus outrée ; de forte quill flut remettre la ceremonic à un autre jour, \&\& en attendant, tâcher de contenter ce Miniftre.
Comme perfonne n'aime à s'entendre dire des injures, on convient amiablement de toutes chofes avant que de fe commertre. Ce font les entremetreurs de ces fortes de fêtes, qui

248 RELATION
font les démarches neceffaires pour ajufter les differends, \& qui font convenir les Parties des prefens qu'on doit faire au Miniftre.
Sacrifices. Alors le Miniftre étant revêtu des aux idoles. habillemens que nous décrirons dans un autre endroit, entre dans la cafe de l'idole, en battant des mains en figne de joye, en racontant à haute voix la qualité de celui qui faie le facrifice, le nombre \& la valcur des oblations ; \& les mettant fur l'autel avec un profond refpea, il demande à l'idole, qu'il conferve en paix, en tranquillité, \& en fanté, tous ceux qui Phonorent, \& fpecialement la perfonne de celui qui fait le facrifice; qui n'épargne ni fes biens, ni tout ce qu'il a de plus précieux, pour lui témoigner fon zele, fon attachement, \& fon entier dévoüement.

La fin de la priere, eft le fignal aux inftrumens pour commencer leur chari aris barbare. Il femble que tous es fymphoniftes fe foient accordez pour defaccorder leurs inftrumens. Nous en parlerons amplement dans un autre endroir. Ce concert difcordant, eft auffi-tôt accompagné d'une mufique la plus déreftable qu'on fe puiffe imaginer : ce font des cris confus, fans or-

DE L'ETHIORIE OCCID. 249 dre \& fans regle: celui quicriele plus fort, eft te plus eftimé: c'eft un vrai fabbat. Mon Auteur affure, qu'étant dans une Libatte out village, éloigné d'urie grande demi-lieue d'un autre où Ion faifoit un de ces facrifices abominables, le bruit qui s'y faifoit éroir fi grand, fi perçant, qu'il en avoit penfé perdre fouse! Ces fymphoniftes \&C ees muficiens ne pourroient pas continuer long-tems un exercice fi penible \& fi violent, fi le devot n'avoit foin de leur faire donnera boire; il n'y manque pas, il leur prodigue les liqueurs les plus fortes du pays : elles - les échauffent de maniere, qu'ils conti--nuent leur mufique enragée, jufqu'i ce que le Miniftie la faffe ceffer: en prenant le chemin de la cafe du dé. vot, après que la priere a duré trois ou quatre heares fans interruption, \& dans toute fa violence.

Les muficiens le fuivent avec tous les Conviez; \& au lieu des louanges sde lidole, on chante à grand bruit celles du dévor qui leur abandonne une gratide quantité de viandes $\&$ de boiffons, dont ils fe gorgent fans difcretion. On ne ceffe de boire \& de manger, que pour danfer; $\&$ pendant que les uns font occupez à ce vio-
lent exercice, les autres chantent a pleine tête, \&c les inftrumens fe font entendre d'une maniere étourdif. fante.

Ce fabbat dure, fans difcontinuer; trois jours \& trois nuits : le quatrićme eft proprement le jour du facrifice. On retourne ce jour là à la cafe de Iidole: on $y$ amene les hommes \& les bêtes qui doivent être immolez: le Miniftre les préfente al lidole ; puis il les égorge. Le nombre des viatimes humaines, fe regle felon la qualité de Pidole. Dès qu'elles font égorgées, tout le monde s'empreffe i boire ce fang tout fumant; après que le Miniftre en a barbouillé le vifage de l'idole. Dès que le fang ceffe de couler, on coupe les corps en pieces, on les mer fur le feu; \& fans attendre qu'ils foient cuits, ces bêtes feroces fe jettent deffus, \&e les dévorent plûtôt qu'ils ne les mangent. Ils regardent ces chairs comme des chofes facrées, par l'honneur qu'elles ont eft d'être offertes à leurs idoles.

Les peuples de Quimbondi ne mangent point ces chairs : ils fe contentent de boire le fang, \& de s'en frotter le vifage. Mais ceux de Haviez, \& prefque tous les autres, fe jettent def.

## DI L'Ethiopie Ocoid.

 fus, \& particu ierement fur les foyes, les cceurs, \&e les inteftins, fe lesarrachent des mains les uns des autres, \& mangent goulument ce qu'ils ont attrapé, fouvent fans fe donner la patience de les nettoyer, \& de leur faire fentir le feu. Quand après ce carnage, il refte encore quelques morceaux de ces cadavres; les Miniftres les diftribuent à ceux qui fe trouvent à cette ceremonie fans y avoir ćté invitez, car les conviez font toutjours preferez; ils font les plus proches de l'aurel; \& par confequent plus en état que les autres, de participer à ce banquer barbare.Chaque Secte de ces infideles a fes ceremonies particulieres pour manger ces victimes. Ils y font fi attachez, qu'ils n'ofent y manger: les plus legeres circonttances, omifes ou negligées, pafferoient chez eux pour des crimes énormes.

Après que toures les viandes font dévorées, le Miniftre va ̀̀ Paurel, prend l'idole, l'éleve, \&c l'expofe à la vûe du peuple. Le devor s'en approche avec refpect, \& lui fait une nourvelle offrande de quantité de plats ; comme fi elle en avoir befoin, pour fe remettre des fatigues qu'elle a ef-

252 RELATION
fuyće pendant ces quatre journées de tumulte \& de hurlemens, dont on lui. a facigué les oreilles : mais comme elle n'eft pas en érat de s'en fervir, le Miniftre diftribue ces viandes a rous les affiftans; avec ordre exprès de lui en rapporter exactement tous les os, fous peine aux contrevenans, de payer une chévre pour la peine \& Pamende de ce facrilege. La raifon de cente referve, eft que ce Miniftre les vend enfuiteà tel prix qu'il juge a propos, à ces miferables idolâtres, pour certains ufages fuperftitienx, qui lui produifent un gain confiderable.

Ceux qui font affez infenfez pour faire de femblables facrifices, s'y ruinent, pour lordinaire, de fond ea comble; fans qu'il lear en refte autre chofe, que lhonneur vain \& ridicitle, de s'être entierement appauvris pur faire certe fêre abominable; \&c fans que les promeffes dont le Miniftre les comble, ayent jamais aucun effet : car, comme dit le proverbe italien, la farine du diable fe change touteen fon, c'eft-ì-dire, que ce qu'on fait pour le diable, ne produit jamais rien debon. Telle eft la maniere dont les Negres idolâtres honorent leurs faules divinités. Mon Auteur termi-
is de n lui eelle Mi5 les ii en fous une = de efer-ofuiices ains dui-
oliz rui1 en utre icitvris ; \& nificun rrbe nge I'on nais ont urs mi- no ici ces horreurs. On verra dans la fuite de cette Relation, quantité d'autresceremonies impies, où le démon \& fes miniftres, engagent ces malheureux ayeugles.

## CHAPITREXV.

## Des Miniffres der idotes.

APrès avoir parlé en peu de mots des idoles, il eft jufte de dire queique chofe de leurs Miniftres. Le nom commun qu'on leur donne $i$ tous, eft celui de Gange. Ce font ces malheureux qui empêchent, plus que toute autre chofe, le progiès de la Foi dans ces-Pays : d'autane que les ftatués muettes de ces divinités n'étane pas capables d'y apporter d'empêchement, \& par confequent, d'írouffer les lumieres de l'Evangile dans les cecars de ces barbares; le démon fe fert de ces Miniftres pour en empêcher le progrès, \&e pour faire retomber dans leurs anciennes erreurs, ceux que la grace de Jefus-Chrift en avoic délivrez. On ne peut dire les rufes gu'ils metrent on ulage, \&c los vio lences qu'ils commettent, pour empe-
cher ces peuples douvrir-lears yeut \& leurs ceums aux infrudions continuelles qưils reçoivent des Miffionmaires; ou pour y faite retomber ceux qui avoient eû le bonheur d'en fecouer le joug!
Chefdes. Celvi de toute cette troupe inferMi ifites appelé Chiremé, ou Chitom6 b. nale, qui porte le titre de Chef fouverain; [car il ne convient pas pour thonneur de notre Religion, de lui donner le nom de fouverain Pontife, ] fenomme Chirome, ou Chirombe. Sa dignité 1 'cleve fif fort au-deflius de tous les autres Miniffres, que les Negres idolâtres le regardent comme un Dien fur terre, \& comme le Tout-Puiffant au Ciel.

C'eft poir cela qu'ils lui offrent les prémices de toures leurs recolres, avant d'en avoir goutré : \& ils le font avec une fi grande exiditude, \& un ferupule fi outté, qu'ils fe croiroient expofez id toutes fortes de malheurs, sils y avoient manqué le moins du monde.

Le Chitomé ne r'en rapporte pourtant pas fif fort al leur bonne foi, qu'il n'ait par tour des efpions, dont il eft difficile do tromper la vigilance.
Commene Lorfqu'on lui apporre les prémices, le Chitoné il faut que ce foit le chef de la famille,

DE I'ETHIORE OCCTD. 255
yeut onti-fionceux n fe-nfer-uve-honnner nomznité 5 ath dolâ. 1 fur at accompagné de fa principale femme, recoit les quile lui porte, en chantant de cer-pratices. taines chanfons deftinées à cer ufage. Loriqu'il eft content de ce qu'on lui apporte, il dit gravement 1 ces pauyres gens, quils doivent vivie joyeux, parce que ce qu'ils lui appurrent mulsipliera au centuple dans la prochaine recoite. Ces promeffes, quique tôtjours fans effet, he laiffent pas de beaucoup fatisfaire ces peuples; mais ils ne doutent point qu'elles n'ayent leur effer tout entier, quand, avant de commencer à préparer la terre où ils doivent répandre leurs femailles, le Chitomé, à force de préfens, veut bien aller en perfonne far les lieux, ou du moins', y envoyer quelqu'un de ces Miniftres, pour donner de fa part, les premiers coups de bêche :il n'en faut pas davantage pour leur faise efperer une récolie des plus abondantes. Ce qu'il y a de furprenant, c'eft que ces Peuples qui voyent très-fouvent arriver le contraire, \& qui fe yoyent prefque totijours réduits à la famine, s'imaginent que les malheurs arrivez à leurs récoltes, viennent de quelque faute quils ont commife, \& qui a empêché l effet de la benedittion que le Chitomé avoit donnée à leurs terres ! par rapport à la pauvreté du Pays, \& au peu de délicateffe qu'on y trouve.
Eeu précen- Il entrerient dans toutes le: libittes, du facré. des Vieegerens, pour l'expedition des affaires qui regardent fon tribunal; qui ne confiftent pas feulement en celles qui regardent la Religion, [ ce qui lui donne un trés-grand crédit chez ces Peuples; ] mais auffi dans les civiles, de quelque nature qu'elles puiffent etre: de forte que quand il s'agit d'élire un Soua ou Gouverneur, fa le Chitomé ne lui donne pas fon fuffrage, les Peuples refufent abfolument de le reconnoître \& de lui obéir.

Il entretient jour \&e nuit dans fa cafe un feu allumé, que lon regarde comme facré, \& qu'il dittribue ì ceux qui lui en viemnent chercher, apres qu'ils le lui ont bien payć. On diz qu'il fait un affez bon débit de cetre marchandife ; parce que ces Peuples

DE L'EThIOPIR OCCID. 257 font infatuez de l'idée, que ce feu les preferve de quantité d'aecidens.
Le prefent ordinaire qu'il fait aux
Les GowSouaqui vont lui faire la reverence \&e verneursiedemander fa protection quand ils arri- cherchenta vent dans le pays, eftuntifon de fon ${ }^{\text {proteCtion: }}$ feu, qu'il accompagne, quand il eft bien payé, de certaines benedictions, qu'illeur donne en érendant les mains fur eux. Iln'y en a point qui ofe faire aucune fonction de fa charge, avant que de s'ĉcre acquité de ce devoir : \&\& comme ils prennent pour des oracles tout ce qu'il plaît a ce fourbe de leur débiter; ils le confultent, non feulement fur les affaires de Religion, mais fur les civiles \&e les militaires; tant eft grande fon autorité, \& le refpe\&z qu'on a pour fes confeils, ou plûtôt, pour (es décifions.

Lorfqu'un nouveau Gouverneur va Ceremonies rendre fes refpeds au Chitomé, il pour l'in. s'approche avec humilité de la porte fallation de fa maifon, accompagné de tout verneur. le Peuple, qui pouffe des cris aigus ju'qu'au ciel. Il s'arrête-là, fe profterne; \& demande avec de grandes inftances, que le Chitomé daigne le recevoir fous fa protection. Le Chitomé n'a garde de fe rendre d ces premieres inftances z le relief de fa char. charge ; où il ne manque pas de fe faire obêir, \& de reperer fur les Peuples qui lui font commis, les préfens quili a fait au Chitomé; \& bien au-delí.
On ae peut Sous des peines arbitraires \&e trèsIapprocher griéves, it n'eft pas permis à perfonne de s'approcher de l'habitation de cet important Miniftre, qu'on regarde comme un lieu facré. Il faur, pour ne point encouric ces peines, avoir des chofes de confequence à lui communiquer. Ceux quii ont la hardieffe de violer cette immunité, font punis far le champ. Les Princes \& les perfonnes de la plus grande autorité, n'ofent linquiéter, ni fouffrir qu'il le foit, ni de fait,, ni de paroles; de maniere que quand il fe trouverois coupable de quelque crime que ce puif, fe être, il n'y a point de Juge quifoit en droit de le faire comparoitre, de larrêter, encore moins de le châtier; parce que ces Peuples idolâtres ont une telle veneration pour lui, qu'ils croiroient attirer fur eux l'indignation toute entiere de leurs dieux, s'ils le fouffroient: de maniere qu'ils fe revolceroient auffi tôt contre leur Gourverneur, qui feroit bien heureux, s'il ne perdoir pas la vie dans une femblable occafion.

C'eft encore une fuite de cette veneration, qui oblige les perfonnes marices $亠$ a vivre dans la continence, tout autant de tems que le Chitomeft hors du lieu de fa réfídence, pour faire la vifite des lieux de fa jurifdidtion, ou pour fes affaires particulieres. Il a foin d'en faire avertir le Peuple par un cri public, afin que perfonne rien prérende caufe d'ignorance. Ils prérendent que cet acte de continence ; [qui n'eft pas peu de chofe pour des gens incontinens au fuprême dégré] ils préten- commun. Malheur à celui qui feroit accufé \& convaincu de quelque tranfgreffion fur cet arricle : il feroit fans mifericorde, condamné à la mort ; \& execuré fans appel. On eft fi fevere fur ce point, \& on eft fi fort perfuadé que les Negres ont peine à garder la continence; que les femmes mécontentes

Moyen ga'ont les femmes pour fed $t_{6}$ fairede Jeurs maris. deleurs maris, ou qui ont un galant à qui elles veulent fe livrer, ont toûjours une porte euverte pour faire périr leurs maris. Elles le font accufer: \& comme dans ce cas il n'y a que Thomme qui foit puni, elles avouient un crime où elles n'ont pas eue de part, \& fe délivrent ainfi d'un mari incommode.

Les Peuples de ces malheureufes Proyinces ont une fuperftition que rien au monde ne peut leur ôter de l'efpric. Ils croyent que leur Chitomt a par lexcellence de fon caractere, le privilege de ne mourir jamais de mort naturelle. Ils font infatuez, que ficela arrivoit par quelque cas tout-2-fait exLe Chitemetraordinaire, le monde périroit; \&\& la mourant de terre qu'il fôtient tout feul par fa

## dE L'Ethiopie Óccid.

puiflance \& par fon merite, retour-mort natuneroit auffi-tôr dans le neant. Après de relle, le longues \&o ferieufes reflexions fur un monde pea fi errange accident, ils ont à la fin trouvé un moyen pour détourner cer épouventable malheur: c'eft que quand Moyen le Chirome tombe malade, \& qu'on pour evirer craint que cette maladie ne le condui-ce malhcur. fe au tombeau; celui d'entre les Miniftres gui eft deftiné pour être fon fucceffeur, entre dans fa cafe avec un grand bâton noueux, ou une bonne corde ill affomme ouil l'érangle, comme ille juge à propos; \& l'ayant ainfi fait mourir de mort accidentelle, il détourne le malheur dont la nature étoit menacée, fi par cette fage précaution il ne lavoit empêché. C'eft ainfi que periffent tous les Chefs de cette Secte abominable!

Celui qui tient le fecond rang dans cetretroupe infernale des Miniftres des fecond chef idoles, s'appelle $N g b o m b o$. Quoiqu'on tres des idonelui donne que la feconde place, il ales, pour le moins autant de malice que celuiqui occupe la premiere: il eft auff fourbe, auffi avare, auffi corrompu que lui. Il marche fouvent fur les mains, la têre en bas \&e les pieds en l'air, comme font quelquefois nos bätelears en Europe. Cet exercice lui eft

262 RZIATHON
tellement familier, qu'il n'en reģoit allune incommodité, quoiqu'il mar. che en cette pofture fort long-terms, \& fort vite. Il fait enco e une infinité d'autres tours affez furprenans chez ces Peuples, mais très-indécens. Ses préten. Il fe vante fur toute chofe d'une dus pos- profonde intelligence dans da Cura-
vois. manga : c'elt ainfi qu'on nomme chez prédire lavenir.

Il prétend avoir reçû des idoles une vertu furnaturelle, occule, \& infaillible, pour guérir toutes fortes de maladies. C'eft une fuite \& un appamage attaché à la dignité dont ils Pont revêtu. Par cet endroit, il attire une quantité de gens qui ont recours a lui
dans leur befoin;i quiil ne manque pas It débite de vendre des amufettes pour toutes Ies dro- fortes de maux pourvâ cunds toutes gues, \& des quoiles maux, pourvú qu'ils ayent de amufettes. quoilesbien payer.UnA poricaired'Europe n'eft pas mieux pourvû que lui de babioles \& d'ingrédiens de toute efpéce, \& ne fçait pas mieux l'art de faire des parties. Il leur enfeigne la maniere dont ils s'en doivent fervir , le regime qu'ils doivent obferver; \& il charge fes ordonnances de tant de circonitances embarraffantes, que ces pauyres gens en oublient une partie, \& manquent roûjours dans quelque point. Mais bienloin que cela déctédite fes remedes, on a un figrand refpect pour fes paroles \&e pour fes ordonnances, que files malades ne gućriffent pas, ils one la fimplicité de l'attribuer à leur ignorance \&c au manquement quils ont commis, \& jamais aux ordres embrouillez de ce medecin , ní au peu de vertu de fes remedes!
Si les malades ne meurent pas, comme il arrive quelguefois, \& quril leur refte encore de quoi fatisfaire $\mathrm{I}^{2}$ avarice de ce fourbe, ils y retournent, lui difent ce qui eft arrivé ; fans pourtante être affez hardis, pour fe plaindre de lui, ni des remedes quif lear a vendus. Il ne manque jamais de les interroger fur la maniere dont ils ont appliqué fes remedes. Il y trouve toujours quelque défiut; ;ils'en fâche outre mefure, les chaffe de fa maifon, leur reproche leur peu dexaditude ; leur déclare qu'ils ont encourus lindignation des dieux, \& les menace des plus terribles châtimens. Ceft alors que ces Peupies imbeciles \& fuperfitienx mettent tour en ufage pour lappaifer, \& pour Pengager a leur obtenirl le pardon de la faure qu'ils ont commife. S'ils ont des efclaves, des n'ont rien à efperer; illes abandonne à eux-mêmes, \&\& c'eft fouvent leur bonheur ; parce que la nature agiffant, ils recouvrent une fanté qu'ils auroient abfolument perdue, en fe fervant de fes ordonnances. Pour les riches, après s'êrre fait payer très-largement, \& toûjours d'avance, il commence $\frac{1}{2}$ leur impofer, par maniere d'amende, des oblations copieufes pour appaifer les dieux irritez; \& après s'être encore bien fait prier, il leur donne ala fin des remedes qui ont autant de vertu que les premiers, \& qui conduifent le malade autombeau.

Il eft arrivé bien des fois que des Negres quife font convertis, ont remis aux Miffionnaires de petits facs qu'ils avoient acherez de ces enchanreurs, tous remplis d'ordures \& de niaiferies, qui navoient aucun rapportayec les maladies contre lefquelles on prétendoit s'en fervir. Ils ne manquoient jamais de les jetter au feu; \& il eft toûjours arrivé que ces facs ont rendus une puanteur intolerable; quileur caufoit tine douleur de tête trèsvive, avec des convulfions, des coliques, \& d'autres accidens, qui marquoient, ou que ces ordures ćtoient compofées de poifons violens, ou que c'troit leffet des fortileges que cet enchanteur y avoit renfermez: \& ceha, malgré l'inyocation du nom de Dieu, \& malgré les prieres dont ils accompagnoient le facrifice qu'ils lui faifoient de ces chofes confacrées au démon. Mon Auteur affure encore, que fans la protection que leur donnoient les Saints dont ils portoient les religues, les chofes ne fe feroient pas paffées fi doucement. Il die plus, que quelques Miffionnaires ayant fait ces executions, fans les précautions que nous venons de rapporter ; outre les douleurs yiolentes de tête \& d'inteftins qu'ils avoient reffentis, ils avoient tout d'un coup été privez de lufage de leurs membres, qui ítoient devemus fans fentiment, \& paralytiques; ce qui cependant n'avoic duré que jufqu'à ce qu'on leur eât jetté deflius de leau-benite ; par la vertu de laquelle ces preftiges s'étoient diffipez: Dieu Ic permettant dinft, pour faire éclater fa puiffance \&e fa bonté fur fes créatures, \&\& ouvrir les yeax à ces infideles.

On tient pour affuré que quand cet enchanteur prépare fes abominables drogues, le diable entre dans fon corps, \&e le poffede réellement \&o vifiblement, fuppofé même qu'il ne le poffede pas toujouts: il le fait parler des langages inconnus, \& dire quantité de chofes qui épouventent ces Peuples; mais que fi-tôt-qu'un Prêtre de Jefus-Chriff fo préfente, fans exorcifme, \& fans autre ceremonie, lenthoufiafme ceffe, \& il perd la parole.
Tromperic La plus dangereufe de routes les dangereufe tromperies avec lefquelles ce fourbe do Nghom- abufe le Peuple, eft de leur faire croire qu'il n'y a perfonne, honme ou femme, qui meurt naturellement, \& fans que quelque malefice abrége fes jours : de forte que quand quelque mafade dont il a entrepris la guérifon, vient $\dot{1}$ mourir, il dit aufli-tot hardiment, que c'eft un maléfice quilla tué. Il n'en faut pas davantage, pour engager les parens à s'en venger; \& il faut pour decouwrir le Sorcier, le prier \& fui faire des préfens : moyen far de le gagner.

Il a deux manieres de découvrir ce qu'onlui demande. L'une fe pratique en fecret, \& la feconde en public.

Dans

nd cee nables corps, ifible-poffeer des lantite Pentre de orcif-lena pa-
es les ourbe eroine ou nt, $\&$ ge fes re ma* cifon, hardi'a tué. engail faut ier $\alpha$ de le

Dans le premier cas, il conduit les Maniere de gens qui 1 interrogent dans fa cafe, ou décoavtir un homicidans quelque autre lieu qu'il a prépa- de ré pour cela. Il trace des cerces fur la terre, il invogue des démons, il fait des encenfemens \&\& des conjurations, \& contraint enfin le démon de parô̂tre; ill'interroge, $\&$ le force de répondre ; ce qu'il ne fait qu'après beaucoup de ceremonies \&e de refiftance. Il répond $i$ la fin, mais les oracles qu'il prononce font fi remplis d'équivoques, d'ambiguités, d'obfcurités \& de tromperies, qu'il eft aifé de voir qu'ils viennent du pere du menfonge: Mais.ces Peuples credules n'en jugent pas ainfi : ils croyent que loracle a défigné le veritable homicide, \& fans autre examen, ils jettent leurs foupçons fur quelque pauvre malheureux, fouvent des meilleurs amis du dífunt \& de toute fa famille ; \& quoiquinnocent comme l'enfant qui vient de naître, du crime qu'on lui impute, on ne laiffe pas de l'immoler aux manes du défunt. Il eft affez ordinaire qu'on reconnoiffe dans la fuite fon innocence, mais ces barbares, que l'humanité $\mathrm{t}^{\prime} 2$ jamais touchez, en font quitte en difant que c'eft un malheur, \&\& qu'ils n'ont pas bien compris le fens de l'oTome I. fent exercer leur vengeance ; \& cela va fi loin, qu'ils s'y ruinent, pour Yordinaire, \& qu'ils facrifient à leur vengeance bien des innocens.
Ceremonie Quand la ceremonie doir être pup -blique poar le méme fijec. blique, le Nghombo fair battre fon tambour. Tout le peuple de la libatte \& du voifinage s'affemble auffi-tôt, Le Miniftre les conduit dans quelque campagne, \& le plus fouvent dans une forêt ; où il entonne des chanfons qu'il dit êcre propres à ce fujet, \&e lui avoir été enfeigrées par les idoles, pour découvrir l'Auteur du malefice qui a fait mourir la perfonne dont il eft queftion. Tout le Peuple repete fes paroles, avec des cris \& des hurlemens épouventables, en danfant en même-rems de toures leurs forces. Le Nghombo ne s'y épargne pas, jufqu'a ce qu'il juge à propos de feindre qu'il eft agité d'un enthoufiafme, ou plûtôt, d'une fureur diabolique ; pendant laquelle il prétend voir des fpectres qui lui revelent les meurtriers. Il faute alors de toutes fes forces; il fait des bonds comme un poffedé ; il court dans le cercle quele Peuple fait autour de lui; ilen fort, il y rentre, avecdes
cher-puifcela pour leur

pu- fon batte i-tôt. elque 5 une nfons \& lui loles, lefice ont il te fes wirlent en s. Le fqu'a : qu'il 1 plû-pen-(pecers. Il il fait l court sutour ecdes geftes furieux, \& tout-ì-fait indécens; \& a la fin, il jette de la pouffiere au vifage de quelque malheurcux, tel qu'il juge à propos; fouvent pour $f e$ venger de fes injures perfonnelles : c'eft la l'indice qui dénore les coupables. Le peuple furieux fe jette fur ce miferable, le lie, le garorte, \&e le traîne avec toutes fortes de violences dans unlieu où on le contraint d'avaler un breuvage que le Nghombe a compofé. Ceux qui ont affez de force pour le vomir tout fur le champ, font déclarez innocens, on ne demande point d'autres preuves; mais celui qui n'en a pas la force, eft abandonné aux parens du mort, qui le font mourir avec toute la cruautó dont des barbares, pouffez par des fentimens de vengeance, font capables.

- Les idolâtres de la Duché de Sundi, reconnoiffent pour Chef fouverain de tous les Miniftres de leur Secte, un certain Cbimsomba, quidemeure dans la montagne de $\operatorname{Ng}$ ithda. Il porte de longs cheveux, treflez d'une facon extraordinaire, \& remplis d'une quantité de babiolles fuperftirieufes, qui le font paroître comme une de ces Furies du Mont Alyerne. Les Peuples infideles qui le reconnoiffent, n'ofent contre terre; $\&$ ne peuvent le regarder en face, quil ne leur en ait donné la permiffion, que l'on n'optient qu'à force de préfens. Il fort quelquefois de fa cancone, pour donner une audience publique. Il eft précedé de quelques Miniftres, qui portent une idole de bois couchée dans un brancard, comme font.ceux où l'on porte les corps morts en Italie. C'eft ainfi que l'a vû le Pere Jerôme de Monte-Jarchio, Miffionnaire Capucin.
Ngolci, Ngofei eft le nom d'un autre Minifaurre Mi- tre des idoles, qui eft obligé par fon nifre. érat, de vivre \&\& d'être roujjours accompagné de onze femmes. Ce nombre eft myfterieux, il ne pout jamais augmenter ou diminuer. Elles portent chacune le nom de lidole à qui elles font confacrées. Leurs cafes environnent celle du $N g o f e i$, leur époux commun. Il fe vante que c'elt a fes femmes, que l'idole à qui elles font confacrées, donne les réponfes fur ce qu'on veut fçavoir.

L'encens dont il fe fert pour parfumer ces faux dieux, n'eft pas rare : ce n'eft que de la paille brutlee, dont il fouffle la fumée au vifage de lidole, A tel faint, telle offrande, dit le

DE L'Ethiodie Occid. 27 proverbe ; ces fauffes divinités n'en meritent pas d'aurre. Ces Peuples s'imaginent que plus la fumée que fait certe paille brûtée eft épaiffe \& noircit le virage de lidole, plus le culte lui eft agreable, \&e le rend femblable à fes adoracurs, par la couleur qu'elle lui imprime.

C'eft à ce Miniftre que recourent tous ceux qui font opprimez, \&\& qu'ils demandent vengeance des torts qu'on leur fait. Lors donc que les affligez ont fait leur marché avec lui ; \& quils ont payé ce dont on eft convenu, [ fans guoi il demeureroit auff fourd \& anf. fimmobile que fes ftatues, ] il coupe les cheveux du fupliant \& en fait un pelotton qu'il met dans la paille qu'il fait brûler au nez de lidole, en conjurant le démon à très-haute voix, avec des imprécations terribles, de prendre la défenfe de fon client, \& de le venger des torts qu'on lui a fait; non feulement fur celui dont il a lieu de fe plaindre, mais auffi fur toute fa famille.
Npindi eft un autre fourbe, qui fe Npindi; vante d'avoit en fa puiffince les effets firinten. des élemens, \& de faire tomber les dant de $l_{a}$ tonneres \& les playes. Nous avons pluye, $\&$ remarqué, dans un autre endroit dutonaete. cemarque , dans un autre endroit, certaines faifons, \& qu'elles n'avancent leur chute ou ne la retardent, que de très-peu de jours.
Lorfque la faifon approche, il a foin de faire aux environs de fa cafe, qu'i place toûjours dans un carrefour out plafieurs chemins aboutiffent; il a foin, dis-je, de faire plufieurs monticules de rerre, qu'il couvre de branchages darbres, \&e de feiiilles : il y attache, je ne fgai combien de babiolles de bois, ridicules en elles-mêmes, dans lefquelles il ne paroit ni bon fens ni myftere, mais dont il eft convenu avec le démon; auquel, avant toutes chofes, il faut offrir un facrifice. Tout étant prêt, \& le tems difpofé à la playe; il fortaccompagné de tour le peuple, \& tourne quelques tours autour de fes monticules ; après quoi il fait fes exorcifmes facrileges, ou plûtôt, fes conjurations diaboliques, qui font fortir du pied d'un de ces monticules, un perit animal d'une figure extraordinaire, \& tout-גे-fait inconnue; quià la vûe de rout le monde, s'élevo en l'air, le trouble, \& excite des $t$ clairs, des tonneres, \& des foudres, qui amenent la pluye. Cela eft arrivé quelquefois ; parce que, comme je \& qu'il ne faut pas être grand forcier, pour le prévoir. Mais il eft arrivé bien plus fouvent, que les nuages $f e$ font diffipez apres que le tomnere a eu grondé, \& qué le beau rems eft venu. Ceft alors au Magicien à chercher des excufes; il n'en manque jamais, qui font roûjours bien reçưes : car, quane au prérendu animal qu'il envoye pour faire venir la pluye, ce n'eft qu'un preftige, dont il fafcine les yeux de ce peuple crédule; de ce peuple imbécile, infatué de la vertu de ces Miniftres, \&\& accoûtumé à être trompé.
Il me fouvient, dit mon Auteur, quaprès une fechereffe qui duroit, fans difcontinuation, depuis plufieurs mois \& qui menaçoit le pays d'une extrême famine; un de mes Confreres Miflionnaire, attribuoit cette fechereffe a la colere de Dieu, qui youloit châtier ce peuple, de fes facrileges continuels. Ce zelé Religieux Action d'un fçut qu'un de ces Npindi, accompa- Miffionaaigné d'une foule de peuple, éroit oc. re. cupé $\begin{aligned} & \text { d faire ces ceremonies fuperfti- }\end{aligned}$ tieufes; le zele de la gloire de Dieule tranfoorta tellement, qu'il conrut au lieu où fe commettoient ces abominations. Il y trouva le Magicien \& tout M iijj
le peuple qui l’avoic fuivi, qui crioient à gorge déployée, de lean, de lean; demandez-en au vrai Dien, leur ditil, il eft plein de mifericorde \&\& de bonté; promettez-lui de le reconnốtre, \&\& de quitter la vaine fuperftition de vos idoles : nous joindrons nos prieres aux vôtres, \& il accordera la pluye dont vous avez un figrand befoin. Cette promeffe commençoit a ébranler ce pauvre Peuple; mais le fourbe qui les trompoit, craignant de perdre fon crédit, fe mit à crier de routes fes forces, qu'il ne falloit pas écouter ce Chrétien, qui venoit troubler leur facrifice, afin de les faire tous périr. Il fe remit donc à crier tout de nouveau, de lean, de l'ean. Cette revolution foudaine, excita de nouveau le zele du Miffionnaire. Sans confiderer le péril auquel il s'expofoit, il fe mit à fouler aux pieds ces amas de terre, $\perp$ en arracher les branchages qui les couvroient, \& à jetter dans un feu, qui étoit là, toutes ces babiolles de bois qui étoient fur les branches. Le fourbe cria auffi-tôt, au facrilege, \& le peuple en fureur alloit fe jetter fur le Miffionnaire \& le facrifier, fi, par une prudente fuite, il ne fe fut échappé de leurs mains. On ne peut dire ce quills firent pour le trouver \& límmoler à leur rage, érant perfuadez par le Magicien, que les dienx irritez, ne leur donneroient plus de playe. Les Religieux, ayant pendant ce tumulte, affemblez les Chrétiens dans leur Chapelle ; demanderent à Dieu, par des prieres ferventes, qu'il lui plûravoir pitié de ces aveugles volontaires, \& faire tomber l'eau dont le pays avoit un fi grand befoin. Le yrai Dieu fe laiffa flechir par la ferveur de ces prieres. Le Ciel cependant étoit ferain ;iln'y paroiffoit pas le moindre nuage, le foleil étoit chaud à fon ordinaire: le Magicien crioit, que tout éteit perdu, \&e quill ne falloit point efperer de playe. Dieu le couvrit de confufion, \& tous fes adhérans. Dans un inftant, d'ćpais nuages couvrirent tout l'horifon ; \& il tomba une abondante pluye, qui rendit $\mathfrak{a}$ la terre toute la fecondité, dont on la croyoit privée pour long-tems!
Un miracle fi vifible, devoit faire ouvrir les yeux à ces idolâtres; mais corame les miracles de Moyfe ne firent qu'endürcir le cecur de Pharaon, il en arriva de mêmè̀ ce miferable peuple. Le Magicien leur perfuada, que c'étoileffet des nouvelles conjurations gu'il venoit de faire en fecret ; que fes dieux M $\times$
remettoient é un autre tems la vengeance qu'ils vouloient prendre du facrilege qui avoit prophanć leur myfteres; \& qu'étant naturellement bons \& portez à faire du bien, ils leur donnoient la pluye dont ils avoient befoin. Ce difcours qui vint à l'oreille des Miffionnaires, les obligea de répondre à ces Peuples abulez, qu'ils ne fuivoient point l'exemple de leurs dieux ; que puifqu'ils étoient firemplis de bonté \& de clemence, ils exigeoient de leurs Sectateurs la même chofe; au lieu que leur conduite invariable étoit de chercher à fe venger, \& de ne pardonner jamais à ceux dont ils croyoient avoir reçû quelqu'injure! Quelle eft donc vorre Loi, difoient les Miffionnaires : Et quelle eft leftime que vous faites de vos dieux? puifque vous les imitez fi peu. Voyez les Chrétiens : lear Dieu, qui eft l'unique \& veritable, eft bon, il pardonne les injures; il ne ceffe de faire du bien, mểne à ceux qui l'offenfent! Les Chrétiens tâchent de l'imiter; yous le voyez tous les jours : ouvrez les yeux, renoncez ì ras idales; reconnoiffez le Créateur du ciel \& de la terre ; \& vous joüirez des avantages qui font affurez aux bons Chrétiens.

Il eft conftant, comme nous enalfure mon Aureur, que l'Evangile feroit de grands progiès parmi eux, $\mathfrak{f i}$ les Miniftres des idoles n'y metroient, fans difcontinuation, des obftacles que le zele des Miffionnaires ne peut furmonter. Le Roi de Congo a prof. crit de fes Etats, ces $N_{\text {pinds }} \&$ autres Minittres des idoles; mais les Gouverneurs des Provinces ne laiffent pas de les $y$ fouffrir. Une negligence affectée, \& leur interêt particulier, léur ferment les yeux; ils les laiffent tranquilles dans les lieux où ils fe retirent: \& les faux Chrétiens qui font encore en grand nombre, les favorifent en fecret, \& les protegent. C'eft ce qui entretient lidolâtrie dans ces pays, \&z qui pervertit bien fouvent, des contrées toutes entieres.

Le Ganga-Amaloco, eft encore un maloco. des plus dangereux Miniftres de ces Sectes impies. Il fe mêle encore, comme le précedent, d'élever de petits monticules de terre \& de boue; à qui il offre des plars de viandes \& de légutmes, que le Peaple leur apporte ; \& qui ap ès l'offrande, font portez $亠$ i fa cafe, de peur quils ne deviennent la proye des bêtes. Il a foin auffi d'encenfer fouvent fes idoles', \& de joinM vj

278 Relation
dre à ces facrifices impies mille, chofes fales \& infames, mais qui conviennent parfaitement à ce culte abominable.

C'eft a lui qu'ont recours, ceux qui fe croyent maleficiez.

Ceux dont les parens ont été écrafez par le tonnere ; [accident trèsordinaire dans ces pays ] s'adreffent à lui, pour en être préfervez.

La méthode dont il fe fert pour guérir les uns \&e pour préferver les autres, eft un fecret que les Miffionnaires n'ont jamais pû pénetrer.

Il en fait pourtant quelquefois les ceremonies en public ; c'elt-à-dire, devant fes difciples, \& les gens de fa Secte. Pour cet effet, il fe place à côté d'un de ces monticules, qui felon les apparences, eft Pautel de lidole, \& fait placer le malade de l'aurre côté. L'un \& l'autre fe profternent le vifage contre terre, \& demeurent dans cette pofture, pendant que les affiftans jouent des inftrumens, chantent ou heurlent de route leur force ; entremêlant ces chants \& cette fymphonie de danfes les plus lafcives \& les plus impudiques quion fe puiffe imaginer. Ils employent une grande partie de la nuit à ces exercices, vrayement di- gnes du nom d'ouvrages des tenebres ; \& quand le Gamga juge que le tems de la nuit n'a pas été fuffifant pour l'operation prétendue, il la fait continuer encore pendant quelques henres du joun, dont on tâche d'obfeurcir la lumiere par la fumée épaiffe qu'ils fone aux environs de l'affemblée. S'il arrive après cela, par un pur hafard, que ceux pour qui ces ceremonies ônt été faites, ne fe reffentent plus de leurs maléfices, ou que les premiers foudres qui tombent, ne les écrafent pas ; il n'en faut pas davantage pour mettre le Gamga \& fes remedes, dans un crédit extraordinaire, \& acquerir au démon \& à fes Miniftres, toute la confiance de ces Peuples, fi aifez à abuler. Mutiru-a-maza, qui fignifie, le Mutinu-az Roi de l'eau; eft la qualité d'un autre maza, ou impofteur, qui cache dans le fond des rivieres fes charmes \& fes fortileges; \& quand il veut tromper ceux qui s'adreffent à lui, il va bien accompagné, au lieu où il les a cachez. Il y jette une calebaffe, ou un autre vaiffeau, ouvert \& vuide, qui par la force de fes charmes; fe remplit des chofes qu'il a caché ; après quoi il paroît fur la furface de leau. Les alfiftans, fafcinez par quelque illufion diabolique,

280 Relation
A. reçoivent des mains de l'enchanteur ce quil juge a propos de leur en vendreà très-haut prix, quil faut payer content, \& avec action de graces; parce que ce charlatan ne manque pas de vanter les proprierés \& les vertus de ce qu'il leur donne ; pour obvier, ou pour remedier à toutes forres de malădjes, telles qu'elles puiffent être-

Ses difciples, fans acheter ni livres, ni papier, mais doüez feulement d'une forte inclination d'apprendre fon art diabolique, deviennent d'habiles forciers; mais ils obfeivent for toures chofes un fecret inviolable, \& ne revelent jamais leurs $m y$ fteres.
Amabundu, Amaborads eft un autre fourbe, qui ou le Gar- fe vante de conferver les femences \& dien des fo- les grains que lon mer en terre; fans mailles. être obligé de fortir de fa cafe, \& d'aller, comme les aurres, fur les lieux. C'eft, felon lui, un privilege particulier, que les idoles ont attaché 1 fa qualité \& à fon office. Les Ne gres, qui de tous les hommes, font les plas pareffeux \& les plus negligens, font ravis de pouvoir achetter la prorection d'un homme qui les exempte de peines \& de foins. Il vend à tous ceux qui s'adreffent à lui, de certains petits pors de terre, remplis de plu- mes d'oy feaux, \& autres ordures paittries avec de la terre blanche, qu'ils doivent enfouir avec de certaines ceremonies, au milieu d= leurs champs; avec promeffe, que perfonne ne pourra gâter leurs femailles, ni y appurter le moindre préjudice. Les Negres font fi infatuez de la réalité de ces promeffes, qu'ils affuient qu'elles ont toûjours leur effet dans tout leur entier; \& qu'en vertudu paô qui eft entre le démon \& le Magicien, il ne manqueroit pas d'entrer dans le corps de ceux qui oferoient entreprendre de gâter les champs où on a mis une telle fau-ve-garde, quill les tourmenteroit d'une étrange maniere ; \& fur-tout, qu'il leur feroit venir des ulceres incurables aux parties honteufes. Comme ces maux font affez communs chez les Negres à caufe de leur incontinence, plûtôt que pour avoir gâtez des champs enfemencez, \& que d'ailleurs ce crime leur eft affez ordinaire ; ceux qui fe fentent infectez de ces maux, s'en vont trouver l'esmabundr; \& avec larmes \& foûpirs, dont ils ne font jamsis avares, ils le fupplient de les vouloir guérir. Il ne manque pas de les rebuter avec des paroles dures; illeur reproche avec aigreur leur har-

282 RELATION
dieffe téméraire : à la fin il fe laiffe fléchir, à la vute de la grofle retribution qu'on lui préfente. Il confole le malade, \& le couvre depuis la tête jufqu'aux pieds d'un onguent en forme d'cmplâtre, 'qu'il lui applique avec des paroles \& des ceremonies toutes pleines de fuperftitions. Mais-que peut-on efperer d'un pareil medecin: Traitre, ignorant, \& ennemi, qui n'en veut qu'd la bourfe du malade, fans pouvoir le foulager. Au lieu de le rafraichir, ce remede l'échauffe d'une maniere fi vive, qu'il le fait tomber dans une efpece de rage, qui le conduitautombeau.

Molonga, Devin.

Celui qui fe vante de deviner fi un malade guérira, ou non, s'appelle Molonga. Pour faire fon operation, il mer un por de terre plein d'eau au feu; \& quand elle bout, il y trempe fa main toute nue, \& la retire fans aucune lezion; pour faire voir par ce prodige, que les idoles ont accordé ce privilege a fa charge. A prés cela, il marmotte quelques mots inconnus \&e extraordinaires fur cette même cau, \& la fait bouillir une feconde fois, \& y plonge la main. S'il fe brûle, il pré dit affurement que le malade en mourIa; fi aut contraire ill la retire faine, \& fans bleflure, il prononce hardiment fa guérifon. Que celaarrive, ou non; comme il a reçu d'avance fon falaire, il fe mocque de févenement, étant affuré qu’avec des gens fi ftupides \& fientêtez de la magie, fon credit n'en fouffrira pas la moindre diminution; ayant d'ailleurs des fubterfuges toûjours prêts, pour excufer le défaut de fes pronoftics.

Neoni eft un efpece de Medecin on de charlatan, qui porte le nom d'un

Ncooi, Medecin, ou Chasia. tan, vilain perit idole qui eft toûjours attaché à fa ceinture, à qui on donne le nom de Neoni. Son talent eft de découvrir les caufes les plus cachées des maladies, \& de les guérir. Les rufes dont il fe fert en preferivant le regime de vie que doivent garder les malades qui fe livrent entre fes mains, font prefque infinies, auffi-bien que les remedes qu'il leur ordonne. Il faut obferver les lieux, les tems, les momens, In pofture dans laquelle on doit fe mettre ; en un mot, il demande tant dé circonftances, \& les prétend toutes fireceflaires, que la moindre manquée, la plus petite formalité omife, il faut mourir, tout eft perdu, le mal devient incurable, il faut mourir. Cela lui importe très-peu: car avant

284 RELATION
de lâcher fa confultation, \& de donner fes remedes, il sten eft fait payer largement : mais que le malade ne guériffe pas, ou qu'il vienne à mourir, ce n'eft jamais la faute du Medecin; c'eft l'indocilité, la negligence, ou le peu d'application du malade à fuivre les regles qu'on lui a prefcrites. On voit par là, que la race des charlatans fe crouve répinduë par tout; qu'il y en a de noirs comme de blancs, de bafanez, de rouges, d'olivâtres : \& je crois que s'il y avoit des hommes verds , on trouveroit des charlatans de cette couleur !

Nzazi, Charlatan dela feconde claffe.
$N$ wazi eft un autre charlatan qui fait profeffion, comme le précedent, de vendre des remedes ; mais il n'eft que de la feconde claffe, \& comme un eleve du Neont; auquel il doit rapporter l'état des malades, conferer avec lui, \& recevoir fes avis \& fes lumieres touchant la maniere dont on les doir traiter, \& les remedes qu'il eft d propos de leur appliquer, Après qu'il a reçu les réponies de fon Mâtre, qui font autant d'oracles pour lui; il lui fait une profonde réverence, il retourne au malade, \&c lui pend au col quatre petits idoles uniformes, une petite fonette, \& d'autres babiol-

DE L'ETHIORIE OcCID. 285 les de même efpece; ill le confole, 8 \& Paffure qu'il doit regarder le recouvrement de fa fanté, comme affuré. Mais ce n'eft pas tout : il lui preferit tant de chofes differentes, \& dont l'execution eft fi embaraffante, qu'il eft difficile que le malade ne faffe pas quelque faute dans leur application. Si malgré cela il ne laiffe pas de guérir ; le charlatan a foin de publier par tout la vertu de fes remedes : \& s'il vient à mourir, il a fon excufe tonte prête, c'eft linobfervation de fes ordonnances.

En voici un qui s'eft borné à ne guéi, Ngodi, rir que les fourds. Il s'appelle Ngods. pour la furOn dit que tous fes remedes ne font dité. que des enchantemens, dont jufqu'a prefent, on n'a encore vû aucun bon fucces. Il commence d'abord par fe faire bien payer. Apres cela, il prononce fes enchantemens; \& les fourds fortent de fa taniere, heurlans comme des bêres fauvages ; \& pour l'ordinaire poffedez du démon, \&e auffi fourds qu'auparavant. Mais les Ne gres, quoique trompez une infinité de fois, retournent toûjours à ces charlatans. Ils aiment la vie \& la farité, autant que le plus riche financier qui foit au monde.

Nambi, Nfambi a la furintendance d'une Charlatan certaine maladie a laquelle les Negres pour la lé pre. font fort fujers. Ce charlatan eft en granderédit ; il y a preffe à s'en faire traiter, \& il gagne beaucoup. Ce mal couvre toute la peau de marques blanches, élevées, fales, de mauvaife odeur; qui caufent une démangeaifon cuifante. C'eft une efpece de lépre, ou peut-être, une fuite du mal venerien. Ce mal eft contagieux.

Ce NJambi ayant examiné celui qui Se préfente à lui, \& après avoir touché fon honoraire, lui préfente une tafle pleine d'une certaine liqueur de fe compofition, après qu'il en a fait effai luì-même. Sans cet effai, il perfuade au malade, qu'il ne guériroit jamais ; parce que, bien que le remede en foit bon, c'eft pourtant de l'attouchement qu'il tire toute fa vertu, qui le guérira \&\& le nétoyera en peu de tems. Cette précaution eft fage : car on en pourroit peut-être trouver la compofition, \& il perdroit \&s fon crédit, \& les profirs immenfes qu'il fait par ce moyen. On ne peut dire jufqù̀ quel point il pouffe fon avarice. Quelque riches que foient les malades, il eft rare quil neles dépouille pas entie. rement ! Plus ils ont de bien, \& plus leur mal eft grand, opiniâtre, \& difficile à guérir.
On dit pourtant, $[\&$ c'eft le fentiment de bien des gens, ] que liécorce d'un certain arbre mife en poudre, \& répandue fur tour le corps du malade, deffeche l'humeur peccante qui caufe ce vilain mal, néroye la peau, \& la remet dans fon premier état, mais les Negres font amateurs des fuperftitions, ils s'y livrent tout entiers; \& quand les remedes qu'on leur donnetoit feroient infaillibles, ils n'y auroient pas la moindre confiance; il ne leur en faut pas parler, s'ils ne font accompagnez de quelque cérémonie. Peut-êrre que le breuvage que le NJambi leur donne eft bon en lui-mêmie, diftillatif, \& mondificatif. Mais Dieu permet très-fouvent, pour les punir de leur entêtement, qu'il ne produife aucun effer, \& qu'ils tombent tout vivans en pourriture.

On dit, comme une chofe conftan- Ganga, te, qu'un certain Gaanga, furnommé Embugala. Embugula, a des charmes fi puiffans, qu'au moyen d'in certain fifflement plein de preftiges, il attire à lui, avec violence, ceux dont il veut fe rendte maitre. Quand il les a en fon pouvoir, illes enchaine, s'en fert comme

288 Relation
d'efclaves, \& fe donne la liberté de les vendre à d’autres fur le même pied. Mon Auteur avoue, que la réalité de ce maléfice eft très-difficile à croire, \&c que s'il eft vrai, ce ne peutêtre que par une permiffion particuliere de Dieu, qui livre ces malheureux adorateurs de Satan entre les mains de fon Miniftre, pour être fes efclaves ; parce qu'ils ont livré leur liberté à cet ennemi du genre humain.

Ce qu'on raconte du Ganga Mneme, eft fi long \& fi extraordinaire, que mon Auteur avoue qu'ila peur de perdre trop de tems à l'écrire, \&\& fans efperance dêtre crû fur fa parole. Cela Poblige à fe renfermer dans le récit d'une feule action de ce fameux forcier.

Pour l'entendre, il faut fçavoir que les Negres ferrent leur mahis ou bled de turquie fans l'écailler, c'eft-d̀-dire, fans le feparer de la tige qui l'a portée. Ils le laiffent enveloppé de fes feuilles, comme il étoit fur pied, \& en font des paquers qu'ils fufpendent dans une cafe deftinée à cet ufage, ain de le mieux conferver.

Ce fourbe leur a fait croire que les idoles vont la nuir manger ce bled, \&

## ds L'Ethiopie Occid. $\quad 289$

té de nême a réa. tile a peut-ticu-thence les e fes leur huns efCela récit for-
qu'i's le font avectant d'adreffe, qu'ils enlévent tous les grains fans toucher aux feiilles, \& fans qu'on s'en appercoive.
Les gens un peu fenfez, croyent que c'elt le Magicien qui fait cer ouyrage de ténebres ; \& qui, fe rendant invifible par la force de fes enchantemens, fait les vols dont il charge fes dieux vagabonds \& affamez.
Il eft certain, que bien des fois, ces pauvres gens fe trouvent dépouillez de toute leur recolre, \& réduits à la famine ; pendant que le Ganga Mnené, fans fe donner la peine de femer \& de reciieillir, a du bled en abondance pour vivre, \& pour en vendre.
Des caufes naturelles peuvent produire cet effer, mais les Negres ne font pas capables de les concevoir : ils ne veulent pas même être inftruits fur cela, ils aiment mieux s'en tenir à leurs anciens ufages, \& s'accommoder avec l'enchanteur, qui leur yend des fauvegardes, que les idoles fi affamez qu'ils puiffent être, n'oferoient toucher.
C. Macifa \& Matamba, font deux Macufa \& fripons; dont l'un eft le maitre, \& Matamba. lautre le valet, tous deux d'accord pourtromper les infenfez, Ils fe mê-
lent d'aller voir les malades; mais au lien de les foulager, c'eft pour les piller ; \& quand ils fe voyent les plus forts, pour les battre \& les affommer, pour emporter plus impunément "ce quils rrouvent dans leurs cafes. Les voleurs de Marfeille, dans le tems de la pefte, auroient-ils étudié fous ces habiles maitres ?

Ngwlangra \& Nbazi, font deux Ganga, à peu près de même efpece que les précedens; avec cette difference pourtant, qu'ils n'en veulent qu'aux biens, \&\& non à la vie des malades qui les appellent, ou qu'ils vont vifiter fans être appellez. Ils fe fervent, comme tous les autres de l'art magique. On dit quils fort tous les ćleves du même mâtre en lart de forfanterie : mais ils font des rebelles de leur fayculté, à peu près comme les charlatans le font des veritables Medecins parmi nous. Rien n'eft plus ordinaire, que de voir les difputes qui s'élevent entre eux \& les autres Sectes. Elles font fi vives, qu'après s'être décriez de leur mieux, \& avoir déchiré inhumainement leur réputation, ils en viennent aux mains ; \& les coups de main fuccedant aux coups de langue, il en refte fouvent fur la place. Ainfi devroient avantage du genre humain.

11 y auroit une infinité de chofes a dire de trois autres impofteurs, que l'on connoît fous les rioms de $N$ pungu, Npungu, Cabanzo ou Cabanco, \& Iffain. Le pre-Cahanzo, mier a pris la guerre pour fon depar-Ifac̈n. tement. Il fe vante de s'expofer autieu où la mêlée eft la plus vive, fans crainte; parce qu'érant bien muni d'enchantemens, il eft à couvert des coups de fer \& de fléches. Cependant, comme il pourroit arriver qu'il fe trouvât chez les ennemis quelque Magicien plus puiffant que lui, il eft perfuadé que s'il éroit touché, même legerement, de quelque fléche ou de quelqu'arme empoifonnée, il ne pourroit eviter la mort, s'il n'avoit en fa compagnie Cabonzr, dont le talent eft de préparer des contre-poifons fi puiffans, qu'ils viennent à bout des armes les mieux empoifonnées. Malgré ces affutances, ils croyent qu'il pourroitarriver qu'ils feroient tous deux bleffez; \& par une fage prévoyance, ils fe font fuivie par IFsien, afin d'avoir un fecours tout prêt dans leur befoin.
L'union de ces trois fourbes ne peut être plus étroite, ils ne fe féparent ja-
Tome $I$.

290 Relation mais. Quand ils peuvent raffembler ces Peuples defcuvrez, ceft un plaifir de les entendre vanter leur fçavoir, les cures quils ont faites, les occafions où ils fe font trouvez, les bleffures qu'ils ont reçuës, \& la maniere fçavante \& prompte dont ils fe font guéris.

Tout le monde convient ou doit convenir, qu'en matiere de charlatinerie, de babil, \& de menfonges, les charlatans François doivent ceder le pas aux Italiens. J'en appelle pour Juges tous ceux qui ont été en Italie; mais je dois cette juftice à ceux de Congo, qu'ils l'emportent de bien plus fur les Italiens, que les Italiens ne l'emportent fur les François. C'eft beaucoup dire, mais c'elt la verité.

Lorfque Cabonzo veut faire fes compofitions, il affemble dès le grand matin fes éleves, qui font toûjours en affez grand nombre; \&c après avoir entonné certaines chanfons fuperftitiedfes, il fe met a broyer les chofes quiy doivent entrer. Il faut de latrention pour ce travail: car il ne fuffit pas de broyer fimplement, il faut que cela fe faffe avee poids \& mefures. Il commence le premier à donner fur ces ma tieres certains coups de pilon : un feul deplus ou de moins gateroit tour liouyrage. Il donne enfuite le pilon $\dot{1}$ un autre, qui frappe autant de coups; \&c celui-ci 2 un autre ; \& ainfi j fqu'l ce que tous les affiftans ayent donne leurs coups. Si les matieres font en l'état qu'elles doivent être, c'eft-ì-dire, bien pilées, bien mêlées, [i quoi on employe, pour l'ordinaire, plus de la moitié da jour, fans difcontinuer de piler, de chanter, \& de danfer; car c'eft de l'effence de la compofition, ] alors on en fait de petites pelotes, que l'on mee dans des feuilles que l'on conferve avec foin. A press cela $N$ PMng entome une autre chanfon, dont la compagnie chante les refrains à gorge déployée, \&e plûtôt comme des bêtes qui heurlent, que comme des hommes qui chantent. Ces chanfons, font des conjurations \& des enchantemens ; fans lefquels le prérendu remede n'auroit aucun effer. D'où il eft aifé de concevoir que tous ces miferables fe fervent de l'art magique dans toutes leurs operations, \& que ceux qui ont recours à eux, participent à leurs crimes ḱnormes.
Les Ngwiti compofent une Sedte des plus infames. Ils choififfeht pour sette inles lieux de leurs affomblées, les en- N puitios merce, les vallons les pius profonds \& les plus couverts d'arbres, où le foleil auroir honte de prêter fa lumiere aux abominables impuretés qui s'y commettent, Les Negres, qui font impudiques au fouverain dégré, \& qui rrouvent là de quoi fatisfaire leur paffion brutale, $s^{\prime} y$ rendent en foule.

Toutes les peines que fe font dolinez jufqu'a prefent les Miffionnaires pour difliper cerre maudite race, ont été inutiles.

Les infâmes Miniftres de cetre Secte vont la tête levée, \& ne prennent pas la peine de fe cacher. On connoît leurs demeures, à un grand nombre de troncs d'arbres plantez en demicercle devant leurs maifons. Ces troncs travaillez groffierement, reprefentent leurs idoles, \&e font peintes avec auf, fi peu d'art, qu'elles font taillées.
Rufe da. demon.

Le démon leur a enfeigné, que pour attirer les nouveaux Chrétions, gens très-portez aux changemens, \& qui malgré les foins que fe donnent les Miffionnaires , confervent toûjours un penchant extraordinaire vers leurs anciennes fuperftitions, il falloit peindre fur ces idoles le venerable figne de la croix en differentes manieres, afin de micux cacher leurs fentimens pernicieux, \& leur impieté facrilege. On ne peut croire combien certe rufe diabolique a feduit de gens.
C'eft devant ces fimulachres infâmes, qu'ils funt pendant la nuir leurs danfes impudiques, qu'ils chantent leurs chanfons abominables, \& qu'ils font des actions encore plus horribles. Mais tout cela eft enveloppé d'un fecret aufli inviolable, que les matieres de la Confeffion cheztes Catholiques. Tout ce que les Miffionnaires en ont pû penctrer, n'eft venu a leur connoiffance, que par des gens qui fe font convertis à la Foi après avoir ćré de cette Secte, \& dont on a arraché, avec beaucoup de peine, ces myfteres d'iniquité. On ne les rapporte point ici; les oreilles les moins chaftes en auroient horreur, \& le papier même en rougiroir!
Il n'eft permis à qui que ce foit, de mettre le pied dans l'enceinte de ces lieux, à moins qu'il ne foir initié dans ces myfteres; \& même, afin quion lai porte plus de refpect, ils luil ont donné le nom faftueux de Muraille da Roi de Congo.
Voici les ceremonies qui fe pratiquent, lorfque quelque malheureux
fe veut faire agréger dans ectte Secte. Dès quili paroit accompagné de fes parains, on jette devant lui une petite corde préparée avec des ceremonies magiques. On lui commande, s'ilveut recevoir l'honneur de l'affociation, de $p$-ffer \& de repaffer plufieurs fois fur cette corde enchantée : il le fait aufli-rôt; \& par la vertu du charme, il tombe par terre fans fentiment, \& comme plus de demi-mort. Les Ng witi Penlevent, \& le portent dans le Chimpaffo: c'eft ainfi qu'ils appellent le lieu de leurs affemblées diaboliques : ils lui donnent quelque liqueur quile fait revenir ; \&c quand il a repris fes fens, ils le contraignent de promettre qu'il fera un fidele difciple de leurSecte, jufqu'à la mort. S'ilarrive quelquefois, que ce malheureux épouvanté de ces ceremonies \& de la promeffe qu'on exige de lui, fait difficulté de prêter ce ferment: ces $N g$ uits le mettent auffi-tôt aux fers, comme un efclave qui leur appartient ; \& font fccavoir à fes parens, que s'ils ne fe preffent de le racheter, ils peuvent s'attendre de le voir immoler comme une viatime à leurs Dieux. On ne peut croire jufqu'où va la crainte que ces menaces impriment dans l'efprit de ces pauvres
de I'Ethiopie Occid. des bourgades aux environs defquelles font les cavernes de ces Miniffres du diable, n'en font pas plus exempts que le menu peuple; de maniere que ces fcelerats vivent fort à leur aife, fe maintiennent dans une entiere immunité de toutes charges publiques ; \& quand ils s'imaginent que quelque Gouverneur veut donner atteinte a leurs privileges abufifs, ils s'en vengent, en le faifant mourir en defefperé, par la force de leurs maléfices. Il n'y a que les bons Chrétiens qui fe mocquent de leurs fecrets magiques, qui étant munis de nos facrés mylteres, bien loin de les appréhender, leur reprochent en face, l'indignité \& Phorreur de leur vie abominable; \& en remportent de glorieux avantages !
Le Pere Jerôme de Monte- Jarchio, gui avoit vieilli dans ces Miffions, a alfuré mon Auteur, que s'étant une fois introduit fecretement dans une de ces affemblées, pour én découvrir les ufa es \& les myfteres; il y avoit entendu des blafphêmes execrables, proferez par ces Miniftres \& par des apoflats de notre fainte Religion, qui tenioient la Foi qu'ils avoient embraf-
fée, les Sacremens qu'ils avoient reçus, la part quiils avoient dans le fang de Jefus-Chrift \& au Paradis; \& qui prometroient, avec des impr cations horribles, d'être toure leur vie attachez au culre des idoles, \& de pervertir tout autant de Chrétiens quils pourroient !

Les Miniftres ont foin dans chaque affemblée, de marquer le lieu du prochain congrès, \& de fe donner le mot pour fe reconnoître; parce que ces affemblées criminelles ne fe font que dans des lieux écartez, \& avec un très-grand fecret. C'eft lear coûtume de lier au bras gauche des nouveaux initiez, une efpece de chapelet, compofé de graines confacrées aux idoles, percées, \& enfilées dans une petite corde. Ces chapelets eichantez, fervent à retenir dans la Secte ceux qui l'ont embraffée : il eft fort difficile de lës en retirer.

Lorfque quelqu'un d'entre eux vient à mourir, ils portent le cadavre dans le plus épais d'une forêt, loignent dhuile de palme, le couvrent de poudre de Tacmla, \&o le placent de maniere qu'il eft affis. Après cela, ì force d'enchantemens, ils fafcinent tellement les yeux des affitans, quil leur paroît comme vivant, \& remuant un peu fes membres. Ils continuent pendant huit jours ces ceremonies, qui lui riennent lieu d'obfeques; après quoi ils l'enterrent, fuppofé que les bêtes ne l'ayent pas déja enlevé ou dévoré:

On appelle $N d u m b d u$ ceux quiétant Negres nez d'un pere noir, ne laiffent pas d'è- blancs. tre fort blancs, avec les cheveux blonds \& crépez. Ils ont la vue fi foible, qu'ils ne peuvent fupporter la lumiere du jour; au lieu que dansl'obfeurité de la nuit, ils diftinguent fans peine tous les objets. Quelques voyageurs ont vû des Indiens de cette efpece à l'Iftme de Dariau.
Ces Ndumbdu tiennent le fecond rang parmi les $N$ guiti. Ils y font en fi grande veneration, que perfonne ne paffe devant eux, fans leur faire de profondes réverences. LesMiniftres fe fervent des cheveux de ces miferables pour leurs fortileges ; \& comme ces idolâtres les regardent comme une chofe rare \& précieufe, il les achetent ìgrand prix.
Ceux qui naiffent avec les pieds Les Picrochus, \& qu'on appelle à caufe de gmées, \&c cela $N$ dembola, tiennent un rang cen- cux qui cela $N$ dembola, tiennent un rang con-ontles pieds fiderable parmi les $N$ quiti; auffi-bien crochus.
que les Pigmées ou Nains; qu on fiomme Nencaca ou Nguriambacn.
Les Magi- Il y a un de ces Miniftres nommé ciens pour $N$ Ig wrianambia, qui par fes fecrets les betcics. magiques, enchante les eléphans, \& les conduit dans des lieux où il eft facile de les tuer.

Un autre, appellé Nbacaffa, a le même fecret pour les vaches fauvages.

Et un troifiéme nommé Npombolo, pour les autres bêtes fauvages. Ils fe vantent tous trois, d'être d'excellens chaffeurs; quoiqu'il foit conftant, que tout leur talent confifte à être de grands Magiciens, qui enchantent ces bêtes; \& les empêchent de fuir, ou de fe défendre.
Atombolo, Mon Auteur a refervé pour le deroale Miniftre des hemmes reffofcitis nier decettetroupeinfernale, un certain Afombala, fameux enchanteur, qui fe vanre de pouvoir reffufciter les morts.Il fe fair appeller Ng anga Matombolés, quî fignifie, le Miniftre des hommes reffufcitez. Cette prérendue prérogative, totute fauffe \& toute abufive qu'elle eft, le met dans un rang diftingué, \& bien an-deffus de tous les autres.

Voici l'artifice dont il fe fert pout tromper ces malheureux idolâtres.

Lorfque les parens de quelque
de l'Ethiopie Occid. 299 mort, fe trouvent affez accablez de la douleur que leur caufe la perte d'une perfonne qui leur étoit chere, (chofe affez rare parmi ces Peuples barbares; ] ils viennent le trouver, lui font dos prefens confiderables, fe profternent à fes pieds, \& lui demandent leur défunt. Quand a force de préfens, il s'eft laiffé toucher, il leur commande de déterrer le cadavre, s'ila été enterré, \& de le lui apporter dans un endroit de la forêt qu'il leur marque. Là, en préfence des parens \& de fes difciples, il fait plufieurs tours aux environs de ce cadavre; il forme fur la terre des figures, des cercles, des caracteres; il invoque le démon, l'encenfe, le conjure: \& par la force de fes enchantemens, il fait paroître aux affiftans, que le cadavre commence à remuer les mains, les pieds, \&c ta tête. Il recommence alors tout de nouveau fes conjurations, fes encenfemens, \& fes maléfices; \& ne ceffe point, jufqu'a ce que le cadavre feleve lui-même, marche, \& fe promene dans la forêt: il rend queique voix, ou plûtôt quelques fons articuloz; iI reçoit même les liqueurs \&e les alimens qu'on lui met dans la bouche, \& donne d'autres fignes de vie, qui Nvj
ne laiffent aucun doute $亠$ a ces aveugles, qu'ilne foit reffufcité. Alors il le remet à fes patens, \& leur ordonne le régime qu'ils doivent obferver avec lui, jufqu'à ce quil foit dans une entiere fanté. Mais ce régime eft fi extravagant, fi chargé de cérémonies bifarres, \& dont l'execution eft impoffible, qu'ils ne peuvent s'empêcher de manquer à quelque circonftance ; \& auffi-tôt le charme ceffe, \& le cadavre devient au même état qu'il étoit avant d'être dérerré, excepté qu'il eft plus infecté \& plus corrompu. Il faut donc l'enterrer de nouveau; cas on ne reflufcite pas deux fois, \& la fcience du Magicien eft à bout dans cette occafion : encore a-t'on bien de la peine à lappaifer, quand on lui va donner avis de ce qui eft arrivé; \&il faut fouvent lui faire de nouveaux préiens, pour l'empêcher de punis ceux qui ont rendu inutiles par leur imprudence, les peines qu'il s'étoit donné.

Onne peut exprimer combien ces preftiges nuifent a l'accroiffement \& a la confervation de la Fei dans ces fays malheureux, cù le démon femble avoir établi fon thiône plus qu'en ancun lieu du monde.

## de l'Ethiopie Occid. joi

 C'eft une chofe fure \& averée, dit mon Auteur, qu'on a déterré bien des corps, \& en plufieurs lieux differens des Provinces de Sogno, de Boefa, de Sundi, dans le tems que je $l_{\text {es }}$ parcourois pour y apporter les lumieres de l'Evangile, \& pour affermir dans la Foi ceux qui avoit reçit le Baptême; mais il n'eft jamais arrivéque ces preftiges ayent eu une durce un peu confidérable. Dieu permet à la verité, pour des raifons qui nous font enticrement cachées, que le démon trompe fes Sectateurs ; mais il ne permet jamais que ces illufions puiffent feduire ceux qui ont reçû levangile, d'un ceeur bien pur \& affermi par fa grace; elle eft toutjours victorieufe chez cux. On n'a jamais vû́ de ces refurrections, qui fuffent completres \&\& veritables. Le cadavie femble fe remuer \& proferer quelques fons inarticulez : c'eft le démon qui les forme en agitant l'air ; on a beau les interroger, ils ne rendent point de réponfe, \&\& retombent bientôt dans leur premier etat.Une chofe qui eft très-remarquable, c'eft que ces preftiges ne peuvent fubfifter en la préfence d'un Prếrre, d'un Predicateur de PEvangile ; aufi

302
Relation
les Miniftres de Satan ont grand foin de fe cacher lorfqu'ils font ces opérations magiques, \&c d'impofer un grand filence a ceux en faveur de qui ils les font.

Telle eft l'école du démon \& de fes Miniftres, dans ces pays infortunez.

Outre les Ganga ou Miniftres principaux, il y en a un grand nombre d'un ordre inferieur ; doat l'emploi eft de rouler de tous côtez, pour femer les erreurs, \& pour publier la puiffance de leurs maîtres, \& le crédit qu'ils ont auprès des faux dieux. C'eft ce qui donne des peines infinies aux Miffionnaires, parce que ces Peuples, bien que baptifez, \& affez bons Chrétiens, ont toújours un penchant fi fort pour les fuperftitions dans lefquelles ils ont été élevez, qu'il ne faut prefque rien pour les y faire retomber; \& quand cela eft arrivé, il eft impoffible, ou du moins très-difficile de leur faire reconnoitre leurs fautes, \& de les porter à les reconnoítre, \& à rentrer par la penitence dans le fein de l'Eglife.

C'eft un avis pour les Miffionnaires, afin quils ne fe preflent pas de donner le Baptême à ceux qui le demandent. Ils doivent les tenir long.
de i'Ethiopie Occid. 303

## CHAPITREXV.

## Des furemens.

ON fe fervoit autrefois plus fréquemment qu'on ne fait aujourd'hui ; des juremens \& des épreuves équivoques du fen $\&<$ de l'eau dans les affaires ecclefiaftiques \& civiles. Les abus qui s'y étoient introduits, ont obligé les Souverains de les deffen ${ }_{F}$ dre.
Mais ces prétenduës preuves font paffées chez les Negres; \& rien n'eft fi ordinaire aujourd hui. Les Miffionnaires ont inutilement tâché jufqu'à prefent d'en détruire l'ufage, depuis qu'ils ont reconnu qu'elles éroient tont 2 fait dénutées de verité, de juftice, \& de jugement; conditions pourtane abfolument necellaires, pour former

D'ailleurs, les Miffionnaires ont reconnu par une longue expérience, que ces preuves prétenduës, ne fe faifoient que par la voye de la fuperftition, des enchantemens, \& autres cérémonies magiques; foit qu'on les opere par le moyen de l'eau bouillante, des fers ardens, our des poifons. Ces manieres font differentes dans le Congo, dans Angole, \& dans Matamba.
Maniere de
Lorfqu'un Juge de Congo veut proceder par les ju. semens. abréger les procedures qu'il faudroit faire pour découvrir fi un accufé eft veritablementcoupable du crime qu'on lui impure, it le fait conduire au Gornga, oul Miniftre des juremens. Ce Miniftre après l'avoir exhorté à dire la verité, \& l'avoir menacé de toute la colere des dieax, s'il perfifte à nier le fait dont il eft accufé, en cas qu'il foit coupable ; lai met dans la bouche une certaine compofition préparée avec les cérémonies de l'art magique, \& le contraint de conjurer les dieux de le punir feverement, s'il n'a pas dit la verité. Les gens timides aimentıautant avoüer leurs crimes \& en être punis par les hommes, que de s'expofer ¿ la cruelle vengeance qu'ils apprehendent que leurs dieux n'exercent fur. eux. Mais il y a des efprits forts, ì qui un parjure ne coutte rien. Ils font le ferment, \& les imprécations les plus horribles, \& font renvoyez abfous, ou du moins, on laiffe à la juftice des dieux, le foin de les chátier.
Mais ils ont un moyen de fe raffurer contre les impreffions que la peur de la colere des dieux a faites fur eux. Ils vont promptement trouver un autre Ganga nommé $N z i$, qui a le pouvoir d'abfoudre des faux fermens, \&c de reconcilier les parjures avec les dierr. Après qu'on a fair fon marché avec lui, \& qu'on l'a payé, il frotte la langue du parjure avec un fruit de palmier, en prononçant certaines paroles diametralement oppolées aux imprécations qui ont éré faites, \& le renvoye abfous à pur \& à plein du faux ferment qu'il a fait, des imprécations qu'il a prononcé contre luimême, \&\& tout-à-fait reconcilié avec les dieux. De cette maniere, les parjures n'ont plus à craindre ni la colere des dieux, avec qui le $N z i$ les a reconciliez; ni les peines dûes à leurs crimes, dont ils ont été déclarez innocens. S'il fe trouvoit des $N z i$ dans certaines parties de notre monde, ils auxoient fouvent de la pratique, \& ga- forts.

Nous allons mettre ici tout de fuite les juremens qu'on exige des accufez, \& les épreuves dont on fe fert pour les convaincre, \& pour découvrir la verité.
Experience parles coguilles. En quelques Provinces éloignées de la Cour du Roi de Congo, on applique à la tempe des accufez, une de ces coquilles qui fervent de monnoye dans le pays; \& on accompagne cette application, de certaines paroles, qui font des conjurations magiques. Si la coquille tombe aufí-tôt d'elle-même, Paccufé eft déclaré innocent: mais fi elle s'attache ì fa peau, il n'en faut pas davantage ; il eft convaincu du crime, plus autentiquement ; que fi vingt témoins de Vifu, témoignoient contre lui : il eft auffi-tôt châtić felon Iexigence du cas.
Experience Dans les lieux fituez an bord de la de la bouteille de bitume. mer, les Miniftres fe fervent d'une petite bouteille compofée d'un certain bitume, \& préparée avec les cérémonies de leur art. Ils l'enfoncent dans l'eau; \& quand elle eft pleine, its obligent l'accufé à boire la liqueur qu'elle contient; après qu'il a prononcé ceux qui ne difent pas la verité. Cette cérémonie eft toûjours accompagnée de quantité d'extravagances \& de rits faperftitieux. Mais quoiqu'elle foit extrêmement douteufe \& fujette à caution, elle ne laiffe pas d'être des plus en ufage, à caufe de la facilité qu'il y a de la pratiquer, of de la perfaafion où ils font, que cette liqueur fera mourir fur le champ le coupable.
L'épreuve que nous allons décrire, fe nomme $N$ de fiand $z$ undr. On lave le marteau ou la maffe d'un taillandier zundu. dans l'eau, avec les cérémonies extravagantes des Ganga. On entonne enfuite cette eau dans le gofier de l'accufé, avec affurance qu'elle le contraindra de déclarer la verité. La peur que cetté cérémonie infpire à quelques efprits plus foibles que les autres, les oblige de déclarer la verité, \&e de confeffer leur crime : mais it arrive bien plus fouvent, que la force du démon \& de fes Miniftres devient inutile, \& que les accufez ne difent mot; fauf à cux d'aller trouver quelque $N z i$, \& de s'accommoder avec lui.

On fe fervoit autrefois dans la
Comté de Sogno, de l'eaut dans la-

308
quelle le Mani Sogno, c'ef-i-dire, le Comre de Sogno; s'éroit lavé les pieds. On recueilloit cette eau avec foin ; \& le Ganga, nommé Nfir maza a $M_{\text {a- }}$ Jogmo, furintendant de ces fortes d'épreuves ou juremens, la confervoit chez lui.

Mais depuis que ces Princes fe font fait Chrériens, ce droit, \& la vertu decerte eau, font paffez à un Prince
Epreuve idolâtre nommé Maquimi. C'eft donc Maquimi. de la lavure de ces pieds, dont les idolâtres fe fervent aujourd'hui avec auffi peu d'effer, que par le paffé.
Epreuve du Voici une autre fuperfition, ou pilon. une autre folie de ces Peuples. Is lavent avec de certaines ceremonies, une quantité de mahis avec l'eau d'un certain lac; \& après l'avoir bien pile, ils obligent l'accufé de lécher le pilon plufieurs fois; fuppofant, qu'en le faifant, ilne pourra s'empêcher de découvrir la verité qu'on veut tirer de fa bouche. Mais pour y réuflir plus aifément, ils le font jeûner ; \& le menacent continuellement de le faire mourir, s'il continue ì nier le crime dont il eft accufé. La diette exceffive qu'ils lui font faire, jointe a leurs menaces, troublent à la fin l'imagination du malheureux accufé. Les crimes vrais out
 faux dont on le charge fe préfentent à lui, \& l'obligent a la fin, de laiffer échapper quelques paroles, qui donnent a établir quelques foupçons que le Juge inique prend auffi-tôt pour une confeffion \& un aveu authentique ; \& fur cela il le condamne d̀ la mort. Ce jurement ou cette épreuve fe nomme Nderia $2 u i / f i$, dans la langue du pays.

C'eft la plus dangereufe \& la plus Epreave trompeufe de toutes les épreuves pour du Neafla, découvrir les crimes cachez; le Miniftre qui s'en fert, \& l'arbre qu'il employe pour cela, portent le mểme noin. Ils s'appellent Neaffa. On l'employe pour découvrir le forciers \& les magiciens. Le Neaffa eft un arbre d'une hauteur extraordinaire. Son bois, qui eft rougeâtre, a une proprieté effentielle pour guérir les maux de dents $\&$ les gencives offenfées; \& mon Auteur avoue en avoir vû des effets furprenans: quoiqu'il ait une qualité fi venimeufe \&́ fi maligne, que les py feaux qui paffent deflis, tombent par terre, \& meurent auffi-tôt.

Lors done que le Miniftre Neaffa, on plâtôt, le fourbe \& le magicien qui porte ce nom, veut faire cetre epreuve ; il affemble le Peuple, il quantité de poudre de l'écorce de ce méchant arbre, aprés quill a prononcé fur ce breuvage une défenfe expref. fe de lui nuire, s'il eft innocent, \& un ordre exprés de le faire mourir, s'il eft coupable: comme s'il avoit entre fes mains une puilfance abfólue fur cet chofes inanimées.

Mais la verité eft, que felon le marché qu'il a conclu avec les uns \& les autres, il fçait \& il donne la quantite neceflaire de cette poudre ou de quelqu'autre de même conleur, quil eft bien für qui ne produira aucun effet dangereux, \&\& qui s'écoulera aifément \& promptement par les urines.

Après que l'accufé ${ }^{\text {a }}$ avalé la potion, le Miniftre le met entreles mains de quelques vigoureux fauteurs; qui le prennent par les bras, \& le font fauter \& danfer, \& l'agitent de cens manieres differentes \&\& très-violentes; pendant que les parens pouffent des heurlemens vers le ciel, pour le conjurer de faire connoitue linnocence de l'accufé, \&\& que de l'autre côté, les aecufateurs font les mêmes cris, pour demander juftice.

Le ciel, c'eft-ì-dire, les idoles, ni leur Miniftre d'iniquité, ne prennent gueres de part à ces prieres ; il fçait à quoi s'en tenir, felon le marché qu'il a conclu, \& dont il a reçû le payement. S'il a été gagné par les accufateurs, \& qu'il ait donné une dofe raifonnable de poifon, ce malheureux tombe bientôt fans connoiflance \&c fans mouvement; le voilà convaincu à l heure même, toutes les autres preuves font fuperfluës, il eft digne de mort; les accufateurs fondent fur lui, le chargent de coups \& de playes, $\& 2$ achevent de le tuer : fi au contraire il a trouvé moyen d'acheter les bonnes graces du Miniftre, \& de n'avoir reçû de fa main, qu'une potion faine, ou du moins indifferente; le mouvement des fauteurs l'excite a uriner, \& le voilà declaré innocent: \& auffitôr fes parens, fes amis, fes accufareurs mêmes, le viennent feliciter de fon innocence, l'embraffent, le tonduifent chez lui par honneur, \& lui témoignent autant d'amitić, qu'ils lui avoient montré de haine.
Quoique tout le monde fçache les
3.1 Relation
fourberies de ces mauvais Miniftres; les Negres en font fientêtez, qu'ils ne penfent feulement pas à ouvrir les yeux là-deffus. Ils courent à la vengeance \& au fang comme des bêtes féroces ; \& leur haine eft fi terrible, que la mort même de l'accufé ne les raffafie pas. Il faut que fes plus proches parens paffent par la même épreuve; \& quand ils font affez riches pour contenter l'avarice de ces cruels Mi niftres, on voit avec horreur, des familles entieres totalement détruitez!

Epreure du ferardent pour les sols.

Il y a un Miniftre nommé Nbau, dont le prétenda talent eft de découvrir les auteurs des vols. Celui ci eft des plus rufez \&e des plas fourbes de toute cette bande. Il ne fe fert point d'eau ou de poifon, comme les autres, mais d'un morceau de fer réellement tout ardent. Il y a pourtant lieu de croire, qu'il n'a d'autre fecret, que celui que loon voir pratiquer par nos charlatans en Europe ; qui prennent des barres de fer toutes rouges, \& qui paffent fur leurs membres nuds fans en recevoir d'incommodité, parce qu'ils ont eu la précaution de fe munir de certaines onctions, qui empêchent lactivité du feu.

Celui-ci fait affurément la même chofe. chofe. Aprés quitl a fait rougir fon fer, ille prend avec fes mains, l'applique fur differentes parties de fon corps, en difant, que comme la chaleur de ce fer ardent ne le peut endommager, parce quil eft innocent du vol done il elt queftion ; de même c.lui qui en eft foupsouné, n'en recevra aucun dommage, sill n'eft pas coupable ; deforte que felon le marché quoon a conclu avec lai, l'accuf́́ prend le fer ardent, le manie, l'applique fur fon corps, ou en fouffre l'application fans en reffentir la moindre incommodité ; graces aux préparations du Nbas, \& au prix qu'il a a reçû pour fes peines.
Quelquefois au lieu d'appliquer le fer chaud fur le cotps de laccufé, le Nbans prend un fil de coton ou de laine ; \& le tenant par un bout, \& l'accufé par l'autre, ils le tiennent bien tendu. Dans cet état, il fait paffer deffus un fer ardent. Si le fil brüle; voilà l'accufé convaincu, condamné, livré ì la mort! Mais il ne prend feu que pour ceux qui n'ont pas fçû faite leur marché avec le Nbant : car quand on a traité avec ce-Minirtre, il fcait fort bien accommoder fon fil, de maniere que le fer ardent n'y fait pas la moindre impreffion.

Tome I.

Quoique tour le monde foit convala. cu de l'adreffe \& des fourberies de ce Ganga, on ne laife pas d'avoir recouts à lui. C'eft un des meilleurs talens, \& des plus lucratifs; parce qu'il y a bien des voleurs en ce pays, \& bien des fols.

Les Congois, ceux mêmes qui font baptifez, ne font pas, pour la plûpart, moins entêtez de ces fuperftitions, que ceux qui font encore enveloppez dans les tenebres de lidolâtrie. Ils fe donnent la liberté de fe mocquer des juremens que les Chrétiens exigent dans les civiles ou autres, parce quils ne les voyent pas fuivis d'aucunes peines réelles \& fubites, comne ils prétendent que le font cenx que lon fait devant les idoles, \& par le minittere des Gangas. Ces Miniftres impies fe fervent de ces fortes d'enchantemens, pour décrier \& décrediter la Religion Chrétienne, difant que le Dien des Chrétiens eft bien foible, puifquil ne peut pas tirer la verité de la bouche d'un accufé, ni le punir, quand il s'eß parjuré. On ne fçauroits'imaginer combien ces cétémonies impies font tomber de Chrétiens, ni combien elles empêchent didolâtres de fe convertir. Les ceremonies que les Gargas pratiquent dans les Royaumes d'Angolle \&e de Matamba, font d'une aurre efpece. Ily en a pour les juremens ou épreuves, qui fe paffent en public ; \& dautres, pour ceux qui fe paffent dans le particulier.
Ces derniers, qui arrivent prefque Ceremotous les jours, parce que ces peuple, nies des font extrêmement méchans \& foup- Royau nes çonneux, ne confiltent qu'en des im- \& de Ma. précations, que les acculez font con-tamba. tre eax-mêmes, feulement en préfence d'un Ganga \& de leurs accufateurs. L'accufé après avoir nié le crime dont on l'accufe, dit tout haut : Si j'ai commis ce crime ; que le tonerre tombe fur moi, \& qu'il me fende en deux: que les ames de mes parens défunts m'enlevent tout al l'heure même avee elles : que je puiffe devenir la proye de mes ennemis ; 8c autres femblable.

Mais quand le cas eft plus grave, ze qu'il merite une plus grande information, \& plus d'attention $;$ on conduit Paccufé devant un Ganga : \& lid, en prefence d'un grand nombre de perionbes qu'il n'eft pas difficile d'affembler dans un pays plein de gens parefleux * deforuviez, on libeerroge ayant
quelques idoles des plus refpectez devant eux. Et fur le refus qu'il ne manque pas de faire, davorier le crime dont on le charge, on Poblige de faite les imprécations que nous avons marqué ci-deffus, en prenant lidole 3 témoin de fon innocence, \&c jurant fut fa dignité, \& quelquefois fur la vie du Roi.
Jurement Bulango eft un efpece de ferment, ${ }^{\text {appellé }} \mathrm{Bu}$ - quife pratique differemment, felonla longo. diverfité des rits \& des coûtumes des Ganga qui ont la furintendance de ces preuves. Quelques-uns prennent dela chair de certains ferpens, avec la moëlle de quelques fruits, \& le fue de quelques plantes; dont ils font un extrait, qu'ils font prendre à l'accuf́, après l'ayoir obligé à faire des imprécations horribles contre lui-même, sil a caché la verité dans les interrogations qu'on lui a fait fur le crime dont il eft foupçonnć. Cet extrait n'eft autre chofe, qu'un poifen violent, qui fait tomber celui qui l'a pris, dans des convulfions horribles. Il devient en peu de momens, hors de luimême : le corps lui tremble, comme s'il étoit paralytique, il ne peut fe foû: tenir, il tombe; \& s'il ne fe trouvoit quelque perfonne habile \&\& charitable
ez dee mancrime le faite is mardole 3 ant fur 1 vie du
rment, Celonla nes des de ces nt dela avec la fiuc de cun exacculé, impre me, sil erroga. crime extrait on viol'a pris, - Il dede luicomme $t$ fe foul rouvoit taritable
porr lni donner du contre-poifon, il mourroit-bientôt: ce qui ne manque jamais d'arriver, quand on ne le fecoure pas. Encore le fecours qui lui Guve la vie, ne l'empêche pas de demeurer comme hebêté , infenfé, \& tout-à. fait aliené des fens. Mon Aureur en a vat quelques-uns, dans lefquels ce poifon agiffoit avec tant de violence, \& les agitoit d'une fi terrible maniere, que plufieurs hommes des plus forts, ne pouvoient en être mâtres, ni les remporter en leurs cafes.

On voit par cet échantillon, qu’il dépend de la méchanceré de ces Juges zvares, de condamner les innocens, \&t de fauver les coupables; felon qu'ils font guidez par le fordide interêt quí les fait agir, en diminuant, ou en augmentant la dofe du poifon; en quoi confifte toute la formalité que ces malbeureux Negres obfervent dans leurs conteftations.

Quelques Ganga, au lieu de cet extrait, préfentent à Paccufé un morceau de racine de Bananier. Cer arbre

Epreuve avec les racines ofu B :nanies. ett trop conniu pour nous arrêter à en faire ici une nouvelle defcription. Ils prétendent done, que fi les accufez ont fait un faux ferment, ils ne pour-

320 R Rlation rent mâcher \& avaler cette racine; quoique d'elle même aces-tendre \&\& très facile à mâcher. Mais ces feelerats ont cû foin de la préparer avant que de la préfenter aux accufez; ils lont empoilonné, \& l'ont rendue coriace \& dure comme de la pierre : \& comme ils font obligez d'en faire l'eflai euxmêmes les premiers, ils fe font manis des préparatifs necefflaires, pour no point fentir les mauvais effers qu'elle doit produire fur ceux quills veulent perdre. Ils en metrent done dans leur bouche, ils la mâchent fans peine, \&c Pavalent aifément \& la préfentent à Paccufé. Le malheureux la prend ; mais ù peine l'a- t'ill dans fa bouche, quilla trouve amére, tenace, gluantes \& ila fin, il lui femble avoir une pierre dans la bouche, \& que fes dents ont perda toute leur force. Il eft à linftant convaincu du crime dont il eft accufé, \& livré a la mort, comme sil avoit étó convaincu d'une nuée de témoins irreprochables !
Epreave D'autres Ganga fe fervent du fruit par le fruir de palmier appellé Emba. Après qu'ils du palmier. P'ont préparé al leur maniere, \& quils fe font munis des préparatifs neceffiires ; ils en font l'effai for eux-mênear devant tout le monde, afin de faite

## de t'Ethiopis Oecto. 322

acine; dre \& celerats int que Is l'ont coriace comme ai euxmunis OHI ne qu'elle vculent ns lear ine , \& ntent d 1 ; mais quilla ; \& ala redans r perda it con. Afé, \& oit ett is itre

In fruit
$s$ quils x quils eceffai--mêm? le fairo voir, difent ils, que ce fruit n'a rien de mauvais pour les innocens, mais feulement pour les coupables. Ils obligent après cela l'accuf́́ d'en mestre dans fa bouche. S'il n'a pas trai é avec lui, \& qu'il ne lui ait pas donné le contre poifon, le venin opere auffitôt fur ce miferable; il tombe en défaillance, \&il eft regardé comme convaincu du crime, \& puni cruellementIl arrive même fouvent, que ces fcélerats Ganga reçoivent des deux parties, \&\& qu'après qu'ils en ont exigé tout ce qu'ils en pouvoient efperer, ils ne fe font pas le moindre fcrupule de faire perir un innocent, dont ils one rendu la vie à fes ennemis.

Ilartiva en 166o. lors que mon Auteur demeuroit dans les miffions de cet

Hiltoire (ur ce fujet: Etat infortuné, que deux Negres accufez furent obligez de fe foumettre à cette épreave. Ils allerent tronver le Ganga, \& lui firent prefent de la valeur de douze écus Romains ; ce qui n'eft pas une petite fomme dans ce pays. Ce préfent eut fon effet, ils fitent l'épreuve, \& n'en reçurent aucun mal; \& quoiqu'il y cût lieu de les croire coupables, ils furent declarez innocens. Mais tous ne font pas affez riches, pour acherer leur jultification $\dot{\text { a }}$ fihaut prix.

O iiij

Les Ganga font obligez de partager leurs profirs, non leulement avec le chef de leur Secte, mais encore avec le Sona ou Gouverneur ; \& c'eft cet interêt fordide, qui engage ces Gouverneurs, quoique Chrétiens, à fermer les yeux fur ces abus, \& a favorifer \& proteger les fauteurs de $\mathrm{l}_{\mathrm{i}}$ dolâtrie : \& ces, epreuves fir remplies de trahifon.Auffi lesMiffionnaires ontbeau leur reprefenter les ordres du fouverain quil leur commande de s'oppofer à ces fortes de preuves, ils ne manquent jamais d'échappatoires pour les éluder. Et c'eft ce qui entretient ce Peuple ignorant, crédule, méchant, \&e vindicrtif, dans ces fuperftitions, qui en font perir tous les jours un grand nombre, \& qui ruinent les autres.
Epreuve On appelle Oroncio une autre éprenhorrible du ve, qui fe fait avec le fruit du Nicoffo, Nicoffo. préparé par les Ganga, avec des poifons très-puiffans. ils ne laiffent pas d'en faire l'effai, après s'être munis des préfervatifs neceffairies ; après quoi, ils contraignent l'accufé à avaler le rette de la potion. Le malheureux qui n'a pas traité avec le Ganga, ne prend qu'en tremblant cette coupe empoifonnée, après qu'on l'a obligé de faire des imprécations horribles contre lui-mê- me. Coupable ou non ; s'il n'a pas l'eftomach préparé, il enfle dans le moment, il devient livide, il tombe dans une défaillance entiére. Cette épreuve eft fi terrible, que plufieurs fçachant qu'ils $y$ font condamnez, tombent en deffaillance, \&e fe reconnoiffent coupables, quoique fouvent très-innocens, \& aiment autant mourir par le fer, que d'eेtre expofez aux douleurs que ce poifon leur fait fouffrir.

La troifíme efpece de jurement ou Epreave da de preuve, s'appelle Chilumbo. Elle fer chaud, fe fait avec une lame defer, de qua- appelice tre doigts de largeur. On la fait bien rougir, \& on l'applique toute brûlante, depuis le pli du genouil, tout le long de la jambe, jufqu'au talon de l'accufé. Cette barbare queftion, eft accompagnée de l'invocation des idoles, $\&$ de certaines fupercheries, qui en rendent l'effet, vrai ou nul, felon le traité que l'on a fait avec le Ganga.
Mon Auteur avoue qu'il y a été pris lai-même. Voici l'hiftoire, qu'il en rapporte. S'étant trouvé une fois à une de ces épreuves, dans le deffein de faire connoitre à ces Peuples l'aveuglement où ils éreient, il vit avec étonnement, que le Ganga prit le fer ardent avec fa main, \& lappliqua fur la jambe de que leur peau en reffentit la plus foible atteinte, ou le moiadre veftige de brûlure. Il crut que le fer n'éroit pas. chaud, mais feulement teint d'une couleur rouge. Pour s'en éclaircir, il le prit avec deux doigts, \& fe brûla très-vivement. Il diflimula cependant, \& cacha la douleur quil reffentoic; \& remit le fer a terre, bien convaincu quiil écoit des plus brulans : mais il éroit a propos de ne pas donner des marques de la douleur qu'll lui caufoit, qui l'auroient expofé à la rifée de tout le Peuple. Cette épreuve l'obligea de chercher le moyen de pénétrer \& de découvrir ce fecret; \& en effet, il le fçut quelque tems après. Il ouvrit la bouche d'un de ces Ganga à force de préfens, \&e il apprit qu'ils fe fervoient d'une certaine poudre, dont ils fe frottoient les mains \& les autres parties du corps où l'on devoit appliquer le fer ardent, dont la vertuétoit telle, qu'elle empêchoir eatierement l'activité da fcu ; de maniere qu'un homme dont tout le corps auroit dté foupoudré, pourroit entrer dans un grand fen, Gans en être incommodé. Il conclud, que ce fecret étant purement naturel?
edoriré, ni is foiige de oit pas. 1e cou, il le brûla dant, ic; \& vaincu nais il er des ufoit, le tout gea de $\& d e$ t , il le ivrit la arce de voient fe frotties do le fer qu'elvité da e dont zudré, d fen, nclud, aturel, II $n^{\prime} \geqslant$ auroit pas grand danger de $s^{\prime} \mathrm{en}$ fervit, s'ils n'y joignoient pas leurs invocations impies \& fuperfiticufes.

On appelle Olungengra la quatriéme épreuve. On fe fert pour cela, de des cordes perites cordes de palmier, bien filées, mepal\& bien fortes, dont le Ganga lie laccuf́́ de maniere, qu'il les lui fait entrer dans la peau, avec des douleurs exceffives, qui l'obligent à la fin d'avouer fon crime. Mais felon le marché qu'il a fait avec l'accufé ou les acfateurs, il fçair le faire d'une maniere: que la douleur n'eft jamais affez grande pour rien tirer de fa bouche; \&e quand il prévoit qu'il fera examiné de près, il fe montre fevere \& fans quartier ; mais il a eu foin auparavant, de faire prendre à l'accufé une potion qui endort tellement les chairs, que bien que les cordes y faffent de profondes Flayes, il ne les fent point, \& 8 il en eft guéri pea de momens après qu'il ef: forti de la torture ; de forte que, pourvû́ qu'on l'air bien payé, il n'y a rien à craindre, si pour lavie, ni pour lhonneur de l'accufé.

Camsanga eft un jurement que les: Giagues prêtent tous les ans, comme un renouvellement de la profeffion de leur inftitut. Il confffe dans une boif-

0 kj

326

## Relation

fon compofée des plus puifans pois fons, quie ces malheureux Minitres font obligez de boire, quoiqu'ils foient affurez par une experience qui n'a jamais manquée, que de dix, il en doit neceffairement mourir un. C'eft la dixme que le démon tire des corps de ces Miniftres. Ceux qui échappent, font obligez de faire des prélens de beftiaux aux idoles, qui ont bien vouIu leur conferver la vie. Ces préfens font partagez entre lesidoles, \& les Gouverneurs des villages \& des Provinces. On voit par li l'horrible efclavage où ces miférables font réduits.
Jurement Il n'y a point de preuve ou de jure-
appell6 ment, où lion vove plus à découvert, ment, où lion voye plus à découvert, les fraudes \& les fourberies des Miniftres \& Dillafion des Peuples, que dans celui quion appelle Gra ii. Voici de quelle $f$ çon on le pratique. On mer dans une terrine enduite de Vaconde, $q$ i cft une terre rougeârre, du feu avec des pieces de calebaces dans lefo que les on a confervé de Phuile; \& on laiffe iomber dans le fond du vafe, une Fetite pierre. Oi y joint encore d'auHesingrédiers combuftib'es; \& quand routes ces matie es font bien allumées, en oblige liaccufé de mettre la main nue dans le vafe, \& d'en tirer la petite
 cu , il n'en faut pas davantage : mais s'il ne fe brule point, toute l'affemblée le proclame innocent, fans autre examen ni information; on lui en fait compliment, \& on le reconduit chez lui avechonneur.
Il n'eft pourtant redevable de tout cela, qu'a fa bourfe ; il l'a fçu délier à propos, \& contenter l'avarice du Juge, qui a eu foin de lui oindre les mains avec le fue de certaines herbes qui refiftent au feu le plus ardent, comme on dit que le vif-argent, qui de fa nature eft froid, peut êrre préparé d'une maniere qui angmente tellement fa froideur, qu'il refifte à l'action la plas violente du feu.
Si les accufateurs ont refolu de faire pórir l'accufé , \& qu'ils ayent gagné le Jugd, il ne manquent pas de les fervir pour leur argent, apress même qu'il en a reçu de laccufé. il le trompe $\begin{gathered}\text { en } \\ \text { en }\end{gathered}$ tui oignant les mains d'un onguent de même couleur que celui dont on feferz pour refifter au feu, mais qui a une qualité toute oppofée; car il eft exseflivement chaud, \& augmente tellement la chalear des matieres enflammées, qui font dans laterrine, que le malheureux condamné à cette épreuve

## Relation

quant de quelle maniere le Juge les trompoit; fans avoir jamais pû lear ouvrir les yeux. Après qu'ils l'avoient entendu, ils fe contentoient de luidire en leur langage, cwa tombulungo: il eft impoflible que nos Juges fe trompent; cela ne peut pas être, cela eft impoffible.

Outre ces juremens folemnels \&\& ces épreuves publiques, les Negres en ont plufieurs de moindre aparat, \& qu'ils pratiquent entre cux fans ceremonic, \& fans l'intervention d'aucun Juge ou d'aucun Ganga.

Lors donc qu'ils veulent affurer quelque chofe dont ils voyent que lion doute, \& s'obliger par un ferment a tenir la parole qu'ils donnent; ils prennent un peu de terre qu'ils mettent dans leur bouche, ou bien ils mâchent une feuille d'arbre, ou bien ils écrafent un fruit entre leurs mains, ous autres chofes femblables; qui font des imprédations quills font contre eirxmêmes, de devenir comme de la boue, d'être brifez comme un morceau de bois fec, écrafez comme une feuille darbre, ou comme un fruit.

Ces fermens quills font fouvent à faux, leur donnent tant de ferupule, qu'ils ne prennent aucun repos, qu'lls ne s'en foient fait abfoudre par un Ganga. C'eft le gagne pain de ces Miniftres : car felon la qualité du ferment ils veulent être payez, avant de prononcer la prétenduë abfolution. - 11 arrive fouvent, que deux Negres étant mal enfemble, jurent reciproquement de ne jamais fe parler. Leur natarel inconftant fait qu'ils sien repentent aufi-tôt; mais le jurement eft fait \& accepté de part \& d'autre, \& ils fe croyent tellement liez, qu'ils ne peuvent pas fe délier cux-mêmes : il faut poar cela acheter le miniftere de Ganga. Si avant deêtre délivrez de leur ferment, il arrive que la neceflité ou llintemperance de leur langue, les oblige de fe parler; ils fe croyent perdus un moment après. On les entend crier, ie fuis mort, c'eft fait de moi, irai faufé mon ferment. Ils courent au Ganga, fe profternent à fes pieds, lui apportent des préfens, lui demandent milericorde. C'eft alors que ce Miniftre fourbe fe jouc̈ tout à fon aife de leur fimplicité, il augmente leur peur tant qu'il peut, il leur dit que les dieux font étrangement irritez ; qu'il ne fçait comment les appaifer \& empêcher les effets de leur colere, qui eft prête à tomber fur cux ; il fait la chofe tout- ${ }^{2}$ y
$33^{2}$ Rblation
Gait defefperée, \&e leur dit qu'on ne fauffe pas ainfi Ongii a calunga : c'eft ainf qu'on appelle ce ferment, Il s'appaife peu à peu, à mefure quil voit les préfens qu'onlui apporte s \& à la fin quand il en a tiré tout ce qu'il a pû ou voulu, il fait quelques ceremonies devant fes idoles, \& prononce leur abfolution.

11 fe trouve pourtant parmi les Ne之 gres des efprits forts, qui croyent que le peché $n$ 'eft pas grand, quand ils ne l'ont commis qu'une fois; \& qu'il fuffit de regarder le Ganga, fans lui parler, pour être ablous. Les Ganga les regardent comme des heretiques \& des impies, \& ne ceffent de déclamer contre eux. Hls y font intereffez, car cela diminue leurs gains; \& peu ipeu, on negligeroit totalement de venir acherer leurs fuffrages \& leur abfoIution.

Mais il ne s'eft trouvé perfonne jufqu'a prefent qui ait été affez hardi pour tomber deux fois dans cette faute, fans s'en être venu accufer, \& fans en avoir acheré labfolution.

Cetterecidive eft plus difficile à expier , principalement quand on a ajoûté au jurement, la ceremonie de fe mettre de la terre dans le bouche; \&o il en coûte bien davantage : mais auffila ceremonie de l'abfolution eft-elle plus difficile. Il faut que le Ganga pile certaines racines, \& que les ayant reduites en poudre, il les mette dans un petit trou creufé exprès, en prononçont certaines imprécations contre celui qui a fait le ferment; aprês quoi il lui ordonne de fe profterner devant le trou, \& de détefter fon jurement. Lorfqu'il la faic relever, il lui donne un verre d'ean à boire : c'eft le fceau de labfolution, \& la marque de fa reconciliation avec les dieux.

Quoique les pratiques des Ganga, foient affez differentes fur ce point; ils conviennent tous en ce quils ne donnent point ces abfolutions fans en être bien payez , \& toûjours par avance.
Si quelque malheureux jure par lhonneur d'une idole; \&\& qu'il re parjure, ( ce qu'on regarde comme un blafphême, ; \& qu'il ne vienne a fe repentir de fon crime, \& à demander labfolution; le Ganga, gardien de certe idole à qui il s'adreffe; après lui avoir fait une fevere reprimande, \&c avoir reçu fon honoraire, prend la bête confacrée à lidole, lui lave la tête avec de l'eau, \& fait boire cette eau fi elle avoit été immolée ; quoique le Ganga la conferve en vie, \& qu'elle lui ferve à tromper ces timides mortels.

Il y a des Negres qui jurent par la benediction du Roi ; fe foûmettant à la perdre, fi leur ferment n'eft pas vrai. Ceferment eft rare, parce qu'ils eftiment ceute benediction, au-delà de tout ce qu'on peut s'inaginer. 11 y a pourtant des Negres, qui dans un befoin preffant, vendent a d'autres leur part de cette benediction: mais quand le befoin eft piffé, ils fe repentent de ce qu'ils ont fait, ils en font au defefpoir; ils fe croyent perdus fans reffource, \& s'imaginent que tous les malheurs vont pleuvoir fur cux \& fur leur famille; \&e a cela, il n'y a point de remede.

Ceux qui ont fait un faux ferment fur la benediotion du Roi, font ajournez au tribunal du Roi, \& obligez de prouver qu'ils ne fe font point parjurez. Pour cela, le Roi permet qu'ils s'approchent de fa perfonne; \&\& que prenant avec refpect fon bras gauche, ils le levent en l'air. S'ils en viennent à bout, ils font repurez gens de bien \&c d'honneur, \& leur ferment veritable. Mais quand ils fe fentent coupables, la préfence du Roi leur imprime tant de crainte, qu'ils n'ofent entreprendre cette action : un tremblement violent les faifir depuis lespie ds jufqu'à la tête ; les voilì convaincus de parjure, \& comme tels, punis feverement du dernier fupplice.

Quand quelques particuliers font foupçonnez de confpiration contre le Roi ou l'Erat, on les oblige de fe purger de ce foupçon, en buvant de l'eau avec laquelle le Roi ou le Ganga principal, fe font lavez les pieds. Cetre ceremonie fe fait en public. Avant de boire cette eau, les accufez font obligez de faire contre eux-mêmes des imprécations, \& de fe fouhaiter un déluge de toutes fortes de malheurs. Après cela, ceux qui prennent cette potion fans hefiter, \& lans que la faleté d'une parcille boiffon leur caufe des foulevemens d'eftomach, font déclarez innosens ; \& comme tels, honorez de toute la Cour: aulieu que ceux qui marquent quelque peine à fe foumettre à cette épreuve, à prêter le ferment, \&c à avaler cette potion dégoutante, font regardez comme coupables, \& punis tion.

Que peut-on dire ou penfer d'une telle maniere d’adminitter la Jufticet Suppofé même que les Juges, ames venales $\&<$ accoûtumées au crime, n'augmentaffent pas lhorreur naturelle qu'on doit avoir, de boire une liquent fi fale \& fipleine d'ordures. Pour s'en convainere, il faut remarquer que les Princes \& les grands Seigneurs ne manquent jamais de fe frotter foir \& matin, avec de certains onguens \& de certaines poudres, quifervent non feulement à les tenir propres, mais encore à les préferver des poifons \& des forts que l'on pourroit jetter fur cax. Ainfi plâtrez, pour ainfí dite, ils vont nuds pieds, \& ramaffent toutes les ordures qui fe trouvent dans leur che$\min$ : \& la fueur de leurs pieds fe joignant à ces poudres, ne peut que répandre dans l'eau dont ils fe laveat, une odeur très-defagréable, \& un très-mauvais goutt. Or, qui peut avoir un eftomach allez fort, pour n'ertre pas attaqué de narfées \& de vomiffement, quand it eft obligé d'avaler de telles potions? C'eft pourtant de là que dépendent la vie, Thonneur, \& les biens de ces malheureux accufez, \&e fou- l'ordinaire, tour le crime eft de n'avoir pas eu l'eftomach a l'épreuve de ces fortes d'ordures !
Mon Auteur remarque pourtant que tous les grands, quoique pour l'ordinaires, faciles à fe laiffer furprendre aux calomnies \& aux flatteries, ne font pas tous également fufceptibles de ces injuftices ; \& que ceux qui ont quelque commerce avec les Européens, tombent plus rarement que les autres dans ce défaut. Il rapporte fur cela une hiftoire qui lui a été racontée par un nommé Dom Califte Zelote, homme dhonneur, qui a fervi pendant plufieurs années d'interprête aux Miffionnaires.

Il dit donc, que quelques marchands Chrétiens s'étant trouvez à la Cour du Roi de Micoco, furent accufez d'un crime : pour la juftification duquel le Roi prétendit, qu'ils devoient fe purger felon les Lóix municipales de IErat. Les marchands Chrétiens refuferent conftamment de s'y foumettre, difarit que cela leur étoit abfolument défendu par les Loix de leur Religion: mais ils offrirent d'attefter leur innocence en jurant fur les faints Evangiles, pourvu que ceux qui les poffible pour favorifer l＇accufateur， qui étoit de fa Religion，il manqua fon coup，de forte qu＇il fur convainou de faufleté \＆de malice．

Ce fuccès，auquel on ne devoit pas s＇attendre，étonna le Roi．Il penfa d＇a－， bord que les marchands Chrétiens avoient corrompus le Ganga par des préfens：il refolut enfuite，de s＇éclair－ cir de la fidelité ou de l＇infidelité de ce Miniftre．Pour cet effet，il feignit quion lui avoir dérobé une groffe de bouges；\＆fittomber fes foupçons fur deux de fes ferviteurs．Ils furent arrè－ tez，emprifonnez，\＆rigoureufement interrogez．Comme ils le défendirent avec la fermeté que donne une bonne confcience，le Roi ordonna qu＇ils fe－ roient appliquez aux épreuves，\＆\＆quils feroient les fermens qui font en ulage dans le pays．Il fit enfuite entendre fous main au Miniftre qui devoit faire les épreuves \＆recevoir les fermens， quil éroit de fa reputation de conten－ ter le Roi．Celui－ci fe flattant que c＇é－ toit pour lui un moyen fur de gagner les bonnes graces du Roi，chargea fi bien la dofe de la potion，que ces
oix de <quoiut fon teur, [ua fon icu
deux intiocens ne la pouvant fupporter, furent jugez coupables, \& condamnez i la mort. On remir leur fupplice au lendemain; \& comme on les y conduifoit, le Roi déclara au peuple lartifice dont il s'éroit fervi pour découvrir la fidelité du Ganga; fie délivrer, \& recompenfa les deux innocens, \& fit fur le champ couper la tête ¿̀ee méchant Juge, \& défendit qu'on fefervit à l'avenir dans fes Etats, de pareilles manies pour découvrir la veriie.

Il connut qu'une Loi dont les Miniftres étoient fi corrompus \& fi dépravez, ne pouvoit être bonne ; \& il refolar de fefaire Chrérien. Il demanda des Miffionnaires poar l'inftruire: mais le Roi fon voifin, qui éroit un idolâtre des plus zelez, ne voulut jamais leur permettre le paffage fur fes terres: ce qui fit évanouir les projets de ce pauvre Prince.
Au refte, continue mon Auteur, les Miffionnaires doivent fe fouvenir, qu'encore que les Negres témoignent tant de fermeré à tenir les fermens quils ont fait, qu'ils n'ofent, ou du moins qu'ils femblent n'ofer y manguer d'un ívta, la plûpart cependant s'en mocquient, dès qu'ils croyent le Tome $I$. naturel eft porté au changement \&\& au libertinage.

Un Européen riche ; \&e qui avoit plufieurs efclaves, s'apperçut quil manquoit rous les jours quelque chofe dans fa maifon. Et comme ces vols fréquens ne pouvoient venir que de fes gens, il leur dit, qu'il vouloir leus faire prêter le ferment à la mode de fon pays, qui étoit bien plus futr, que celui des Ganga. Il attacha pour cet effer une calebaffe dans un lieu obfcur, après l'avoir bien frottée d'huile de palme, \& leur commanda d'aller tous les uns après les autres, donner du plat de la main fur la calebaffe. Cela fus executé, \&o les ayant fait ranger en rond, \& montrer leur main, il fe trou$\mathbf{v a}$ qu'ils avoient tous la main graiffée, un feul excepté, qui fe fentant coupable, navoit ofé roucher la calebaffe: il fut ainfi convaincu, \& châtié, aptés qu'il eft avoué fon crime.

CHAPITREXVI.
Obfervations faperffiticufes pratiqules parles Negres.
C I mon Auteuv ne s'ćtoit pas engz. géà nous donner en dérail, tont ce qui peut faire connoitre a fond le génie des Negres dont il décrit l'Hifcoire; il negligeroit de la charger de quantité de chofes peu confiderables, \& encore moins intereflante pour les Ledteurs. Mais ayant confideré que toute petites qu'elles font, elles ne laiffent pas de répandre bien du jour fur les mocurs \& les inclinations de ces peuples fauvages, cachez dans l'épaiffeur des forêts, \& dans ces lieux qui ont d́t́ pendaut tant de frecles, inacceffibles aux Européens; il a crû qu'il devoit ces veritez aux curieux, afin de ne leur laiffer rien a fouhater, de ce qui peut lear donner une comnoiflance entiere \& parfaite de ces peuples.
Il dit que lorfque les Congoís ont refolu de porter la guerre chez leurs voifins, ils fe gatdent bien de rien entreprendre, avant d'avoir confulté les Devins, pour découvrir quel fuccès elle doit avoir. Car quoiquoon puiffe dire que ce Royaume eft Chréfien, du moins la plus grande partie, \& que le Roi en ait banni les Miniftres de Itidolâtrie ; on ne laiffe pas d'y en trouver encore grand nombre, foit par le foin quills ont de fe renir cachez, foít par la connivence des Gouverneurs, qui érant cux-mêmes des mavalis Pij.

Chrétiens ou des avares qui y trouvent leur interêt, les protegent \&\& ferment les yeux fur tout le mal qu'ils font, \&clidolâtrie fecrette qu'ils y entretiennent.

Lors donc qu'ils veulent confulter l'avenir fur le fuccès d'une guerre, ils mettent fur le feu une marmitte de terre ; ils la rempliffent d'ean \& de certains ingrédiens, que les Miniftres ont ptéparez avec les fuperftitions de leur Secte : \& par la force de leurs enchantemens ; ils s'imaginent contraindrel'efpritqui préfide fur leurs ennemis, d'entrer dans cette marmitte bouillante, \& de s'y laiffer brûler. On augmente le feu \& les conjurations, jufqu'a ce que cet efpric laffé de fouffir, \& vaincu par la rigueur diu tourment auquel il eft expofé, fe détermine enfin à donner des fignes de ce qui doit arriver, afin de fe délivrer de ce fupplice, Ces fignes ne font connus que des Miniftres. S'ils font favorables, larmée part pleine de confiance d'une vidoire aflurée : s'ils ne le font pas, on met bas les armes, on cherche à faire un accommodement, en attendant une occafion qui promette un plus heureux fucces.

Dans quelques eadroits on met la marmitte fur le feu, fans $y$ mettre de leau, \&c quand elle eft bien rouge, ilsla renverfent, la bouche en bas \& le fond en haut; \&e fe chaufent à cette chaleur. Hs prétendent qu’elle leur donne du courage, de la force, \&c qu'elle les rend invincibles.
C'eft encore une de leurs pratiques, avant de fortir de leurs bourgades \& de fe mettre en chemin pour livrer une bataille, d'aller fe profterner devant les fepulchres de leurs ancêtres, \&e de les fupplier de leur donner la force \&e le courage de ceux d'entr'eux qu'on 2. regardé pendant leur vie comme des Heros. Ils leur adreffent leurs prieres, dans lefquelles ils mêlent toutes les loüanges dont ils fe peuvent avifer ; afin que les efprits des morts, flatez par ces éloges, leur accordene plus aifément ce qu'ilsattendent d'eux.

Leurs fuperftitions font infinies, $\&$ toures des plus ridicules. Lorfqu'ils font affemblez pour traiter de quelque affaire civile, de guerre, ou de Religion, sil arrive que les chiens aboyent d'une maniere extraordinaire, ce qui ¿ la verité eft très-rare dans ce pays, ils rompent l'affemblée, parce qu'ils. prennent ces aboyemens a mauvais augure. Ils penfent de même des cris des
oifcaux nocturnes, de ceux du renard, \& d'un certain animal qui lui reffemble, qu'ils appellent ndulw : le chant des coqs, hors les tems ordinaires, lear prefage le malheur; \&e leur fait abandonner les refolutions prifes, quoiqu'elles paroiffent devoir avoir un fuccè, favorable.

C'eft encore pour cux un préfage funefte, de voir voler plufieurs corbeaux enfemble. Ils simaginent que ce font les ames de leurs Heros, qui les avertiffent de quelque difgrace, de forte que tout leur paroiffant defefperé, ils s'abandonnent aux cris \& aux larmes, \&e negligent abfolument de prendre les moyens convenables pour éviter ces prétendus malheurs, difant que ce feroit inurilement, \&e qu'il leur eft impoffible d'éviter ce que leurs ancêtres leur annoncent.

C'éroit autrefois la coutume dans la Province de Batta, de confacrer un bouc noir au démon, avant de donner une bataille. On le mettoit dans le premier rang de l'avant-garde, $\& \&$ on obfervoit avec foin les mouvemens de eet animal. S'ils étoient lens, \& qu'il marquât de la crainte; ils auguroient mal du fuecès du combat : fi au contraire il ćtoit affuré, \& qu'il marquât ban-quoi-fuc- de la fierté ; ils fe tenoient fûr de la victoire. Mais s'il arrivoit qu'il fût rué par les fléches des ennemis au commencement du combat : tous ceux qui s'en appercevoient prenoient auffitôt la fuite, \& entraînoient après cux le refte de l'ermée. En 16 is. quelques Miffionnaires Capucins s'etant trouvez dans une armée de Congois, où malgré tour ce qu'ils avoient pû dire, on n'avoit pas laifíć de faire cette confecration impie, \&\& cet animal ayant été tué des premieres fléches qui furent tirées; llarmée fe mit à la débandade. Mais ces Peres genercux; \& dons beaucoutp ont endoffé la cuiraffe avant que de s être revêtus du froc de Sainz François, rallierentun nombre de leurs Chrétiens, rétablirent le combat, \&c remporterent une viotoire glotieule \&c complerte, malgré laugure funefte du bouc tué.

Les Gouverneurs \& les Seigneurs qui ont de l'autorité, entretiennent pour le fervice de leur principale femme, une fille qu'on appelle la Chivella. On la croir vierge, chofe rare dans le pays; \& par honnear pour fa vertu: on lai donne la garde de l'étendart, des fléches, \& du bouclier du Seigueur, \& du tapis de pied, guand il eft
d'un rang a fe fervir de cetre marque de diftinction. On stimagine que fa pureté virginale, donne à ce qu'elle garde, une vertu extraordinaire, qui fe répand fur celui qui s'en fert.

Mais quand on s'apperçoic qu'elle a flétri fa virginité, on jette toutes ces chofes comme immondes, \& capables d'attirer des malheurs fur celui qui s'en ferviroit.

Quand au contraire elle s'eft maintenuë dans cet érat, firare dansle pays, \& qu'elle configne ces armes toutes pures au Seigne ur qui l'en avoit faite dépofitaire; il ne manque pas de la récompenfer honorablement de fa fidelité. Pour l'ordinaire ces armes font fufpenduës au travers de la chambre de la Chivella, ou attachées à de certains arbres qui en font voifins, qui font confacrez ì cetufage, \& qu'il eft étroitement défendu de couper, ni même de s'en approcher. On en voir beaucoup dans le Congo \& dans les Royat mes voifins ; \& comme je crois, ils y font en bien plus grand nombre, que ces Veftales. Les Miffionnaires Capucins ont effayé bien des fois, de defabufer les Peuples de ces fuperftitions, fansen avoir pû venir à bout; elles y font trop enracinées: ils n'ont même jamais ofé abattre ces arbres. Malheur a quiconque feroir affez hardi pour en former le deffein, ou qui metrroit quelque ordure à leur pied ; ou il lui en coûteroit la vie, ou pour le moins, il feroit expofé à un châtiment rigoureux.

Le Roi Dom Alvare, qui fupplia le Pape par fes lettres, de lui envoyer des Miffionnaires Capucinś, étoit néà Efquilh. Ses Peuples portent un grand refpect à un endroir de la forêt, où felon la tradition conftante du pays, fes premiers Rois faifoient leur demeure. Ce lieu eften figrande veneration parmi cux, que des perfonnes digaes de foi, ont affuré mon Auteur, que quand on paffe aux environs, on n'ofe pas tourner la vâe de ce côré-lì ; tant ce lieu leur paroír refpectable : ils font perfuadez que sils le faifoient, ils mourroient fur le champ. Mon Auteur fe mocqua de cette relation, croyant quill y avoit en cela plus de fimplicité, que de verité; \& que ce n'étoit qu'une rerteur panique : mais cela lui ayant éré confirmé par un grand nombre de gens fages \& éclairéz; il a cru que les démons s'troient nichez dans cet endroit, \& qu'ils fouttenoient par leurs preftiges, les bruits qui sétoient ré- exerçolent une tyrannie, dont il n'y a que la Foi en Jesus-Christ, qui les puiffe délivrer.

Il y a une Lagune auprès de Gimbo amburi, dans laquelle on prérend qu'un prodigieux ferpent fe fait voir de temis en temis, quia la vertu de guérí les fols.

Lorfqu'il y a un fol dans une famille, on le conduit au bord de ce Lac; on lui lie les pieds \& les mains, \& on le jetre al 'eau. Le ferpent medecin ne manque pas de le venir prendre auffitôt, \&c de l'entrainer au fond da Lac; d'où au bout de vingt-quatre heures, il le remer au bord, délé , \& guéri dé fa folie. Si le fait étoit bien prouve, il merireroit gu'on Padmirât. Mais on peut croire, fans fcrupule, que c'eft un de ces conres dont lés Miniftres des idoles entretiennent ces Peuples fimples \& ignorans, pour donner du re: fief al leurs faux dieux.

Le Pere Jerôme de Monte-Jarchio, a été exprès voir cette Lagune, mais le ferpent ne jugea pas a propos de fe montrer ; \& quoiqu'il ne manquât pas de fols dans le pays, on ne fe mí point en devoir d'en expofer aucun pour ĉtle gueri.
wel its In'ya qui les

Gimbo rérend oir de guérir famile Lac; \& on cin ne aufia Lac; eures, uéri de ouve, lais on re ceft res des is fimda ro
rchio, , mais 5 de fe aat pas fe mis aucıu

Mon Auteur avouë quill a vû dans les Provinces de Bondo \& de Gangholis , beaucoup, d'animaux monftrueux; \& même plus communément que dans les autres quartiers de ce Royaume, fans quill lui foit jamais venu en penfée, qu'il y eut quelque chofe de furnaturel dans ces monftres qu'il a regatdé, ou comme des jeux de la nature, ou comme des productions du mélange de differens animaux : ce qui a fair direil $y$ a bien des fiecles, que l'Afrique dtoic le pays desmonftres. Ce quill y a de déplorable, c'eft que les Negres sén font des divinités, leur offrent de l'encens, \& les adurent.

On voir dans le Territoire de Baesfa, dans la Duché de Sundi, certaines plantes trés-haures; fur les branches defquelles on prérend que les démons fe font voir fous la figure de ferpens. Il pourroit fort bien fe trouver que ce feroient de vrais ferpens: car tout le monde fçait que dans l'Afrique, auffibien que dans, l'Amerique, les ferpens s'entortillent au pied des arbres, \&e montent juiqu'au fommer : cela anive tous les jours, \&e fur-tout, dans le tems des playes. Les Negres le fçavent, \&e le voyent $\dot{3}$ tous momens :cepetidant ils ont l'imagination bleffée, $P_{v j}$
au point de fe perfuader que ce font des démonis: \& les Gouverneurs idolattres ne manquent pas de fe choifir quelqu'une de ces bêtes pour être lear Ange turelaire. Er pour fe la rendre favorable, ils l'encenfent, Padorent, \& lui rendent un culte de latric auffi exactement, que fi c'éroit veritablement un Dieu. Mon Aureur a vû pratiquer ces abominations à la Cour da Roi de Congo Aarij: \& lui, \&e fes confieres, n'ont pû ouvrir les yeux de ces aveugles volontaires, fur une fuppofition fi fotte \& fi digne de mépris.

Nous avons parlé ci-devant des aibres appellez Infanda: il s'en trouye quantite dins le Congo \& anx environs. Les Negres en regardent quel-ques-uns comme des divinités, ì canfe des ifoles qui y font attachées. Ils s'affembent autour, \& ils y demeurent des tems confidérables, occupez à de ceremonies impudiques, quils font $d$ la vâe de tout le monde. Ces arbies font ficrez, on commertroit un prché énorme d'en couper quelques bratches, même de celles qui lont feches. Les Miffionn ires Capucin llayant voulu entreprendre pour les de $\int$ bufer de leur fuperfirion ridicule, ils ea furent vivement empêchez. pays, certains palmiers, dediez aux idoles. Ils en ornent les troncs à leur maniere. 11 eft étroitemenr deffendu $\dot{z}$ qui que ce foir, de prendre les fruits deces arbres, ni de boire la liqueur qui en dicoule, qu'on appelle vin de palme. Ce fruit \&o ce vin font refervez pour celui quieft le gardien de cet arbre. Ils font perfuadez que fi quelqu'un ćtoit affez temeraire pour contrevenir à ces deffenfes, il en feroit châtié fur le champ par les idoles. Les Capucins \& d'autres Chrétiens, ont fouvent mangé de ce fruit \& bû de ce vin, fans qu'il leur foit arrivé aucun dommage ; \& à la honte \& au mépris des idolâtres, mais auffi, fans que cela les air fait revenir de leur égarement. - Pour garder les champs qui font femez, \& les autres biens de la campagne, afin quils ne foient point endommagez par les bêtes, ni par les voleurs, ils ont coutrume de metrre au commencement des pieces, certaines treiffes, compofees de cordelettes, evec des os, des plumes, des connes, des ongles, \&c des peaux d'animaux: le tout confacré avec les ceremonies des Ganga. Ils attribuent a ces amufet. res de puiffantes vertus, pour les pré
ferver de tout dommage. Les Européens pour fe moquer de leurs fuperftitions, \& leur en faire voir le ridicule, entrent exprès dans ces champs pretendus privilegiez, \& emportent fans façon , fans refiftunce, \& fans qu'il leur en arrive aucun accident, tout ce que bon lear femble : \& les Negres font fi infatuez de leurs prérenduës fanve-gardes, quils dilent que les Europiens font femblant d'emporrer quelque chofe, quoique réellement ils n'emportent tien-

Ii y a des Negres qui fufpendent atx branches des arbres qui font dans leurs champs, des ferpens \& des crapaux, enfilez dans une cordelette; préten. dant que ces animaux, quoique morts \& tout deffechez par l'ardeur du foleil, ne laiferont pas de vomir du ve-- nin fur les voleurs qui voudront entrer dans le champ, \&o en emporter quelque chofe.

D'antres attachent des idoles at trone des arbres \& des plantes, \& mettent auprès d'eax quelques vivres \& autres offrandes. S'il fe trouve pour tane quelgu'un qui foit preflé de la faim, il prend les vivres confacrez i Hidole, \&\& s'en fert fort bien, fans foçon, \&f fans qu'on ait jamais appris
pe l'Ethiopir Occid. quill leur foit rien arrivé de fâcheux. Ces exemples qui devroient leur faire connoitre la foibleffe de leurs idoles, ne les en perfuadent point du tout; $\&<$ leur ignorance craffe, \& le penchant prodigieux qu'ils ont pour leuts fuper ftitions, leur fourniffent toujours des raifons pour fe perfunder que les idoles en ont êt pour ne les pas châtier, \& de ces raifons, ilsen tirent des confequences, dont l'abfurdité fuit pitié aux gens même les moins éclairez. Lorfqu'une femme qui eft à terme d'accoucher, fouffre des douleurs extraordinaires, qui la mettent à deux doigts de la mort, parce qu'elle ne peut être délivrée, ils s'imaginent que cela vient de ce qu'elle eft coupable de quelque faute fecrette. Leur remede eft de la preffer de confeffer publiquement les infidelités qu'elle a faites à fon mari, à fon amant, \&c à celui à qui elle s'eft abandonnce : car ces pechez font des plus ordinaires en ce pays, où le libertinage eft extrêmement en vogue. Si après que cette pautvre femme a fait une femblable confeffion, elle fe délivre de fon fruit; ils en attribuent le fuceeds à l'aveu qu'elle a fait de fes égaremens : mais fi malgré cet aveu honteux, elle ne
laiffe pas de mourir; ils difent hautement qu'elle a caché les circonftances les plus énormes de fon crime , \& quelle en a reçüe la jufte punition. Miis fa more ne les contente pas: la déclar?tion qu'elle a faite de fes complices, fait nature entre eux des haines \& des inimitiés, qui ne finiffent que par la mort des coupables.

L'ignorance des Negres, \& la pente quils ont naturellement aux fuperftitions, les porte a obferver foigneufement leurs fonges. En voici quelques exemples.

Les habitans d'une Libatte ou bourg, avoient confpiré contre leur Seigneur. Un des conjurez fongea la nuit qu'il venoit quantité de gens armez pour les punir de leur crime. Il prit ce rêve pour une réalité; \&\& fans autre examen, il crie aux armes, les fair prendre a fes complices, \& les tient en deffenfe pendant un long efpace de tems; tous Se perfuadant, que le Seigneur ayant découvert leur trahifon, étoir en chemin pour les venir châtier. A la fin ne voyant perfonne, ils convinrent quils s'étoient trompez, en ajoûtant foi trop légerement au rêve d'un de leurs compagnons.

Sils voyent une feuille de palmier, que le vent ou quelqu'aurre accident ait rompu; ou qu'un des fruits de cer arbre fe foit feché, comme il peut arriver par mille raifons; ils en inferent, que le marché ou le ttaité qu'ils ont conclu avec quelqu'un ne tiendra pas, \& qu'il fera rompu.

Siune abeille vole autour d'enx, ils concluent qu'il arrivera bientôt des ctrangers.
En un mot les chofes les plus indifferentes \& qui meritent le moins I'artention des perfonnes un peu raifonnables, font pour cux des fources inépuifables de fuperftitions.

Les Negres qui demeurent dans des lieux éloignez de la mer, à qui le commerce avec les Européens n'a pas faic ouvrir les yeux fur une infinité de ces fuperftitions, ne manquent pas de porter $a$ leur col ou a leur ceinture, des bagatelles enveloppées dans de petits morceaux de peaux, qu'ils s'imaginent les préferver de plufieurs maux fans que les ouvriers Evangeliques leur ayent pû faire voir l'inutilité de ces pratiques.
D'autres portent fur la tête une touffe de cheveux comme les Maho metans. Ils en mettent de femblables à leurs ftatuës; \& cette coutume eft maginent que cela les mer à couvert d'une infinité de dangers. Mais le plus mauvais ufage quils on font, eft d'y conferver du poifon, pour s'en fervir dans loccafion. Au refte, ils confervent avec tant de foin ce toupet de cheveux, que fi on le lear coupoit, on pourroit s'attendre aux plus cruels effets de lear vengeance, des que loocafion s'en préfenteroit.

Il y a une Province dans le Royaume de Congo , dont le Gouverneur n'a pas plûtôt pris poffeflion, que fa femme, quoique très-feconde jufqu'alors, \& d'un ige à pouvoir avoir des enfans, devient tout d'un coup fterile. Les uns difent que cela fe fait par operation diabolique; d'autres plus fages, \& en très petic nombre, difent le contraire. Quoiqu'il enfoit, il faut, pour éviter ce malhenr, que le mari fe fôtmetre à la jurifdiation des Miniftres des idoles, \& qu'il permette que fa femme aille demeurer dans une cafe que ces Miniftres one pris la peine de lui bâtir, avec les ceremonies de leur Secte: \& dont ils ne manquent pas de lui faire payer cherement le loyer.

II y eut en 1655 . the pefte cruelle, qui ravagea les Provinces du Royau- me de Congo. Certains Peuples, qui malgré le B.préme quills avoient-regâ, éoient toûjours dans le cceur de la Secte abominable des Giagues, au lieu dimplorer avec les autres Chrériens ha mifericorde de Dieu; fe mirent en tête que ce fleau éroir l'effet de la puitfance d'un certain grand Seigneur qui étoit arrivé dans le pays, pour y exiger le tribut d'hommes \& de betes, qui lui étoit dû : qu'il parcouroit invifiblement les Provinces, \&\& que fans avoir pitié de perfonne, il moiffonnoit d'ane maniere cruelleles hommes \& les animaux. Ils lui donnoient le nom de Pan$\delta^{4}$ j c'ell-i-dire, d'exicteur cruel.

Après avoir bien penfé a ce qu'on pouvoit faire pour l'appaifer, ils s'imaginerent quil falloit amafler quantité d'éroffes d'Impulei \& d'Europe, \& 2utres effers de prix : \& leurs Magiciens ayant fait entrer le diable dans le corps d'une belle femme, à qui ils donnerent auffi le non de Pangu, comme fì elle cût été la femme de cet exaeteur cruel, ils lui firent un préfent de toutes ces chofes, la fuppliant de fe contenter \& fon mari auffi des def ordres qu'ils avoient caufez; \& que devant être raffafiez de la chair de tant de morts qu'ils avoient tuez, ils euf-
fent la bonté de pardonner au refte des vivans, \&e de fe retirer dus Royaume. Cette idée, toute exrravagante qu'elle étoit ne laiffa pas de fe trouver du goutu de ces Peuples ignorans \& fupertitieux. On raffembla fans peine la quantité d'effers précieux qu'on jugea neceflaire pour contenter les deax Pun$\mathrm{gu}, \&$ on en fit l'offrande.

Qu'arriva-t'il ? La pefte, au lieu de cefler, recommença avec plus de fureur qu'auparavant. Elle etoit encore fi violente en 1659 . qu'elle penfa deferter entierement ce Royaume infortunć!

C'eft une erreur generalement reçule dans tout le Royaume de Matamba, que fi une troupe de voyageurs rencontrent un certain ferpent appellé $S_{\text {wis }}$, ils le prennent pour un augure des plus mauvais. La troupe s'arrête auf-fi-tôt, \& n'ofe pourfuivre le voyage commencé, à moins que le Maningilla; c'eft i-dire, le chef \& le conducteur de la troupe, (que fon emploi oblige de marcher toûjours à la tête, ) après avoir fait quelques ceremonies fuperftitieufes, ne les affure que la maligne influence eft diffipée, \& qu'ils peuvent, fans crainte, continuer leur marche.
te des aume. qu'cle gout perfi-quanea ne-Pun-
ien de de fuencore ifa de-infor-
nt re-atamgeurs appelugure te anfroyage ningil-nducmploi (ête, ) nonies fue la qu'ils r leur
ds l'Ethiopie Occid.
359
On ne voyage en ces pays qu'en troupes, $0 \mu$, comme on dit dans $\mathrm{I}^{\prime} \mathrm{O}$ sient, qu'en caravannes. Ceux qui doivent en compofer, ne manquent pas de choifir deux chefs; l'un appelfe Mofenga, conduit l'avant garde; Pautre nommé Quifquinda, fait l'ar. riere garde. L'un \& l'autre font chargez de poudres, d'herbes, de racines, de pierres, \& autres chofes femblables, quils regardent comme des chofes facrées, qui ont de grandes vertus.
Le Moffenga fe vante de fçavoir enchanter les bêtes férotes, \& de les empêcher de nuire à ceux qui font fous fá conduite.
Lorfqu'ils font arrivez au lieu où ils doivent paffer la nuit, il les affemble tous; \& fe mettant au milien d'cux, après les avoir environnez d'un grand cercle qu'il trace fur la terre ; il les exhorte par un difcours qu'il prononce avec un air d'autorité \& de confiance ; il les exhorte, dis-je, ine rien craindre, \& a dormir tranquillement, les affurant, que les bêres les plus féroces \& les plus affamées, n'oferoient s'approcher de l'enccinte qu'il a marqué, \& qu'ćrant épouvantées, elles s'enfuiront auffi-tôt.

Cela n'empêche pas le 2utgquinda, ou chef de l'arriere - garde, de faire auff fon devoir : \&c quoiqu'il fe donne pour un brave du premier ordre qui $n^{\prime} a j$ jamais rien apprehendé, \& qui eft en état de prêter le colet aur ennemis les plus forts, \&c aux animaiox les plus dangereux, d'avertir les fentinelles dêtre extrêmement fur leurs gardes, afin d'avertir la troupe, s ils entendoient, ou s'ils appercevoient quelque chofe qui viat troubler leur repos. Avec ces précautions $\&$ ces promeffes magnifiques, on ne laiffe pas de fe mertre à portée de grimper for des arbres, fi quelque lion, ou quelque tygre venoir roder autour de la caravanne.

Il m'eft arrivé plufieurs fois, dit mon Auteur, qu'étant en voyage avec de groffes troupes de gens; je ne pouvois m'empêcher de rire, de les voir zrembler, pleurer, \&: fe defefperer, s'ils trouvoient dans leur chemin un chien ou un rat : ils montroient plus de fermeté à la rencontre d'un lion, ou d'un tygre; non que ces braves les allaffent combattre, mais parce qu'ils Leur cedoient poliment le chemin, \& fe refugioient bravement fur des arbres, jufqu'à ce que ces animaux fe

Ifquinde , de qu'il fe ier orndé, \& let aux nimaux les fenir leurs e, sils evoient er leur ces proiffe pas per fur u quelr de la
is, dit ige avec ne poules voit fperer, $\min u n$ ent plus in lion, caves les e quils nin, 8 des arnaux fe
fuffent éloignez ; après quoi ils fuivoient leur roure: aut lieu que la rencontre d'un chien ou d'un rat, leur étoit d'un préfage $\mathfrak{G i}$ malheareux, qu'ils ne bougeoient pas de l'endroit ou ils les avoient trouvez, tour le refte de la journée. Il faue, pour les obliger à marcher, que quelqu'un de la troupe fe mette en tête de faire le devin , \& qu'il les affure que le mauvais préfage n'aura point d'effer. C'eft fouvent l'interêt qu'll a d'achever fon voyage, qui Poblige a inventer quelque fourberie pour diffiper leur terreur panique, \&c leur remettre le cour \& l'efprit, abattus par ces vains pronoftics.

Si une armée qui eft en marche, trouve fur fa roure un liévre, un lapin , une corneille, on quelqu'autre animal timide, il n'en faut pas davantage pour lui donner un courage intrepide. Dès que le bruit de cette découverre eft répanda dans les troupes, on en marque la joye par des cris dallegrefie, \& par le fon de tous les inftrumens. Its simaginent que ces animaux font les genies de larmée ennemie, quil leur font apparus fous la figure de ces animaux craintifs, pour les avertir que leurs ennemis manquene de ccear, que la peur s'eft emparée d'eux;
\& qu'is en aurone bon marché. Ils marchent aulli-tôt comme à une vidtoire affurce ; ils triomphent par avance. Si par hafard, quelqu'un prendun de ces animaux : on le regarde comme un homme fivorifé des dieux, \& on ne manque pas de lui donner quelque pofte d'honneur pendant toute la campagne.

Mais fi avec toutes ces belles difpofitions, il arrive quils entendent chanter un coq, hors des heures ordinaires, tous les préfages heureux font renverfez: c'eft le préfage le plusmalheureux qu'ils puiffent avoir. Quand les deux armées feroient en préfence l'une de l'autre, \& prête à fe choquer, \& que la fuperiorité de l'une lui donneroit à bon titre, le droit d'éperer une vialoire complette; les cours les plus intrepides, font abatus dans le moment; les foldats fe débandent, \& c'eft à qui fuira le plus vite.

Comme la voix du coq eft fouvent entenduë des deax armées: elles fe regardent toute deux comme défaites, \& s'enfuient, chacune de fon côté, laiffant le champ de bataille au coq.

Voici une ceremonie aufi fotte que ridicule, qu'ils obfervent pourtant très-reguliéremert, quand ils font obligez

Is marictoire nce. Si de ces me un on ne uelque la camtendent is ordiux font lus malQuand tófence oquer, ui don. efperer urs les dans le ent, \& obligez de pafter des rivieres ou des torrens, dans des endroits done ils ne connoiffent pas bien les guez. Ils s'imaginens qu'il y a des divinités qui préfident aux caux, qui font d'un fi mauvais caractere, qu'elles ne penfent qu'à fare fubmerger ceux qui les paffent fans leur agrement. Cela les oblige à s'arrêter fur le bord. Ils faluent avec refpeat la prérenduë divinité, ils lui font des complimens, ils la prient dans les termes les plus humbles, de leur accorder le paffage libre, \& de les prefferver de tout accidenr. ils boivent aptès cela un coup d'eau; \& s'ils ne trouvent point de limon au bord, ils en'font en délayant du Cable ou de la pouffiere avec la même eau, ils s'en font des figures fuperititieufes fur la poitrine ; après quoi, pleins de confiance, ils fe jettent dans la riviere. Mais il arrive bien fouvent, que malgré leurs prieres, leurs ceremonies, \& leur adreffe à nager, i's y demeurent fuffoquez, ou quils $y$ font la proye des ferpens monftrueux, ou des autres animaux aquatiques, fi frequens dans les rivieres de ces pays.

C'eft ce que mon Aureur alfure avoir vû arriver plufieurs fois s'érint trouvéen voyage avec eux, \&n'pyant Tomel.

364 ReLATION
pû les empêcher d'ufer de ces ceremo. nies ridicules \& inutiles.

Ils pratiqquent à peu près les mêmes ceremonies; quand ils vont pêcher. Ce feroit une chofe extraordinaire, de les trouver dépourvús de ces fortes de chofes fuperititieufes, aufquelles ils ne manquent pas de joindre des prieres, des vcux, \& des offrandes. C'eft pour cela qu'on trouve en tant d'endroits, les bords des rivieres garnis d'autels \& de cafes, confacrées à ces prérenduë́s divinités des eaux.

Entric une infinité de pratiques fuperftitieufes qu'ils mettent en ceavre pour guérir les malades, en voici unie qui mérite d'être rappottée. Ils portent, pendant la nuit, le malade fur le grand chemin; \& là , ils le lavent avec de l'eau, dans laquelle on fait infufer certaines herbes, racines, écorces, poudres, \& autres choles de cette nature : ou quand le mal eft fi confidérable, que le tranfport feroit dangerenx, ils le tavent a la maifon, \& vont jetter l'eau avec laquelle ils l'ont lavé, dans le grand. chemin; fe figurant que le premier qui paffera fur cette eau, attirera toute la malignité du mal: \& qu'à mefure qu'il en reffentira les mauvais effers, le malade en fera délivré, \&\& guérira. Mon Auteur fe difpenfe de rapporter les ceremonies
rêmes cher. aire, fortes uelles e des andes. n tant es garrées à $x$. es fuceuvre ci une Is port de fur lavent fait in, écorde ceri conflit danon, \& ils l'ont fe figuera fur alignite reffenlade en dont ils accompagnent ces lotions; mais il ne peut s'empêcher d'admirer leur ftupidité \&\& la dureté de leur cocur, qui expofent les perfonnes qui leur duivent être les plus chéres ? prendre une maladie dangerenfe, dont ils veulent guérir, peut-être, un efclave! On voir affez l'inutilité de ce remede , \& jufqu'où va leur crédule fuperftition ; fans que je m'arrête a y faire faire les reflexions convenables.

Les tremblemens de terre, les vents impétueux, les éclypfes, les cométes \& les autres météores, font fortordinaires dans le Congo. Les Peuples y devroient être accoutumez. Cependant dès qu'il arrive quelqu'un de ces accidens, on les voit tous tremblans de peur ; il femble quils ayent perdul'efprit, on les entend crier confufément $m a, m a, a \circ \epsilon$, aof, nous fommes perdus, qu'eft-ce qu'il va arriver ?

Les Indiens du Brefil, font auffi ignorans que les Congois. Its s'imaginent que les exhalaifons de la terre, marquent que les dicux du Pays, fouffrent une foif excrême. Pour l'appz'ier quantité d'eau, pour donner a boire à ces divinités alterées. Mais quand, fans cela, les tremblemens de terre, les grands vents, les coméres \& autres météores, ne laiffent pas de continuer; ils fe perfuadent que les dieux font fort en colere, \& qu'il faut les appaifer promptement; ils n'ont point de remede plus für, que de leur faire des facrifices, fouvent de victimes hismaines, qu'ils accompagnent de danfes \& d'autres fêtes. Tant il eft vrai que le diable eft un cruel maitre, puifqu'il traite avec tant d'inhumanité \&c de rage, ceux qui le fervent; ne fe contentant pas de leurs ames, mais en voulant encore a leurs corps.

Le Royaume de Congo eft aufli fujet que la mer aux tempêtes, aux vents impétueux, aux tourbillons. On y en voit de fi furieux, qu'ils enlevent en l'air une affez prodigieufe quantiré de fable \& de pouffiere, pour obfcurcir les rayons du foleil.

Les Congois ne manquent pas de ceremonies fuperffitieufes pour difliper ces nuages; mais comme chacun en pratique, \& en invente felon fon genie, il feroit ennuyant \& inutile, d'en rompre la tête des Lecteurs.
rande oire à , farls , les atutes contidieux ut les point f faire es hae danot vrai , puiflite \& ne fe bais en affi fux vents n y en ont en uantire bfcurpas de ir diflichacun lon fon nutile, irs.
de l'Ethiopie Occid. 367 Il y en a qui croyent que ce font les ames de quelques-uns des Princes qui les ont gouvernez, qui les viennent vifiter; \& ils en témoignent leur joye, par des cris \& des battemens de mains.
D'autres àu contraire, s'imaginent que ce font des jeux de quelques géries, qui prennent plaifir à les épouvanter. Et pour montrer gu'ils ne les craignent pas, ils-lear difent toutes les injures qui leur viennent à la bouche : \& fur cet arcicle, il n'y a pas a craindre qu'ils demeurent en défaut; les Harangeres de la halle, y demeureroient plûtôt qu'eux.

Quelques-uns moins hardis, \& peutérre plus fages, courent comme des fouris, fe cacher dans des cavernes, dans des arbres creux , \& dans d'antres lieux, où ils croyent être plus en fureté, jufquà ce que ces tempêtes \& ces tourbillons foient diflipez. Je crois que c'eft le meilleur parti qu'ils puiffent prendre, puifque mon Au teur avouë, que s'étant trouvé dans ces affreufes circonftances, il fe recommandoit à Dieu, en attendant la mart, qui lui paroiffoir prochaine \& inévitable.

Il affure même, que la viulence de ces tourbilions eft telle, que les plus

38

## Relation

folides bâtimens d'Europe n'y pourroient pas refifter. Ce qui fait que les cabannes des Negres y refiftent quelquefois, cंeft que leur figure pyramidale, leur peu d'clevation, \& de ce que, pour l'ordinaire, elles font environnées d'arbres \& de halliers épais, quien obélifant au vent, rompent fa premiere fureur, \& fauvent ainfi les cabannes qu'elles couvrent ; encore en voit-on que le vent emporte en lair, \& fait voltiger comme des pailles.

On a vti, \& des gens dignes de foi, l'ont rapporté ì mon Auteur ; on a vû, dis-je, des gens emportez en lair, $\frac{2}{}$ perte de vû̃̈, \&e qui y ayant demenrez fufpendus pendant un tems conintínfíc, funt iumbez doncement à terre, fouttenus par un tourbillon moins violent ; fans.bleffure, à la verité, mais entierement hors d'euxmêmes, évanouis, \& fans connoilfance.

Les Negres regardent comme un augure heureux, lorfqu'ils voyent que le feu petille, quil fait du bruit, qu'il jette des étincelles. Ils en témoignent leur joye par des battemens de mains : \& comme fi c'étoit une créature raifonnable, is lui parlent, le re- mercient, \& jettent dedans de la farine \&c autres viyres, pour lui fervir de nourriture, \& l'exciter à leur être toûjours favorable.

On trouve dans une infinité de lieux, de longues perches plantées en terre, des autels élevez, \& de trèsgrandes pierres, placées comme autant de monumens de leur dévotion pour les idoles, dont toutes ces chofes portent les marques. Les Négres n'ofent paffer devant ces autels, lans y faire quelque offrande, quand ce ne feroit que d'une petite pierre, qu'un faifceau de paille, un bouquet de fleurs ou de feïilles. Ils s'imaginent qu'ils ne pourfuivroient pas heureufement leur voyage, fans certe petite offrande ; \& qu'au contraire, ils ne fo fenrent plus de la laffitude du chemin, dès qu'ils s'en font acquittez.
Les femmes font ignorantes \& fuperftitieufes par tout, mais particulierement dans cette partie de l'Afrique. Elles font, pour lordinaire; les meilleurs pratiques des Giagkes, \& celles qui leur rendent le plus. Comme la nature leur a donné une tendreffe finguliere pour leurs enfans, foit pour la confervation de ceux qui font nez, foit pour celle de cenx qu'elles infinité de pratiques auffi indécentes, quelles font vaines \& ridicules.

Elles ne manquent jamais d'avoir recours à ces Miniftres fourbes \& impies qui fous prétexte de les préferver d'un mal, avec une effronterie qui n'a pas de femblable, les font romber pour l'ordinaire, dans des accidens encore plus grands.

Dans la Province de Lubolo, ils lient la poitrine \& le ventre des femmes enceintes, avee de petites cordes mêlées de certain nombre de nceuds, d'où pendent quelques perites branches \& racines de certains arbres confacrez au démon par un rit facrilege, \& autres chofes qu'ils leur attachent au col.

Pour les préferver des maux de têre, ils leur mettent deffus un morceau d'écorce d'arbre, qui leur pend de chaque côté fur les oreilles, d'une maniere tout-à fait bifarre \& rifible.

Pour les douleurs de poitrine . \& autres parties du corps, ils y appliquent certains onguens avec de la boué, qui font foulever le cour à ccux qui approchent d'elles.

Si elles demandent que l'enfant dont elles font enceintes, foit hardi, genereux, robute, quil foit leger à la courfe, ils leur vendent des morceaux de cornes \& d'ongles d'animaux, des plames \& des peaux, qui conferent infailliblemens ces qualitez.

Ils noüens les mammelles de quel-ques-unes avec des cordes, felon leur rituel diabolique, les ferrant plas ou moins, felon la qualité du lait qu'elles veulent avoir ; \& quoique ces ligatures leur caufent de la douleur, elles les fupportent gayement, dans l'efperance qu'elles ont d'obrenir furement ce qu'elles demandent.

Onen voit d'autres qui portent à leur col des morceaux de fer affez gros, \& pointus comme des cloux, quileur pendent fur la poitrine, avec une incommodité confíderable. Mon Aureur a neglige de sinformer de la raifon de cesters.

Cc quill y a de vrai, c'eft que dans ces differens ufages, les Miniftres des idoles n'ont d'autre víc̈ que leur propre interêt. C'eft pour cela qu'ils débient avec une effronteric fans égale, quils fçavent en perfection, la quinte. effence des remedes qui font neceflaires poar que les enfans viennent heu-
reufement au monde, bien formez, \& douez de toutes les perfections que teurs meres ont fouhaité ; quoiqu'ilarrive affez fouvent tout le contraire, \& que la nature, qui s'exerce en Afrique, plus qu'en aucun autre lien du monde, à produire des monftres, en faffe naître de ces meres idolâtres, qui ont eû recours au démon, au lieu d'avoir eu recours au vrai Dieu.

Or ne finiroit point, fion vouloit faire un catalogue entier, de tous ceux qui vivent du trafic honteux des fourberies. Ils font tous d'accord, \& fe font partagez les maladies; chacun d'eux fe vantant d'avoir le talent \& la vertu d'en guérir une.

Les principaux font, les Ngurianzima, les Nguriamanff, les Ngariambazza, les Ngariamfuri, les Nouriambdumba, les Ngariambolo, les ${ }^{2} \mathrm{Ng}$ ariambaca, les Ng uriamfulana, les Malomba, les $N b: / a$, les Ngariamzdobola, tes Ngariamginga, \& bien d'autres encore.

Quand il arrive qu'une femme merte au monde deux gemeaux, on ne manque pas d'appeller auffi tôt tous ces Medecins fourbes \& enchanteurs. ils fe rendent promptement à la cafe de l'accouchée, qui doit être parée de verdure, \& fur-tout de branches \& de feüilles de l'arbre appelle Miofechia. Lì, ils chantent certaines chanfons prophanes; après quoi ils fe prennent tous par la main, \& forment une danfe des plus bifarres, dans laquelle il s'agit de donner des marques de leur force, de leur adreffe, de leur legereté, de leur vigueur, afin que les gemeaux ayent toutes ces perfections. Le bal étant achevé; deux des chefs de ces Miviftre prennent les deux gemeaux par les bras, \& leur impofent les noms qu'ils doivent porter. Ils donnent au premier celui de $N x i-$ ma, qui fignifie un chat d' $A$ lgaglia ; \& au fecond celui de $N_{z} f a f f$, qui veut dire, un chat fauvage.
Ceux qui ne fonr pas initiez dans les myfteres des Negres pourroient fe perfuader qu'il n'y a rien de mau:vais dans cette cérémonie ; mais ceux qui la connoiffent plus a fond, conviennent qu'elle renferine un pacte, au moins implicite, avec le diable, par le moyen duquel ces deux enfans lai font confacrez. Après cela, ils attachent quelques branches de Miofeelivia à un palmier; \&c défendent trèsexpreffement aut pere \& à la mere des gemeaux, de jamais boire dn vin de

374 Relation
ce palmier: les avertifiant, que sils contreviennent à cette défenfe, tes deux enfans qu'ils viennent de délivier de tout maléfice, y tetomberont d une celle maniere, qu'il n'y aura plus de remede.

Lorfque deux gemeaux font nez fans défaut, \& fans qu'on air lieu de craindre qu'il leur en arrive dans la fuite; le chef de la troifiéme bande de ces fourbes, entre auffi dans la danfe: \& après qu'il a danté, il prend les deux gemeaux, leslie, \&eles mer devant le feu, comme s'il les vouloit rôtir; \& protefte qu'il ne les en retitera poinis, que le pere \& la mere ne les ayent rachetez par un bon préfent: ce qu'ils ne manquent pas de faire auf-fi-tôt, aimant micux quill leur en coutre, que de voir leurs enfans rôsir à leurs yeux : car de prétendre les retirer eux-mêmes, c'ett ì quoi ils ne doivent pas penfer; cette troape infernale eft la plus forte; \&c le pere \&c da meres'expoferoient à toute la rage de ces monftres d'iniquité \& d'avarice, s'ils ne les fatisfaifoient pas au plûtôt.

Enfin le quatriéme chef s'afleoit fur un bois orne de verdure; \&\& faifant b, ette la mere à fa gauche, \& les ge-

## de l'Ethiopie Occid.

 meaux ì fa droite, il dic qu'il va prédire tout ce qui doit leur arriver; \&e d'un ton propherique, il leur prédit rous les bonheurs que lon peut fouhaiter. Et quoiqu'il arrive le plus fouvent, tout le contraire de ces prédictions, ces femmes ne laiffent pas d'être très-contentes de ces oracles, \& de les payer largement.On obferve à peu près les mêmes cérémonies, lorfque les dents commencent à pouffer à ces gemeaux à la machoire fuperieure, avant que de paroître à linférieure.
Il eft vrai que depuis que le Chriftianifne a jetté quelques racines dans le pays, ces ceremonies ne font plus en ufage; que parmi ceux qui font de la Secte des Giagues.
Il feroit mefféant à un Religieux, de donner au public une Relation entiere de toutes les pratiques que les femmes obfervent, quand elles approchent du tems de leurs couches, Elles font remplies des horreurs d'une impurecé la plus marquée, qui ne convient qu'à des Payens, qui donnent plus d'occafion de pleurer aux Miffionnaires, \&t plus de travail à leur zele.
On ne peut dire les fuperftitions de bout, \& pour marcher.

Elles leur changent trois fois de nom pendant cet intervalle.

Dès leur cinquiéme jour, elles les lévent ; \& les foûtenant par un bras, elles leur mettent dans la bouche un peu de leur nourriture, après qu'elles Pont bien mâchée. Telle que foit cette nourriture, elles leur en font porter le nom. Si la premiere nourriture qu'elles leur ont donnée, a été de la chair de roule, qu'on appelle fangi, elles leur donnent le nom de fangi : fi ça été une racine, elles les nomment dangr, qui fignifie une racine en leur langue; \& ainfi des zurres chofes. Après cette impofition de nom, elles portent Penfant dehors, l'eleyent; \& le foftrenant en l'air, elles crient de routes leurs forces, en lui fouhaitant de la fanté de la force, \& une longue vie. Après quoi le tenant entre leurs bras, elles le montrent à tous les voifins qui font accuurus poar le voir, \& qui lui fouhaitent toutes fortes de profperités; done les peres \&e meres les payent par un feftin qu'ils leut font, où rout le monde eft bien vents.
de l'Ethiopie Occid.
Les Congois font un femblable ferrin, lorfque les dents commencent is pouffer a leurs enfans, \&e les montrent à tous ceux qui les veulent voir à nû ; mais tellement couverts d'une peinture très-rouge, épaiffe comme de la bouë ; qu'on ne peut voir les traits de lear vifage, ni les connoître.

Le fecond nom qu'on impofe aux enfans, fe prend de la reffemblance qu'elles s'imaginent trouver dans les traits de leur vifage a ec ceux de quelques animanx, qui dénotent en même tems les inclinations futures de ces enfans: de forte que, felon que leur imagination le leur reprefente, elles leur donnent les noms de lion, de tygre, d'ćléphant, de crocodile, d'aigle, de crapeau, de chien, de loup, de mouton, \& autres femblables : fe perfuadant auffi, qu'ils auront les mêmes inclinations que ces animaux : \& quoiqu'il arrive ordinairement que ces enfans ayent des inclinations toutes oppofées ì celles de ces bêtes, ils ne laiffent pas de porter ces noms jufqu'a la mort.

Limpofition du troifiéme nom, n'eft en ufage que parmi ceux qui font de la Secte des Giagues.
Lorfqu'une femme de cette Sede a
pour efclave, pris en guerre, quelque jeune homme qui lui plait, \&s qu'elle veat adopter; elle lui change le nom quili a porré jufqu'alors, \&c il prend celui dont fa bienfaitrice Ia gratifié ; \& c'eft fous ce nom quil eft connu \& qu'on l'appelle.

On ennuyeroit les Lecteurs, fi Pon vouloit rapporter tous les differens ufages des Provinces, des bourgades, \& même des fami les. Ils font differens, prefque dans tous les lieux, \& d’ailleurs peu intéreflants.

On ne fçauroir s'imaginer jufqu'où vont les fuperftitions des meres touchant leurs enfans. Elles regardent comme un très-manvais augure pour eux, fi quelque oyfeau de proye vient yoler au-deflus, \& autour de l'enfant. C'eft pour les empêcher d'en approcher; qu'eles pendent à fon col des grelots \& des fonettes legeres, \& qu'elles mêmes portent à leur ceinture, de petits tambours de cuivre, ou autres inftrumens, dont le fon effraje \& fait fuir ces oy feiux.

Il y a des Provinces, où, quand il vient àmourir de petits enfans, les meres les enterrentelles-mêmes; mais elles ne les couvrent que legerement, de très-peu de terre ; parce qu'clles fonde, elles deviendroient fteriles, \&e n'amroient plus d'enfans.

Les ceremonies que nous avons rapportées jufquici, font publiques, \& connuës par tout le monde. Les Negres en ont de particulieres, qu'ils inventent, felon que leur caprice les leur dicte. Nous n'en ferons pas un article particulier, mais nous les rapporterons à mefure que l'occafion s'en préfentera.

C'elt une coûtume reguliérement obfervée chez les Giagues, dene manger le bled ferafin de la prémiere récolre, que comme une chofe facrée, après qu'il a éré cuit avec le fing \& la chair humaine.

Ceux de cette Secte, ne peuvent non plus femer ce grain, ni en faire $1_{3}$ moiffon, qu'après en avōir obrenu 12 permiffion du Seigneur de la Province, ou du Gouverneur particulier des Bourgades; permiffion qu'ils n'accordent, qu'après qu'on leur en a fait des inftances réiterées, \& quand ils voyent que leurs fujets affamez, ne peavent plus fe paffer de ce fecours. Voici les cérémonies que pratiquoie pour cela, la Reine Zingha, avant qu'elle eûr embraffé le Chriftianifme.

Sa coitume étoit, qu’après qu'elle avoit fait cultiver une piece de terre dans l'enceinte de fon camp, \& qu'elle y avoit fait femer les legumes ordinaires du pays; elle confacroit fon travail, par une cérémonie appellée $M x$ bangua, dans laquelle elle immoloit un homme aux idoles, ou aux Manes de fes ancêtres. Après quoi, accompagnée de toute fa Cour \&e de fon peuple, elle alloit a la campagne, dans un lieu reconnu de tour le monde, comme faifant partie de fon parrimoine; \& elle commandoit qu'on le labourât en fa préfence. Ce travail étoit accompagné de danfes, de chanfons, \& d'un feftin ; de forte qu'il éroit achevé en peu d'heures: \& ceux qui $y$ avoient travaille, s'en retournoient chez eux, bien raffafiez, \& bien contens, avec la permiffion de cultiver leurs champs, quand ils le trouveroient $\grave{2}$ propos.

Dans le mois de Mars, elle convoquoit fa Noblefle \& fes Peuples ; \& avec les cérémonies ordinaires, elle faifoit facrifier un homme \& une femme à coups de bêches \& de honës, \& faifoit enterrer ces corps an milien du champ qui avoit été labouré: \&\& quand les grains étoient murs; [ ce quiarri-
qu'elle - terre equiel$s$ ordifon trade $M$ so moloit Manes accomde fon c, dans nonde, trimoile laailéroit anfons, il éroit cux qui rnoient en concultiver trouve convoles; \& s, elle ne femčँs, \& ilien du equand qui arri-
de L'Ethiopie Occid. 38 r ve dans le mois de Juin, ] elle fortoit de fon camp, armée de pied en cap comme une amazone ; \& autant d'hommes \& de femmes qu'elle rencontroit dans fon chemin, s'il fe trouvoit qu'ils fuffent riches en grains ou en femailles, elle les faifoit tuer, pour donner leur chair à manger à ceux qui la fuivoient.

Apres cette expedition, elle diftribuoit fes moiffonneurs \& fes furveillans dans fes champs; \& elle faifoit faire fes moiffons. Elle ne dédaignoit pas dy travailler comme les autres, non plus que de tremper fes mains dans le fang humain de ces vietimes, \& de manger de leur chair dans cetre occafron ; quoique dans les aurres tems elle s'en abftint, \& montrât de l'averfion pour ces repas inhumains.

Mon Anteur nous aflure, qu'il a demandé plufieurs fois à cette Princeffe, quelles raifons elle avoit pour faire ces facrifices, fi contraires a Thus manité ; \& qu'elle n'avoit pû lui répondre autre chofe, finon que c'éroit une couttume immémoriale dans la Sec. te des Gia wes ; couttume qu'elle n'avoit pû abolir, fans mécontenter tout fon Peuple, qui ne travailloit, que dans l'efperance de fe raffafier de ces
fortes de victimes. Que d'ailleurs elle étoit alors perfuadée, que ces facrifices ćtoient neceflaires pour appaifer les ames de fes ancêtres, qui ne pouvoient voir fans regret, que des gens ordinaires jouiffoient des plaifirs dela yie, pendant qu'ils en éroient privés : qu'il éroir done à propos de leur donner cetre foible confolation, afin qu'ils lai procuraffent les récoltes dont elle avoit befoin.

Depuis que cette Princeffe s'étoit faite Chrétienne, elle avoit quitté ces pratiques abominables. Mais les Giagues les entretiennent avec foin dans les lieux où ils font les maitres, qu'ils appellent en leur langue, Mototonare. Peut-on s'imaginer rien de plus barbare \&e de plus inhumain?

## CHAPITRE XVII.

De la fepalture que lon donne anx morts, o des plesurs qui Iaciompageint.

Q
Uoique les Congois foient fort indolens, \& qu'ils aillent piefque tout nuds: ils one un foin tresgrand \& très-loiiable, de revêtir les morts, de pied en cap. Ils fe fervent acrifipaifer e pousgens sdela rivés : r donquils nt clle pour cela, de certaines groffes étoffes, que l'on fait dans le pays. Ils prétendent peut être par cette atrention, compenfer le peu de foin que les défunts ont eû de fe mieux vêtir pendant qu'ils vivoient. Ce fentiment d'humanité eft tellement gravé dians leur cour, que, quoiquils foient naturellement glorieux \& fuperbes, ils n'ont point de honte d'expofer leur pauvreté, quaad elle eft telle, qu'elle ne leur permet pas de rendre ce bon office à leurs morts. On les voit dans ces.occafions, al'er de tous côrez demander ce qui leur manque ; la honte de paroitre pauvres, ne les en empêche point: \& quand ils ne le trotvent point chez leurs égaux, ils s'adreffent fans façon aux grands Seigneurs \& au Roí même; qui dins ces cas, les reçoit, les écoute avec bonté, $\&$ leur fait donner ce don: ils onr befoin.

Mon Auteur a remarqué que les Ne gres, qui nàturellement font très-avares, ne le font point dut tout en ces occafions; \& que quand ils auroiente eté ennemis du défunt, \&t qu'ils le feroient encore de ceux qui leur reprefentent lear befoin, ils leur dorneroient liberalement ce qui eft necof-

Les perfonnes riches ne manquent jamais d'avoir provifion de Birame. C'eft ainfi quils appellent des toiles très-blanches qu'on leur apporre d'Europe ; en quoi ils font confifter leurs habillemens les plus riches.

Les gens ordinaires couvrent la civiére fur laquelle on porte les morts, avec les plus belles nattes qu'on peut trouver; mais les gens riches $y \mathrm{~cm}$ ployent du drap noir.

Lorfque la foffe eft creufée , \& qu'on y a étendu le cadavre, un parxlculier, que l'on regarde en quelque maniere, comme une perfonne facrée, a le foin, privativement à tout autre, de faire une efpece de mortier, qui n'eft compofé que de terre \& d'eau, \& de lapporter fur fes épaules; \& s'approchant à reculons de la foffe, il l'y répand, \& couvre le cadavre. Tous les affiftans s'en approchent auffi-tôt avec empreffement ; \&e en chantant des airs lagabres, ils fe mettent tous ì pâtrir ce mortier, avec les pieds, fur le cadavre. Ils s'imaginent que cela eft neceffaire, pour que l'efprit fixe fa demeure dans cet endroit, \& que niayant plus befoin de rien, il ne fongera pas en fortir.
nquent Brame. s toiles e d'Euer leurs
t la cimorts, on peut y cm un parquelque facrée, tr autre, ier, qui c d'cau, les; \& foffe, il re. Tous auffi-tôt chantant tent tous s pieds, $t$ que cefprit fixe , \& que il ne fon-

Ceux qui cultivent les palmiers, \& autres gens qui travaillent ala campagae; enterrent leurs morts, felonleurs anciens ufages, dans des lieux les plus ćloignez des habitations.

Mais les Congois qui ont reçâ la Foi, quoiqu'ils n'ayent pas encore tout-a-fait quitté leurs ceremonies anciennes, parce qu'on n'a pas jugéa propos de les gener fur des chofes qui ne font pas abfolument oppofées aux Loix de PEglife ; meritent qu'on les loüe du foin \& de Pattention toute chrêtienne qu'ils ont pour leurs défunts. Ils procurent, autant qu'il leur eft poflible, quils foient inhumez dans les Eglifes, ou dans les cimetieres benis ; afin que la vûe des croix que l'on met fur lear fepulture, faffe fouvenir ceux qui les voyent, de prier Diea pour eux.

Les parens ne manquent pas de leur faire accorder les prieres de l'Eglife; \& quand il ne fe trouve pas affez de Prêtres pour celebrer des Meffes, ils diftributent en échange, des aumônes, pour le foulagement de leurs ames.

Lorfque le Roi, ou quelque Princes, vient $\dot{\alpha}$ mourir, fon corps eft dichumere porté avec pompe al la fépulture, ac- les Rois. compagné de fes Courtifans, vêtus un fepulchre élevé, ou bien on creufe fous le pavé de l'Eglife, une chambre dune grandeur confidérable, dont on revêt les murailles, de planches couvertes de tapifferies noires. On pofe le corps au milieu de cer efpace, avec toute la décence \&c le refpedt, que l'on portoit au Prince, lorfqu'il etoit vivant ; \& on couvre le caveau, de maniere qu'il n'en peut fortir aucune mauvaife odeur. L'on fait les prieres \& les fervices accouttumez ; \& lorfque les funerailles font achevées, on choifit deux de fes plus fideles efclaves, que l'on deftine pour être les gardiens perpetuels de fon fepulchre. Ils en ont foin, \& ils y font alternativement des prieres pour le repos de fon ame, \& fur-:out le Samedi, jour dédié particulierement au culte de la fainte Vierse. Ses fucceffeur: ne manquent pas de faire des fondations convenables , pour entrerenir le luminaire, pour renouve'ler les tapifferies les jours de fon anniverfaire, \&e particulierement le jour de la commémorarion de tous les Trépaffez.

Il n'eft permis ì qui que ce foit, de pleurer la mort du Roi; il feroir feverement puni, fi on le furprenoit ré
de l'Ethiopie Occid. 387 pandant des larmes. Maisily a ades gens gagez pour aller à tous les carrefours, fonner certains corners d'y voire; dont le fon trifte \& pefant fait fouvenir de la mor du Prince. \& excire dans les cceurs du Peuple, le refpect qu'on en doit avoir.
On en ufe d'une autre maniere dans les Provinces où la Foi n'a point encore fait de progrès Le Courtifins \& les Officiers du Prince défuns, portent $f r$ fon tombeau, des prefens très-riches. Ils n'épargnent pas dans ces occafions les pius belles marchandifes dEurope. ils ne trouvent rien d'affez beau ni d'affez riche dans le pays.
Leur coitume eft encore denterrer, toutes vives, deux ou trois de fes concubines, \& de choifir pour cela, celles quiil a le plus aimé; fe perfuadant quills'en fervita encore pour fes plaifirs dans l'autre monde.

Dela vient que ces femmes ont entr'elles des conteflations três-vives, pour avoir cet honneur. Elles plaident leur caufe devant les Juges ; \& pour montrer la tendreffe que le defuint 2voit pour elles, elles defcendent dans un détail, qui offenferoir les oreilles de tout autres, que des Negres, qui Tome I. R
$3^{88}$

## RELATION

font accoûtumez à ces fales voluptés. A la fin, celles qui par le gain de leur caufe, font deftinées à aller fervir leur maitre en l'autre monde; fe parent de ce queclles ont de plus beau, \&e vont avec courage fe précipiter dans la foffe, où elles font étouffées \& enfevelies.
Cointume Ceux du Royaume de Matambr, du Royau- qui ont reçû la Foi, n'ont pas encore mede Matamba $\mathbf{i}$. abandonné tout-à faic leurs anciennes pratiques. Leur coutume eft, lorfque quelquiun des leurs a rendu le dernier foupir, de le prendre par les bra \& par les jambes, \& de le trainer hots de fa cafe, avee des cris, qui approchent des hurlemens les plus aftieux. La , après l'avoir confideré quelque tems, ils l'élevent en l'air, \& le laiffent tomber avec violence; ils lui étendent les bras, \& fe jettent deffus, comme s'ils le vouloient manger à force de careffe ; ils le baifent, le preffent fur leur poitrine, crient, comme s'ils étoient au defefpoir de fa mort; mais pourtant, fans répandre une feole larme, comme l'a remarqué mon Aucur en toutes les occafions où il s'eft trouvé. Quel jugement peut-on faire d'une femblable tendrefle ; On jugeroir dansle refte du monde, qu'ls
luptés. de lear virleur rent de \& vont la for-enfevetambr, encore ciennes lorfque dernier bra \& er hors approiffreux. quelque le laif-uiétendeflus, er à forle pref. comme a mort ; une feaué mon ns où it peut-on fle : On le, qu'ils

Di L'Ethiofie Occid: 389 h'en ont point, \& que tout ce qu'on leur voir faire, n'eft que pure cétés monie \& grimace: \&ije crois qion ne lear feroit point de tort, en penfant ainf.

Quand ces cérémonies font achevees, on habille le cadavre, le plus décemment quill eft poflible, frivant fes facultés on celles de fes amis, \& on l'érend fur un tapis, ou fur une nat $\mathrm{e}: \&$ le plus ancien de fa famle, [a yui cette fonction eft dévoliue,] le frupoudre avec une farine du pays, depuis la tite jufqu'aux pieds, en chantane une chanfon trifte; à qui les affiftans répondent par des cris, des hurlemens, des fanglo:s, capables d'en impofer à tus ceux qui ne font pas accoutumez i leurs manieres.

Les idolàrres du même Royaume, ont la couttune inviolable d'enterrer leurs morrs dans des forêts, avec les cérémonies particulieres de chaque Secte.

Les uns creufent la folfe, de maniere que le cadavie r'y peut pas être couché far le dos, mais feulement fur un côté ; afin que fon ame fe trouve bouchée par les parois de la foffe; parce qu'ils s'imaginent, que l'ame ne fortant du corps, que par parceles

R ij
ie trouvera obligéc de demeurer dans le cadavie, \& hors d'état de venir molefter fes parens; comme elle ne manqueroi peut-être pas de faire, fielle etoiten pleine liberté, \& qu'elle eut fujer de te plaindre de ce qu'ils ne lai rendent pas les bons offices quelle auroit lieu d'efperer d'eux.

D'autres ayant defcendu-le cadavre dans la foffe, \&e l'y ayant mis a genoux, lui replient le corps en arriere. Cette bizarre fituation eft un myf. tere parmi eux, que mon Auteur n'a jamais pû pénetrer, quelques peines qu'il fe foir donné pour cela. Ne pour-roit-on pas dire, que la peur qu'ils ont que les morts ne les viennent tourmenter, 'eur a fait inventer cette mar niere de les pof $r$ dans la foffe; afin que le corps, accablé du poids de la terre, \& replić en arriere, n'eutr pas la force de fe relever, \&e de fortir?

Quelques - uns mettent les corps morts dans de perites cabannes quils leur bâtiffent, on dans des grottes qu'ils creufent, ou dans des cavernes que le hazard leur fait trouver; dont ils ont foin de bien boucher l'ouverture.

Quand ils enterrent le corps d'un Prince, ils laffeoient, comme s'il écois
rer dans enir mone mane, fielle t'elle ent ils ne lui telle au-
le cadaat mis i en arrieun myf: uteur n'a les peines Ne poureur qu'ils ient tourcette mar ; a fin que la terre, is la force les corps nes qu'ls $s$ grottes cavernes ver ; dont l'ouverorps d'u! e s'il étois fur fon trône, dans la pofture d'un homme qui commande. Ils egorgent un nombre de fes Officiers \& de fes efclaves, quils mertent autour de lui ; afin qu'ils lui rendent les fe:vices qu'ils lui rendoient, lorfquil étoit vivant: \& de peur que rien ne lui manque, ils pratiquent une perite ouverture en dehors, par liquelle, au moyen d'un canal ou cuyan qui répond à la bouche du cadavre, ils lui font couler, tous les mois, fes provifions de vivres \&c de boiffon. Ils font, en cela, fi religieux obfervateurs de leurs coutumes, qu'on en voit à qui on fournit des vivres, depuis trente ou quarante ans qu'ils font enterrez !

On voir des chofes encore plas extraordinaires dans les Provinces de Cabazzo; de Tamba, de Lubolo, de Oacco, \& de Scella.

Quelques uns font les foffes de plus de cinquante pas de profondeur.

D autres mettent les corps fur la furface de la terie, \& jettent tous les jours de la terre deflius ; de forte qu'avee le tems, ils y élevent des buttes d'une hauteur confidérable.

D'autres environnent les cadavres avec des pierres \& des planches, qui font une efpece de pyramide.

R iij

Quelques autres, après avoir envisonné le ca avre de paliffades $\&$ de planches, y laifent de petites ouverrares par lefquelles les curieux peuvent voir ce que devient ce corps.
D'autres mettent aux angles de la chambre où ils ont dépofé le corps, des pierres, qu'ils ont foin d'oindre d'huile de palme \& autres liqueurs femblable.
Que'quesuns en errent leurs morts, après les avoir revêrus des habillemens les plus précieux.

D'aurres les embaument de réfine \& autres matieres combuftibles, \& les laifient ainfi tout nads čzendas fur la rerre ; \& comme mon Aureur demanioit la raifond dune pratique fi extraordinaire, au parent diun mort: il ui répondit, quion faifuit tant de c. $s$ de ce qui avoir appartenu à un défunt, quelque chofe que ce put ê re; que if on le convroit fealement de feiilles, on viendroic ouvrir fa fepulture pour les emperter. Bien plus, on eft obligé de merrre des gardes autour des fepulchres, pour empêcher les gens du pays, d'aller couper les chairs du cadavre; leur dévotion ridicule les portant à les aller prendre pour les manger:. \& quand la pourri-
oir envi4 es \& de souverux peurps.
es de la e corps, d'oindre liqueurs
$[5$ morts, habille-
le réfine ales, 8 indus fur reur deque fi exn mort:
$t$ tant de à un déât ê re; ment de fa fepulplus, on ardes aumpêcher ouper les otion rirprendre a poumi- tute \&c les vers, ont entierement confommé les chairs, ils entevent les of femens, les renferment dans de petits coffres de bois, qu'ils portent par tout avec cux ; fur-tout, quand le defunt a donné pendant fa vie, des marques de valeur ou d'autres vertus, pour s'exciter ì les imiter.
Tous les fepulchres, tels qu'ils foient, portent le nom d'Imbila, chez les Giagues du Royaume de Matamba. Ceux qui font chargez d'entretenir les défunts, des provifions de bouche qui leur font neceffaires, ont grand foin que rien ne leur manque. Stil leur arrive quelque de afte, ils s'imaginent auff-tôrque leurs défunts ne font pas contens d'eux, \& qu'ils lear ont laiffé manquer de quelque chofe. Ils courent aufli-rôt aux devins, ils confultent ces prérendus oracles; \&e râchent de découvrir fi ces défunts n'aimoient point quelques viandes pendant qu'ils étoient vivans, qu'ils auroient manqué de leur donner. C'eft dans ces recherches, que ces devins trouvent leur compte. Bien loin de raffurer ces timides mortels, \& de leur faire connôtre leur aveuglement, ils leur prédifent une infinité de malheurs, qui vont lesacRiiij impunément les morts \& les vivans.

On trouve dans les campagnes \& d ns les forêrs pluficurs fe ulchres, dirpofez en bon ordre, les uns à côté des autres; dans lefquels il y a des marques, qui font connoître les perfonnes qui y repofent. Ex comme ils n'ont point l'ufige de l'écriture pour faire des épitaphes, comme on en fait parmi nous ; ils ufent de hyéaoghiphiques, qui bien que mal imaginez, fuffifent pour des gens auffi groffiers \& auffi ignorans qu'ils font.

Mon Auteur en remarqua un, qui étoit tout couvert d'effemens; un autre, qui l'éroit de peaux de ferpen:; un autre, d'excrémens humains. C'étoient les noms de ceux qui repofoient. dans ces fépulchres.

On voit fur les tombeaux des grands Seigneurs, un fiege, un are, des fléches, un cornet, une coupe, \& les autres chofes dont ils fe fervoient

DE L'Ethtopte Occid. quand ils étoient yivans.

Ceux d'une condition infericure, ont pour armes les inftrumens de leur métier ; ou les chofes qui y ont rapports par exemple, des têtes de bêtes, pour les chaffeurs; des trompertes ou des foncttes, pour les muficiens; des paniers pleins d'emplâtres, de racines \& d'herbes, pour les Medecins.

Mais ceux qui font les plus diftinguez \& les plus honorez, font les Taillandiers. La raifon de cette diftinction, eft qu'un des premiers Rois de Congo avoit exercé ce mêtier, \&\& par confequent, l'avoit extrêmement ennobli. C'eft pour cela, que les fépulchres des Taillandiers, font ornés de marteaux, de tenailles, \&o autres inftrumens du métier, avec une enclume furmontée d'une couronne, pour marquer que le mérier eft royal.

Mon Auteur trouve à propos de rapporter ici une hiftoire, dont il a été témoin oculaire. Il mourut, dans le tems qu'il étoir dans la Miffion de Matamba, un Officier, pour qui là Reine Zinghi avoit beaucoup de confidération. Comme la cuâtume de ces Peırples idolatres, eft d'enterrer avec le cadavre quelques efelaves, \& celle de fes concubines qui lui-a été la plus
chere ; il s'éleva une conteftation vive entre deux jeanes perfonnes très-
lac para, avec peine, \&e la difpute fut rapportée à la Reine. Elles plaiderent leur caufe devant cette Princeffe, qui trouvant qu'elles avoient raifon toutes les deux, ordonna qu'elles auroient, l'une \& l'autre, la tête tránchée, \& qu'elles feroient ainfi enterrées avec leur maitre. On ne fçauroit croire combien elles remercierent la Reine, de la grace qu'clle leur faifoit; \& avec quelle joye \&\& quel empreffement elles coururent fe préfenter à celui qui devoit faire I'execution! Tant ces Peuples idolârres font infatuez de la folle efperance de joüir dans l'autre monde, des plaifirs après lefquels ils courent dans celui-ci.

Les Giagues font, fans contredit, les plus cruels \& les plus inhumains de rous les idolâtres. On le voit dans toutes leurs actions: lears cérémonies font barbares. Il fiffiti d'en rapporter unc, pour taite juger des aurres.
$n \mathrm{Yi}$ tres ïes, d'é paroelles au$5 \mathrm{fe}-$ e fut erent , qui rou5 at trấn-nterturojt ant la ifoit; reffeà ceTant ez de autre els ils

Dès que la mort d'un de cette Secte eft divulguée, fes parents \& fes amis, fe mertent en devoir de celebrer fon Tombo. C'eft ainf qu'i's appellent la cérémonie des funerailles.

Si le défunt eft d'une qualité qui mérite qu'on lui rende tous les devoirs les plus folemnels, on bâtit en diligence de perites cales autour de celle où il eft mort; où les parens \&c les amis fe renferment pendant huit jours, après qu'on les a pourvûs de vivres \& de boiffon, pour ce tems de leur retraite.

On fait cependant, hors de la maifon, un petit échaffaut avec des planches; on le couvre de nattes, \& on y met un fiege, fur lequel on pofe le cadavre, la rête renverfée en arriere.

Il demeure huit jours en cette fituation ; pendant lefquels, il reçoit les vifites \& les complimeus de tout le Peuple, qui fe fait un devoir de le garder, de le fervir, de thonorer, \& de dire tout le bien qu'on creir qu'il mérite ; \& bien alldelà.

On choifit pour Directeur, out pour Maitre des cérémonies, un homme, prudent, robufte, \& qui ait une connoiffance parfaite des cérémonies da pays. C'eft lui qui dirige les danfes, R vi)

## ReiAtion

la mufique, \&e la fymphonie, qui doivent faire la meilleure partie du Tombo.

Il commence la premiere danfe, feul ; elle doit durer quatre heures enrieres, fans difcontinuation. Il fallte de toures fes forces dans cet intervalle ; fans que l'excès de la chaleur, ni la laffirude inféparable d'un exercice fi violent, lui permettent de prendre un moment de repos. Au contraire, il exhorte ceux qui doivent danfer après lui, de s'en acquitter en gens dhonncur \& de courage ; les affurant de la réputation quils acquéreront, \& du plaifir infini qu'ils feront au défunc.

Le huitiéme jour étant arrivé, on $s^{\prime}$ affemble, dès que l'autore commence à paroitre. Les danfes, les cris, les chanfons, \& les hurlemens, recommencent pour lors de telle maniere, qu'à un mille $\downarrow$ la ronde, ils font capables de rendre fourds ceux $q$ ti fe trouvent 2 cette diftance, \&e même plus loin.

Il y a de ces danfeurs qui tournent fur leur talon, comme fout tes Derviches Turcs, pendant un tems cortfaderable. Ce mouvement érourdiroit tout autre, qulun homme accotitamé ì cet exercice. Quelquefois ils con-
 en pouffant des cris inarticulez; de telle maniere, que les auditeurs les plus attentifs, ne peuvent diftinguer s'ils fe parlent entr'eux, s'ils chantent, s'ils pleurent, s'ils fe querellent, s'ils fe plaignent, s'ils badinent, ou s'ils marquent du regret ou de la joye, de la perte que le monde a fait al la more de celui dont ils célcbrent les obreques.

Pendant ce tintamare, le Singillo, c'eft-i-dire, le Miniftre ou le Prefident des funerailles, s'approche gravement de la tête du cadavie, \&clui fait pluffeurs queftions, qui rendeno. toutes à fçavoir quelles raifons il a en de mourir. Comme le cadavre, déja à moitié corrompu, n'ef pas en état de lui répondre; il prend la place en cette occafion, il contrefait fa voix d'une maniere trifte \& mal articulce, il repond que ce malheur lui eft arrivé à caufe du peu de foin que fes parens ont cû de remplir leur devoir envers leurs ancêtres décedez, n'ayant pas faic les facrifices dont ils avoient un extrême befoin, \& ayant negligé de leur fournir les alimens neceflaires, après s'êrre mis en poffeffion des biens qu'ils ayoient laiffez, \& cn

400 RELATION
jouiffant tout à leur aife; pendant quils fe trouvoient dans une difette affreufe de toutes chofes.

On pourroit demander a quoi tendent ces difcours pleins de fourberies \& de menfonges ? La raifon s'en préfente d'elle-même. C'eft pour engager les parens à faire une plus grande boucherie d'hommes \& d'animaux, c'eft le but de ce barbare Tombo. Il fautraffafier ces antropophages inhumains. C'eft ce qu'ils cherchent avec tant d'avidité.
Les danfes continuent cependant : \& il n'eft pas neceflaire d'avertir les danfeurs , de prendre les reftaurans neceffaires, pour rétablir leurs forces abbatuës pat cet exercice; ils ne s'oublient pas, ils boivent \& mangent tant quils peuvent : \& quand ils fontremplisìn'en pouvoir plus, ils jettent fur le cadavie, les reftes des viandes \& des boiffons, qu'il n'y a qu'eux feuls qui foient capables de voir, \& de fentir les ordures dont ce cadavre, déja infecté par lui-même, fe trouve couvert; \& cela, dans la vûe de lui donner abondamment, les vivres doar Ini \& fes ancêtres ont befoin.

Quano au maffacre des hommes \& des femmes, quife faicen ces fureftes
de l'Ethiopie Occid. 40 t
dant fette funerailles, il n'eft jamais moins que de dix créatures humanes, \& quand ce font celles de quelque Prince ou de quelque perfonno confidérable, on en egorge par centaines.

Il eft arrivé plufieurs fois, dit mon Auteur, qu'ayant été averti qu'il fe devoit faire de ces craelles executions, je traverfois l'épaificur des forêts, avec les Peres Antoine de Gaëre, \& Ignace de Valfafine ; \& fans craindre la rencontre des bếtes féroces dont elles font remplies, nous nous hafardions d'être dévorez nous-mêmes par ces affamez antropophages , pour fauver la vie de ces miférables vietimes. Nous entrions donc hardiment aut milieu de ces gens cruels; \& avec la force que nous donnoit le zele de la gloire de Dien, nous leur remontrions: P'énormité de l'action qu'ils alloient commetrre, nous rompions les liens de ces pauvres miferables qui alloient être égorgez, \& leur donnions le moyen de fe fauver ; fans qu'il nous foit jamais arrivé d'autre accident, que d'êrre chargez des injures les plus atroces, \& prefque fuffoquez de la puanteur qui exhaloit du cadavre

Les guerres quil y a entre ces Na tions, font courtes, ainfi que nous le
dirons dans un autre endroit. Comme elles ne fe font, pour lordinaire, que par furprife, ou par une bataille, quand les armées fe rencontrent de maniere $\downarrow$ ne pouvoir pas s'en dédire ; elles commencent \& finiffert en trois ou quatre jours. Les Giagues ne penfent guéres alors a céllbrer les funerailles de ceux de leur parti, qui ont été tuez. Mais quand ils demeurent les maitres du champ de bataille, aprés la défaite entiere de leurs ennemis ; ils amaffent les cadavres entiers, \& même les os de ceux dont on a déja dévoré les chairs toute crués, ils les dévorent avec une inhumaniré qu'on ne peut exprimer. Quant à ceux de leur parti, qui ont été tuez ; ils bâtiffent en diligence, de petites cabannes, où ils enterrent ces corps tous enfemble ; faifant ainfi un Tombo general, autant que le tems \& le lien le leur peuvent permetre.

Mais sils ont été battus \& obligez de prendre la fuite, ils remettent $\frac{1}{3}$ faire leurs cérémonies, quand ils font de retour chez cux : \&c alors is is es font aux dépens des efclaves qu'ils peuvent avoir, de la nation de leurs vainqueurs, \& ils exerçent fur eux, toutes les cruautez dont ils fe peurent imaginer.

DE L'Ethiofie Occid. 403
C'eft une coutume oblervée géné- Leur deüil. ralement dans tous ces pays, que quand quelquiun vient à mourir, fes efclaves, quand ilen a, fes parens \& fes amis, fe rafent entierement la tête ; \&e après fe l'erre frotté \& le vifige, dhuile; ils fe faupoudrent de poaffiere de differente couleur, aveo des plumes \& des feüilles feches, pilées : ce qui produit un effer des plus bifarres : ceft la leur deuiil. Ils paroiffent ainfí en public; plas ils font hideux, \& plus ils s'imaginent marquer leur douleur \& leur afliction. Cette cérémonien eft pourtant que pour les perfonnes ordinaires : car loifque ceft un Prince, un Gouverneur, ou quelque perfonne confidérable qui eft décedée, on fe rafe feulement le deffus de la tête, on fela ceint avec une liziere de toile ou d'écorce d'arbre, comme ils ont coûtume de faire quand ils font malades ; \& on s'enferme pendant huit jours entiers, fans fortir de fa cafe, pour quelque raifon que ce puiffe être.
Les Congois joignent à cette retraite, un jeûne fi auftere, que pendant trois jours, ils ne prennent aucune forte de nourriture. Un homme feroit abfolument deshonoré, fi on venoit a fçavoir qu'il cût pris le moindre ali-
ment, ou qư'il eât rompu le filence qui doit accompagner ce jeûne. De forte que fi quelque neceffité preffinte les oblige de repondre à quelque demande, ils le font par fignes, avec un petit rofeau qu'ils portent a la main. On obferve un peu moins de rigue ar avec les plus proches parens, comme font les enfans, les peres \& meres; pourvû qu'ils gardenc les mefures convemabes, qui font, de fe retirer dans quelque lieu fecret, ou dans un coin du jardin, qui accompagne, pour l'ordinaire, leurs maifons. Les trois jours de ce jeûne auftere étant paffez, ils prennent quelque peu de nourriture, \& ainf, peuà peu, ils reprennent lear maniere de vie ordinaire.

Les veuves idolârres, fur-tout celles de Matamba, ont fur ce fujet, des fentimens \& des coûtumes trop fingnlieres, pour ne les pas rapporrer ici. Elles s'imaginent que les ames de leurs maris, viennent fe repofer fur elles, particulierement, quand pendant leur mariage als vivoient dans une étroite liaifon. L'amour paffé ne les rend pas plus hardies, elles font remplies de crainte \& d'épouyante ; de forte que, des que leurs maris ont rendule dernier foupir, elles courent à quelgue
de l'Ethiotie Occtid. fos riviere ou d̀ quelque érang, \& conduifent avee elies un des Miniftres de leur Secte, deftiné à cette fonction. Elles fe liffent lier avec des cordes, \& jerrer plufieurs fois dins leau, croyant fermement y érouffer les ames de leurs maris, \& les empêcher ainfi, de venir les tourmenter.

Certe cérémonie rend certain leur ttat de viduité, \& lesmer en porvoir de paffer à de fecondes nóces, fans craindre les reproches se les mauvais traitemens de leurs maris défunts.
Elles retournent à leurs maifons, après cette cérémonie ; \& leurs parens $\&$ amis ne manquent pas de les venir féliciter de lear liberté, \& de leur propofer un mari, ami, on galant, felon cu'il convient à curs affaires, à leur âge, \& a leur temperamment; qui fouffriooir infiniment, s'il ćrois privé de ce fecours. Elles paflent ainfi, en peu de nomers, de l'érat de veuves à celui de femmes marićes? ou ayant un homme; \& des pleurs, $d$ la joye.
On dit que le Minitt e de cetre cérémonie, n'a de droit pour fes vacations, que la pagne de deiil, dontlaveuveetoitcouverte quand il l'a conduite a la riviere; mais il eß à croire qu'elle ne s'en tient
pas a cette regle \& qu'clle le recom-
penfe largement quand it tra baigné de maniere que liame de for mari eft étouffée, à ne revenir jamais l'inquiéter. Combien de femmes, dans d'autres pays, voudroient être débaraffées de maris incommodes, \& avoir encote mieux payé es vacations de celuif qui $y$ auroit fi heureufement travail16 ?

Mais s'il fe trouvoit des veuves affez courageufes, pour ne pas craindre le retour des ames de leurs maris, \& r our negliger on differer certe cérémonie : en ce cas, el es font obligées de emenrer chez elles, vêties de pagnes, vieilles, déchirées, malproyres, de couleur obfcure, qui faffe connoitre leur affliction, \& la douleur vraye on fauffe, qu'elles ont, ou doivent avoir, de la mort de leur époux. Er comme les femmes de ce pays ne font pas moins babillardes $\&$ moins j loufes, que ce les des aurres parties dumonde, elles ne manquent pas d'examiner leur conduite $\&$ de les décrier fi elles manquent en quelque point du cérémonial, afin de les empêcher de trouver un parti.

On en voit, qui fous prétexte qu'elles ont la poitrine trop étroite
un $\log$ la $a C=$ un ve
OH pe av en to m 1'a pour $y$ loger commodement leur ame \& celle deleur mari, publient quelles fouffrent de grandes incommodités. Elles courent comme des folles, elles vont fe jetter dans l'eau, elles crient comme des defefperées. Les Porrugais gueriffent avec le bâton, celles de leurs efclaves, qui font attaquées de cette maladie.

Il y en a d'autres, qui témoignent une joye extrême, de pouvoir ainfi loger leurs maris défunts; \& à qui cela fert de prétexte, pour faire mille actions folles \& très-indécentes. C'eft un moyen qui leur rénfii affez fouvent pour trouver un nouveau mari, ou du moins, un amant. Mais comme perfonne ne veut prendre une femme, avant que fon état de veuve ne foit entierement afluré, il faut, avant toutes chofes, qu'elles fe foient foûmifes a la cérémonie qui doirétouffer l'ame de leuis maris. Mais la plûpare, \& fur-tout les plus raifonnables, feignent de Couffrir avee plaifir l'incommodité de la préfence de leur époux, jufqu'à ce qu'étant bien affurées d'un mari ou d'un galant, elles s'expofent à la cérémonie de la riviere. C'eft dans ces occafions, que les Miniftres font bien leurs affaires. Ils ne manquent des maux que les ames de leurs maris leur préparent ; \& par cet artifice, les obligent dacheter bien cher, les cordes dont elles doivent êrre lićes avant d'étre jett es dans l'eau: fins comprer qu'il leur faut encore bien autrechofe pour lors, que la pagne de devil, pour leurs vacations. Ce que j’ai dit jufquà prefent, ne regarde que les femmes veuves idolâtres.

Les veuves Chrétiennes des Royautres coûtumes.

Deiiil des
Elles paffent une année entiere renvayes Chrétienacs. fermées dans leurs maitons. Plus elles ob ervent exactement cette loi, \& plas elles perfuadent le public, dut veritable attachement qu'elles ont eû pour leurs maris. Elles fe deshonoreroient infiniment dans le public \& dans leurs familles, fi on les trouvoit dehors pendant ce tems. Il eft pourtant vrai, qu'on a moins de rigueur pour elles, dans les lieux qui font ćloignez des villes \& des groffes bour-
cor
1
ren
tou
Mc
ga
qu aff gades, \& qu'on leur permet de vaguer un peu plus ouyerrement à leurs affaires.

Quant aux parens des défunts, ils obfervent une retraite, plus ou moins longue, lelon leur dégré de parenté; mais qui ne va jomais à plus d'une Lune entiere.

Le terme de la retraite de ces veuves étant expiré, elles peuvent fortir, \& vaquer à leurs affaires. Elles portent pour lors fur la tête, un bonnet qui leur tombe par derriere jufque fur les épaules. Elles font vêruës d'un habillement noir ouvert par les côtez, qui leu tombe devant \& derriere, jufquaux genoux, à peu près comme un feapulaire de Minime.

Les perfonnes de diftinction portent un manteau de drap, pliffe autour du col, comme les chapes des Moines.

Les femmes efclaves de Loanda \& deS. Salvador, capitale du Congo, portent dans les occafions de deüil, certains bonnets, qui fe tiennent tout droits fur leurs têres, quoiquil's ayent quatre palmes, c'elt-à dire, deux pieds huit pouces de hauteur. Cette coëffure leur donne un auffi grand air, que tes plus grandes fontanges en don-

सO RELATION
noient autrefois aux femmes d'Europe: furtout quand elles appartiennent aux Portugais, \& qu'on en voit un troupeau de quarante ou cinquante qui marchent toutes de compagnie.

Il eft difficile de diftinguer fi les plaintes \& les regrets quion remarque dans les funerailles, partent de cceurs de bronze, ou de ceux de bêtes fauvages; car ils y mêlent tant d'extravagances, qu'ils excitent moins la compaftion, que la rifée. On a déja remarqué, que malgré leurs battemens de mains, leurs cris, \& leur défolation apparente, ils ne répandent jamais la moindre petite larme. Ils prérendent pourtant qu'on les croye dans la derniere afliction. Toutes affaires ceffantes, ils fe rendent ponctuellement aux lieux \& aux heures marquées, où fe doivent faire les cérémonies des funcrailles. Les parens \& les amis s'y trouvent des premiers, le peuple y accourt par côtume \&\& par interêt ; \& chacun à l'envie des uns des autres, chantent des airs lugubres, \& font des cris \& des hurlemens, jufqu'à perdre haleine. La coûtume y convie tout le monde, l'obligation ne s'étend qu'aux parens \&\& aux amis.

Il eft pourtant ordinaire, de voir

Euro ctienvoit dante ie. fi les emarnt de c bê$t$ tant noins a déja batteir déndent e. Ils croye tes af-poncpeures te les parens niers, $\&$ par es uns ubres, mens, ume $y$ ionne

## s.

le voir une
dr i'Ethiopiz Occid. 4it une :ffemblée confiderable de gens atux funerailles, que linterèt y attire, of la vute de paroitre fort att chez au défunt \&e a fa fanille. Perfonne ne s'exempte, dans ces occafions, de crier, de pouffer des foupirs, des hurlemens. C'cft dans cela feul, que confifte la pompe des funerailles. Ils font aflurez d'ailleurs, que lears cris \& leurs foupirs feront bien payez par un banquer où tont le monde eft invité , \& où chacun peut compter d'etre bien trai é : de forte qu'ג̀ mefure que Theure du feftin approche, on entend redoubler les foupirs, les chanfons, $\&$ les cris.

Mais fi les parens font avares, ou qu'ils n'ayent pas le moyen de fatisfaire a l'avidité \&e à la voracité de ces gens : ssils le prévoyent, ils ne fe trouveront point aux funérailles : s'ils ne font pas traitez comme ils l'efperoient, ils n'ont point de honte de s'en plaindre hautement, \& mêne de charger dinjures, ceux de qui ils attendoient un banquet fomptaeux. Mon Auteuraffure, que leur effronterie fur ce point, eft égale à la dureté de leur cceir: c'eft affez dire, pour en faire une peinture tres-defávantageufe.

On en voit d'autres, qui, bien qu'zTome I.

412
vertis de la mose d'une perfonne quit leu- doit êrre chere par la proximité \& par d'aucres motifs puiffans, ne laiffent pas de vaquer a leurs affaires, comme s'ils n'y prenoient aucune part. Lears entretiens n'en font pas moins joyeux ; ils ne témoignent pas la moindre inquiétude du malheur qui vient d'arriver dans leur famille, jufqu'i I'heure que la bienféance les oblige de fe trouver avec les autres aux funerailles. Ils changent alors de contenance; \&t comme stils étoient penetrez de la plus vive doulear, ils fe rendent a la maifon du défunt, ils y donnent les marques les plus éclatantes de leuraffliction, \& femblent avoir un befoin extrême d'être confolez, quoiqu'ils n'ayent donné qu'à la couttume, $\& \&$ non à la more de leur parent ou de leur ami, les larmes qu'on leur a vû verfer, \& les cris qu'onleur a entendu faire.
Opinion des Negres touchant la pas douter, puifque mon Auteur en a moit. éé témoin óculaire plufieurs fois. II affure done, que c'eft l'opinion communément reçúe chez tous les Negres, que quand un homme vient à mourir, fon ame quitre une vie miférable, pleine de traverfes \&e de peines, pour en- trer dans une autre remplie de joye se de plaifir; \& par confequent. que ceft lui avancer fon veritable bonheur, que de l'aider à mourir promprement. Sur ce principe barbare \&\& inhumain, mon Auteur a vâ plus d'une fois, que les parens d'an matade qui étoit à lagonie, au lieu des foulagemens que la tendreffe naturelle devoit les porter à lui donner, lui tiroient le nez \& les oreilles de toutes lears forces, lui donnoient des coups de poing fur le vifage, lui tiroient les bras \& les jambes avec la derniere violence, lui bouchoient la bouche \& les autres condnits de la refpiration, pour létouffer plus promptement. Quelques-uns le prenoientit par les pieds \& par la tête, \& l'ayant élevé le plus haut qu'il leur étoit poffible, ils le laifooient tomber à terre. D'aurres fe mettant a genoux fur fa poitrine, la fouloient d'une maniere, quils la lai rompoient, ou lui fracaffoient l'épine du dos, pour hâter fa morr. Et quand mon Aureur leur reprochoir leur cruauté \& leur inhumanité, ils lui répondoient fans s'ćmouvoir, que ce qu'il condamnoit dans leur action, étoit au contraire, très-loïable ; puifque le malade érarte abfolument hors d'état de revenir, c'f- ce n'étoir que pour le délivrer de fes peines, qu'ls étoient obligez d'en venit à ces extrêmitez.

Un Negre, qui paroiffoit d'ailleurs de bon fens, difcourant avee mon Auteur, de la raifon qu'avoient les ames des défunts, de ne plus fe laiffer voir dans ce monde aprés qu'elles en étoient forties: lui difoit gravement, que c'éroit un effer deleur prudence; \& qu'ćtane féparées de leur corps, \& plus en érat. de juger fainement des chofes, que quand elles y éroient renfermées; elles n'avoient garde de revenir ence monde, où elles feroient encore obligées de gagner avec beaucoup de peine, de quoi vivre $\&$ de quoi s'entrerenir; aulieu que dans l'érat où elles fe trouvoient, ceux qui ćroient dans ce monde, leur fourniffoient abondamment toures leurs neceffités. Ce fçavant perfonnage éroit un des premiers du Royaume de Matamba, qui s'étoit fi fortement imprimé cette folle imagination dans la tète, que non feulement il fouhaitoit la mort, mais qu'a la fin, il fe la procura lui-même, dans la feuIf vụ̂̆ d'aller jouir de ce repos imagi, naire, quand il leroit mott. Ses amis, à quill communiqua fon deffein voyant quils ne pouvoient l'en détourner par leurs remontrances, Babandonnerent i fon mauais fort; \& il fe fic enterrer tout vivant par fes efclaves.

Cela n'elt pas rate parmi les Giagues \& autres idolâtres : ils font tous dins le même délire, \&\& prendroient tous le mêne chemin, fi des raifons particulieres ne les en empéchoient.

Quoiqu'on vaye des démonitrations d'une trifteffe infinie dans les gens mariés, quand l'un d'eux fe crouve prêt à mourir, il eff certain quil n'y a pas pus de vericé dans ce qu'ils font paroitre à l'extericur, que dans ce qu'on voit dans leurs efclaves ; dans lefquelsil n'y a que de l'apparence, fans realité. On pourroit pardonner quelque chofe a ces derniers, qui peuvent fouvent efperer que leur fort deviendrameilleur par la mort de leur maître. Mais peut on paffer cela à une femme \& i des enfans, qui femblent devoir avoir une veritable rendreffe pour leur pere \& pour un mari ? C'c!t pourtant la même chofe. L'hiftoire fuivante le va prouver d'une maniere démonitrative.

Mon Auteur affiftoir un jour un Sei-
Hilto ire Siij

476 Relation
rerrarqua- gnour Negre Carholique, qui éroit a be fîel'extrêmité. Et pendant qutil lui faifoit fuyct produire les a des ordinaires dans ces derniers momens, \& qu'il lui faifoit les prieres des Agonifans; la femme de ce Seigneur, \& fes enfans, fanglotroient de maniere, \& ponffoient des foupirs \& des cris, quils interrompoient le Miffionnaire, \& lui faiforent craindre quils ne troublaffent le moribond. De forte qu'il fut contraint de leur dire de fe retirer plus loin, \& de ne le point embaraffer dans fes fondtions: ils obérirent avec peine, \& s'en allerent crier hors de la maifon. Le Pere croyoit, après leur départ c̀re en repos; quand il vit parồtre une troupe de press de cent efclaves du malade, qui poufoient à Venvi les uns des autres, bien d'autres hurlemens : ils entroient par bandes dans la chambre, battoient des mains, fe jettoient par terre, crioient comme des defefperez ; de maniere, que mon Auteur attendri. fe mit à les loiier de l'affection qu'ils avoient pour leur maitre, \&cal les confoler. Lemoribond qui fçavoit bien à quoi s'en tenir, \&\& qui ćtoir accoûtumé à ces façons de faire ; ramaffant toures fes forces, appella le pere, \& lui dir ayec un fouris, tel
qu'on peut le former en l'érat où il éroit: Hé! mon Pere, tous ces gens vous trompent; fachez que tous ce qu'ils font, ne part point du coeur: c'eft un effet de la coutume. Mes efclaves fçavent fort bien que danspeu de momens, ils feront recompenfez de leurs grimaces. Ils fongent moins ì moi, qu'aux moyens de rendre leur condition meilleure, s'ils peuvent. Vous vous tromperiez a Pexces, fi vous croyez quill y eut en eux le moindre fenciment de tendreffe; vous verrez quand je ferai mort, qu'ils ne fe plaindront d'autre chofe, que de ce que mon decès un peu top retardé à leurs defirs, a differé la confolation qu'ils attendent.

Ce Seigneur mourur quelques heares après ce difcours ; \& je vis, dit mon Auteur, la verité de tout ce qu'il m'avoit dit. La feene changea auffitôt; tous ces pendards ne fongerent qu'a fe remplir des viandes \&e des boiffons quion leur abandonna: \& quoiqu'ils en cuffent jufqu'à la gorge, ils n'étoient ni comens ni raffafiez, \& murmuroient contre les heritiers de leur mâtre, quils accufoient d'avarice; en faifant un mélange affreux de danfes, \& de feinte trifteffe; de fan- faffent le moins du monde à leur mâ̂tre.

## CHAPITRE XVIII.

## Des maijons des Negres.

NOus avons affez parlé des fuperfirions des Negres, en matiere de Religion : le public en doit être fufthfamment inftruit \& coi tent. Il faut maintenant parler de la vie civile ; fi tabt eft qu'on puiffe donier ce nom a leur maniere de vivie, fi barbare, \& fi miferable. Ils ne laiffent pas d'être affez vains, pour vouloir que l'on croye, que c'eft par grandeur d'ame, quils negligent de fe bâtir des maifons commodes: c'eft une fauffecé. C'eft a leur pareffe \& à leur ignorance, qu'il faut rapporter la piroyable manicre dont ils font logez. Moins induftricux que les bêtes féroces, qui fe creufent des cavernes; que les oifeaux, qui fe fobriquent des nids; que les poiffons mème, qui fe retirent entre les racines des arbres qui font for les bords des rivieres, afin d'y être à couvert des autres animaux qui leur donnent la chaffe; les Negres de ces trois Royaumes, n'ont communément que des cabanes de forme circulaire, com- des Negres. pofées de branches d'arbres plantées en terre, environnées d'une foible muraille de bouẽ mêlée avec de la paille hachée; \& pour toits, des feiilles de palmier ou de rofeaux, affez épaiffesì la verité, pour les défendre de l'ardeur du foleil, \& de la pluye. Elles font fi malentenduës, fi mal confrruites, que les plus miférables cabanes que les charbonniers d'Europe font dans les bois, font des palais en comparaifon. Ils ne fçavent ce que c'eft de les paver, ou d'y faire quelqu'enduit de terre battué, qui leur ferve de plancher. Ils bâtiffent fur la terre nuë, comme elle fe préfente.

Les plus apparentes ont un toît coupé, qui jette les eaux de deux côrez. On les appelle $N z 0$, dans le Royaume de Congo. D'autres ont une figure pyramidale ; comme dans les Royaumes d'Angole \& de Matamba, où on les appelle $N d u m b o$. Le ur hauteur par dedans, n'excede pas celle d'un homme de bonne taille. Elles font obfcures, autant que le peuvent être des lieux qui n'ont point de fenêtres, \&r
qui ne reçoivent la lumiere , que par une porte, fi baffe \& fi étroite, qu'on ne peut y paffer que de côté, \& en fe baiffant beaucoup.

Ces appartemens font communs aux hommes, aux femmes, aux enfans, \& aux beftiaux, quand ils en ont. On ne manque jamais d'y allumer un grand feu pendant la nuit : ils le font tout au milieu. La fumée en fort comme elle peut, en penetrant le toít, \&e rempliffant le plafond $\&$ les murs de fuye. C'eft là, qu'après s'étre bien laffez à chanter \& à danfer, ils fe mettent tous en rond, les pieds au feu, \& la tête vers la muraille, \& qu'ils dorment, peur-être mieux qu'ils ne feroient dans un bon lit; quoique les plus riches n'ayent fous eux, qu'une méchante natte, \& qu'on y foit à demi fuffoqué de la farmée, \& de la puanteur.

On eft un peu plus propre dans la ville de S. Salvador, \& dans quelques autres bourgades plus confidérables. On blanchit le dehors des murailles, avec une efpece de chaux, qui eft très blanche. Comme les ruës de ces villes font larges, affez droites, \& ombragées d'arbres; ces maifons, propres par le dehors, font un affez bel effet as ec cette verdure. Les dedans n'y ros

DE L'Ethiopis OcCid. 421
e paz quion en fe fans, 15. On grand ut an e elle mpliffuye. flez à ctous tête ent, dans riches hante foqué
ins la lques ables. illes, triès villes nbraopres effet y y x. pondent point du tout. On voir quelques maifons, qui font en longueur, le double ou environ de leur largeur, \& qui font partagées en deux chambres. D'autres font tout- à fait comme des chambres rondes. Les bourgades font environnées d'une groffe haye vive, qui fair plafieurs contours, \& dont les diftances qui fervent de chemin; font fort érroites. Cela eft aflez bien inventé pour éviter les furprifes des ennemis, se l'entrée des bêtes féroces. L'indolence des Negres eft telle, que très-fouvent ils laiflent fecher ces hayes, au lieu de les entretenir, \& de les renouveller ; \& alors il eft facile d'y mettre le fen. Mais ceux qui ont un peu plus d'attention, les renouvellent \& les entretiennent avec d'autant plus de foin, quils fegavene que leur confervation en dépend.

Les perfonnes de condition qui ont ane ofpece de Cour, \& beaucoup de domettiques, ont un aliez grand nombre de cafes qui fe joignent; \& dans lefquelles on peut entrer des unes dans les autres; dont les unes fervent de falles ou de chambres, les autres de garde-meubles, où elles ferrent ce qu'elles ont de plus précieux.

- Pour les maifons des gens ordinai$S v i$ giner jufqu'd quel point elles font incommodes, pen feures, mal-propics. Leur fituation fur des terrains' en pente, les expofe à être fouvent emportées toutes entieres par les groffes pluyes, \& par les moindres débordemens des rivieres $\&$ des ruiffeaux. Leur foibleffe eft telle, que les vents les enlevent en l'irir comme des pailles; \& le pea de réfiftance que leurs foibles murailles peuvent faire, n'empêche pas les tygres \& les lions, de les forcer, d'y entrer, \& de dévorer ceux quils y trouvent. Je ne dois pas paffer fous filence, que ces ferpens monftrueux dont j’ai parlé ci-devant, montent fur les toits, s'y font un paflage en écartant les pailles dont ils font compofez, \& engloutiffent les enfans tout vivans, mordent les perfonnes qu'ils ne peuvent avaler, \&e les tuent avec leur venin, ou les érouffent, en s'en ortillant autour d'elles.

Les Camóléons font fort à craindre ences pys, parce quitis font extremenene venimeax ; auffi bien que les crafitux, qui y funt d'une groffeur extraerdinai e. Il y a des lézurds, qui different peu des cococodiles; des rats; fres $\&$ niéshans au dernier point; des
fourmies, qui dévorent en moins de rien les hommes \& les animaux. Ce n'eft point une exageration, c'eft une verité conftante, qu'on voit fortir de terre, des armées innombrables de grofles fourmies, qui fe jetrent avec furcur fur les hommes \& fur les animaux, \& qui les rongent jufqu'aux os. Il eft vrai qu'on peut fe defendre de ces méchantes bêtes, en leur abarrdonnant promptement la place, \& en mettant le feuala maifon. Le remede eft un peu violent, mais $c^{\prime} e f t$ l'unique qu'on puifle apporter à ce mal; encore ne faut il pas perdre de tems, quand on fe trouve en érar de s'en fervir.
Mon Auteur eft témoin, qu'un Religieux de fon Ordre, étant griévement malade, \&e ne pouvant ni fe défendre, ni crier au fecours, eut tous les doiges des pieds mangez par les rats. Le Pere Ignace de Valfafime, fon compagnon, s' c veilla une nuit, fentant quelque chofe de pefant \&o de froid fur fon eftomach; il y porta la main, $\& 6$ trouva que c'éroit un horrible crapau. Un autre appellé le Pere Antoine de Gäte, allant pour fe coucher, apperçut un ferpent monftrueux deriiere la nate quiluifervoir de lit. Mon Aureur nous affure, que pareille chofe lui

424 Relation
eft arrivée à lui-mêgne pluffers fois; de forte, que quand il éroit obligé d'aller fe coucher, c'étoit rôjjours après s'ttre recommandé a Dieu, comme $s^{\text {till }}$ eût dû mourir chaque nuit ; étant fans ceffe expofé à une infinité d'accidens dans ce matheureux \&\& dangereux pays.

Un autre Miffionnaire revenant tout fatigué d'un voyage, vit d'un côté de fa natre, un gros ferpent; \&c de l'autre, un horrible crapau. 11 fortit précipitamment de la cafe ; c'étoit le feul patti qu'il avoir à prendre, \& il apperçút fur le toit, un de ces ferpens appellez Bomma, dont nous avons donné la defeription dans un autre endroit, qui avoit plus de vinge paimes de longueur.

Rien n'eft plus ordinaire, que d'avoir de femblables rencontres, \& de rouver de ces gros ferpens, dont la pefanteur \& le monvement font trem. bler ces édifices.

Telles fone les habitations des Ne gres dans ces vaftes pays; leur ignorance \& leur indolence, ne leur $p$ :rmetcent pas d'en bârir de meilleures, de plas folides, \&e de plus affurées. maifons de A vant l'arrivée des Portugais, on ne brigues. Íçavoit ce que c'éroit de bâtir avec des
briques \& de la chaux. Ils furent les premiers qui firent bâtir des Eglifes \&c des maifons avec ces matéreaux. Ils bâtirent la Cathedrale \& quelques autres Eglifes de cette maniere, dans la ville de S. Salvador.

En 16 g2. le Roi de Congo en fit bâtir deux, lune dédiće a Sainr Michel, \& l'autre à Saint Antoine de Padoiic ; \&o enfuite, celle de thofpice des Capucins : mais elles ne furent couvertes que de paille, felon l'ufage du pays. On admire, avec raifon, la bonté de la chaux mêlée de terre, qu'on employe dans la fabrique des murailles : on les blanchit par dehors avec la même chaux. Elles font de longue durée: \&files Negres qui demeurent hors de certe Capitale, vouloient s'en donner la peine, ils feroient mieux logez, \& plus fûrement quils ne font. Mais it s'en faut bien, que même dans la ville Royale, ils ayent cette attention. Leurs bâtimens n'ont point de fondemens : ils plantent les poteaux qui forment leurs cafes, fü la terre nuë, comme elle fe trouve. Auffi durentelles peu, \&e font fujettes aux inconveniens que nous avons rapportez cidevant.

Il faut pourtant excepter le palais gnifigue. On y voir un grand nombre d'appartemens bâtis avec fymêrrie, \&e d'un bangout. Il eft tout de briques; auffi bien que les maifons des Portugais, qui n'ont jamais pû fe refoudre à demeurer dans les cafes incommodes des naturels da pays.

Il y avoit autrefois une place Royale au miliea de la ville de S. Salvador, qui éroit affez grande pour contenir une armée confi terable, rangée en bataille. Elle étoit environnée d'un mur de pierres \& de chaux. Le tems \& le défaut de reparations, ont ruinez cette maraille.

La ville de Loanda, quieft le lieu de commerce de toute cette partie de l'Ethiopie, \& la Capitale du Royaume d'Angolle ; eft toute bâtie de briques; aufli-bien que toutes les Fortereffes répanduës dans ce pays, les Eglifes, $\&$ les maifons des Portugais, font bâties fur les modeles de celles d'Europe, \& ont de la grandeur \& de la ma. gnificence.

## CHAPITRE XIX.

## Des mariages des Negres.

IL eff difficile de simaginer jufqu'où Incontival'incontinence des Negres fur ce nence des point. En cette occafion, les bêtes font Negres.
moins bêtes, que les Negres. La nature qui donne à tous les animaux le defir de conferver \& de multiplier leur efpece, leur donne en même tems, de la tendreffe pour ce qu'ils ont produit : les Neg es n'en ont point ; ils ne penfent qua contenter leur pifion. 11 eft vrai qu'ils fone ravis de fe voir environnez de quantité d'enfins, mais ils nont pour cux que de la froideur. Ils fe regardent uniquement eux -mêmes : ils ne s'embarraffent ni de lear nourriture, ni de leur éducation. C'eft affez pour cux de les avoir mis au monde, \& d'avoir en cela donné à leur paffion ce qu'elle demandoit ; ils laiffent à leurs femmes, le foin de tout le refte.

11 ne convient pas, dit mon Auteur, ì un Ecrivain Religieux, de falir fon papier, \& les oreilles de fes Lecteurs, du récit qu'on pourroit faire de ce qui
fe paffe chez les Negres, fur ce fujet. Ce font des ordures \& des faletés, qu'il ne faut point remuer, \&\& que la pudeur oblige de couvrir d'un profond filence. Les lumieres de la grace, n'ont pas encore diffipées les épaifles tenebres, que lidolatrie a répanduës fur ce pays malheureax.

L'erreur dans laquelle les Negres veulent croupir, \& qui eft pour cux, une fource intariflable de quantité d'autres crimes; eft quils ne peuvent, ou qu'ils ne veulent pas fe perfuader, quil y ait une Loi qui puiffe les obliger $亠$ vivre avee une feule femme, qui leur foit unie par le lien d'un Sacrement faint \& legitime. Leur coûtrme y eft diamétralement oppofée. Vivre avec une feule femme, \&e y être obligé jufqu'à la mort, cela n'eft pas raifonnable, difent-ils. Il faut la bien connoitre avant de lui donner la qualité d'époufe; \& tine cohabitation de deux ou trois années, au moins, n'eft pas fuffifante pour la connoitre a fond, $\& n^{\prime} y$ être pas trompé.

Ceux qui veulent paffer pour honnêtes gens, ne fe font point de ferupule davoir vinge cinq ou trente concubines; \& s'imaginent quill y a de la grandeur d'ame al les entretenir. Et
fuijet. aletes, que ${ }_{1}$ rofond rrace, paifes andučs

Negres cux, artité ivent, uader, oblie, qui Sacre-coûtuc. Viy être if pas a bien 2 qua. on de oins , oitre a
hon-ferue cona de ain +5 quand les Pafteurs \& les Miffionnaires les en ieprennent, ils tépondent hardiment, qu'un galant homme acquiert de l'honneur en entretenant avec décence ces femmes, dans le deffein où il eft d'en choifir une pour fon epoufe legitime, après quill l'aura bien éprouvee pendant un tems confiderable. C'eft fous ce prérexte, quils vivent des vingt-cing \& trente ans, dans un concubinage qui fait honre d la qualité de Chretien, dont ils fe glorifient, fans fo foumetre, que dans une extrême vieilleffe, aux Loix du Chriftianifme.

On donne le nom de Mugagi aux concubines. Celai qui les entrerient, en choifit, pour l'ordindire, deux, pour lefquelles il a plus de paffion. Il donne a la premiere, le nom de Enganainene. Elle eft la maitrefle de la maifon, elle a la furintendance de tour. Rien ne s'y fait, que par fes ordres. Toutes les autres femmes de fon efpecellui font fabordonnées, il faut qu'elles lui obé̈ffent.

La feconde porre le nom de Sambegilla. Celle ci eft la coadjursice de la premiere; elle commande fous fes ordres, $\&$ fait tout ce que feroit la premiere, quand elle fe trouye empêchée, malade, ou abfente.

Le maitre a foin de mertre auprès d'elles, des fervantes fidelles, on du moins crûes relles, pour les garder, les fervir, les accompigner, \& les lui conduire, quand il en a befoin. Ces furveillantes doivent les obferver de fi près, qu'elles puiffent informer le mầtre, des faures dans lefquelles la fragilité fi ordinaire au fexe, fur tout dans ces pays, les peut faire fouvent rom. ber; fous peine dêtre rigoureufement châtiées, fi le maître le découvroit par une antre vove.

Toutes les Mugagi qui ont de la naiflince, ont chacune une cafe particuliere. Celles qui font d'une condition ordinaire, ou efclaves, ne font pas traitées avec cetre diftination, ni fi bien entretenuës que les premieres. Celles-ci convaincuës, ou raifonnablement foupçonnées d'infidelité á leur prétendu mari, font répudiées fur le champ, \& chaffées de la maifon. Mais Thonneur eft fi pen connu dans ce pays barbare, qu'elles n'en reçoivent pas la moindre tache dinfamie. Elles font, comme auparavant, maitreffes de fe donner d un autre homme ; \& elles ne manquent pas d'en trouver, fur-tout quand elles ont de la beauté.

Mais les fecondes n'en font pas quit- tes ì fi bon marché: il y va pourelles de la vie; 2 moins que le maitre n'ait le cour affez tendre, pour commuer la peine de more, en un efelavage perpetuel.

L'incontinence des Negres, ne starrére pas là. Sils voyent quelque belle fille, encore dans l'enfance ; ils lachettent de fes parens: du vin \& de l'eau-de-vie d'Europe, ou quelque autre marchandife en eft le prix. Ils la font conduire chez eux en qualité de leur concubine, bien des années avant qu'elle foir en érat de l'êrre effectivement. ils la donnent à élever à leurs femmes efclaves; ce qu'elle eft en effet elle-même, en vertu de la vente que lui en ont fair fes parens; qui perdent ainfi, pour toûjours, l'efperance de la voir libre.

Ii s'en trouve d'autres, qui achertent d'une femme enceinte; le fruit qu'elle metria au monde. Si c'eft une fille, l'acquereur la prend auffi tố chez lui \& la fair élever, dans le deffein de s'en fervir un jour pour fes plaifirs. Si c'eft un garçon, il attend une autre couche : \& fi la femme n'avoit que des garçons, ou qu'elle devînt ftérile ; elle feroit obligée de lui fournir une de fes parentes pour con-
$43^{2}$ Reintion
cubine, conformément au marché, dont elle a deja reçû le prix.

Ce moyen, (qui paroit avoir ćté fuggeré d ces Barbares par le diable, ) eft tour-d-fait conforme al leurs inchnations dépravées. Ils le convrent du prétexte, qu'une mere chargée de beaucoup de filles, ne peut, que difficilement, s'en débarraffer, \&\& les marier ; \& que c'eft un foulagement pour les familles, de les donner à élever à ceux qui les ont achetées, puifqu'elles ne font point en état de fouttenir les dépenfes qu'il faudroit faire pour leur èducation. La fauffeté du prétexte faute aux yeux, puifque la contume da pays, n'eft pas que les filles portent des dottes a leurs epoux: ce font au contraire, les maris, qui conftituent un douaire aux filles quils époufent.

La maniere de traiter des mariages, eft tout-i-fait finguliere en ce pays. Quand quelqu'un devient amourcux d'une jeune fillo, il tâche de gagner les bonnes graces da pere \&\& de la meze, \& celles de la fille, par quelque prefent. Les Negres font avares; on avance à coup fur fes affaires auprés d'eux, par certe voye. Les préfens reçus, l'amant va lui-même la demander connoît feulement pas. L'affaire eft faite, dès qu'on a le confentement des parens : celui de la fille eft toûjours affuré. On convient donc des conditions; dont la premiere eft roûjours, que l'époux demearera avec elle deux ou trois ans ; afin d'éprouver s'il s'accommodera de fes manieres ; \& sill fe trouve content à la fin de ce terme, il jui conftituëra un doüaire, \&\& lépoufera dans les formes ordinaires, \& elle fera déclarée fa veritable \& legitime époufe. Cetre pratique eft commune aux idolâres, \& à ceux qui portent le nom de Chrétiens. Il femble qu'en recevant le Baptême, ils fe font refervé la faculté de continuer de vivre, comme ils vivoient auparavant.

Après cet accord, les parens livrent is fille d fon amant; il la mene chez lui : \& ils y wivent enfemble, comme file Sacrement les avoit unis.

Il arrive affez fouvent, que la jeune femme ne fe trouve pas contente de fon mari, ou le mari, de fa femme; \& alors fans autre formalité, il lui dic de feretirer; on bien elle fe retire chez Ces pere \& mere, fans que cela nuife le moins du monde à fa réputation,
ni que cela l'empêche de trouver un autre établiflement.

On peut juger quels defordres naiffent de ces fortes dalliances, ou plîtôt, de ces fortes d'épreuves. On en peut compter trois principaux. Le premier, que les femmes repudiées ont peine à trouver un homme qui les veule prendre à ces fortes d'ćpreuves ; parce qu'on doit fuppofer, que la raifon de leur repudiation, eft que le premier qui s'en eft chargé, les a trouvé hautaines, babillardes, pérulantes, d'une mauvaife humeur, $\&<$ intraitables.

La feconde, que les enfans nez pendant ce tems d'épreuve, n'ont pour ainfi dire, ni pere, ni mere ; \& par confequent, perfonne qui les reconnoiffe, \& qui les éleve': d'où il arrive, quion ne fe met pas en peine de leur faire recevoir le Baptême. Et fi le pereles fait élever; ce n'eft, le plus fouvent, que jufqu'à l'âge competant pour les vendre comme efelaves, qui eft un malheur, pea different de la mort même.

Le troifiéme inconvenient, eft que les maris, encore qu'ils foient contens de leurs femmes, different de jour en jour, à leur affigner leur doiiai- \& in-
re, afin de n'être pas fujers aux loix d'un veritable maringe. Ils vivent dans un concubinage perperuel ; \& meurent à la fin, dans l'impénitence finale.

Il faut pourtant avoiier, que les Negres qui demeurent avec les Européens dans les lieux de commerce, en ufent d'une autre maniere, \& font bien plus reglez, du moins à l'exterieur ; quoiqu'on ne puifle pas nier qu'il y ait bien de la debauche dans te fecrer. Ce que je viens de dire, regarde principalement ceux qui fone éloignez des côtes de la mer, \& des demeures des Européens ; parce gue la difere des Pafteur's \&e des Miffionnaires, y eft fouvent figrande, qu'ils font des annćes entieres, fans yoir de Prêtres, \& fans entendre parler de Dieu, ni de fa fainte Loi. D'où il arrive, que quand les Miffionnaires vont dans ces quartiers abandonnez, \& qu'ils leur remettent leur devoir devant les yeux, ils leur tournent le dos, fe mocquent d'eux, \& les regardent comme des extravagans \& des infenfez.

Si quelqu'un à la fin, preffé par les remords de fa confcience, qui .ne lui permet pas de rien trouver dans la TomseI.
conduite de celle qu'il a tenu à l'épreuve, qui lui donne un prérexte de la renvoyer: fi, dis-je, il fe voit contraint d'executer le traité qu'il a fait Nóces des avec elle \& avec fes parens, il la déNegres. clare publiquement fà femme vraie \& legitime. Auffi-tô tous fes paiens, fes amis, fes voifins l'en viennent féliciter.

C'eft dans ces occafions, qu'ils veulent paraitre. S'ils ne le peavent pas faire par cux-mêmes, ils empruntent de leurs amis ce qui lear manque, des habits, des colliers, des braffelets, \& autres ornemens femblables: \&e ainfi parez a l'envi les ung des autres, ils s'affermblent dans quelque prairie ou autre endroit découvert, voifin de la maifon du nouvel époux ; \& là, ils celebrent les nôces, aut fon de leurs inftrumens barbares, par des chanfons \&e des danfes. Ils relevent le mérite des nouveaux mariez, ils leur font des généalogies mignifiques, ils vantent lear beauté, leur generofité, leurs richeffes : bien entendu qu'ils feront graffement payez de tous ces éloges, le plus fouvent faux \& ourrez al l'excès, par des feftins fplendides, où ils trouveront abondamment de quoi fatisfaire leus

Mais s'il arrive que lépoux, plus ceconome qu'ils ne voudroient, ne les fatisfaffe pas comme ils s'y atcendoient; la leene change dans l'inft.int, on oublie routes les loüanges dont l'air eft encore rempli ; \& il n'y a reproche ni infamie, qu'on ne vomiffe contre lui, contre fon époufe, \& tout ce qui lui appartient : de forte que cenx qui ne font pas en état de farre ces dépenfes, aiment mieux fe palfer de reconnoître publiquement leur époufc. Et s'ils s'y trouvent contraints, dume maniere à ne pouvoir s'en défendre, ils vendent un ou deux de leurs enfans, pour acheter un beeuf, du vin d'Europe, \&e autres vivies, afin de n'èrre pas expofez à ces infamantes injures.
Le banquer finit, quand il n'y a plus cien à manger, \& quand les Conviez ont rongé les os, mieax que ne feroient les chiens les plus affamez. Pour en témoigner leur reconnoiffance à celui qui s'eft ruiné pour es raffafier, ils iecommencent leur bal batbare, qu'ils font durer la plus grande partie de la nuit.

Quant a la file ité que les perfonhes mariées fe gardent réciproçue- Religion des idolátres, ou le Chriftianifme fi horriblement défiguré, de la piûpart des Chrétiens de ce pays.

Mon Auteur fe tait lì-deflus, quoiqu'il ait un vafte champ pour s'ćtendre: mais il aime mieux prendre ce parti, conforme à fon état, que d'expofer aux yeux de fes Lecteurs, des chofes tout-à-fait deshonnêtes, quii les fcandaliferoient.

1l faut que le temperamment des femmes Afriquaines, foit bien autrement robufte, que celui des femmes d'Europe. On ne peut nier qu'elles n'ayent des incommodités; mais il faut avoiler, qu'elles fouffrent plus patiemment que les autres, ou qu'elles fouffrent moins, quand clles accouchent. La terre nuë, fere d'oreillee 1 leurs enfans. Sans affiftance de perfonne, elles font tout a la fois, la fage-femme, la nourrice, \& la mere de lenfant qu'elles viennent de inettre au monde. Ces petites créatures naiffent nuës, s'élevent nuës; leurs langes ne font, au plus, que quelques branchages; \& elles font les jours entiers, toutes nuës, expofées au foleil. Leurs meres les y expofent,
de l'Ethiotil Ocid.
439 après les avoir couverres d'une ofpece de pâte ou de mortier, compofá de terre de Tacula mife en poudré, \&e mêlee avec de l'huile de palme cuite, qui devient très-tenace; afin que les rayons du foleil, agiffant fur cette compofition, leur peau devienne plus douce, plus uftrée, \&e plus noire, \&e par condequent plus belle, \& plus capable de les faire aimer de leur pere \& des autres perfonnes.

A peine une femme s'êtelle délivrée, qu'clle va fe baigner avec fon enfant, qu'elle s'en va travailler aux champs, plus robufte \& plus foulagée, qu'elle n'éroic auparavant. Ilfemble que cette penible \& dangereufe operation, l'ait rajeunic, \& fortifiée.
TLa plus grande peine de ces femmes, eft d'être obligée de porter toûjours leur enfant fur leur dos, pendant qu'elles bêchent la terre. Elles lattachent derriere elles, avec une bande de cuir ou d'écorce d'arbres, quelles lient fur leur front, ou fur leur gorge. Et comme cette bande eft érroite, \&e qu'elle ne peut embraffer fuffifamment ces petites créatures, elles tombent inceflamment de côté \& d'autre fur les reins de leur mere; ce Tiij

440 RELATION qui-ne peut manquer de leur caufer beaucoup d'incommodité.

Leur maniere de leur donner ì téfer, eft auffi particuliere, que celle de les élever. Elles fe contertent de les mettre fur une pierre, ou fur quelque tronc d'arbre, qui les éleve juf. qu'al la haureur du genoüil; \& dang rette fituation, fans fe baiffer on fe mettre à genoux, elles leur mettent ad Li bouche le bout de la mamelle. Elles les ont fi longues \& .fi pendantes, que les enfans les peuvent prendre, fans que les meres ayent la peine de fa baiffer. Ces manicies \& plufieurs autres, feroient peu reprehenfibles, fi clles n'y joignoient pas une infinité de fuperfitions. Nous en avons rapporté quelques-unes ci-devant; elles doivent fulfir, pour faire juger du refte. Mais ce qu'on ne peut leur paffcr, c'eft une effronteric \& une immodeftie dans toures leurs actions, dans lefquelles elles ne fongent feulement pas à conferver la moindre bienféance a l'exterieur. D'où mon Auteur cons clut, qu'elles ont l'ame encore plas noire, que la peau.

## di l'Ethiopie Occid. 441

## CHAPITREXX.

Dn pen d'indufrie des Negres à mondre lents grains ; o de la vie fringale, gu'ils fomt obligez de mener.

L n'a pas tté poffible jufqu'à pre-
fent, de faire collcevoir fent, de faire concevoir aux Negres la maniere dont nous reduifons nos grains en farine, en Europe. Ce feroit renter limpoffible, de vouloir faire entrer dans leur efprit tout de terre, comment une machine compofée de rouës, de meules \& d'autres pieces, fe meut par le fouffle du vent, ou par un filet d'eau qui tombe deffus; \& comment elle peut, en peu de tems écrafer le grain \& le reduire en farine très-fine, pour un nombre confiderable de erfonnes: cela paffo infiniment la portée de leur efprit. S'ils voyoient des moulins, ils simagineroient que quatre ou cing mille de leurs dieux fueroient à groffes goutres y pour faire ce trayail. En cela, ils auroient raifon : car leurs dieux font trop foibles, pour faire autre chofe que de les tromper, à laide de leurs fatifles préventions, \& de leurs MiTiiij compafion, quand on voit leurs femmes travailler à n'en pouvoir plus, pour reduire en farine une poignée de farrafin, ou de mahis. Voici comme elles s'y prennent.

Elles mertent dans un mortier de bois, [qui n'eft autre chofe, qu'un -tronc darbie creufé, ] une ou deux poignées de farafin ou de mahis; \&\& a grands coups de pilon, clles l'écrafent, le mieux quelles peuvent, mais tou ours avec beatucoup de peine \&c de fatigue. Après ce'a, elles le mertent fur une pierre un pen creufe; \& avec un caillou, clles le broyent, conme on broye les couleuis en Europe, fur un marbre; avec une molette. C'eft ainfi qu'elles reduifent en farine leurs grains \& leurs légumes. On peut juger par ce travail, ce qu'une femme en peut faire dans un jour.

Elles ont encore plus de peine à reduire en farine, la racine de manioc ; parce qu'érant tô̂jours humide, Sc n'ayant pas les inftrumens neceffaires pour la convertir en groffe farine, comme font les Portugais; ils fonz contraints de la racler avec un couteau, ayant de la preffer pour en fai- re fortir le fuc. Après quoi, ils l'étendent fur des plaques de cuivie ou de fer, ou fur des pierres plates ; \& avec le fecours du feu qui eft deffous, ils ta cuifent, \& la reduifent en gros grains, qu'ils pilent dans leurs mertiers ordinaires, pour les reduire en farine. Ils font redevables de cette racine aux. Portugais, qui lont apportée d'Amérique. C'eft une rrès-bonne nourriture, qui fe conferve, pour le moins, autant que la farine de froment; pourva qu'on la préferve de thumidité. Il eft vrai, que ceux qui n'y font pas accoutumez, la trouvent infipide; mais on s'y fait aifement; \& mon Auteur en a fouvent fouhaité, lorfque voyageant dans ces vattes déferts, il fe trouvoit reduit à la derniere neceffité.

Les Negres la mangent à poignée, comme nous faifons les miettes de pain que nous ne voulons point laiffer perdre ; ou bien ils le font bouiillir dans l'eau, \& quelquefois dans du bouillon. Elle femble alors comme le ivis.

Entre les racines comeftibles, que l'on trouve en grand nombre en ce pays, celle du Platane tient un des premiers rangs. Les Negres la mer- donner le tems de fe refroidir un peu, ils la mangent toute brûlante, avec autant d'avidité, que s'ils craignoient d'avoir quelqu'un derriere eux, qui les voulut dévalifer.

C'eft, à peu près, de la même ma: niere, quils font leur pain. Car A'ayant pas l'ufage des fours, on autre commodité équivalente, pour le faire cuire, ils détrempent eur farine de farafin ou de mahis, dans de l'ean, la font cuire dans quelque raiffeau de cuivie ou de terre; \& en font une efpece de boiiillie ou de colle, que les uns appellent enfunds, \& les autres mulfa. Cette forte de bouillic, fe gấzeaifémer ; elle s'aigrit en moins de trois jours, \&e devient mauvaife. Cenx gui fe veulent traiter plus délicatement, la pétriffent de maniere, qu'ils en font des galettes qu'ils appellent Nbolo, qu'ils font cuire far des grils de fer. Il s'y fait une croutte des deux côtcz : elles deviennent plus favourenfes, \& plus a fées $\dot{\text { d digeter. }}$

Quind le Peuple eft pourvu fufffamment de ces chofes, il fe croít fort a fon aife; \& il s'imagine être à unfeflin, quand il peat joinitre à ces mets, quel ue perit animal; comme

De t'Ethtorie Occid. 445 font les perits lézards, les grillons, les rats, \& c autres femblables animaux.

Les gens au-deffus du commun, ne font gueres meilleure chere. Les plus riches fe contentent de deux plats, foic de viandes, foit de poiffon:

- Les Portugais mêmes, ctablis dans ce pays, vivent à peu près, comme ces derniers. Il eft rare qu'ils ayent plus d'une forte de viande, avec une meneftre ou foupe, appellée msamba; que l'on fait avec le fruit de gisome, accommodée avec de l'huile de palme \& du poivre rouge on piment. Cette foupe a affez bon goatr; mais ce qu'elIc a de meilleur, fi cela eft vrai, $c^{\prime} e f t$ de fortifier l'eftomach, dont les fibres font fouvent relâchez par la chaleur du climat.

Les herbes appellées Miffitda \&e Brod, boüilies dans leau, \&e enfuite bien fechées; fe prefentent dins les vifires, comme on préfente le thé, le chocolat, ou le caffé, parmi nous. Les Negres mâchent beaucoup de jernes feülles d'une efpéce de plante quills appellent Neaffa. C'eft leur B6tel, fien ulage dans les Indes.

Ce que les Negres ont de plus que tous les autres hommes, c'eft un goit merveilleux pour toures chofes, un
$44^{5}$ RELATION
a erit toûjours ouvert, \& un palais à qui rien ne déplait, non pas méme les immondices; qui feroient foulever le cceur des per onnes les moins délicates; ce qui ne peut provenir que d'un eftomach à toure épreuvé. Auffi tout leur eft bon, \& ils devorent avec une avidité $f$ rprenante, les fauterelles, les rats, les fouris, les vers, les lézards, les ferpens, fans fe mettre le moins du monde on peine de les néroyer. Il leur fuffit que ces chofes ayent un peu fenti le feu ou qu'elles foient un peariffolées, pour $s^{\prime} \mathrm{en}$ remplir la bouche l'eftomach \& le ventre, fins en reffentir d'incommodité.
La propreté \&e certaines manieres polies, qui font inféparablés des repas en Euro e, ne font pas encore poffées chez les Negres. Ils ont beau Yoir es Européens, ils ne les imitent Pas: I leur fémble que cela préjudicieroit an droit que perforne ne leur contefte, de vivre d'une maniere fale \& barbare.

C'eft ordimitement la premiere femme, qui a la furintendance de la maifon, qui diftribü̈ les vivres à tóute la fariille , \$8 quien fair te pirtage. Ilsciaiteporat tous ey road fur ia terres
palais même foulemoins rove-pretlIs delante, is, les Cans fe peine re ces ell on pour ch \& comieres
es re ncore beat itent judileur fale
iere le la touıge. rre,

DE L'Ethiopie Occin. 447 toute nü̈ ; \& chacun ayant reçô fa portion de la fonate, y fait un trou avec les doigts, pour y faire entrer quelques herbes ou quelques légumes cuites, ou autre chofe, que la furinrendante leur donne fur la main. Ceux qui commencent ì fe polir, mettent leur manger fur une feitille ou fur une piece de calebaffe. La plupart n'ont pour plat \& pour affiette, que leurs mains. Ceux qui invitent leurs amis, mertent leurs viandes au milien des conviez affis par terre, dans des plats de terre, des gaméles de bois; \& les plus riches, dans de vilains plars d'étain, fales au fuprême dégré. Chacun prend dans le plat, à pleine main : $8 c$ comme on ne connoit pas l'ufage des nappes \& des ferviettes , ils effuyent leurs mains à leurs côtez, ou fur leur tête, ou tout au plus, à la bande dont ils fe la ceignent. Ils n'ont point de tables pour mettre leurs viandes; la terre nüt leur en tient lieus il y en a même parmi eux, qui, pour faire honneur à leurs conviez, la couvrent d'ane natte. On peut dire en un mor, $\& \&$ fans exageration, que ce font les plus fauvages de tous les fauvages. - Je me trouvai préfent, dit mon Aureur, à une querelle affez plaifan leur nobleffe. La decifion fut en faveur de celui qui prouva l'ufage le plus ancien dans fa maifon, de minger fur une natte. Le vaincu n'ofa pas appeller de ce jugement ; le vainqueur au contraire, ne manqua pas dinviter fes amis \& les Juges, di un feftin quil leur fit, pour celebrer fa vittoire \&e fa nobleffe. Il n'oublia point, fïr toutes chofes, d'écendre une belle \& grande natte au milieu de lefpace que les conviez occupoient.

Quoique les Negres ne recherchent pas la diverfiré des viandes, comme on la recherche chez les autres Na tions; ils ne laiffent pas de faire bonne chere aleur maniere, \& de ne quitter la table, que quand toutes les provifions font confommées, \& qu'il n'y a plus rien à manger. Que les viandes foient mal apprêtées, qu'elles ne foient pas cuites, qu'elles foient corrompuës; cela ne les inquiére point da tout: ils mangent tant qu'ils peuvent, fans avoir d'indigeftion. Il faut croire que leurs danfes, qui font comme leurs entre mets, \& quelques barils de vin d'Europe \& d'cau-de-vie, les échauffent de maniere, que la digef tion eft bientôt faite. Auffi les voir- en commencer un feftin des le point du jour, \& le continuer jufques bien avant dans la nuit. Il eft vrai qu'ils font alors yvies, \& tellement hors d'eux-mêmes, qu'ils fe laiffent aller aux actions les plus fales \& les plus barbares.

* Dès que le bruit d'un feftin fe répand dans une bourgade, celui qui le fait, ne doit pas craindre de manquer de gens pour manger fes viandes. Les Negres n'ont pas le point-d'honneur en recommandation: ceux mêmes quí fe piquent de nobleffe, l'oublient avec plaifir dans ces occafions. Tuut le monde y court, comme à une table ouverte, ou le maitre du feftin fe fait honneur de recevoir indifferemment tour le monde. Il eft payé de fa généroftré, à proportion que les convives font raffifiez. Quand il a le bonheur d'y réuffre, il eft alluré d'čtre chargé de loüanges; mais auffi il dépenfe en un jour ou deux, ce qui auroi entretenu fa famille honnêtement pendant la moitié d une année.

On appelle ces tables quvertes Bivgare, ou Vingare : ce teime eft Portugais. Les Negres, même ceux qui fe vantent d'être nobles, les recherchent zvec emprefiement. Sans êre invi- chez lui, comme par amitié; \& pour lui faire honneur, ils y menent toute leur famille. Il arrive mêne quelquefois, que n'étant pas contens de ce qu'on leur a fervi; après avoir rongé les os \&\& avoir dévoré les entrailles des animaux qu'on leur a prefenté, ilsentrent hardiment dans le lieu où le maître de la maifon conferve fes provifions, ils enlevent malgré lui tout ce quils y trouvent, le chargent dinjures, \& mangent tour. Après quoi, contens d'une fi belle expedition, ils s'en vontchez cux, fans remercier cehii qui les a traitez, \& quils ont pil1 .
Yeflins des C'eft pour cela que les Rois \& les Rois, \& Princes quand ils font obligez de faire des Princes. quelques fettins, ne les font jamais chez eux, mais en pleine campagne ; \& ont foin, que les viandes \& les boiffons y foient en quantité fuffifinte pour bien raffifier \& contenter ces ventres gourmands \& toûjours affamez. Par ce moyen, ils evitenz
de l'Ethiodie Occid. $49^{1}$ dêtre pillez; \& ils contentent le genie des Negres; qui, fur cet article. eft le même dans la nobleffe \& dans le Peuple.

Ceft par le moyen de ces feftins, que les $P$ rinces fe concilient ou feconfervent l'affection de leurs fujers; qui, - pendant que dure le feftin, $\&$ même quelques jours après, ne ceffent de leur donner des benedictions $\&<$ des loïanges. Plus elles font outries, \&e plus elles font du gotit de ces fortes de gens; chez qui la verité \&\& la délicateffe, n'ont pas encore trouvé d'accès.

## CHAPITREXXI.

Des mewbles des Negres.

LEsgens ducommun, n'ont pour tous meubles, qu'une bêche pour labourer la terre; \& une hache pour couper \& fendre du bois : un coutelas, pour aller en voyage \& à la guerre; quelques calebaffes, où ils ferrent les racines, les légumes, les grains, lcurs onguens, \& autres provifions. Ils ont pour lit, une ou deux ftores ou paillaffons, fans linceuls \&\& fans couvertures; un mor-

452 REEAT10N
ceau de bois, pour chever : fouvent même la terre leur fert d'oreil er. Leur batterie de cuifine fe reduit a deux outrois pots de terre, qui leur tiennent lieu de marmitres; \& autant de plats de la même matiere. De maniere que, quand il s'éleve entr'eux quelque differend pour la préféance, ils en appellent d'abord à leurs meubles. Tu es un gueux \& un miférable, dira lun ; jai tant de plats \& tant de marmittes ; en pourrois-tu montrer autant ! L'aurre ne manque pas de repliquer, qu'il en a autant, \&c de plus beaux de maniere qu'ils font obligez de prendre pour arbitre, le premier qui fe préfente. Celui-ci entre dans leurs cales ; il examine attentivement le nombre, la matiere, \& l'érat des plats \& des marmittes : s'il les trouve en nombre égal, il en confidere la grandeur \&e les défauts qui s'y rencontrent; \& , le tout mûrement examiné, il prononce le jugement en fzveur de celui qui a le plus de ces uftanciles, \& en meilleur état. En fau-droit-il davantage, pour faire le fujet d'une comédie des plas réjouilfantes?

Les Ouvriers n'ont précifément, que les outils neceffaires pour leup
uvent reiler, duit a ii leur autant le mautr'eux Sance, meus rable, ant de ontrer de rete plus bligez remier dans ement at des trouve ere la y ren$t$ exaen faes uf n faule fu-fjouil-
ment, f leut mérier ; encore nien ont-ils pas autant qu'illeur en faudroit.

Les perfonnes de condition achertent des Portugais, quelgue parafol de grand diametre, avec deux ou trois coffies. Is atrachent aux murailles, leurs armes. Cela, avee quelque mauyaife batterie de cuifine, compofe tous leurs meubles. Accoûtumez à une pauvreté \& à une difette hontenfe de toures chofes, ce peu ne laifle pas de les rendre fiers, hautains \& infolens; conme des Partifans yenus de la lie du peuple, \&c qui fe font fait riches, ì force de le piller. Ils regardent comJue une peine \& une fatigue infupportable, le foin que les Européens ont de ferrer leurs hardes fous des clefs \& des ferrures de fer ; pendant qu'il leur fuffit d'avoir un perit morecan de bois, pour tenir leurs portes fermées.
Les Princes, qui vivoient autrefois comme leurs fujers, ont pris d'autres manieres, depuis qu'ils vivent avec les Portugais. Ils tâchent de les copier en quelque chofe, ne le pouvant pas faire en tout.

J'ai vû, dit mon Auteur, les maifons des Ducs de Bamba, \& des Comtes de Sogno, \& autres Seigneurs dio
báties comme les autres, \& dans la même fimplicité; mais clles font bien plus grandes, plus fpacieufes; elles renferment des ap arremens de plafieurs pieces, elles ont des fenetres. Le pavé eft couvert de belles nattes, les murailles ont des tapifferies d'étof fes de foye; on y voit un faureuil de velouss, des coffres, des cabinets, des parafols de foye garnis d'or ; \& leurs garderobbes font remplies d habits, darmes, de tapis, dargenterie, \& autre chofes précieufes, qui dif tinguent ces Seigneurs de leurs Peuples, aurant qu'ils le font par leur naiffance, $8<$ parleurs charges.

## CHAPITRE XXII.

Des maladies des Negres; of de leurs remedes.

LEs maladies dont les Negres de I'Erhiopic Occidentale font affligez, ont un rapport neceflaire avec leur maniere de vivre. Mais Dieu dont la providence eft infinie, \& qui connoit leur ignorance, \& leur peu d'application, a cula bonté de les dé.

## DE L'ETHIORIE OCCID. 455

 livrer d'une infinité de maux qui inondent les autres pays. Its n'ont point chez eux la fcience de la Medecine, ni le genie neceflairé pour s'y appliquer, ni le talent de mettre en pratique ce quils pourroient avoir acquis fur cela.Nous avons vû ci-devant, \&\& affez au long, que tous ceux qui fe produifent comme Medecins, ne le font nullement: ce ne font que des ignorans charlatans, fourbes, \& avares an dernier point ; ou des enchanteurs \& mauvais magiciens, qui ne font habiles, que dans l'art de tromper \&e de voler ceux quis'adreffent à eux.

Une autre caufe du petit nombre de maladies que l'on voit parmi eux, c'eft leur frugalité. Elle ne peut être plus grande, quand ils vivent à leurs dépens : ce que nous en avons dit, en eft une preuve. D'ailleurs, leur pratique conftante \& invariable, de s'oindre tout le corps depuis la tête jufqu'aux pieds, contribuc̈ beaucoup ì les rendre plus fains. A quoi fi on ajoutte leur exercice journalier de danfes fil longues \& fi fatiguantes, on conviendra, que rien n'elt plus propre à expulfer les mauvaifes humeurs, \& $\mathbf{a}$ les rendre plus forts, plus vigoureux,
\& moins fufcepribies que nous, d'une infinité de maladies, qui viennent de Ja malignité des humeurs, \& de leue féjour dans le corps ; qui corrompent la maffe du fang, qui en empêchent la circulation parfaite ; \& caufent ala fin des maladies aigues, \& fouvent mortelles

Ils ont pourtant des maladies, \&e de très-dangereufes, Dieu le permer, pour leur faire fentir fon pouvoir les châtier de leurs crimes, les détromper de leurs fuperftitions impies; \& les appeller à fa connoiffance \&c à fa Religion.

Quoique le climat occupé par les trois Royaumes de Congo, d'Angolle, \& de Matamba \&e les pays adjacens, ne foit pas tout-ì fait le même ; ils font pourtant tous fujets dans ces pays, aux mêmes maladies. Il fuffira de faire le détail de trois ou quatre de celles qui font les plus communes.
Ferolle, \& La premiere de ces maladies, eft fes effers. celle à qui on a donné très-improprement le nom de malfrançois, \& qu'on devroit appeller avec juftice, le mal Amériquain ; puifquavant la découverte de cette quatriéme partic du monde, elle étoit abfolument inconnuie en Europe. Les Efpagnols \& qui

DE I'EtMiORIE Occid. 457 ont faic ce funcfte préfent aa refte du monde, la nomment fur bubas; les Portugais jappellent bobbe : il y a peu de difference entre ces deux noms. On eft perfuadé que ce fonc eux, quil lont apporté d'Amérique en Afrique.
Quoiqu'il en foit de fon origine, il eft certain que fes effers ne peavent être plus mauvais; \&\& qu'ils font d'autant plus pernicieux, que la caufe qui les produit eft matavife. Suivant ce principe, on peut dire qu'ils font proportionnez à Pincontinence excelfive des Negres ; qui, jointe à la chaleur extraordinaire du climat, à lintemperie de Hair, qui changeant à tout moment du fee à lhumide, du froid au chaud, caufe une corruption generale dans le fang \& dans les humeurs : corraption d'autant plus grande \& plas i craindre, que les alimens dont les Negres ufent, font la plûpart, mauvais \& corrompus. A quoi on peut ajoutter la negligence inexcufable de ces Peuples, a couper la racine dir mal, en s'abftenant des chofes qui le produifeat.
On en diftingue de quarre efpeces. Lears noms barbares font inutiles ici.

La premiere fe manifefte par dea
enflures aux pieds \& aux mains. L'humeur qui la caufe, ne pouvant fe diffiper par ces parties, où la peau eft toûjours plus dure, que dahs le refte du corps; caufe des ulceres dans la bouche, \&fe répand fur les jointures; clle ronge les doigts, \& rend le malade abfolument imporent.

La feconde remplit le corps de puftules, de charbons, \& d'ulceres, qui font horreur à voir, \&cqui font d'une puanteur infupportable.

La rroifiéme fe fait fentir fous la plante des pieds: e le y produit une tumeur comme un gros champignon, qui empêche le malade de pouvoir fe tenir fur fes pieds ; \& fi on n'y remedie pas promptement avec le fer \& le feu, les pieds tombent entierement en pourriture, $\&<$ le malade meure dans d'étranges convulfions.

La quatriéme eft la plus cruelle, \& la plus à craindre. Elle fe répand dans les fibres, \& jufque dans la moëlle des os; elle affoiblit les nerfs, elle ôte l'ufage de tous les membres : elle abbat tellement les perfonnes les plas robuftes, qu'elle les prive de tout fentiment ; excepté de fentir les plus vives douleurs que lon fe puiffe imaginer; qui les conduifent à la finà la mort.

C'eft un feectacle digne de compaffion, de voir la quantité de gens qui fone atraquez de cette vilaine $\&$ doułoureufe maladie, répanduë de tous côtez. Comme ils font prefque uuds; ils ne peuvent eacher les ulceres horribles dont ils font couverts. On en yoit quelques uns qui font fans nez, fans lévres, fans orcilles; d'autres; dont les chairs des épaules, des bras, des jambes \& des cuiffes, font toutes confommées; les uns font couverts de croûtes infectes, cornme des lépreux; les aatres, brûlez d'un feu interne: fuite funefte de leur incontinence. Et comme très-peu d'entr'eux font fages fur cet article, auffi s'en trouve-t'il très-peu parmi eux, qui foient exempts de cette horrible maladie.

Les remedes qu'ils y appliquent , Cont des caultiques violens, quils mettent fur les parties afligées; fans chaffer la caufe interne qui produit ces maux. Et quand, malgré ce remede cruel \& infuffifant, le mal necefle pas de croitre, ils y employent le fer \&r les boutons de feu. Leur indiferetion \& leur ignorance; paroiffent dans l'application de ces remedes, n'ayant ni Medecins ni Chirurgiens, ni les inftrumens neceflaires : ce font plûtô Tonse /. de remedes defficatifs. La nature louable, avoit prévãé le befoin quỉls en auroient, ayant produit dans ces pays, des forêts entiexes de Chicon ac Cett ainfi qu'ils appellent le Sandal, que d'autres nomment le bois Saint, ou le bois de Batta, à caufe de la quantité qu'on en trouve dans cette Province.

On en a tranfporté quantité en Italie , qui, quoique fec \& fans humeur, ne laiffe pas de produire des effers éronnans; pendant qu'il n'en produit aucun préque, dans le Pays où il croit, \& ou il a toure la vigueur \& toute la féve qui lui eft neceffaire. CeJa vient immanquablement de leur mauvaife maniere de le préparer a\& de ce qu'ils ne fqavent pas difpofer les malades par d'autres remedes \&e par un certain regime de vivre abfolument neceflaire, pour que ce remede puiffe produire un bon effer.

Il fäut auffi avoüer, que les Negres font des malades bien extraordinaixes. Il eft impoffible de leur faire en-
de l'Ethtorit OcctD. 46 t tendre raifon, ni de les obliger a la moindre contrainte Ils veulent vivre à leur maniere, boire \& manger quand il le veulerit, \& quand il tear plaite; \& le plus fouvent, 'des chofes qui leur font très nuifibles. Encore moins penfent-ils dans cet état, ì mettre un frein \& leur incontinence : ils re fe font jamais de violence là deffus ; ils font perfuadez que cela eft impoffible. Auffi bien loin de trouver du foulagement dans les remedes quion leur donne, quand même ils feroient excellens, onles voit mourir tout d'un coup, lorfqu'on s'y attend le moins.

C'eft encore une de leurs mauvaifes coutumes, de s'aller baigner plufieurs fois le jour, lors même qu'on leur applique les remedes les plas defficatifs, pour moderer lexceffive chaleur, que ces remedes excitent da is leur corps. Peut-être que fans ce fecours, ils ne pourroient pas fupporter la chaleur qu'ils leur caufent, \& qu'ils en mourroient plûrôt.

La feconde infirmité dont les Ne- Ia diargres font attaquez le plus ordinaire- rhéc. ment, eft la diarrhée. Elle eft criuelle dans ce pays, difficile à guérir, trèsfouvent mortelle. On prétend qu'elle vient de la qualité des alimens dont ils
fe nourriffent; \& fur-tout, de certains fruits, qui étant exceffivement chauds, relachent les fibres du ventricule, de telle maniere, qu'il ne peut sien retenir; \& alterent fi fort la faculcé nutritive, que le malide n'a plus de gout pour' aucune chofe, ne peut retenir ce qu'il prend; \& qu'il tombe à la fin dans une défaillance quile conduit à la mott.
Remede- Le remede le plus ordinaire qu'ils des Negres apportentà ce mal, eft de lier fortepour la dia- ment le corps da malade fur le nombril avec une ceinture, \&\& de l'oindre d'huile de Moma moni, que les Both hiftes appellent Ricinus Americanus, \& qu’on connoît plus communément fous le nom de Palma Cbrifh. Cetue huile eft très-active \& très-chaude. Pendant l'application de ce remede, ils nourriffent le malade de fruies de Nicoffo \&e de Chirico, bouillis dans leau, on cuits fous la cendre. Ces fruits font acerbes, \& aftringens.

Quelques-uns croyent émouffer la pointe aiguc̈ de ce mal, en baignant fouvent le malade dans des bains d'eau tiede, dans laquelle on met quelques drogues rafraíchiffantes, dont les Portugais leur ont enfeigné l'ufage. Cela n'empêche pas que dans le renouvelle- ment des faifons, cette maladie n'emporte un nombre incroyable de gens du pays \& d Européens.

Il y en a qui fe font fôtenus plus long-tems avee des cordiaux, qui ont reftauré leurs, forces abattuies. Mais comme tous ces. remedes ne vont point à la fource du mal, ils fuivent les autres, apres avoir combatrus $\& a$ Couffert un peu plus long-tems.

La petite vérole, eft la troifiéme maladie qui attaque les Negres. On rolle. peut lappeiler le mal formidable da pays, quiattaque, qui fe répand, so qui délerte entierement les, villages, les bourgs, \& fouvent les villes entieres. L'indolence des Negres, eft ce qui lui fät faire de fi funeftes progrès. Its n'ont pas la moindre autention fup cela; ils laiffent les malades avec les fains. Et les uns \&o les aurres, ne fe contraignent fur rien. On peut croire, que ce qui en tuë une infinité, c'eft le bain dans des eaux froides, qu'ils prennent plafieurs fois le jour: c'eft ce qui fait rentrer cette maladie, au lien dexciter fon eruption, par la chaleur ; cruption d'aurant plus difficile aux Negres, qu'ils ont le cuir bien plus dur que les Blancs, quoique la fuperficie en paroiffe infiniment plus douce.

464 RELATION
Leur pratique dans cette maladies eft de ne faire aucun remede. Ils laiffent a la nature toute feule, le foin dur malade. Cet ufage n'eft peut-être pas abfolument mauvais: car la nature eft. forte chez eux, \& a de grandes, reffources. Mais ils y mettent les empêchemens que nous venons de dire; auffi meurent-ils à milliers, \& prompte. ment.
Fumeur Leur quatriéme maladie ef une in bas-venwe. tumeur qui leur vient au bas du ventre. Cemaleft fi cruel, \& caufe des douleurs fraigués, que le malade eft en peu de tems attaqué de tranforr au cerveau, \& tombe en convulion, \& dans une efpece de rage. 11 commence par des doulears au fondemenr. Mon Autear le croít à peu près le même mal, que celui dont les Portugais font attaquez dans le Bréfil , qu'ils appellent Bichio de cH ; auquel on applique avec fuccès, des fang-füës. Nous avons donné dans un autre endroit, un remede plus prompt \& plus fpecifique. Les Negres fe fervent de remedes rafrầchiffans, \& fur-tout, de lherbe appellée Bichio.

Cemal attaque principalement ceux qui demeurent au bord de la mer, \&e les navigateurs, que les calmes arrê-

## de L'Ethione Occid:

 chaleur, fouvent exceffive \& $\&$ infupportible, caufe des dégoutrs, des foibleffes exaraordinaires, des douleurs de tête très-aiguës. Ce n'eft pas peu, quand on peut prévenir le progrès de ee mal, par des remedes copivenables. Les navigateurs qui s'en fentent atraquez, ont foin de fe pourvoir de quelque vafe affez large, quils rempliffent d'eau en s'affeoyant à nud deffius, de maniere quils foient enfoncez dans leau autant qu'ileft poffible.On eft encore fajet dans ce climat brûlant, à de certaines douleurs qui s'y nomment $N$ picchi. Cette maladie of peu differente de celle que nous

Coliques 3 . \& leurs remedcs. appellons la colique; fuppofé même, que ce ne foit pas réellement la même: chofe. Les- Negres en font attaquez, parce qu'ils vont toûjours la tête \& 8 : les pieds nuds, l'eftomach zout découvert. L'eau qu'ils boivent, y con-tribuë aulfi beaucoup; de même que: leurs alimens de mauvaife qualité, mal cuits, mal affaifonnez, ventueux, fouvent corrompus; mais fur-tour leur intempérance en toutes chofes. Ce mal leur caufe des fymptômes douloureux, \& très-dangereux. Le remede qu'ils y employent, quoiqu'il ne: V iiij. jours, pendant lefquels ils ne prennent aucue forte d alimens.
Nlayes, qui Les playes les plus légeres, devien-
degencrent degenirent rient en peu de rems, pleines de pourplaines de ritue \& de vers, \& dégenerent en verss. fiftules. On ne peut voir, fans comp. fion, des gens, que de très-perites playes, faute d'avoir ćré bien traitez, ont couvert d'ulceres \& de chancres, donril fort des versen quantité. Cela peut venir de ce que la plûpare des Negres font attaquez du mal venerien.

On attribuë la plas grande partie des maladies de ce climat, à Leffervefeence du fang, qui contracke en même-tems la mauvaife qualité des alimens dont on s'y nourrit ; \& à 'aib corrompu qu'on y refpire.

Leur remede le plus ordinaire, eft. lufage des herbes cuites a leau, \& la, faignée. Mais comme ils n'ont pas I'adreffe de fe fervir de la lancette pourouvrir la veine, lenr maniere de faigner fait pitié. Ils fe fervent d'une petite corne, ou d'une petite calebaffe, comme nous faifons des vantoufes; quoique d'une façon bien differente. Ils commencent par fendre la peaw.
de l'Ethionie Occid. $4^{67}$ d'un coup de coûtcau; \& ay ant mis leur vantoufe fauvage fur la playe, ils apt pliquene La boucheà un pectit trou quills ont fair à la corne on à la calcbafle : \&\& à force de fuccer, ils attirent le fang , jufquà ce que la vanroufe en foir remplie. Is réterent cecte operation, tant quils jugent à propos. Aux doulcurs derête, ils appliquent leur vaatoufeaux rempes, \& fuccent le fang, jufqu'a ce qu'il n'en vienne plus, ou que la douleur foit ceffec. Aux maux de poitrine, ils l'appliquent a I'endroit que: te malade leur indique foufftir plus de douleur; \& a anfi. des autres parties du: corps. Quand ils n'ont ni cornes ni caIebaffes, ils premnent une de leurs perites marmittes de terre ; \& quand looperation eff finie, ils s'en fervent fans: façon, pour faire cuire leurs alimens. Conme ils n'ont point de rafoirs pour faire leurs incifions, leurs couteaux', bonsou manyais, leur en fervent aux. dépens du malade, dont ils déchiquent : 1a pean dure, avec beaucoup de dou-leurs.

Ilatriva à Loand a dans le tems que Hilfoiro: mon Auteur y étoit, un fait qui merite d'étre rapporté ici. Un pauvre ef- gre, 8 dum divere chirurgien. clavo ayant eré furpris d'une colique:-tries-cruelle; aria un de ces Chirut-
giens barbares, de lui appliquer une vantoufe. Celui-ci ne trouvant fous fa main ni corne ni calebafle, prit une marmitte de terre, aflez grande; \& après ayoir donné quelques coups de couteau fur le ventre du malade, il remplit fa marmitte d'éouppes, il y mit lefeu, \& l'appliqua fur les taillades quil avoit faites. Le fea rarefia lair, \& la marmitte fe trouva en peu de tems pleine du fang \& de la chair de ce milerable; de telle maniere, que lair qui Penvironnoit de tous côtez, \& le comprimoir par fon poids, excepté a l'endroit de la marmitte, l'étouffoit, \& lui faifoit jetter les hautscris. Le Chirurgien fauvage s'efforça, plufieurs fois d'enlever la marmirte, \& n'en putt venir à beut. Lui \& les affiftans, auffibêtes que lui-même, n'attendoient autre chofe, finon, qu'il rendir les derniers foupirs -, la voix commençant déja à lui manquer; lorfquin Européen arriva par hazard; qui ayant vû de quoi it s'agiffoit, caffa la marmitre d'un coup de bâron; \& délivra ainfi ce pauvre efclave, dud danger, ou lignorance de fon Chirur. gien l'avoit jerté.?

On, ne ‘çuroits'imaginer combien les cafes ordinaires des Negres, aug gmentent le mal de ceux qui y font malades. Nous avons remarqué cidevant, qu'elles font toutes à rez de terre, petites, obfcures, fans fenêtres, fans plancher, \&e fans aucune commodiré pour les neceffités de la nature; de maniere que ceux qui y fone rete-nas par une maladie confiderable, font? contraints, ne pouvant aller ailleurs: de fatisfaire a leurs befoins, dans le lieu où ils fe trouvent: \& comme l'air y eftrenfermé, \& fans mouvement, le: lieu devient en peu de tems, un cloaque: infect, plûrôr qu'une demeare de vi-vans.

Là, les fains \& les malades; pref: fez les uns contre les autres font cou-chez fur la terre nuë, naturellement: humide, les pieds au feu, fans lin-ceuls, fans couvertures. Les plus délicats ont quelques nattes de feililles: de palmiers; \& les grands Seigneurs: ont fur leurs nattes quelque morceats: d'éroffe d'Europe, un oreiller rempli: de laine fous leurs têtes; \&e rien davantage.

Il eft arrivó bien des fois à mon Auteur, d'entrer dans des cafes où il $y$. avoir des malades, pour les confeffer \&o les confoler; il lai eft arrivé, disLE $\rightarrow$ de les trouver mageans, pous
ainfi dire, dans l'ordure, couverts
d'uiceres \& de vers; de maniere qu'is fembloient être enterrez avant d'être morts. La puanteur infupportable dont ces lieux éroient remplis, étoit plus que fuffifance pour en faire mourir d'autres que des Negres. Il n'en fortoit jamais, que demi fuffoqué. Il ne faut pas s'éronner que les Capucins $\&$ les autres Miffionnaires, perdent tane de fujets dans ces malheureux pays.

Mais ce n'eft pas ce qu'ily a de plus dép orable chez ces Peuples, c'eft lein aveuglement. Je ne parle pas des idor lâtres, mais de ceux qui ont reçû le Baptême ; dont la plûpart, au lieu d'an voir recours au vrai Dieu \& aux Sacremens qu'il a inftitués, retournent ì: leurs vomiffemens, \& font appellen ees fóurbes Miniftres da démon, \& le. livrent entierement à leur difcrétion. Le gain quils efperent, les fait voles chez ces malades, ils lent prometrent des mer veilles. Je Dai dit amplement dans un autre endroit, en parlant des Giagues. Voici encore une de leurs. fourberies.

Ils confiderent attentivement le: malade, ils le touchent-par toutes les Earties du corps ; \& après bien des

## Di l'Ethiorie Gccid. 47\%

 fingeries, ils s'arrêtent enfin à un endroit, \& difent hardiment que c'eft li: le fiege \& la racine du mal, qui fe cache entre la peau \&e la chair, \& qui fe. répandroit peu à peu par tour le corps,. s'ils n'arretoient les funeftes progres. qu'il veut faire, Cette prérenduë découverte, les remplit d'une joye des plus fourbes: ils afturent le malade. qu'il n'a quà fe réjouiir, que la victoire eft alfûrée ; \& que l'ennemi étant découvert, eft plas de demi vaincu. Le premier remede qu'ils lui appli-s quent, eft de l'inonder de plufieurs fccaux d'eau froide, \&c quelquefois , par une compaffion extraordinaire. chez eux, d'eau un peu tiede. Quand-! il eft fec, ils le frottent d'huile, depuis la tête jufqu'aux pieds, le met, tent dans un bain compofé de fucs de certaines herbes; puis ils lexpofent tout nud aux plus brûlans rayons du-s foleil.Dans d'autres pays, cela feul feroit capable de faire mourir les gens. les plus fains \& les plus robuftes; auffi peu en échappent, mais cela les mee peu en peine, ils fe font toujours payer d'avance, \& bien chórement ; ; \& jamais ils ne manquent de raifons pour-excufer leur ignorance. C'eft,
roûjours le malade qui a tort, il $n$ '2 pas obferve exactement ce qu'ils lui i avoient preferit. Il paye fon inattention \& fa défobéffance, il meurt; \& fa mort ne rend les autres ni plus avifez - ni plus fages.

Voicí bien un autre remede. Comme il s'agit de réduire la caufe du mal en un feul endroic, d'où il fera plus facile de la déloger, que quand elle eft répanduë par tout le corpss ils lient ces. pauvres patiens avec des petites cordes, mais trèsufortes \& parfemées de neuds, en commençant par ha poitrine \& par les bras, \& defcendant jufqu'au bas ventre, les cuiffes \& les: jambes ; \& ils font ces ligatures douloureufes, fi inhumainement, que les: cordes entrent dans les chairs. Ils demandent de terns en tems au malade, silne fent pas de foulagement : commé il n'a garde d'en fentir, puifqu'outre fa maladie, il fouffre encore le: tourment de ces cruelles ligatures; s'il répond felon la verité, qu'il n'en fent point ; ils redoublent le ferrement des cordes, avec une douleur fi: horrible, qu'il eft foré́ de répondre: qu'il eft guéri, afin de fe délivrer une: bonne fois de cette fenfible torture:Pluficurs expirent dans ce fupplice, \% ceux quis'en font délivrez par un menfonge, n'en reçoivent qu'un redoublement de peines, qui les conduit plus promptement au tombeau.

Les Européens qui arrivent en ces. pays, \& qui font obligez de fe fervirdes alimens qui sy trouvent, quoique, pour l'ordinaire, tous oppofez a lear complexion; doivent sattendre ì vuider tout le fang quils $y$ ont apporté, \& a en faire de ñouveau, qui ait les qualités des alimens du: pays. Ils tombent tous dans de grandes maladies; dont la caufe generale, eft une effervefcence \& un bouillonnement prodigieux du fang. L'expe-rience journaliere a appris aux Medecins Européens, que lé remedele plus: fpecifique contre cette maladie, eft la faignée très-fouvent rü̈terée, \& trèscopienfe : de forte qu'illeur eft ordinaire de faire faigner un malade vingtcinq ou trente fois, \&c fouvent bien davantage, en douze on quinze jours, \& d'y faire tiror plus de fang en une feule faignée, qu'on n'en tireroit en : Europe en plufieurs, aux malades les : plus fanguins \& les plus robuftes.

Par ce moyen quelques-uns échap pent; mais on peut dire que leur convalefcence eft pire \& plus ennuycufe,

## CHAPITRE XXIII.

## Des grands chemins of des patfages des rizieres.

ON vient de voir combien ce pays: eft incommode pour les maladés : il faut ajoûter gu'il ne l'eft pas moins poue ceux qui font en fanté; \& pour-cux que leur état oblige d'Ŝ tre dans un mouyement continuel an。 poural er porter la parole de Dieu de tous côtez. Les Negres n'en font pas plusexempts que les autres; leur genie vagabond, les engage dans des voyages continuels : ce qui fais qu'on. peut les regarder plâtôt comme des voyageurs, que comme des habitans. De Loanda is S. Saluador, quieftla capitale du. Royaume de Congo ; \& de li a Bartra, \& a Barmbit, \& dans diautres endroiss plus frequentez par les marchands qui y font le commerce, on trouve des chemins affez marquez, affez larges, \&e affez commodes. Onen voit encore, à peu près de même efpéce, de Loandỉ à Maffongano, à.Embacca, au Royaume de Matamba, à celui du Roi d'Angola A raii, \& a Caffiggo. Mais dans tout le. refte du pays, les voyageurs n'ont point de chemins, que ceux qu'ils fe font eux-mêmes au travers des deferts \& des fotêts. Il eft vrai qu'on trouve, pour ainfl dire, à chaque pas, de petits amas de cabannes environnées de groffes hayes d'épines, \& que le terrain à quelques pas de leur entrée, eft affez battu: mais tout le refte eft encombré de troncs \& de branches. d'arbres, abbatus ou tombez de vieil-. leffe, de pierres, des quartiers de ro=- ees herbes avec un bâton ou avec les mains, pour clargir le chemin, \& le rendre plus commode à ceux qui les. fuivent. Mais fices herbes ont éré couchées par terre, oul par la playe, ou: par de grands vents, comme cela arrive fouvent ; les fentiers en font tout-d-fait couverts; \& alors il eft prefqu'impoffible de marcher fans s'égarer, \& fans avoir les pieds \& les jambes déchirées par les taillans de ces: herbes, \&x par les épines $\&<$ les chicots: des arbres quelles couvrent. Il eft impoffible alors de diftinguer fi les traces imprimées fur ces herbes, font d'hommes ou de bêtes: ce qui n'eft pas un petit embarras pout les voyageurs, 2 qui ce défaut de connoiffan-
de l'Ethiopie Occia. 477 ce donne lieu de s'égarer; \& fouyent, de romber dans les repaires des bêtes féroces, qui en font leur curée.

Ils n'eft pas poffible de voyager le jour, pendant que le foleil darde de tous côtez fes rayons brûlans. C eft encore pis, de fe mettre en chemin de grand matin, pendant que la rofée tombe : car on peut dire, fans hyperbole, que dans les premieres heares du jour, la terre \& les herbes fons aufi mouillées, que s'il avoic plu à. yerfe toure la nuit; de forte que les. yoyageurs font auffitrempez, que s'il tomboit aduellement fur eax les plus grofles ondées de pluye.

Les Negres, qui، font nuds, \& qui ont toûjours le corps couvert dhuile, en font moins incommodez, \& y refiftent davantage : ils le font pourtant, au-dela de ce que les Européens fe le perfuadens. C'eft pour éviter d'être baignez de ces rofées abondantes; qu'ils portent d-la main quelques branches durbres, pour faire-tomber la rofée des endroits où ils, paffent : \&c quand ils s'en fentent trop baignez, is s'expofent au foleil pour fe fecher. Cela leur eft peu incommode, ils $\mathbf{x}$ font accotitumez; la chaleur de cet Aftre féche la rofée, \&c les couvre en.

Les pruyes rendent les chemins ab-folument impratiquables.

La nuit mee les Voyageurs dans le danger évident de s'égarer, Se de tomber entre les griffes des bêtes féroces. Il faut avoir des affaires bien preflées; pour fe mettre en chemin dans ce tems:, ou être témeraire à l'excès. Cat fut-on dune valeur extrême, quel effet ne doit pas produire dans. l'imagination d'un homme do bon fens, le danger manifefte où l'on s'expofe, de rencontrer un lion, ou un tygre, ou quelqu'un de ces ferpens monftruenx, dont ileft impoflible. de fe pouvoir échapper?

C'eft principalement dins le tems que ces bêres font en chaleur, qu'elles font le plus ì craindre. On les voit alors couris le pays par troupeaux, \& le ravager. Leurs rugiffemens jertenc la terreur dans les coeurs les plas fermes: \& quand on veut fe fauver d'un côté, on en trouve fouvent tête d̀ tête, d’auflif furieufes, cela arrive encore, quand le feu que l'on met dans les herbes, les contraint de quitter leurs forts. On ne peut fe reprefenter les écos terribles que font eurs hurlemens, leurs mugiffemens,

Hears fifflemens dans ces valtes deferts. Il faut s'y être trouvé pour en pouvoir parler. Car alors, elles affrontent les ciravanes les $p$ us nombreufes. Les hommes les plas hardis \&e les mieux armez, ne les font pas reculer d'un pas; furstout, quand elles font prefCées de la faim, ou qu'elles ont écé blefices.

Il arrive très-fouvent, qu'au lieu durepos, donc on a grand befoin aprés la fatigue d'un jour de marche tièspenible; lorfqu'on eft arrivé au lieu où Lon veut paffer la nuit, il faut abstrie da bois; allumer du feu, chercher des épines pour fortifier le camp, y metrie des fentinelles, comme fi on éroit dins un pays ennemi, \& être toûjours alerte pour grimper fur des arbres, \& éyiter par ce moyen, la fureur \&s les dents de ces bêtes carnaffieres.
On trouve ces fentiers ćtroits, occupez par des ferpens monftrueux, que leur longueur \& leur groffeur, n'empêchent pas d'étre très-vîtes, \&edlavancer plus que les meilleurs coureurs. Ils font quelquefois fi couverts d'herbes on de branches, qu'on les éveille en marchant deffus, avee un danger extuême d'en être pris \& dévorez. En un mot les périls \&e la mort, fe trouvent aे

Je ne dis rien de la fatigue extrême qu'on eft obligé d'efluyer en montant des montagnesefcarpées, ou les mains ifervent plus que les pieds. Les Negres, tout agiles qu'ils font, \& accoûtumez à franchir ces dangereux précipices, n'y vont qu'en tremblant. Il faut pourtant leur readre juftice. Ils femblent plûtôt des chévres, que des hommes, quard on les voit fauter firt des pointes de rochers, où à peine trouventils affez d'efpace pour placer leurs pieds. Il y en a pourtant, affez fouvent, qui s'y rompent lecol, ou les bras \& les jambes, en tombant dans des lieux d'où il n'eft pas poffible de les retirer, \&e où ils périffent de mifere. Ils ont, à la verité, la plante des pieds d'une dureté extraordinaire ; mais ils trouvent des rochers encore plus durs, \& fi coupans, qu'il femble que ce font des raloirs, qui leur ont fait les larges playes qu'on leur voit aux pieds \& aux jambes.

Il m'eft arrive bien des fois, dit mon Auteur, qu'en marchant dans des lieux pleins de rofeaux, dans le tems de la léchereffe ; ces rofeaux alors fragiles comme du verre, fe rompoient; \& les éclats me fautoient au vifage \& fur les mains, \& me défiguroiene d'une maniete très-douloureufe.

Au refte, les chemins \& les fentiers ne fe forment que par les voyageurs, je veux dire, par leur paffage. Le trayail \& linduftrie n'y ont aucune part: ils font commodes, à proportion des gens qui les frayent \& qui les battent. Si des arbres tombent de vieilleffe ou par l'effort des vents, \& qu'ils les embaraffent jufqu'a les rendre impraticables ; il n'eft encore jamais arrivé, que perfonne fe foit mis en devair de les débarraffer.

Il y a differentes manieres de paffer les rivieres. On fe fert quelquefois de canots, qui ne fort que des troncs d'arbres, creufez groffierement, \& extrêmement volages ; celt ì-dire, qui tournent aifément fans deffus deffous, pour peu que le courant des rivieres foit violent, ou qu'ils heurtent contre quelques troncs d'arbres, ou autre chofe, qui fe trouvent dans le lit de la riviere.

Il s'en faut bien, que ces canors foient auff bons; que ceux dont on fe fert pour la mer, \& fur-tout dans l'Amerique ; oul l'on en voit qui porsent jufqu'a foixante perfonnes, \&\& qui
font fort furs. Ceax de ces rivieres éloignées de la mer, ne font que comme de longs coffres, où fept ou huit perfonnes ont peine à fe placer: \& qui y font toûjours en danger de tourner, \& dêtre noyées, ou devorées des monftres, qui font fréquens dans toutes ces rivieres.
Les habitans des hameaux voifins des rivieres, orit quelquefois foin de les barrer avec des cordes d'écorce d'arbres ou de racines, dont les bouts font attachez à des arbres, aux deux côtez de la riviere. On s'attache a ces cordes avec les mains, on nage ayceles pieds, \&-on paffe ainfi avec un danger évident dectre dévorez de ces animaus aquatiques, ou de fe noyer fi ces cordes viennent a rompre, comme cela arrive affez fouvent, par le peu de foin qu'on a de les renouveller \& de lesaccommoder, quand on voit que le tems ou la pourriture les a endommagées.

Quand on manque de ces deux efpeces de commodités, il faut que les voyageurs attendent des journées entieres, que les habitans les plus voifins, viennent d'eux-mêmes les aider, ou par charité, [ vertu peu connuê chez ces Barbares, ] ou par l'efperance du gain qu'ils feront. Tour le fecours qu'on en peut efperer, en payant, c'elt d'amener un méchant canot, ou de renoüer les deux boats de la corde rompuc̈.

Lorfque le lit de la riviere eft étroir, les Negres qui portent ou qui efcortent tes voyageurs, coupent un arbre le plis voifin du rivage, \&\& le font tomber fur le rivage oppofé. C'eft pour eux un pont des plus affurez. Ils marchent fus le trone;s p tis ils fautent de branche en branche, auffi legerement \& auffi adroitement que des finges. Il n'y a point de danfeurs de corde en Eurape ou en Afie, où l'on dit qu'ily en a d'excellens, qui fçachent marcher comme eux fur une perche, fi foible, quils font fouvent dans l'eau jufqu'à la ceinture ; tant elle eft pliante. C'eft pourtant ayec ces foibles fecours quils pal-, fent des terrens rapides \& profonds, -avec une legereté \& une adreffe que les Européens ne peuvent imiter; par--e qu'ils n'en ont pas P'habitude comme eux.

Lorfque le Roi ou les grands Seigneurs entreprennent quelque voyage, ce n'elt pas la coutume qu'ils fon, gent à faire porter avec cux les provifions de bouche neceflaires pon' eux, Tome $K$

## Relation

pour lear fuite, quieft toûjours fort nombreufe. La Loi du pays oblige les habitans des lieux oil ils paffent, ì les en fournir, \& à les défrayer; \& Ils font fi feveres à faire, executer cetto Loi, que les ennemis de PErat, ou les voleurs ne pilleroient pas les lieux de leur paffage avec plus de violence. Aufli arrive-t'il, que quand on eft averti de ces voyages, les habitans abandonnent leurs cabannes, \& s'enfuyent dans des lieux defert, emportant avec eux tout ce qu'ils ont de provifions on de meubles, ou les cachent en terre, afin de les retrouver, quand cette nuée de fauterelles fera paffice.

Ces groffes caravannes ne s'arrêtent jamais dans les bourgs, ni dans les libattes ou villages, que pour en enlever, en paffant, toutes les provifions quils y trouvent. Elles sfartêrent, pour l'ordinaire, dans les bois, où elles paffent deux ou trois jours, quand le licu leur plait, \& quele voyage n'ef pis bien preffé.

C'eft une chofe merveilleufe de woir avec quelle diligence ils fabriquent Ieurs cabannes, bien couvertes, environnées de murailles de terre, avec un bon \& fort retranchement de grofles t́pines, pout éviter les furprifes des bêtes féroces. Il femble qu'ils ayent deffein d'y faire un long féjour.

On manque abfolument dans ces pays de toutes fortes de voitures. Il n'y a ni coches, ni carofles ; pas même des bêces de charges, \&c encore moins de felle; excepré à Angola, où les Portugais en tranfportent quelquefois du Brefil. En échange, les Portagais riches entretiennent des efclaves, qui les portent dans des hamacs, beaux, grands, \& commodes, où ils font couchez ou afiis, dorment, fument, lifent, ou s'emtretiennent dans leurs belles penfées, coame il leur plait, fans laiffer, pour cela, de continuer leut voyage. Ces hamacs font de foye, mais plus ordinairement de cotton. Les uns font travaillez à plein; d'autres à jour, comme des raileaux, ornez de franges de couleur, quelquefois d'or. Ils font attachez à un gros bâton, peint \& leger, quoique trèsfort, que les Negres portent fur les épaules, ou fur le fommet de la tête, avec un bourlec. Ordinairement il faut fix porteurs, afin qu'ils fe puiffent fucceder deux à deux ; \&c êre plus en érat de fappouter ceue fatigue.

Les gens de condition, \&f fur-tout; les Dames, en ont de fort riches, 88
die fort ornez. Ills font couverts d'un grand parafol oblong, pour les garantir du foleil ; avec un grand oreiller, fur lequel elles s'appuyent pour être plus mollement, \&e plus commodément: Outre ce parafol attaché au bâzon qui porte le hamac, elles ont encore un parafol ordinaire, porté i côté d'elles par un efclave. S'il n'eft pas seceffaire, la vanité y trouve fon compte. Les perfonnes riches; font toûjours bien par tout.

- Il y a d'autres hamacs, qui ne font compofez que de petites cordes d'ecorces d'arbres ou d'herbes, travailtées en maniere de filets; [qui ne laiffent pas d'ètre très-beaux, \&\& de valoir autant qu'un efclaver; il en vient de cette efpece du Brefil, qui font de pitte, d'un travail très-délicat, avec des dentelles \& des franges d'or. La moleffe \& la vanité éclatent dans ces hamacs, comme dans tous les autres meubles des Portugais qui font riches.

Il $y$ en a d'autres qui font comme de petits lits de repos. On les appelle Palanquins dans les Indes OrientaIes. fls font couverts d'un drap on d'une natte legere; * on y eft couché fort a fon, aife. Ces lits font iportex - Eardatête oufur les épaules de quagre

# de l'Ethiopie Occid. <br> 493. 

 hommes, qui fe relayent de rems en, tems. It faut par confequent douza porteurs, au lieu de fix; mais comme. ils font moins chargez, il peuvent faire des journées plus longues.Mais quoique la force \& la viteffe. des Negres, puiflent en quelque façon, équivaler le défaut des voitures. \& des animaux de felle s il faut pourtant avoüer que les voyageurs ont toutjours beaucoup à fonffrir de la pareffe, \& de la mauvaife volonté des Ne gres.

La rofée leur ferr de prérexte; pourne fe pas mettre en chemin pendane la fraicheur du matin. Il faur, au moins, que le foleil foir levé depuis deux. heures, avant qu'on puilfe les obliger de partir. Ils n'ont garde de manquer. de fe repofer deux ou trois heures, vers le midi. Ils employent ce tems ì. danfer \& à chanter, comme s'ils ne fe fentoient pas de la fatigue d'úne masche, affez précipitée, de trois ou quatre heures. Puis ils s'arrêtent deux. heures avant le coucher du foleil; fans que, pour quelque raifon que ce puilfe être, on puiffe les obliger de profiter de la fraicheur què le déclin. du foleil. commence à faire fentir. De maniere, que des douze heures dont le jour eft

Xiij.

494
Relation
compore dans ce climat, ì peine en employentils fix à marcher; \& encore, dans le tems que la chaleur eft la plus violente, \& les rayons du foleil plus ardens. Ils y font accouttumez; \&e le foleil le plus brûlant leur fait pen de peine : pendant que les Européens quills portent, en reçoivent une incommodité, qu'on ne peut exprimer. Heft vrai qu'ils fe contentent de peu pour vivre; il femble que les chants \& les danfes leur tiennent lieu de repos \& de nourriture : car pourvû qu'ils danfent, qu'ils chantent, \&c qu'ils fament, ils font contens, \& fe croyent les plus heureux de tous les morrels.

Les hommes portent tous les fardeaux, tels qu'ils puiffent être, ous fur la tête, ou fur les épaules. Les femmes, au contraire, les portent tous fur le dos, attachez avee une courroye de peau ou d'écorce d'arbres, quí leur paffe fur le front; de maniere, qu'elles font contraintes de tenir la tête baiffée prefque jufquì terre, pour foûtenir ce qu'elles ont fur le dos. Elles marchent eriftement \& avec peine; roûjours prêtes à tomber de foibleffe \& de laffitude; repetant fans ceffe ces triftes paroles, je meurs defaim, je meurs de faim ; c'elt leur chanfon ordinaire. C'eftencore pis, quand elles portent leurs enfans à qui elles donnent à tetter. N'eft ce pas une chofe digne de compaffion, de voir quedes hommes douez de raifon, ne s'en fervent pas pour fe foulager dans leurs travaux ; \& qu'ils folent expofez à ceux qui ne doivent être que pour les animaias, qui n'en ons point?

Fin die I. T'cme.

X iiij

## TABLE DES MATIERES

Contenuës dans ce Volume.
A.

FA Bada on Alicorne, animal,
Abida ou Nidemba, animal, 169 . of fwiv.
Aecenchement des femmes. Afriquaines, 433 Afion d'un Miffionnaire, 273 . 6 friv. Aliconde \& mois des Noirs, 109. ©́ faiv. Alprefica arbres, \&e ce qu'ils produifent, 125 . Amabundu, ou le Gardien des femailles, 180. © fuiv.

Anamas plante, \& fon fruis, 142 e fuit. Angalle Rayaume, fa fituation, \&e fa divifion, 59. in fuity. Animanx plus communs, dans la Province de Benguela,

67 . © Juiv. Snimatix de differentes efpeces, 178 Animaux terieltres, ifz. el furiv. Annies \& mois des Noirs, $\quad 109$. \&. fwiv. Arbres \& arbuftes odoriferents, 144 G Giviv. Arbres du Royaume de Congo, 119. 'é- fuiv. Hebres differens portez par les Portugais dans Ies Royaumes de Congo, \&'c.
$1 ; 9$ Armes ordinaires des Bembois , 74 Arrivée du Pere Jean Antoine a Rome, en 1668.

Artifice d'Atombolo,
298. in friv. Arombolo, on le Minifte des reflufcitez ,157

## DES MATIERIS.

## B

BAgi, jurement \& fa ceremonic , 328 . © 1 fuiv. Hamba, Duche, fes bornes, fertilité, \& richeffes,
24. © fuiv.

Broza Capitale du Duché de Sundi, $\quad 3 j$
Fomea-Pango, Capitale du Marquifat de Pango,

35
Fanza-San-Salvador, Capitale du Royaume de Congo,

23
Banza-Segzo, Capitale du Comté de Sogno.
Tatta, Duche, fes bornes, \& fa puiflance, 35. © fuive

Bettata ou Patate, racinc, 143
Bazo, animal dangereux, $0,8 \mathrm{~s}$
Eenbé Province haute \& baffe, \&o letrs richefles; 75
Benga, Province \&e fa fuation ; 92 . Gfuiv,
Benzuela, Royzume ou Province, fes bomes, \& richefles,

Bing are ou tables ouvertes; $\quad 449.6$ fuivi
Bifcia-Ael-Corallo, ferpent, $\quad 201$ Bled different dans les Royaumes de Congo, scc.
Boma ennemi ácclaré du crocodile, $194 \cdot{ }^{\prime \prime}$ fuiv.
Bomn , ferpene, 299. co frive Eornes des Royaumes de Loando, d'Angola, de Matamba, \&ec. Butango, jurement, 318-c. Niv. $C^{-}$

C Alerro, Province, fesbornes; $\&$-richef8900 jum.
X $\mathrm{x}=\boldsymbol{7}$

## TATLE

Camelfíon, animal très-dangereux, 174 . \& fuiv.
Camuamga, jurement, $\quad 325$. ófaiv.
Cinge, 隹ave,
Gangululu, efpece de farafin.
Capano ou figue d'enfer,
Caflanevo, arbre,
138. \& fuiv.

Canfes des maladies frequentes chez les Negres. 470. © friv.

Ceromonies pour l'inftallation d'un Gotaverneary 257 - © friv.
Cremonies à obfeiver pour fe faire aggreger dans la feate des Nquiti. $\quad 294$. éf friv. Ceremonies particulieres des Negres, 379. © friv:
Ceremeniespubliques pour découvrir un homicide,
208. 6 wiv.

Ceremonies des Royaumes d'Angolle $\&$ do Mazamba, \$17 א. fuiv. Cerfs \& chévres lauvages, 161. éfriviv. Charme poar les Crocediles, Chaffe de IEléphant, chaffe du Poifion-femme, Clievres \& Brebis . 170. of fuiv. Cheoaux matrins, 19. do fuiv. cbiens fauyages en grand nombre, 167 , of frit.
chilumbo, tpreave du fer chaud,
Chisomba, chef de la Duché de sundi, 269 . 6. (wiv.

Clintemf ous Chitombé, chef des Miniftres, 254 Chitomé reçoit les prémices , $\mathbf{2 5 \alpha}$. d. faiv. Chilfrma. Province du Royaume d'Angolle, 60 Cholone, poifon, 192. dr fuiv. Chenge, maladie de nerfs; \& remede contre cette maladic, 79. of fuiv. chojes fort fingulieres.

## DES MATIERES.

Chriffianifme chez les Congois, 237 , © fuiv. Civette ou char d A galia, 172 Climats \& faifons des trois Royaumes, 101. ó fuiv.
Cocos fruit de la troifieme efpece de palmier, 130. óviniv.

Coligues \& leurs remedes, 485
Colleva, arbre \& fes fruits, 125
Commandans de la Province de Chiflama, $6 \mathbf{1}$ Comtrs, arbres, \& fes differentes efpeces. 139 civ fuiv.
Congo, Royaume, \& fa dívifion, 19. dif friv. Confultation des Devins au fujer des vivres des morts, 393 - Cf fuiv. Cowtinence gardée par les Negres, 259. ev Juiv. Corsino ou Corbeau de mer, 191. © /wiv. Conimmes differentes en plufieurs Provinces, 391, ed fuiv. Contwine du Royaume de Matamba pour la fepultare des morts, $\quad 388$. © suiv. Contume des veures idolatres, 404. ف́ Juiv. Cewvents \&̌ Eglife Cathedrale de Loanda-SanPaolo.
86. ©b fwiv.

Convei, Secretaire du Roi, fa bibliotheque, - \& le fecours quil a donné au Traducteur, 8 Crocodiles en grand nombre, $9 x$ Crecodiles de deux fortes, 18;. Wr twiv. Crocodiles aquatiques. \& leur force, 193. do
T. A B LDépart da-P. Jcan Antoine en 1670 ;Defart des Capucins pour l'Afrique,Defcription courte da Royaume de Congo,Defpenfes pour les fetees des Saints, 87. 6fuiv.
Deffein du Traducteur,7
Dewil chez les Giagues, ..... 403.
Dexil des veuves Chrétiennes, 408 - of friv.дiambie feconde maladie chez les Negres,46 t . of friv.
Difirend entre deux Negres fur leur noblefle, 44. ó fuiv.
Diferre dans la Province de Chiffama, 6r. én, fuiv.
Diminitez des Negres de plufieurs Provinces, 349. \& suiv.
गoondo, arbriffean,
Durtie \&c i humanité des Giagues, 396. de. fuiv.
Durefe $\%$ inhumanité des Negres, 229. ©n, fring E
E Corer dAlicondo, \& fon ufige, 12h \& Ecorced Infanda, \& fon pfage. IH1. of fait. Egalié des jours \& des nuits chez les Con-3 gois: 103 ,
Fgifes érigées dans le Comté de Sogno a . 31,
Eghifes entretenués par le Roi de Poriugal, 95 Eglifes \& maifons de briques, $\quad 424$. ér $\sqrt{\mu} \cdot v$. ELan, ou la grande bête, I\{8
Elephanr demer, 193
Elephans d'une grofeur cxuraordinaire, 155 Eloge des femmes.
369. ©́ fuiv. Endincer, Province, \& faftuation, 99 . Aprueple chezles Giagues, $\quad 394$. c., fiaie. Eprente:afec les racines de Bananiero 319 . Gri

## DES MATIERES.

Egrove da fer 'ardent pour, les vols, $3^{12}$, of
frie.
Eprenver du Nealfa, Epranve du Piloa,
Eprenve par le fruit du palmier, 320 , d. juiv. Epreuve pour ceux qui font foupconinez de confifiation contre le Roi ou lEtat , 33 , of firiv.
Erreury des. Ecrivains, touchant le licu où a commencé le Chriftianifme dans le Royaume de Coigo. Eftime que lion 2 pour les bâtards, 226 . ${ }^{32}$
Etat prefent de Bengucla, friv. Eté chez les Congois, sce. TO4. \& Suir. Etendice des Erars du Congo, Euangile reçu dans le Royaume de Congo, 30 Excrciee du Nghombo, ${ }^{262 .}$ ôjariv. Experience de la boateille de bithume, 306 , ó
Exprriense par les, coquilles.

Fr de Scella, 8 la maniere de le firte, 73
Fertilisí differente dans les Royaumes de Congo, \&e.

> II. © fiviv.

Fertilite des terres du Royaume de Maramba,
Fefins ches les Nogres, $44^{8}$ e dr furv. Frflimi des Rois \& des. Princes des Negres, 450 ó juiv.
Eeu prárendu facté.
Flenrs daus les Royaumes de Conjo, \&ec. 250 Force de l'Elephant,:
Fortuné Alamandipi de Dologne Prédicatene des plus éloguens, Fournite ch grand nombre, \& leuts differeno tes cfpeces,
TABLE
Foi, reque chez les Congois ..... 296. ev friv.Froment, herbe,147
Frwits des facrifices, ..... 292
G

Anga-Amalace, Miniftre trés-dange-
reux, \& fes occupations,
Ganga-Embugula fameux enchanteur, 287.6 faiv.
Ganga-Iquiti Miniftre des idoles, \& fes occupations, $2<1$
Ganga des faux fermens, $\quad 305$
Ganga-Mnene, Magicien, 288. © Jriv.
Garnifon des Portugais . 98
Eigere, arbre, 126
Ginga Cazangi, \& fa demeure, $\quad 9^{6}$
Giaga défaiten 1657 . 97
Giagii, jurement, 326. © furv.
Gingi, animal,
177
Gowvernenrs recherchants la protedion da Chitomé,

257
Geutermemenr de la Province de Benga, \& fa Religion, 93. ©. furv. Geyavier, arbro,
Cratidear ancienne do Royaume de Congo, H 40. \& furt.

H Abillement des Bembois, 73. ©f fuiv. Habitansdu Comtóde Sogno, \& feur maniere de vivre,
Herter de plufieurs efpeces dans les Royaumes de Congo,
146. ófriv. $H_{\text {ifoire au fujet dune épreuve, } 337 \text {. © f wiv. }}$. Hifloiveau fujet des Lions, 163 - $\hat{G}$ fuiv. Hijfoire du Cambolo, $\quad 57$. ©.faiv. Hiffeire de deux coneubines Giagues, 395 . © fuiv.

## DES MATIERES.

Hifoire d'un Negre \& d'un Chirurgien, 467. Hiffoire de Donna Barbara,

Hifoire remarquable fur la mort, 416. do faiv. Hiftoire fur l'épreure du fer chaud, $3^{2}$ j. © Hifeire fur l'epreuve de l'Emba, z21. óf faiv. Hiver chez les Congois, \&c. 105 o of fuiv.

## 1

TAfemin, fleur, Idolastir, Religion des pays de Corgo,2;6 Idoles en grand nombre,

Fours ohfervez chez les Noirs comme fettes. 1 it Ifle prés de Loanda-Sam-Paolo, \& fes batimens,
Juremiens differens chez les Negres, 330 . of
Juramens, épreavé.

## I

LAnsue \& Religion des Bembois; 75 Libatte, ce quec'elt, 97. b. fuiv. Lions d'une grandeur demefurée, 164. of fuiv. Liquivri, arbufte, 146 Loanda-San-Paolo, ville capitale, 86 I.emp ou Quinbingi, $\quad 162$. ól faier. Labole, Province, 84. Lutlat, ferpent, 202, of friv. Lastane ou Latina, riviere qui arrofe la Province de Bembé, 75. © friv. zr.ficur,

Meo
$M_{\text {en } 1658 \text {. }}^{\text {Aeamba, }}$ Seigneur de Cabezzo, baptife Macu/a \& Matamb2, voleurs, 287 . © / fiv. Magiciens en grand nombre, $\quad 95$ Majiciens pouples betes, 298. Maifons des Dues de Bamba \& des Comtes de Sogno, \& leurs meubles, 1455 . $6 \cdot \sqrt{\text { triv/2 }}$ Mailens des Negres, 418 \& finiv: Maladier des Europécns chez les Negres, \&a leurs remedes, 473 . \& friv. Maladies des Negres, \&o leur differente efpere,
455. © fuन̈: Maxmad, plante, \& (es fruits, , 142 Manbecha, fruit darbriffeau; $\quad 9$ Mangles, arbres : 124 Maniere de décousriz un homicide, 267. ó fuiv. Maniere deproceder par les juremens: 30 ; th friv.
Maniere do fuire la farine chez les Negres: 445.0 fituo. Mastire de pafler les rivieles, i48ir ó firivt: Masiere d'élever les cufins chez les Afrió dangers quoon coure, $\quad 475$. ©́ fuiv.
Mastios, 52 cine bonne à manger, 9
Maningiola, Chef de troupes,
Mapponge \& fon hiftoire,
Matuiguimi, épreuve, 308
Mariages des Negres, \& la maniere d'en traiter,
432. ó siv. Matamba, Royaume, \& fa fituation, $\quad \$ 4$ Matiere des facrifices, 250 Metubles des Negres, 481. © faiv. Minifires des idoles, $\quad 293$ Mobula, arbre,
 Mololo, arbriffeau. $13 \%$ Moloxga, Devin, 281. © fuiv. Moffonga-Qni/gninda, Chefs des troupes, ${ }^{2 c}$ Ieurs feiences,
Nofoché, Province, fa fertilité, se richefles, 94. © fuv. femmes pour-fe defaire de Mors du Chitomé, Afogen qu'ont les femmes pour-fe detaire de
leurs maris,
260 leurs maris. Mumbia, ferpent. 201 Mubangua, ceremonie de la Reine Zingha, 380 . ć fuiv.
Mucchia, arbre,
Mulemba, arbre, \& fes ufages, 123.6 faiv. Matininamaza ou Roi de l'call, 279. \& fuiv.

Nbambi; ferpent; Ndambia, ferpent.
102. 201, \& faiv.

## TABLE

Wdi-Aand-zundiv, épreuve, $30 \%$. of five.
Ndimbdit, Negres blancs, 297
Neamza ou féves du Brefil, 116
Neafla ou féves. 115
Negres en general, lear temperamment, atg.
of five
$\begin{array}{ll}\text { Negres de Congo; \& payfans, } & 223 \text {. © fuip. } \\ \text { Negres envicox. } \\ \text { 228. of fiviv. }\end{array}$
Nrgees exemprs de dureté \&e d'inhumanité, 234. ©́ लिip.

Neoni, Medecin ou Charlatan, 283 . G/ Miv. Nenban ou noifettes.
Nghambo fecond chef des Miniftes des idoles; 261. 心. नav.

Ngodi, Charlatan pour la furdite, $\quad 28 \mathrm{~s}$
Ngofei Miniftre, \& fes occupations, 270 , \&f. Ngulumgu \& Nabizi, rolcurs, 290. \& fuiv.
Niceffe, fruit, fon excellence, \& fon abondance,
Nöces des Negres,
Nowrritare fugale des Negres, 443 - © Juiv. Nourritare do Chitomé.
Noms de pluficurs Miniftres des Negres, 371 Noms des mois chez les Noirs, 110. ©f fiv. Npindi Surintendant de la playe \& du tonnere, 271 . © /fivi Npunga, Cabanzo, I/faen, impofteurs, \& leurs fonctions, 289. ó fuiv, Noguiti, feCted'infames, 191. © fivit. Nfambi, Charlatan pour la lépre, 286. of Juiv.
NJoff, animal. $\quad 1 / \mathrm{t}$
N/uff, animal. 177
Ňambiampungu, Dieu des idolatres, 240
Neazi, Charlatan de la feconde claffe, 184 . Cu. Jwiv.

## BES MATHERES:

olvngengra, , Epreuve des cordes de palmier. 325
Opinion des Negres touchant la mort, $4^{12}$. fuiv. Ordre de $S$. Franģois, connu fous le nom de Capucins, Orionte, épreuve horrible. $\quad 332$. ór fuiv. Ornamens des perfonnes de condrion, re ór friv. Ovanido, Daché du Royazme da Congo. poffedé par les Portugais, $\quad 3$. ©́ fuiv. Ovanio, efpecede poil. ba, folue,

Píchear, oy fean.
203. Gr fuit. Pefer-dena, ou Poiflon-femme, fa defeription \& figuie,
 Petrice verole troifíme efpece de maladic des Negres, 463. © funv. Peuples en grand nombre dans le Royaume do Congo, démontré par le Traductéar: 107. © firm
Pice ou Pivert marin, poiflon x 190 ór friv. Pierres de tonnerre, 7r. 6 fuiv. Pigmérs, \&\& ceux quii ono les pieds crochus, 297co friv. Playes qui dégenerent en ulecres pleines de vers, , 466 Portugais introduifent le Chriftianifme dans le Royaume de Congo en x; 82 . $L_{3}$ Ponvoir pritenda da Nghombo, $\quad 162$ Prairies, \& hauteur deleurs herbes, 148 . 60

Irivileges des Chiflames,
Promeffes du Ttadactear d'une Relation du fes cond voyage du Pere Antoine Capucin, 13 Rrovines du Royaume de Congo. Irrevinces qui reconnoiffent le Roi de Porttigal, 100 Pnit d'eau douce metreilleux * 88 . of fuiv. Durgera, atbre, 126


Valitez dés Vicerois en Gouvernenrs dat


[^1]
## DES MATIERES.

-Raifobirmenr du Traducteur, où il démomerve que la fource du Zaire elt differente de, celle da Ni .
(Riffoxion de l'Auteur qui merite de la confideration,
-Remarque du Traducteur, $\quad 141$ Remedo pour guerir les fols, $, \ldots, 148$ Remede fuperititieux. 81. © Juiv. Remedes des Negres pour la diarrhée, 462.
dr juiv.

Remedes extraordinaires que les Miniftres appliquent fur les maladies, $\quad . \quad 47 \mathrm{t}$ c. wite. -Remedes pour da verolle ufirez chez les Ne gres, 459 . ©́ faiv. -Romard, animal, 163
Requin ou $T_{i}^{2} b$ beroise, poffion, ..... 192
-Refidenee du Gouverneur de Seclla, ..... 92
Revolte dans le Royaume de Matamba, ..... 57
Revoles des Gouverneurs Generaux des Pro- vinces de Congo,

s. ón fiv.
Richeffes du Duché de Sundi, ..... 34

- Richeffes du Rayapme de Congo, 43. \& fuik.Rimba, Proyince,70
Rivieres dangereufes, ..... 92
Rivieres du Royaume de Congo, ..... 43
- Rivieres qui forment le Zaire, \& leur origi-ne, $\quad$ so. d. fuiv.theis zelez pour l'extirpation de l'herefie, \& lit-vancement del:Evangile. © 1428
-Rofis, flears. ..... 192
.Rnfer du démon. ..... 292 , Jujes de guerre chez les Bembois, 74. ©́ /wigh


Aerifices nax ideles. Te tems, \& la manic-
re de les faire,
244, of fuiv, -Saignée \& la maniere de la faire chez les Ne-得㹉, 466. © fify.

Saifons au nombre de fix qui partagent is deux grandes faifonschez les Congois, \&c, 107. \& fuiv.

Saijows pour la femailic chewles Congois, 117
Sangliers ou Engalli,
Scella, Province, \& fafiruation,
Srife partuculiere, quimie la pluratité des dieur, 142
Semaines chez les Noirs, III Senges ou oy feau à miel, 205 Seppitiures des morts; \&e des plenre-quil les accompagnent,

38 2. ćr fuiv. Sepmitures des Rois, \& la maniere de les faire. 385, ©́ruv.
Serpens à deux têres.
Serpens, \& leur differente efpece, 193. of fuiv. Serpens en quantité dans les cafes ou maifons des Negres,
Situations des Provinces. Sugno, Comté, fes limites, \& fes richefles, 27. of fuiv.
Sorijers en grand nombre, raifonnement du Traducteur, «ppada où̀ Epéc, poifon, © quillome, poiffon. 14. of fuiv. asp. dfaiv. -Symbr, Province.
Sundi, Duché, \& fa capitale,
422 . $6 \cdot f a i z$. 8i. © fuct. Sundidivift, gi. ón fuiv.
 Superffitions differentes chez les Negres, 3 ,41. defuiv. Suferfition des/Negres au fujet des renards, 163. ©́ fuiv.

Superflition remarquable, Snitéou rat deterre,

## DES MATHERES.

it los
, \&c. fuiv. , 117
${ }^{173}$ 70 licux, 142 III 205 es acfuiv. faire, fuiv. 201 fuiv. aifons fuit. furv. C5, 27. frit\%. int da -fuiv. rfuiv. 192 65 fuiv.

33 fuit. ,341. fuit. ards, s. fuiv. fuiv. fwiv.

## $T$

T Alensides Negres,
Tamba, Province \& fes forces, $\quad 76$
Tems qu'on employe pour les facrifices, 250
Tagres en grand nombre, 164
Tates des Vicerois ou Gouverneurs, 21. \&
fuiv.
Tombo ou ceremonies des funerailles chez Jes Giagues, 397. © Juriv. Tourmens pratiquez à Angolle, 180 Travaux des femmes chez les Congois, \&c. ón fuiv.
Tromperies dangereules du Nghombo, 166 Tubcreisfes. flcurs. 152 Twlippes extraorilinaires, Aleurs, 151. कf fuiv. Tumeur au bas ventre, quatriéme maladie cher Lles Negres, 464. © fuiv.

## V

$V_{\text {Ertu du pied de liElan, }}$ Ig9. © fuiv. Verolle \& fes effets, premiere maladic ches les Negres, 456 . © fuiv. Verta furnaurelle accordée par les idoles au Nghombo, 162 Vignes du Congo, \& de leur culture, $\quad 144$ Toifins des Etats de Scella, 71 Vol regardé comme deshonnear, 227. of frive varge des dents, \& des ongles de Lions, 166 Vfage des queuës d'Elephant? ISt. ó fuiv.

## $z$



TABLE DES MATIERTS.
Zeebs, animal faurage,
Zimbis monnoye courante, Zinglan vigoricufe,

## $E R R A T A$. <br> ds Tome Premier.

$P$ Age 89 . ligne 31. qu'en, lifez qu'environ. p. 190. $l .20$. perfuade, lifez perfuade.
p. 192 . l. 10 . des, lifez de.
p. 230.l.10. ils, lifez il.
p. 2, 1.L.11. fan, lifez fans.
p. 276. L. 1, ć, lifexà.
p. 286. l. 16. fe, liferfa.
p. 314.l. 325:qui, lifex qu'ils.
p. 331.1 . 14. de, lifez du.
p.339. l. 22. fit, lifez fit.
idem $l$. 18. hyeaoghiphiques, lifez hyeroglifiques.
p. 491. l. 18. Ef:larer li/cz Efclave.


[^0]:    

[^1]:    $R$
    Acines excellentes, Raifone odoriferente,

