## TABLEAU DU COMMERCE,

ET DES POSSESSIONS DES EUROPÉANS EN AsIE $x T$ EN AkriQue.
Diftribué felon les conditions des préliminaires de paix fignés entre la France \&l'Angleterre, le 20 Janvier 1783 , \& qui comprend l'érat actuel des Gouvernements de ces deux parties du monde, les Mceurs de leurs Habitans, leurs Forces, leurs Loix, leurs Ufages, leur Commerce, leur Religion \& le tableau des divers intérêts des Puiffances Européannes avec les Nations éloignées.
Ouvrage deftiné à fervir de fuite à l'État Phyfique, Politique, Eccléfiaftique \&i Militaire de l'Amérique.
Par JAnteur de l'État des Cours de IEurope.
Prix 4 liv. 4 f. les 2 vol. brochés.
TOME PREMIER.


$$
A P A R I S
$$

Chez $\left\{\begin{array}{l}\text { L'Auteur, rue Garancieres. }\end{array}\right.$
Lamy, Libraire, quai des Auguftins.

## M. DCC. LXXXIII.

Avec Approbation, \& Privilége du Roi.

On prévient le Public que, pour tire cet $\mathrm{O}_{\mathrm{u}}$ vrage avec fucce's, il ferait effentiel qu'on fe procurát l'Atlas portatif, qui fe trouve chez Laporte, Libraire, rue des Noyers, \& que $l$ 'Auteur a pris pour guide dans fes def criptions géographiques. Cet Atlas, forti d'une main trés inffruite, \& Jagement diffribué, Se vend $6 l$. relié en carton.

Lamy, Libaire, Quai des Auguftins, prie ceux qui auront quelques obfervations à faire fur $l^{\prime}$ 'Etat des Cours, ou fur l'Almanach Amé ricain, de les lui communiquer franc de port. Il diftribuera, dans le cours diu mois de Mai prochain, un avis raifonné, qui développeraile plan que l'Auteur fe propofe de fuivre pour ces deux Ouvrages, \& les divers objets importans qu'ily ajoutera, pour les. rendre de plus en plus dignes de paraître aveo fuccès aurx yeux $d u-P_{u}$ blic. A cette époque, ceux qui s'intéreffent à ces deux Ouyrages, pourront faire prendre chez lui cet ayis.

## $A V A N T-P R O P O S$.

Lefuccès prodigieux qu'a eu l'État de l'Améique, fi avantageufement connu fous le nom đ'Almanach Américain, nous a déterminés à publier, fous la même forme, l'Ėtat de liaffie \& de $l$ 'A frique. La marche que nous avons fuivie dans le premier de ces Ouvrages, la diftribution que nous avons adoptée, l'impartialitó à laquelle nous nous fommes attachés, Theureux choix des fources où nonsaivons puifé, tout cela, fans doute, a couvert la faiblefle de l Écrivain, \&n nous a valu laccueil précieax dont le Public a bien voulu nous honorer.
La plume éloquente, que nous prenions pour uide, en compofant 1'Almanach Américain, nous a encore prêté de puiffans fecours, pour les deux Ouvrages que nous publions ici; \& il n'eft aucun de nos Lecteurs qui ne reconnaiffe, dans la plupart de nos tableaux, la touche fine \& délicate, le pinceau mâle \&< nerveux qui a tracé 1 Hifooire Philofophique des deux Indes. Aux reflexions fouvent judicieufes de cet Obfervateur, hous avons ajouté celles des Voyageurs qu'il n'a pu confulter; nous avons comparé les relations des uns \& des autres, balancé leurs opinions, rapproché leurs idées. Eclairés du flambeau de la faine Philofophie, nous avons quelquefois profcrit leurs préjugés, détruit leurs conjectures, écarté la partialité, qui n'anime que trop fouvent une Nation contre
une autre; $\&$ nous nous fommes fait un devoit de-rapporter tout fimplement les faits qui devaient concourir à former notre plan, \& de rendre à chaque peuple la juftice qu'il nous a paru mériter.

L'effervelcence qui fe montre aujourd hui en Europe, \& le vif intérêt que chaque Nation témoigne pour les progrès du commerce, ne nous permettent pas de douter qu'on ne reçoive avec quelque fatisfaction un Ouvrage qui repré. fente le théâtre oùs'exerce, avec plus d'activité que jamais, l'induftrie des Puiffances Euro-

## D

 de perfection à laquelle elle ent atteint en des mains plus habiles que les nôtres, nous préfimons au moins, qu'elle pourra fuffire pour faire connaître les principales branches de notre commerce dans les régions éloignées. Si notre plan eft adopté, peut-être ferons-nous un jour à portée de lui donner le dernier trait.D'ailleurs, jaloux de réunir, fous un feul point de vue, le tableau du commerce de P'Univers, nous nous propofons de publier inceffamment l'Etat de l'Europe, fous la même forme; \& déjà l'Ourrage ferait fous-preffe , fi nous n'euffions craint qu'en prévenant ainfi le jugement du Public, nous ne nous fuffions privés de l'avantage de mettreà profic les obfervations qu'il pourra nous faire furle plan que nous avons fuivi.

TABL \& de ous a ui en tion , ne oive epré. ivité urois de egré 1 des éfù faire complan ur à 1 feul Uni-Tamme; hous ugeivés ions rons

TABEEAU philosophique DU COMMERCE, ET DES POSSESSIONS DES EUROPÉANS EN ASIE ET EN AFRIQUB.
A SIE.

PREMIERE PARTIE. État des Gouvernements d'Afic.?

## I.

tableau de liasie en général.
L'Asie eft un vafte Continent, qui, felon les obfervations des Ruffes, s'étend entre le $43^{\text {e }}$. \& le $207^{\circ}$. degré de longitude. Dans la directiond'un pôle à l'autre, ellè s'étend, depuis Tome I.

2 le $77^{\text {c }}$. degrédelatitude feptentrionale, jufqu'au 10:. de latitude méridionale. La partie de ce grand Continent, comprife dans la zone tempérée, entre le $35^{\circ}$. \& le $50^{\circ}$. degré de latitude, paraît plus élevée que tout le refte. Elle eft foutenue, tant au nord qu'au midi, par deux grandes chaînes de montagnes, qui courent prefque depuis l'extrêmité occidentale de l'ÂfieMineure, \& des bords de la mer Noire, jufqu'à la ner qui baigne les côtes de la Chine ez de la Tartarie à l'Orient. Ces deux chaînes font liées entr'elles par d'autres chaîines intermédiaires, quifont dirigées du Sud au Nord. Elles fe prolongent, tant vers la mer du Nord que vers celles des Indes \& de l'Orient, par des ramifications élevées cornme des digues entre les lits des grands fleuves qui arrofent ces vaftes régions:

Telle eft la grande charpente qui foutient la plus forte maffe de l'Afie. Dans lintérieur de ce pays innmenfe, la tërre n'eft qu'un fable mobile, jouet des vents. On n'y trouve aucun veftige de pierres calcaires ni de marbre. II n'y a ni coquilles pétrifiées, ni autres fauffiles. Les mines métalliques y font à la furface de la terre. Les obfervations du barometre fe joignent à touscesphénofrènés, pour démontier la granđe élévation de ce centre de lAfie, auquel on-a donné, dans les dernierstems, le nom de petite Bucharie.

C'eft de lefpece de ceinture qui environse cette vafte \& ingrate région, que partent des fources abondantes \& fort multipliées, qui
coulen charier I'Alie, autant raient tinent ne faur voir dil de fouf Parn đégagé refte d qui eft qu'elle çonné l'Océar raines, oppofer fuffit po 1y voit conduit les vaf traînés. Cafpien reçoive: dehors. du baro eft au-c nes ; p: cas de fouterra des déb

La m
ETATDEEASIE
coulent en différents fens. Ces fleuves qui charient fans ceffe à toutes les extrêmités de 1Afie, des débris dun terrein ftérile, forment autant de barrieres contre les mers qui pourraient gagher les côtes, \& affurent à ce Continent une confiffance, une durée que les autres ne fauraient avoir. Peut-être eft-il deftiné à les voir difparaître plufieurs fois fous les eaux avant de fouffrir lui-même aucune atteinte.
Parmi les mers, dont cette vafte terre s'eft đégagée aved le cours des fiecles, une feule a refte dans fon fein. Ceft la mer Cafpienne, qui eft vifiblement le baffin des grands fleuves qu'elle reçoit. Quelques Phyficiens ont foupçonné que cette mer communiquait avec l'Océan \& la mer Noire, par des voix fouterraines, mais fans aucune preuve. On peut oppofer à ces prétentions, l'évaporation qui fuffit pour vuider l'eau à mefure que les fleuves 1 y voiturent, \& la facilité avec laquelle les conduits fouterrains auraient été obłtrués par les vafes \& les fables que leau y aurait entraînés. C'eft auffi pour cette raifon que la mer Cafpienne eft falée, comme tous les lacs qui reçoivent les eaux des fleuves fans les verfer au dehors. Il paraît certain, par les obfervations du barometre, faites à Aftracan, que fa furface eft au-deffous du niveau des deux mers voifines; par conféquent elle n'eft pas plus dans le cas de leur fournir de l'eau par des conduits fouterrains, que de communiquer avec elles par des débordements fuperficiels.

La mer Glaciale qui baigne les côtes fepten-

$$
4 \text { ÉAA } 4 \text { D \& I'A S IE }
$$ trionales de la Sibérie, les rend inacceffibles, fi lon en croit les Ruffes. On ne doit pas efpéter, difent-ils, de trouver par cette mer une nouvelle route d Europe en Amérique. Les glaces empécheront toujours de doubler le cap de Schalaginskoi, qui fépare lanćcien monde du nouveau, quoicu'on ait franchi une fois ce paflage. Mais peut-êtreles Ruffes ne font-ils pas affez linceres, on pas encore affez éclairés pour mériter une créance entiere.

Ia mer des Indes, qui pefe \& panche fur le milieu de 1Afie, eft feparée de la grande mer du Sud, par une chaîne de montagnes marines, qui commencent à lile de Madagafcar, \& , continuant jufqu'a celle de Sumatra, comme le démontrent les bas-fonds \& les rochers dont cette étendue eft parfemée, va rejoindre la terre de Diemen \& de la Nouyelle-Guinée. M. Buache, Géographe, qui a confidéré la terre en Phyficien, traçant la Carte du monde Gur cette hypothèfe, veut que la mer, comprife entre cette longue chaîne d'îles \& les côtes méridionales de l'Afie, foit divifée en trois grands baffins, dont la nature femble avoir circonfcrit ou deffiné les limites.

Le pramier, fitué à l'occident, entrel'Arabie \& la Perfe, eft terminé au midi par cette chaîne dîles, qui, depuis le cap Comorin \& les Maldives, s'étend jufqu'à Madagafcar. Ceft ce baffin, qui, en s'enfonçant dans les terres, creufe fans ceffe le golfe Perfique \& la mer Rouge. Le fecond baffin forme le golfe de Pengale. Le troifieme eft le grand Archipel,
qui cor $\&$ les joint ${ }^{1}$ tient le mer \& yeau ba de mon les ifles ces îles riles, 4 prefqu' ferme $u$ dont le Banbou: cette m L'Afi plus bea du monc produit \& divet auffi de: de toute toiles po des tapi: delivoit fa rhub diamans grand pt Les pr fontleLi meaur 1 le Buffle gieufe d.

$$
\hat{E} \mathrm{TAT} \mathrm{DE}_{\mathrm{E}} \mathrm{LA} \mathrm{SIE} \text {. }
$$

qui contient les îles de la Sonde, les Moluques \& les Philippines. C'eft comme un maffif, qui joint l'Afie au Continent auftral, lequel foutient le poids de la mer Pacifique. Entre cette mer \& te grand Archipel, eft comme un nouyeau baffm, qui forme, à lorient, une chaîne de montagnes matines, qui fe prolongent depuis les ifles Marianes jufqu'à celle du Japon. Après ces îles fameufes, vient la chaîne des îles Kouriles, qui va joindre la pointe méridionale de la prefqu'ile de Kamscliatka; \& cette chaîne renferme un cinquieme baffin, oil le fleuve Amur, dont l'embouchure, rendu impraticable par les Banbous qui y croiffent, peut faire croire que cette mer n'a guere de profondent.

L'Afie eft le plus éteridu, te plus riche \& le plus beau Continent de l'Univers. Cette partie du monde, qui fut le berceau du genre humain, produit en abondance du bled, du vin, du riz, \& divers fortes de fruits délicieux. On en tire auffi des drogues, des parfums, des épiceries de toutes efpeces, des óvies, des cotons, des toiles peintes, des étoffes d'écorce d'arbres, des tapifferies, du vernis, de la porcelaine, del'ivoire, de l'encens, du thé, du café \& de Ia rhubarbe. On y trouve auffi les plus beaux diamans de PUnivers, des perles fines du plus grand prix, \& quantité d'or \& d'argent.
Les principaux animaux qu'on y rencontre, fontleLión, l'Eléphant, leRhinoceros, le Chamean, le Dromadaire, le Tigre, le Lêopard, le Buffle, le Crocodile, une quantité prodigieufe de Singes, qui, en divers endroits, ra-
vagentles campagnes, des Perroquets de toutes les couleurs, des Hyenes, des Gazeles \& de monftrueufes Tortues.

Les Afiatiques font, en général, mols, voluptueux, oififs, fenfuels \& efféminés. Telle eft la puflllanimité de leur caractere, que tous tont aflujétis au plus áccablant defpotifme. II r'exifte pas une feule démocratie dans toute 1 Afie. Les Tartares feuls, endurcis par un climat rigoureux \& une éducation auftere, favent montrer du courage, de la patience \& de la magnanimité. Tous ces peuples ont d'ailleurs une imagination vive \& un efprit tresfécond. Si leur indolence \& leur amour pour les plaifirs ne les éloignaient pas des occupations férienfes, ils feraient beaucoup plus propres que les Européens, aux Sciences, au Commerce \& aux Beaux-Arts. Aufl voit-on que la plupart des connoiffances, que nous cultivons aujourd hui avec tant de fucces, ont pris naiffance en Afie, M. Bailly a cru avoir trouvé leur berceau en Sibérie; mais d'autres Savans ont étéle chercher, avec beaucoup plus de vraifemblance, dans la prefqu'íle de l'Inde, \& aux environs de Benarès.

Nous ayons dit dans nos Cérémonies religieufes des perples du monde, que quatre Religionsprincipales partageaient l'Afie; laReligion naturelle, le Judaifine, le Mahométifme \& le Chriftianifme. La premiere, auffi ancienne que le monde, y eft beaucoup plus répandue que les trois autres; \& l'on fuit fes étendards parmi les Brachmanes \& les Perfes, à la Chine, au Jaq
pon, s'eft $g$ fiblen déteft d'avid mifme Sultar de la plague moins cultes Iabar diverf pour, Chine profer quaut parcol encore en Géc \& dan ces $\mathrm{Pr}_{r}$ contie: des $\mathrm{Ar}_{\mathrm{r}}$ Schifr qu'ils princip tienne

$$
\dot{E}_{\mathrm{E}}^{\mathrm{I}} \mathrm{~A}=\mathrm{D}-\mathrm{B}-\mathrm{I}^{\prime} \mathrm{A} S \mathrm{I} \mathrm{E} .
$$

pon, an Thibet \& en Tartarie. Le Judaïfme s'eft gliffé dans toutes ces contrées, \& vit paifiblement parmi les peuples que fes Sectateurs déteftent auffi cordialement, qu'ils mettent d'avidité à s approprier leurs fortunes. I'Ifinamifme eft la Religion dominante des États du Sultan, de la Perle, du Mogol, d'une partie de la Tartarie, \& de plufieurs îles de l'Archiplague Indien. Le Chriftiniafmea fuit beaucoup' moins de progrès en Afie, que les trois autres cultes : fixé parles Portugais fur lacôte de MaIabar, il s'était fucceffivement répandu dans diverfes parties de l'Inde, à Golconde, à Vifapour, au Bengale, au Pegu, à Siam, à la Chine, au Japon; mais il y a ćté fucceffivement profcrit; \& les Miffonnaires, moins ardents qu'autrefois à faire des Profélytes, ont ceffé de parcourir tous ces Royaumes. Il y a cependant encore ungrand nombre de Chrétiens en Syrie, en Géorgie, en Turcomanie, dans le Diarbeck, \& dans tous les États du Grand-Seigneur; mais ces Provinces, berceau du Chriftianifme, ne contiennent plus que des Grecs, des Neftoriens, desArméniens, des Jacobites, \& divers autres Schifmatiques, dont la plupart font fi ignorans qu'ils ne connoiffent pas même les premiers principes de la Religion à laquelle ils appartiennent.

## OpCaRL

## I I.

## POSSESSIONS DES TURCS EN ASIE.

DE tous les peuples de la terre, les Turcs fort inconteffablement les plus puiffans, foit par la vafte étendue de leurs domaines, foit par la richeffe \& la fertilité du fol qui leur appartient, foit par le nombre prodigieux de peuples qu'ils pourraient réunir fous leurs étendards. Leurs poffèflions en Europe font très-confidérables; \& Stamboul, ou Conftantinople, qui en eft Ja Capitale, pourrait devenir, en des mains plus ađives, l'entrepôt le plus riche, le plus brillant \& le plus fréquenté de tout 1 'Univers. In n'exifte dans le monde aucune place qui jouiffe d'un port aufl vafte, aufli fîr \& auffi commode, d'une pofition aufli avantageufe, d'un territoire auffi riche, \& d'un climat auffi délicieux. Ce que les Turcs poffedent en Afrique, fut autrefois partagé en divers États, qui tous étaient fort puiffans. LEgypte feule pourrait former un Empire très-formidable. Les Provinces dont ils font mâtres en Afie, pourraient devenir bien plus floriffanteş encore, fi elles n'étaient opprimées fous le joug deftruCeur du deffetifme. Long-tems elles jouerent un rôle intéreffant dans les annales du monde ; mais leur population aftuelle ne répond pas à ce quelles furent nement conduit aujourc fibfifta In Nat. Diarbe

NAI PAfe-i 1Euphr: rord, p diterran © pat Capitale des plus Levant. le plus ' lation compte Grecs, mille Jui le Ville. quils fei de grand dune ba
y attire de toutes les Angle Holland Douane: de laque plus fava
ETATDE L'ASYE.
autrefois; $\&$ la plupart de leur terroir, ancien. nement fi fécond, fous le foc d'une charrue, conduite par des bras nerveux, ne produit plus aujourdhui que ce qui peut être néceflaire à la fubfiftance de fes habitans. Ces Provinces font In Natolie, la Sorrie, la Turcomanie, le Diarbeck \& la Géorgie.

NATOLIE. La Natolie, appelée autrefois Afe-Mineure, eft bornée, à l'orient, par 1 Euphrate, qui la répare de la Turcomanie; au: nord, par la mer Noire, au midi, par la Méditerrannée, \& a a loccident, par la mer Egée a par celle de Marmora. Smyrme en eft la Capitale. Cette Ville eft lune des plus grandes, des plus riches, des plus commerçantes du Levant. C'eft de toutes, celle qui commercé le plus avec les nations chrétiennes. Sa population monte à environ 130 mille ames. On compte parmi fes habitans huit à neuf mille Grecs, deux mille Arméniens, \&e cinq à fixmille Juifs, qui ont chacun leur quartier dars: la Ville. Les Européans y ont auffi le leur, पuils ferment tous les foirs, \& oǹ ils jouiffent de grands privileges. Smyrne eft placée au fond dune baie de l'Archipel; la beauté de fon port y attire un concours prodigieux de Marchands de toutes les contrées de la terre. Les Français, les Anglais, les Suédois, les Vénitiens \& les Hollandais y ont des Confíls. Le droit de Douane s'y paie felon les priviléges de la Nation de laquelle on l'exige. Les Anglais y font le plus favorifés.

## Q plarl

Les Négocians Européans portent à Smyrrie; des draps, des étoffes de foie, du plomb, de l'étain \& des verreries de Venife. Les retours's confiftent en foie, tapis de Turquie, coton, maroquin, poil de chevres, dont on fait des camelots \& des boutons; quantité de raifins fecs, de vin mufcat \& de vin blanc; du café, du thé \& des drogues médicinales.

La Natolie offre encore plufieurs autres Villes, mais beaucoup moins importantes que Smyrne. Telles font, Burfe, ol fe fait un grand commerce de foies, eftimées les plus beltes de Turquie; Angora, peuplée de 120 mille ames, \& d'où l'on tire une grande quantité de poil de chevres \& de camelot; Tocat, Ville grande \& bien peuplée, oil l'on vend de fort beau maroquin bleu; Nicomedie, peuplée d'environ 30 mille ames, Grecs, Arméniens, Juifs \& Turcs, tous livrés au commerce; Amafi, patrie de Strabon; Sithople, Ville jadis puiflante, \& patrie de Diogene; Halicarnale, ou regna Maufole, \& pres de laquelle était le fameux Temple de Gnide ; enfin Chintaye, Ifrick, \& Trebifonde, toutes affez importantes par la beauté de leur fituation, \& par la fécondité du terroir qui les environne.

Sourie. Cetterégion, la Syrie des anciens, fe diftribue en trois Provinces principales, la Sourie propre, la Phénicie \& la Judée. La premiere a pour Capitale Alep, Ville qui, après Conftantinople \& le Caire, oft la plus confidérable de l'Empire Ottoman, malgré fà
fituat popul: milict fourni cepen Levan \& la ficenc des $m$ maifo: en ter: autres couch La, chand caraye Les F ont ch ce be: les ch: merce porte, d'Eur gleters
La 1 très-aı
Cette
de trè réfiden tioche. \& fur-de-là $q$ Les Ei

$$
\dot{E} \text { TAT DE I'A SIE. }
$$

fituation peu avantageufe au commerce. Sa population nonte à 250 mille ames. Placée an milicu des terres, \&x privée des reffources que fourniffent les rivieres navigables, elle off cependant l'une des plus commerçantes du Levant. Les Étrangers y admirent la richefte \& la propreté de fes caravanferas \&e la magnificence de fés mofquées. Cette Ville eft l'une des mieux bâties de la Turquie. Toutes les maifons font de pierres de taille, \& terminées en terraffes qui fe communiquent les unes aux autres. L'air y eft pur \& très-fain, Les habitans: couchent en été fur le comble de leurs maifons.

La ville d'Alep eft le grand entrepôt des marchandifes de Perfe. Tous les aris il arrive une carayane de Baffora, qui eft un mois en route. Les Français, les Anglais \& les Hollandais y ont chacun un Conful. Ces peuples en tirent ce beau poil de chevres de Perfe, dont on fait les chapeaux. On y fait aufli un grand commerce de piaftres. Les marchandiles qu'on y porte, font, les foies ouvrées, les merceries: d'Europe, Hétain, les draps de France \& d'Angleterre.

La PHÉNICIE a pour Capitale Damas, Ville très-ancienne, fítuée au pied du mont Liban. Cette belle Ville, dans laquelle on remarquede très-beaux monuments antiques, eft la. réfidence d'un Pacha, \& du Patriarche d'Antioche. Son terroir eft fort riche; les fruits, \& fur-tout les abricots, y font délicieux. C'eft de-là que nous font venues les prunes de Damas:Les Européans portent dans cette Ville dess
draps, des verreries $\&<$ de la clincaillerie. Ils reçoivent en retour des étoffes de foie à ramage, de très-bons fabres \& d'excellents fruits. On ne trouve en Phénicie qu'une feule Ville qui mérite de figurer avec Damas. C'eft Tripoli, placée fur le bord de la mer Méditerranée, \& qui comprend une population d'environ 60 mille ames. Les Marchands Européans en tirent de la foie, des noix de Gale, dela cire \& des cendres pour le favon, les meilleures du Levant.

La JUDÉE eft encore aujourd'hui ce qu'elle fût autrefois, un pays fec, défert, dépeuplé \& couvert par-tout de rochers hideux \& ftériles. Cette région eft entiérement privée de commerce \& d'induftrie. On trouve feulement quelques fabriques de favon dans la Ville de Joppé, fituée fur la côte de la mer.

Turcomanie. Cette Province eft partagée entre les Turcs \& les Perfans. La partie occidentale appartient aux premiers. Elle a pour Capitale Erferum, Ville grande $\&$ forte, fituée à la fource de l'Euphrate, dans une plaine également agréable \& fertile. On y compte environ 30 mille habitans. Son principal commerce confifte en cuivre $\&$ en fourrures. Le vin qu'on y boit eft déteftable. La rareté du bois fait qu'on n'y brlle que de la bouffe, qui donne un fort mauvais gontt à tout ce que l'on cuit.

Artabat eft uneautre Ville de la Turcomanie. Son territoire eft le feul qui fourniffe le rorias, racine à laquelle on doit cette belle couleur rouge qui enrichit les toiles des Indes.

GÉC Curdift le pont leures. grande entre d: fous la font tr de Perf

Les cruels portés plus be Blles mais on perfides Elles or portent femmes des Géc de la lil le ferra de Perl Officier Seigneu tribut tributai dans de caprice Mais ce conclu Prince
la Géor
ETAT DE I I A SIE. aille de la dres

GÉORGIE. Cette Province, appelée aufii Curdiftan, eft fituée entre la mer Cafpienne \&: le pont Euxir; c'eft une des contrées les meilleures \& les plus abondantes de l'Afie. La plus grande partie de cette belle région eft partagée entre divers petits Defpotes, qui la gouvernent fous la protection du Grand-Seigneur, dont ils font tributaires. Le refte appartient au Sophi de Perfe.

Les peuples de la Géorgie paffent pour être cruels, ignorans, voleurs \& naturellement portés au brigandage. Les femmes font les plus belles \& les plus tendres de l'Univers. Slles ont communément beaucoup d'efprit; mais on les accufe d'être impudiques, lâches, perfides \& capables de toutes les noirceurs. Elles ont le même habit que les Perfannes, \& portent toujours un poignard à la ceinture. Ces femmes forment le principal objer du commerce des Géorgiens. Les peres, maîtres de la vie \& de la liberté de leurs enfans, les vendent four le ferrail du grand Sultan, pour celui do Sophi de Perfe, pour ceux des Pachas \& des autres Officiers des deux Empires Mufulmans. Les Seigneurs en ufent ainff fur leurs Vaffanx. Le tribut que payaient les Princes Géorgiens, tributaires de la Porte, confiftait autrefois dans de jeunes filles, qui devoient fervir au caprice du voluptueux Defpote qui le recevait. Mais cet ufage infàme a été aboli, par le Traité conclu en 1774, entre la Porte, la Ruffie \& le Prince Heraclius, Souverain d'une partie de la Géorgie.

## OpCaRD

$$
14 \text { ETAT DE I'ASIE. }
$$

Les Européens font très-peu de commerce en Géorgie. Ils en tirent feulement des peaux de caftor \& de martre, de la foie \& du miel.

Diarbeck. Cette belle Province que les anciens appelaient Chaldée \&\& Méfopotamie, porte aujourd'hui le nom de Diarbeck. On la divife en Diarbeck propre, $\&$ en Irac-Arabi. La premiere a pour Capitale Caramide, Ville xiche, peuplée, marchande, \& la réfidence d'un Pacha. On y fait un grand commerce de toiles de coton teintes en rouge, \& de maroquins de la même couleur. On trouve auffi Monel, où fe font fabriquées les premieres nouffelines, \& qui a une manufacture d'étoffes d'or; Bir fur l'Euphrate, \& Ourfa, où fe fait le plus beau maroquin jaune.
Dans IIrac-Arabi ef Baffora, fituée audeffous du confluent du Tigre \& de liEuphrate. Le terroir en eft abondant \& fertile, l'air pur, mais d'une chaleur extrême. Sa population eft d'environ 60 mille ames. Cette Ville eft la réfidence d'un Pacha.

Le port de Baffora, défenḍu par une fortereffe, eft très-vafte $\&$ fort commode. Cette Ville eft lune des plus commerçantes de $1^{\prime}$ 'Orient. On évalue à 12 millions les marchandifes qui y arrivent annuellement par le golfe Perfique. Les Anglais entrent dans cette fomme pour 4 millions; les Hollandais pour deux ; les Français, les Maures, les Indiens, les Arméniens \& les Arabes pour le refte.

Les cargaifons de ces Nations font compofées
duriz, \& brod $\&$ des bleues poivre, d'or ou digo de café de d'EuroI viennen de ces bâtime des vail tage d' Ces compta des Jui Banian: Baffora Indes.

Troi. différer paffe la par des pire, Le ff Il fe fai Yilles i nent fa toiles, qui pre Jor, de Jorpim
ce en IX de du riz, du fucre, des mouffelines unies, rayées \& brodées du Bengale; des épiceries de Ceylan \& des Moluques; de groffes toiles blanches \& bleues de Coromandel; du cardamome, du poivre, du bois de fandal de Malabar; d'étoffes d'or ou d'argent, de turbans, de chaals, d'indigo de Surate ; des perles de Baharem \& du café de Moka; du fer, du plomb, des draps d'Europe. D'autres objets moins importans viennent de différents endroits. Quelques-unes de ces productions font portées fur de petits bâtiments Arabes; mais la plupart arrivent fur des vaiffeaux Européans, quiy trouvent l'avantage d'un fret conlidérable.
Ces marchandifes fe vendent toutes argent comptant. Elles paffent par les mains des Grecs, des Juifs on des Arméniens. On emploie les Banians à changer les monnoies courantes à Baffora, en efpeces plus eftimées dans les Indes.
Trois canaux s'offrent pour déboucher les différentes productions réunies à Baffora. Il en paffe la moitić en Perfe, \& elle y eft portée par des caravanes, parce que dans tout $\mathrm{l}^{1} \mathrm{Em}=$ pire, il n'y a pas un feul fleuve navigable.
Le fecond débouché eft beaucoup plus affuré. Il fe fait par Bagdat, par Alep \& par toutes les Yilles intermédiaires, dont les Négocians yiennent faire leurs achats à Baffora. Le café, les. toiles, les épiceries, les autres marchandifes qui prennent cette route, font payées avec de or, des draps Français, des noix de Galle, de orpiment qui entre dans les couleurs, \&ic dons;

## 16 E A T DE L'ASIE.

les Orientaux font un grand ufage pour dépiler leur corps.

Un autre débouché beaucoup moins confidérable, c'eft celui du Défert. Les Arabes, voifins de Baffora, vont, tous les ans, à Alep;
$T A B L$ dans le printems, pour y vendre des chameaux. On leur confie communément pour cinq à fix cents mille francs de mouffelines, dont ils fé chargent à très-bon nsarché. Ils reviement dans l'automne, \& rapportent des draps, du corail, dela clincaillerie, quelques ouvrages de verre, \& des glaces de Venife. Les caravanes. Arabes ne font jamais troublées fur leur route. Les Étrangers même ne courraient point de rifques, s'ils avaient la précaution de fe faire accompagner d'un homme de chacune des tribus qu'ils doivent rencontrer. Cette fifreté, jointe à la celérité \& au bon marché, ferait univerfellement préférer le chemin du Défert à celuí de Bagdat, fi le Pacha de la Province, qui a établi des péages en differents endroits de fon Gouvernement, ne prenait les plus grandes précautions pour empêcher cette communication. Ce n'eft qu'en furprenant la vigilance de fes Lieutenans, qu'on parvient à charger les Arabes de quelques marchandifes de peu de volume.

Indépendamment de ces exportations, il fe fait à Baffora \&e dans fon territoire, une affez grande confommation, fur-tout de café. Ces objets font payés avec des dattes, des perles, de l'eau-rofe $\&$ des fruits fecs. On y ajoute des grains, lorfqu'il eft permis den livrer it l'Étranger.

$$
\text { EITAYDEXASIE. } 17
$$

## I I I.

## TABLEAU DE LA GRANDE TARTARIE.

$H_{\text {NTre }}$ la Chine \& la Ruffie, eft un efpace immenfe, connu, dans les premiers tems, fous le nom de Scytie, \& depuis, fous celui de Tartarie. Cette région eft hornée, à l'Occident, par la mer Cafpienne \& la Perle; au fud, par la Perfe, IIndoftan, les Royaumes d'Aracan \& d'Ava, la Chine \& la Corée ; à l'eft, par la mer Orientale; au nord, par la mer Glaciale. Une partie de ees vaftes déferts, eft foumife a lempire des Chinois; une autre reçoit fes loix des Ruffes ; la troifieme eft indépendante, ous le nom de Charifine, de grande \& de petite Bucharie.
Les habitans de ces célebres contrées vécurent toujours de chaffe, de pêche, du lait de leurs troupeaux; \& avec un égal éloignement pour le féjour des Villes, pour la vie fédentaire \& pour la culture. Leur origine, qui s'ent perdue dans leurs déferts \& dans leurs courfes vagabondes, n'eft pas moins incertaine que la fource de leurs ufages. Ils ont continué à être ce que leurs peres avaient été; \& en remontant de génération en génération, on trouve que rien ie reffemble tant aux hommes des premiers ges, que les Tartares du nôtre.

La plupart de ces peuples adopterent, de bonne heure, la doctrine du grand Lama, qui réfide à Putola, Ville fituée dans un pays qui appartient en partie à la Tartarie, \& en partie à l'Inde. Cette grande contrée, oul les montagnes font entaffées les unes fur les autres, eft appelée Boutan, par les habitans de 1'Indoftan; Tangut, par les Tartares; Itfanli, par les Chinois; Laffa, par les Indiens au-delà dut Gange; \& Thibet, par les Européans.

Cette Religion, qui a pour bafe lexiftence du premier des Etres \& la plus pure morale, remonte à une très-haute antiquité. On penfe communément que les Sectateurs du grand Lama, croient ce Pontife immortel; que, pour entretenir cette erreur, la Divinite ne fe montre jamais qu'à un petit nombre de confidents; que, lorfqu'elle s'offre aux adorations du peuple, c'eft toujours dans une efpece de tabernacle, dont la clarté douteufe montre plutôt lombre de ce Dieu vivant, que fes traits; que, quand il meurt, on lui fubfiftue un Prêtre de la même taille, \& , autant qu'il eft poffible, de la même figure; \& qu'avec le fecours de ces précautions, l'illufion fe perpétue, même dans les lieux oll fe joue cette comédie; à plus forte raifon, dans l'efprit des croyans, éloignés de la fcene.

C'eft un préjugé qu'un Philofophe lumineux \& profond vient de dififers. A la vérité, les grands Lamas fe montrent rarement, afin d'entretenir la vénération quils font parvenus a infpirer pour leur perfonne \& your leurs myf.
tères;
Ambaff viennen leur vue plus gra vilager pendus Putola. $\mathrm{Ce} q$ fable de loi du faint, q d'abord qui eft Cette tr très-bien tême eft ces cont. La Re des pros une port mine das galie. Le de la Ta mifes. E de Cach Deux le comm \& Sama mux Rufi Volga, riche \& Tures,
ETAT D I I'ASIE: Tg
tères; mais ils admettent à leurs audiences les Ambaffadeurs, ils reçoivent les Souverains qui viennent les vifiter. S'il eft difficile de jouir de Ieur vue, hors des occafions importantes \& des plus grandes folemnités, on peut toujours envifager leurs portraits, continuellement fufpendus au-deflus des portes du Temple de Putola.
Ce qui a donné un cours fi univerfel à la fable de l'immortalité de Lamas, c'eft que la Ioi du pays ordonne de croire, que l'Efpritfaint, qui a animé un de ces Pontifes, paffe d'abord, après la mort, dans le corps de celui qui eft légitimement élu pour le remplacer. Cette tranfinigration du fouffle divin s'allie très-bien avec la métempfycofe, dont le fyftême eft ćtabli, de tems immémorial, dans ces contrées.
La Religion Lamique fit, de bonne heure, des progres confidérables. On l'adopta dans une portion du globe fort étendue. Elle domine dans tout le Thibet, dans toute la mongalie. Les deux Bucharies \& plufieurs Provinces de la Tarrarie lui font prefque totalement foumifes. Elle a des Sectateurs dans le Royaume de Cachemire, aux Indes \& à la Chine.

Deux Villes font les feuls entrepôts de tout le commerce de la Tartarie. Ce font Affracan \& Samarcande. La premiere, qui appartient nux Ruffes, eft fituée vers l'embouchure du Volga, dans la mer Cafpienne. Flle eff fort riche \& très-peuplée. Une foule de Marchands Turcs, Arméniens, Perfans, Tartares, In-
EIATDE L'ASIE.
diens, viennent annuellement y verfer les diffé. rentes productions de l'Afie, \& en rapportens des fourrures les plus belles du nord. On y fait auffi un commerce fort confidérable d'efturgeons falés, que lon pêche en abondance dans le Volga, \& du fel qui provient d'un grand nombre de fources falées que lon trouve dans le pays. Son terroir ferait très-fertile, fi de fréquentes féchereffes ne détruifaient les germes des femences. Le Volga, s'y déborde, comme Ie Nil en Egypte. Lorlque les eaux de ce fleuve font écoulees, lherbe y croît en moins dun mois, \& fournit une grande quantité de bons pâturages.

Samarcande appartient à la Tartarie indé pendante. Cette Ville, qui fut la patrie de Tamerlan, vainqueur de Bajazet, eft ancienne, belle, grande, bien fortifiée, \& fituée dans le pays des Usbeks, fur les frontieres de la Perfe, Elle a une Académie des Sciences, très-fameufe dans les pays Mufulmans, \& oil l'on vient de toutes parts faire fes études. Son terroir, qui eft la Sogdiane \& la Baftriane des anciens, eft d'une grande fécondité. On y recueille des fruits délicieux. Ses melons, fur-tout, pafent pour être exquis; \& il en produit une fi grande abondance, qu'on en fournit les Etats du Mo gol, \& une partie de la Perfe. Le papier de foie, que lon fabrique à Samarcande, jouit d'une très-grande réputation.

## IV.

## EMPIRE DE LA CHINE.

 A Chine eft le plus grand, le plus riche, le plus peuplć \& Ie plus floriffant Empire de 1 Univers. I1 a 650 lieues du nord au fud, \& environ 500 de l'eft à louef, fans y compiendre la partie de la Tartarie qui en dépend. If n'ét pas d'Empire auffi ancien dans le monde; il fubfifte avec fplendeur depuis 4000 ans, fans que les loix, les mours, le langage, la maniere même de shabiller, aient foyftert daltération fenfible. Cet efpace a été fourni fans interruption, par 237 Empereurs, de 22 Dynafties différentes, dont la derniere eft iffue des Tartares.On compte à la Chine 150 Villes du premier ordre, dont chacune commande à plufieurs Bourgs, Villages \& Châteaux; 2.52 Villes du fecond ordre, \& II52 du troifieme ordre. Telle eft la prodigieufe population de cet Empire, que, fi l'on en croit le Gentil, le nombre de ceux qui paient la capitation, eft de 58 millions d'hommes. Les femmes, les enfans, les Magiftrats, la plupart de Lettrés, les Soldats, ne font pas compris dans ce dénombrement.

L'air de la Chine eft généralement fort tempêté. Il n'y a que fa partie méridionale, qui foit expofée à des chaleurs, fouvent exceffives.

Son terroir eft très-fertile, \& cultivé avec un foin qui furprit toujours les Étrangers. Les Chinois, Nation la plus laborieufe qui foit fur le globe, ne laiffent aucun terrein en friches. On voit, d'ań bout de l'Empire à l'autre, les montagnes les plus ftériles, coupées en forme d'amphithêâtre, \& chargées de moifons. Les terres ne sy repofent jamais. Elles produifent continuellement du bled, du riz, du maïs, des légumes, des grains de toute efpece, \& d'ex. cellents fruits. Le pays eft coupé par une mul ritude de rivieres, dont la plupart font très. poiffonneufes.

La Chine a plufieurs miries d'or, d'argent, de topazes, de rubis, de cuivre, d'étaiin, de miercure, de fer, de pierre-d'aimant \& de fel. On y fait le plus beau vernis de l'Univers, \& ff porcelaine ne le cede qu'à celle du Japon. Cet Empire fournit de l'ambre gris, du fucre, da thé , dit mure \& toutes fortes d'épiceries. On en tire de la foie la plus belle que 1 on con naiife, du cotor, du lin, du papier, des toiles peintes, du fil d'or, des fatins, des damas, des taffetas \& diverfes autres riches étoffes. On y trouve beaucoup de fimples \& d'arbres in connus à lEurope. Tels font l'aloës, la rhu barbe, $l^{3}$ atbre du juif, \&cc.

- L'Empereur de la Chine entretient, dit-on, une milice de 800000 foldats; \& 570000 chevaux font nourris dans fes écuries, pour monter dēs gens de guerre, pour les voyages de 1 Cour, \& pour les Couriers publics. On porte fon revenua 1250000000 de notre monnoie.
ETAT DE I'ASIE.

L'autorité de l'Empereur de la Chine eft purement defpotique. On ne peut parler à ce Prince qu'en fe profternant. Sil adreffe la parole aux Seigneurs de fa Cour, ils doivent fléchir le genou, en recevant fes ordres. Tout ce qui l'entoure partage le refpect outré qu'on lui prodigue. Un Mandarin manquerait effentiellement à fon devoir, sil paffait devant Il porte de fon Palais à cheval ou en voitures. Quand il fort, tous les Chinois ont ordre de fe renformer dans les maifons. Celui qui fe trouve fir fon paffage, ne peut éviter la mort qu'en tournant le dos, \& en fe profternant la face contre terre. C'eft pour cela qu'aucune maifon Chinoife r'a de fenêtres fur la rue. On ferme foigneufement les boutiques devant lefquelles 1 Empereur doit paffer; \& ce Prince ne marche jumais fans être précédé de deux mille licteurs qui portent des faifceaux, des haches \& divers aitres initrúnents propres à caractérifer le def. potifme oriental.
Le poiivoir diu Mandatin eft tout auffi illimité पue celüi dü Prince dont il tient fon autorité, Telle eft la marche du Gouvernement defpotique. Un Officier de cette efpece, paffant dans uie Ville, fait arrêter qui bon lui femble, pour le faire expirer fous les coups, fans que perfonne ofe embraffer fa défenfe. Cent bourreaux font les terribles avant-coureurs qui lannoncent par une effece de hurlement. Si quelqu'un oublie de fe ranger contre la muraille, il elt affommé de coups de chaines ou de bame

Cependant le Mandarin n'eft pas lui-même à l'abri du bâton. L'Empereur luii fait donner la baftonnade pour la plus légere prévarication. La Loi a étendu les chaînes de l'efclavage jufqu'aux Princes du Sang. Pour montrer leur 1oumiffion, les plus grands Mandarins portent toujours avec eux l'inftrument de leur fupplice. Ce font des chaínes \& un coutelas renfermés dans un coffre couvert de toile peinte, \& porté par deux hommes qui les précedent. Si l'Empereur les mande, ils font obligés de fe couvrir de ces chaînes, \& de paraître en cet état, pour lui prouver leur obéiffance.

La Religion des Chinois n'eft pas uniforme. On diftingue, parmi eux, trois principales fectes; celle des Lettrés, qui fuit la doctrine de Confucius, celle de Lao-Kium, \& celle de Foé, qui eft la plus ancienne \& la plus confidérable. Aux précieux dogmes de l'unité d'un Dien \& de l'immortalité de l'ame, qui font la bafe de ces trois fectes, elles ajoutent diverfes fuperftitions analogues au caractere craintif \& naturellement pufillanime des Orientaux. Celle de Foé admet la métempfycofe.

Les Prêtres de Foé s'appellent Bonzes. Le nombre en eft prodigieux, \& M. Sonnerat affure qu'on en compte plus d'un million dans PEmpire. Tous ne vivent que d'aumônes. Ces mendians cachent beaucoup d'orgueil \& d'avidité, fous le manteau du défintéreffement \& de la modeftie. Leur Chef jouit des plus grands priviléges. Quand il fe préfente chez le ViceRoi de la Province, il ne rend le falut qu'apr's ayois
me er la tion. jufleur rtent lice. rmés porté Emuvrir pour rme. fecle de le de onfid'un nt la erfes tif \& Celle
3. Le nerat dans Ces l'avint \& cands Viceapres ayois

avoir été falué par ce grand Mandarin; \& il s'affied avant lui, fans en attendre lordre.

Les Chinois, ajoute M. Sonnerat, font bien faits, leftes \& forts quandil ne s'agit que de badinage; mais dans une difpute férieufe, toutes leurs petites fupercheries difparaiffent; la crainte \& la lâcheté l'emportent, \&\& les obligent à prendre la fuite. Dès leur bas-âge, ils s'étudient à lever des poids de 100 \& I 50 livres, jufqu‘a ce quilis puiffent les lever audeffus de leurs têtes, à bras tendus. Sept à huit facs remplis deterre, \&pendus au plancher, font encore des champions contre lefquels ils s'exercent à fe battre. Is fe mettent dans le milieu de ces différents facs, les agitent, \& tâchent d'en éviter les coups. Mais tous ces exercices de les rendent point courageux. Ils Tont de très-mauvais guerriers; \& chaque fois qu'ils ont étéattaquees par leurs voifins, ils ont toujours été vaincus. Aucune de leurs Villes ne pourrait foutenir un fiége de trois jours. Tous leurs forts fontà-peu-près ronds \& fans élévation. Les murs nont point d'épaiffeur; \& les embrâfures inégales ne forment qu'un fimple trou fait de maniere qu'on ne peut diriger la canon que dansunfeul point; leur artillerie n'eft propre qu'à des réjouiffances; leurs fufils fone Á mêche; \& , quand ils s'en fervent, ils dé tournent la tête, après avoir ajufté le coup. Si Ion en croyait les Miffionnaires Européans $\$$ \&quelques Voyageurs enthoufiafmés de la Na tion Chinoife, ces peuples feraient lun des plue. avans \& des plus éclairés de l'Univers. Cee Tome I.
q6 ÉTAT DESASIE. É age, fruit de l'exagération la plis caractétiRee, vient d'être pleinement dérruit partl le jıdicieux M. Sonnerat. Les Arts \&-les Sciencés, dit-il, ne feront jamais de progrès dans cet Empire; le Gouvernement y mettra toujours obftacle, parce que, fi le peuple venait a s'éclairer, il faudrait néceffairement en changer la forme. Aufli les plus érudits commencent à peine à favoir lire \&récrire à la fin de leur vie: Leur fieience \& leur habilité confiftent daris des difficultés vaincues; \& le Gouvernement ne parait tranquille que parce quil exerce fon autorité fur des hommes lâches. b g Houp , 3 Cl

Quelque pónibles que foient les travaux auxquels les Chinois fe livrent, pour féconderdeurs champs, ce peuple n'eft pas cultivateur. II ignore jufqu'a la maniere de tranfplanter les arbres, de les couper \& de les greffer; les jardins Chinois ne reffemblent à rien; ils n'of. frent pas même d'arbres fruitiers, à moins quilis ne s'y trouvent plantés par la nature.

On ne trouve pas chez les Chinois un feul Peintre; ils ne mettent ni deffin ni compofition dans leurs ouvrages. Il eft vrai qu'ils appliquent agréablement les couleurs fur le verre; mais les couleurs pures \& tranchantes quilis pofent les unes à côté des autres, ne forment qu'une peinsure très-imparfaite. Leurs tableaux mal deffinćs ne brillent que parl'enluminure. Après les avoir tracés, ils ne les ébauchent point pour juger des proportions; ils travaillent léparément chaque partie, \& la finiffent fans penfer à l'enfemble. Incapables de rien compofer, ils cal-

## quent to

 qui pein les drap main \& du fond. perfpecti que les placent 1Quan peine. $C$ marbre 8 feulemer de cartor difforme. unie par dent de 1 fur fon grâce. C jourd hui modelen faififfent égard fon une tête, apprentif fuite d'er ginal; \& fur le cot bois qui] y colle pl l'ouvrage vement d

La Géc mieux cu
ETAT DE I'ASIE.
quent tout ce qu'ils peignent; $\&$, comme celui qui peint la tête \& les bras ne fait pas peindre les draperies, le tableau paffe dans une feconde main \& de-là dans une troifieme qui fe charge du fond. Ils n'ont d'ailleurs aucune idée de la perfpective. Le fond eft auffi brillant en couleur que les figures, \& c'eft dans les nues qu'ils placent les lointains.

Quant à la fculpture, ils la connaiffent à peine. On ne voit chez eux aucune ftatue de marbre \& de pierre. Leurs pagodes renferment feulement quelques grandes figures de bois ou de carton peint; elles font toutes gigantefques, difformes $\&$ fans proportion; toute la figure eft unie par deux morceaux de bois qui correfpondent de la tête aux pieds, \& la font tenir droite fur fon pićdeftal; auffín'ont-elles aucune grâce. On connaît leurs Magots qui font aujourdhui répandus dans toute l'Europe. Ils modelent encore le portrait; mais rarement ils faififfent la reffemblance. Leurs procédés à cet égard font très-défectueux. L'Artifte fait d'abord une tête d'imagination, tandis que I'un de fes apprentifs s'occupe à faire le corps; il tâche enfuite d'en rapprocher les traits de ceux de l'original; \& quand cette tête eft finie, on la place fur le corps, par le moyen d'un moroeau de bois quil les traverfe \& les unit; puis un ouvrier y colle plufieurs couches de papier fin, \&cremet l'ouvrage à un troifieme, qui y paffe alternativement des couches de blanc $\&$ de rouge.

La Géométrie \& l'Architecture n'y font pas mieux cultivées; on n'y trouve point d'Archie B ij

$$
28 \text { ETA T D B IASIE. }
$$

tectes. Les Temples qui, dans tous les autres pays imfpirent le refpect par leur magnificence, n'ont rien de majeftueux à la Chine. Ils font cependant embellis au dehors. Les colonnes, qui en font le principal ornement, font de bois \& de la même groffeur dans toutes leurs parties. On les place fort près les unes des autres; \& cette difpofition fait que les Pagodes reffemblent plutôt à des Halles qu'à des Temples. Auffi neles connait-on que par quelques figares coloffales en carton qui décorent la porte.
Leur opinion fur les planètes, qu'ils élevent autant que les étoiles, prouve affez leur ignotance en fait d'Aftronomie. Il en eft ainfi des terreurs fingulieres qu'ils éprouvent à l'approche des éclipfes. Quand elles font annoncées, on les affiche trois jours avant qu'elles r'arrivent ; \& ${ }_{11}$ eft expreffément enjoint à tous les Chinois de prieralors la Divinité, pour que le Crapaud à trois pattes n'avale pas le Soleil.
Ils ne font pas mieux inftruits en Géographie. La terre, felon eux, eft de forme quarrée, \& leur Empire eft dans le centre. La Marine eft encore une fcience dont ils ne fe doutent pas. Ieurs vaiffeaux font des machines énormes. Il y en a qui portent jufqu'à mille tonneaux. Les deux extrênités font prodigieufement élevées, ¿préfentent aux vents une firface confidérable. Il en périt plus de la moitié, parce qu'étant une fois fur le côté, ils ne peuvent plus fe relever. Leurs ancres font de bois, leurs voiles de nattes, \& leurs cables de rotins. Ils ne connaiffent pas ies inftruments avec lefquels nous prenons hau-

## E

keur. Leur. pourrait Iê entau Jap par les aftr groflier; $\varepsilon$ Malaca ou de vue.
La mufic yaife que c plus de bru heilleur $M$ faire une E dule, mal ce fujet de: que lon ad tient de loin dans le pays paraifon av lyon. Qua pour les fa implicité d qu'aux lumi

Le Pere I beaucoup y: mais il n'en Lettres y for a enfanté u: mais tous c imagination đ'écrire l'Hi le feul fujet qulintérêt, e Waitent de c
ETATDE XASIE
kur. Leurs Pilotes font tout auffi ignorans que pourrait I'être un Mouffe Hollandais. Ceux qui vent au Japon ou aux Philippines, fe gouvernent par les aftres, comme ferait le Sauvage le plus groffier; \& ceux qui font voile vers Batavia, Malaca ou Queda, ne quittent jamais la terre de vue.
La mufique des Chinois eft toute auff maur vaife que celle des Indiens. Celui qui fait le plus de bruit, paffe ordinairement pour être le meilleur Muficien. Jamajs aucun d'eux n'a pu faire une bonne montre, pas même une pendule, malgré les leçons qu'ils ont reçues à ce fujet des Artiftes Européans. Leurs foieries que lon admire en Europe, parce qu'elles vientient de loin, \& quielles font à très-bon compte dans le pays, ne pourraient pas fouffrir la comparaifon avec celles de nos Manufactures de yon. Quant aux métiers dont ils fe fervent pour les faire, ils font bien loin davoir la implicité des nôtres; encore ne le doivent-ils quaux lumieres des Jéfuites.
Le Pere Duhalde \& plufieurs Ecrivains ont beaucoup vanté la fcience des Lettrés Chinois; mais il n'en eft pas moins certain que les BellesLettres y font encore dans l'enfance. Leur plume a enfanté une quantité prodigienfe de livres; mais tous ces ouvrages font fans goint, fanis imagination, fans méthode. Leur maniere d'écrire l'Hiftoire eft vraiment rebutante; \& le fenl fujet fur lequel ils aient fu jeter quelqu'intérêt, eft la Morale; encore les livres qui thatent de cette matiere font-ils fouyent enB iij
nuyeux par les répétitions fréquentes quiy font prodiguées.
L'elprit d'avidité qu'on reproche aux Chinois, \& qui tire fa fource de la population prodigieufe qui furcharge cet Empire, réduift autrefois ces peuples à renoncer, dans leur commerce intérieur, aux monnoies d'or \& d'argent, qui étaient d'un ufage général. Le nombre de fauxmonnoyeurs, qui augmentait chaque jour, ne permettait pas une autre conduite; on n'y fabriqua plus que des efpeces de cuivre.

Le cuivre étant devenu rare, par des événements dont 1 hiftoire ne rend pas compte, on lui affocia les coquillages, fi connus fons le nom de Cauris. Le Gouvernement s'étant apperçu que le peuple fe dégoutait d'un objet fi fragile, ordonna que tous les uftenfiles de cuivre, répandus dans tout l'Empire, fuffent Iivrés aux Hôtels des Monnoies. Ce mauvais expédient, r'ayant pas fourni des reffources proportionnées aux befoins publics, on fit rafer environ 400 Temples de Foë, dont les Idoles furent fondues. Dans la fuite, la Cour paya les Magiftrats \& l'armée, partie en cuivre, partie en papier. Les efprits fe révolterent contre une innovation fi dangereufe; $\&$ il fallut y renoncer. Depuis cette époque, qui remonte a trois fiecles, la monnoie de cuivre eft la feule monnoie légale.

Malgré le caractere intéreffé des Chinois, leurs liaifons extérieures furent long-tems trèspeu de chofe. L'éloignement où cette Nation vivait des autres peuples, venait du mépris
qu'ell plus 9 roifin élép naftie croîtr tions quep $\mathrm{des} \mathrm{H}_{1}$ Unpe bre, 1 blem delui quil conti
Au qu'on par le fois c efcla elle thé, prenr durc - Le érran de la paien rures gui a $\& \quad d$ ta $T$ retro
qu'elle avait pour eux. Cependant, on defira plus qu'on n'avait fait, de fréquenter les ports voifins; \& le Gouvernement Tartare, moins téé pour le maintien des mours, que les $D_{y}$ nafties précédentes, favorifa ce moyen d’accroître les richeffes de la Nation. Les expéditions, qui, jufqu'alors, n'avaient été permifes que pardatolérance intéreffée des Commandans des Provinces maritimes, fefirent ouvertement: Un peuple, dont la prétendue fageffe était célebre, ne pouvait manquer d'être accueilli fayorablement. Il profita delahaute opinion qu'onavait delui, pour établir le gottt des marchandifes quil pouvait fournir; \&z fon activité embraffa le continent comme les mers.

Aujourd hui la Chine rrafique avec la Corée, qu'on croit avoir été originairement peuplée par les Tartares, qui a été fúrement plufieurs fois conquife par eux, \& qu'on a vue, tantôt efclave, tantôt indépendante des Chinois, dont elle eft anjourd'hui tributaire. Ils y portent du thé, de la porcelaine, des étoffes de foie, \&z prennent en échange des toiles de chanzre \& du-coton, \& du ginfeng médiocre.

- Les Tartares, qu'on peut regarder comme érrangers, achettent des Chinois des étoffes de laine, du riz, du thé, du tabac, qu'ils paienr avec des montons, des boufs, des fourrures, \&e fur-tout du ginfeng. Cette plante, gui a la précieule vertu de fortifier l'efomac \& de purifier le fang, croit fur les confins de la Tartarie, près de la grande muraille : on la retrouve auffi dans le Ganada. Sa racine eft un
navet, tantôt fimple, tantố divifé en deux: Alors, elle a quelque reffemblance avec les parties inférieures de l'homme; \& c'êt de-là que ${ }^{3} \mathrm{ui}$ viennent les noms de ginfeng à la Chine, \& de garentoguen, chez les Iroquois. Le Goua vernement Chinois fait cueillir, tous les ans, cette plante par dixmillefoldats Tartares, dont chacun doit rendre gratuitement deux onces du meilleur ginfeng. On leur donne, pour le refte, un poids égal en argent.

Le commerce des. Chinois avec la Ruffie n'eft pas tout auffi confidérable qu'il pourra le devenir, lorfque les deux Gouvernements offriront plus de facilités à leurs Négocians refpedifs. Autrefois, il partait, tous les ans, de Péters? bourg, line Caravane qui, aprés avoir traverfé des déferts immenfes, était reçue fur la frontiere de la Chine, par quelques centaines de foldats, qui l'efcortaient jufqu'à la Capitale de l'Empire. Là, tous ceux qui la compofaient etaient renfermés dans un caravanferas, ou ils étaient obligés d'attendre que les Marchands Chinois vinffent leur offir le rebut de leurs magafins. Leur traite ainf confommée, ils reprenaient la route de leur patrie, \& fé retrouvaient à Pétersbourg, trois ans après en être partis.

La défiance des Chinois a fait abolir cet ufage, en 1721. A cette époque, on établit à Kiatcha deux grands magafins, l'un Ruffe \& lautre Chinois, où font dépofées toutes les chofes qu'on fe propofe d'échanger. Des Commiffaires des deux Nations préfident à ce com-

## merce

Ruffes
quefoi de le 1
la dédo
fur les
Lap
apports
Il eft it
reçoit:
Ruffes
francs 1 plus de perte,
le prix
moins :
vernem
25 pou
fur tou:
produit
de live
Ruffie
Celu: de la p. téreflan du taba d'or qu leurs riv guiffant quelorfe d'exploi remplies
LaCl
deux: ec les là que hine, Gonrans, dont es du efte,
n'eft devefiront eđifs. âters ctrafir la aines itale aient ou ils tands
leurs ils trouêtre
cet lit à「e \& s les om-om-
E'SAT DE E'ASIE.
merce, où il entre rarement des métaux. Si les Ruffes, qui n'en donnent jamais, font quelquefois réduits à recevoir de l'or, ils font obligés de le livrer à la Couronne, à des conditions qui la dédommagent des droits qu'elle aurait perçus fir les marchandifes.

La plus confidérable de celles que les Chinois apportent dans cet entrepôt, c'eft le thé verd. II eft infiniment fupérieur à celui que l'Europe reçoit à travers des mers immenfes. Aufl les Ruffes font-ils forcés de le payer jufqu'à 20 francs la livre; quoiquils le revendent rarement plus de Is ou I6. Pour fe dédommager de cette perte, ils ne manquent jamais de faire hauffer le prix de leurs pelleteries; mais cette rufe oft moins à leur avantage qu'au profit du Gouvernement, qui perçoit une impofition de 25 pour 100 , fur tout ce qui fe vend, fur tout ce qui s'achete. La Douane de Kiatcha produit quelquefois à l'État jufqu'à 2 millions de livres. Le commerce de la Chine avec la Ruffie doit s'élever alors à 6 millions.
Celui que l'Empire a ouvert avec les habitans de la petite Bucharie, ef beaucoup moins intéreffant. Il fe réduit à leur donner du thé, du tabac, des draps, en échange des grains d'or qu'ils trouvent dans leurs torrents ou dans leurs rivieres. Ces liaifons, actuellement languiflantes, ne prendront un grand accroiffement que lorfqu'on aura inftruit ces Barbares dans l'aro d'exploiterles mines, dont leurs montagnes font remplies.
La Chine ef féparée des Etats du Mogol \&r B $v$

## O PCA

## 34 ETAT DE L'ASTE.

 des autres contrées de l'Inde par des fables mouvans, ou par des rochers entaffés, qui rendent impraticable toute communication avec ces régions fi riches. Aüfli r'ajoutent-elles rien au faible commerce que cette nation fait annuellement par terre : celui que la mer lui ouvre, eft plus confidérable.L'Empirene confieguere à l'Océan que du thé, des foieries \& des porcelaines. Au Japon, ces objets font payés avec de lor \& du cuivre; aux Philippines, avec des piaftres; à Batavia, avec des épiceries; à Siam, avec des bois de teinture \& des vernis; au Tonquin, avec des foies groffieres; à la Cochinchine, avec de lor \& du fucre. Les retours ne paffent pas 35 ou 40 millions, quoique les Chinois doublent leurs capitaux dans le commerce. Dans la plupart des marchés qu'ils fréquentent, ils ont pour agents ou pour affociés les defcendans de ceux de leurs concitoyens qui fe refuferent au joug des Tartares.

Ces liaifons, qui, d'un côté, fe terminent au Japon, \& , de l'autre, aux détroits de Malaca \& de la Sonde, auraient acquis vraifemblablement plus d'extenfion, files Conftructeurs Chinois, moins affervis aux anciens ufages, avaient daigné s'inftruire à l'école des Navigateurs Européans.
Avant que la riviere de Canton fut connue, \& que les vaiffeaux Européans abordaffent à la Chine, les Caravanes allaient chercher les productions du fol \& de l'induftrie, pour les diftribuer enfuite dans toute l'Europe. Elles en retiraient
des pro cette $n$ maîtres le com I5I8q a Cante Bien de tou: ćtablir un terrs ane $\log$ ferait 1 plus fac fence rendait décider tailles, \& déco vaiffeat encore interdit force parvent cet évé Les I res, te: faient à dais, y furent C les rade liarité
les hor d'indife

$$
\text { ETAT DE I'ASIE: } 35
$$

fables és, qui nication nt-elles ion fait mer lui
duthé, in, ces re; aux , avec einture foies l'or \& ou 40 it leurs art des agents e leurs es Tat-
ent au Ialaca lables Chivaient rs Eu-
des profirs confidérables; \& l'on trafiqua de cette maniere jufqu'à ce que les Portugais, maîtres de I'Inde, virent la néceffité de fonder le commerce maritime de la Chine. C'eft en I5I8 que leurs premiers bâtiments monillerent Canton.
Bientôt les Hollandais, après s'être emparés de tout le commerce de 1Inde, voulurent en établir un folide à la Chine. Ils demanderent un terrein, qui leur fut accordé, pour y bâtir une loge ; mais ils y conftruifirent un fort, qui ferait bjentôt devenu redoutable, s'il entt été plus facile d'y faire entrer des canons. La préfence des Mandarins aux déchargements, ne rendait pas l'exécution aifće ; cependant, ils fe déciderent à en débarquer dans de grandes futailles, L'une de ces pieces creva fous le Palan, \& déconvrit leur artifice. La même nuit, leurs vaiffeaux furent brullés, la loge, dont on voit encore les ruines, fut démolie, \& le commerce interdit à la Nation Hollandaife. Ce n'eft qu'à force de préfents $\&$ des prieres, qu'elle eft parvenue à la rétablir, plufieurs années après cet événement.
Les Négocians des autres Nations Européares, tentés par les profit's confidérables que faifaient à la Chine les Portuguais \& les Hollandais, y conduifirent auff leur pavillon. Tous furent d'abord admis indiftinctement dans toutes les rades de lEmpire; mais leur extrême familiarité avec les femmes, leurs violences avec les hommes, des actes répétés de hauteur \& dindifcrétion, les firent cóncentrer depuis à B vj

## O PCA

36 ÉTATDEXASIE:
Canton, le port le plus méridional de ces côres étendues.

- Leurs navires remonterent d'abord jufques aux murs de cette Gité célebre, fituée à Is lieues de l'embouchure du Tygre ou Fleupe jaune. Peu-ì̀peu, le port fe combla, au point de roffrir que douze à treize pieds d'eau. Alore nos bàtiments, qui de jour en jour avaient acquis plus de grandeur, furent forcés de s'arrêter à Hoang-Pon, à trois milles de la place. C'eft une affez bonne rade, formée par deux petites iles. Des circonftances particulieres firent accorder, en 1746 , aux Français, 1a liberté d'établir leurs magafins dans celle de Wampou, qui eft falubre \& peuplée; mais les Nations rivales font toujours réduites à faire leurs opérations dans l'autre, abfolument déferte \& finguliérement mal-faine, après que le riz y a été coupé.

Pendant les cing ou fix mois que les équipages des navires Européans fe morfondent oupériffent à Hoang-Pou, les Agents du commerce font leurs ventes \& leurs achats à Canton. Lorfque les Étrangers commencerent à fréquenter ce grand marché, on les fit jouir de toute la liberté que comportait le maintien des Loix. Bientôt ils fe lafferent de la circonfpection néceflaire dans un Gouvernement rempli de formalités; en punition de leurs imprudences, tout accès direct chez le dépofitaire de l'autorité́ publique, leur fut fermé; \& \& ils furent tous réunis dans un feul quartier. Le Magiftrat ne permit une autre demeure qu'à ceux dont un
hôte as duite. La Cor criante des Ca Ies acct tempus in peti yaient d'un pr. un peu toujour Aces criantes ent à Empire Vice-Rc réfidenc feplaind yent, 9 chargé c tend leu qu'il y e olus de a Chine mais ils $£$ confidére Siles pla pas jufqi pourraier que les E ne, on $n$ rexés deF

$$
\text { E TA T D E } \mathrm{B}^{\prime} \mathrm{A} S \mathrm{~S} \text { E. }
$$

hôte accrédité garantiffait les mceurs \&\& la corrduite. Ces liens furent encore refferrés en 1760 . La Cour, avertie par les Anglais des vexations criantes de fes délégués, fit partir de Pékin des Commiffaires qui fe laifferent féduire par tes accufés. Sur le rapport de ces hommes corpompus, tous les Européans furent confinés dans. in petit nombre de maifons, doil ils ne pouyaient traiter qu'avec une compagnie armée dun privilége exclufif, Ce monopole a depais un peu diminué, mais les autres gênes font. toujours les mêmes.

A ces humiliations fe joignent des injuftices criantes, que les Négocians Européans éprouent à la Chine, pendant leur féjour dans cet Empire. L'entrée de la Ville Tartare, où le Vice-Roi \& l'Intendant de la Province font leur réfidence, leur étant interdite, ils ne peuvent fe plaindre des mauvais traitements qu'ils reçoiyent, que par le canal du Fiador, Officier chargé de fournir les cargaifons; \& celui-cine tend leurs plaintes à fes Supérieurs, qu'autant qu'il y eff intéreffé. Les Anglais, maîtres abolus de l'Inde, voulant jouer le mênie rôle à la Chine, font beaucoup de bruit tous les ans; mais ils finiffent toujours par payer des fommes confidérables, pour la plus légere imprudence. Si les plaintes les mieux fondees ne parviennent pas jufqu'au Magiftrat de Canton, comment pourraient-elles arriver jufqu'au Trône? Depuis que les Européans font le commerce de la Chine, on n'en a qu'un feulexemple. Les Anglais, rexés depuis long-temps à un plus haut degré

## $0_{\text {PPCA }}$

$3^{8}$ ETATDE IASIE.
que les autres Nations, foit à caufe de leur libéralité, foit à caufe de leur puiffance, expédierent en fecret un bâtiment, avecle Confeiller Wilt, qui habitait la Chine depuis fon enfance, \& parlait le Chinois comme un naturel du pays. Ils le chargerent de demander juftice à l'Empereur, \& de lui préfenter une Requête au nom du Confeil. Tout fe fit fi fecrétement, qu'on rien fut inftruit que lorfqu'ils approcherent de Pekin. Leurs plaintes parviennent jufqu'au Trône, on nomme quatre Commiffaires qui viennent en pompe examiner fi elles font fondées; mais bientôt, gagnés par des fommes confidérables, ils s'accordent tous à dire qu'elles font injuftes. On arrête le vaiffeau, l'équipage difparaít, \& on interroge Wilt pour connaître l'auteur de la Requête. Son Maître de Langue a la tête tranchée, ainfi que celui qui l'avait tranferite. On le condamne à fubir le même fort; mais, confidéré comme un Sauvage, à qui les Loix n'étaient pas connues, on commua fa peine en 50 coups de bâton, \& trois ans de prifon à Macao, d'où il ne devait fortir que pour être chaffé ignominieufement del'Empire. Ces mauvais traitements n'ont pas empê. ché les Anglais, ni la plupart des autres Nations de l'Europe, à continuer le commerce de la Chine. Celui quitls y font annuellement, pendant la paix, peut monterà 24 à 26 millions. Les Français y envoient deux vaiffeaux, \& y portent 2 a 3 millions; 1 a Compagnie Anglaife y envoie quatre, fix \& quelquefois huit vaiffeaux, fans compter quinze ã ving
vaiffeat million Les Nê Surate million calin, toutes tent 4 product infi qu feaux, de Prut mais de pavillor Portuga ils n'y a tions; 1 million.
Les N desthés verd, \& des foies du bora apporter des nank étoffes d fur lequ d'hui on porte de guerres nétal pr leur forth choifir p

$$
E^{\prime} T A T D B \quad I^{\prime} A S I E \text {. }
$$

de leur ce, exle Conuis fon in natuder juf une Re-fecréterfqu'ils arviene Com. niner fi par des tous à iffeau, ilt pour Maître le celui à fubir un Saules, on $\&$ trois it fortir lel'Em. empê. autres nmerce ement, illions. ux, \& pagnie quefois à ving vaiffeaux de côtes. La Compagnie y porte 4 millions en argent, \& 3 millions en draps; Les Négocians Anglais de Bengale, Madras, Surate, Bombaye \& Cambaye y portent 2 millions en argent, $\& 2$ millions en coton, calin, opium \&e rotin; les Hollandais y ont, toutes les années, quatre vaiffeaux; ils y portent 4 millions en argent \& 2 millions on productions de leurs Colonies; les Suédois, infi queles Danois, n'y envoient que deux vaiffeaux, $\&$ y portent chacun 2 millions; le Roi de Pruffe y envoyait autrefois un vaiffeau, nais depuis long - tems on n'y voit plus fon pavillon; les Efpagnols de Manille \& quelques Yortugais de Goa, vont auffi en Chine, mais ils n'y achetent que le rebut des autres Na tions; leur commerce ne monte pas à plus de I million.
Les Nations Européannes retirent dela Chine des thés, connus fous les noms de thé bouy, thé verd, \& thé Soathon, de la groffe porcelaine, des foies écrues, de la rhubarbe, du camphre, du borax, du rotin, que les vaiffeaux marchands' apportent de Malaca, de la gomme-lacque, les nankins, des pékins, \& quelques autres etoffes de foie; on rapportait autrefois de lor, fur lequel on gagnait 25 pour 100. Aujourdhui on gagne $18 \& 20$ fur celui que lon $y$ porte de l'Inde. Les différentes révolutions, les guerres de leurs voifins leur ont fait préférer ce nétal précieux, qui facilite l'exportation de leur fortutie dans tous les lieux qu'ils youdraient choifir pour afyle.
40 ÉTAT DEIASIE.

## V.

## EMPIRE DU JAPON.

L'Empire du Japon eft compofé de plufieurs îles, voifines les unes des autres, \& dont les principales font celles de Niphon \& de Jedfo. La premiere a 250 lieues de long fur ino de large. Le terrein du Japon eft, en général, montueux, pierreux \& peu fertile. Ce yu'il donne de riz, d'orge \& de froment, les feuls grains auxquels il foit propre, ne fuffit pas à la prodigieufe population qui le couvre. Les hommes, malgré leur activité, leur intelligence, Ieur frugalité, feraient réduits à mourir de faim fans les reffources d'une mer extrêmement poiffonneufe. L'Empire ne fournit aucune production qui puiffe être exportée. Il ne peut même donner en échange aucun des Arts de fes atteliers, fi l'on en excepte fes ouvrages d'acier \& fes magnifiques porcelaines.

Les mines d'or, d'argent \& de cuivre du Japonfont les plus riches de. l'Afie. On y trouve auffi de fort bel étain. Ses autres richeffes confiftent en dents d'Eléphans, en peaux de Chameaux, \& en perles rouges, qui ne font pas moins eftimées que les blanches. D'ailleurs, les grandes îles qui compofent cet Empire; placées fous un Ciel orageux, environnées de tempêtes, agitées par des volcans, font fujetes
à ces gr priment L'Em ancien d annales mais il fonda la dans la més Dai tifes de pouvoirs refforts desperfo vinité fu à la mo comme plices. I On envel timent.

Vers 1 fans dou doce, q partager dont l'ad grands $S e$ par leurf fouffrit d comme a Lieutena: clairvoya le germe les vit fe jurée. Ils

$$
E^{\prime} T A T D E \quad I^{\prime} A S E \text {. } 4 I
$$

à ces grands accidents de la nature, qui impriment la terreur \& l'épouvante.

L'Empire du Japon eft peut-étre le pluśs ancien du monde, après celui de la Chine. Ses annales font mélées de beaucoup de fables; mais il parait démontré qu'en 660, Sin-Mu fonda la Monarchie, qui s'eft depuis perpétuée đans la même famille. Ses Souverains, nommiés Daïros, étaient à la fois les Rois, les Pontifes de la Nation; \& la réunion de ces deux pouvoirs mettait dans leurs mains tous les refforts de l'autorité fuprême. LesDairos étaient desperfonnes facrées, les repréfentans de la Divinité fur la terre. La plus légere défobéiffance à Ia moindre de leurs Loix, était regardée comme un crime digne des plus grands fupplices. Le coupable même n'était pas puni feul. On enveloppait fa famille entiere dans fon châtiment.

Vers le II ${ }^{c}$. fiecle, ces Princes, plus; aloux, fans doute, des douces prérogatives du Sacerdoce, que des droits pénibles de la Royauté, partagerent I'Etat en plufieurs Gouvernements, dont ladminiftration politique fut confiée à des grands Seigneurs, connus par leurs lumieres $\& \&$ par leur fageffe. Le pouvoir illimité des Daïros, fouffrit de ce changement. Ils laifferent flotter comme au hafard, les rênes de lEmpire. Leurs Lieutenans, dont l'ambition était inquiete $\&$, clairvoyante, trouverent dans cette indolence, le germe de mille révolutions. Pen-à-peu on les vit fe relâcher de l'obélfance qu'ils avaient jurée. Ils fe firent la guerre entr'eux; ils la firent:

## $0_{\text {P }}$

42 ETATAD I'ASIE
à leur Chef. Unie indépendance entiere fur le fruit de tous ces mouvements.

Depuis cette époque, 1 'Empire du Japon eft partagé entre deux Souverains. L'un, appelé Dairo, eft le grand Pontife du pays; \& fon len autorité eft purement firituelle. In jouit néan: moins de revenus confidérables; \& la Loi luí permet d'époufer douze femmes, \&r de s'attacher un certain nombre de concubines. Le vrai Solverain s'appelle $K_{u b a}$. Son autorité ne connaît. d'autres bornes que fes caprices. L'ufage laffujettit feulement à quelques témoignages extérieurs de déférence envers le Daïro, quila dépouillé de fa Couronne. On fait monter les troupes de ce Souverain à 400 mille hommes d'infanterie, \& à 60 mille de cavalerie. Nos
viol
fon
L
fieu
Cell
Les Japonois font d'un caraftere dar \& féroce; \& c'eft à léducation auftere qu'ils regoivent, autant qu'à l'influence du climat, alternativement rigoureux \& brthlant, quils font redevables de cette humeur fombre \& mé lancolique qui les diftingue de tons les autres peuples Afiatiques.

A la Chine, on met entre les mains des enfans, des livres didactiques, qui les inftruifent en détail de leurs devoirs, à qui leur démontrent les avantages de la vertu: aux enfans Japonois, on fait apprendre par coeur des poëmes, oil font célébrées les vertus de leurs ancêtres, où l'on infire le mépris de la vie \& le courage du mai que de 1 qu' tos téri I de 1
en I fuicide. Ces chants, ces poëmes qu'on dit pleins d'énergie \& de grâce, enfantent l'ent
ETAT DE I'ASIE
thoufiafme; l'éducation des Chinois regle l'ame, la difpofe à lordre; celle des Japonois l'enflamme \& la porte à l'héroïfme. On les conduit toute leur vie par le fentiment, $\&$ les Chinois par la raifon \& les ufages. Tandis que 1e Chinois, ne cherchant que la vérité dans fes livres, fe contente du bonheur qui, naît de la tranquillité; le Japonois, avide de jouiffatices, aime mieux fouffrir que de rien fentir. Il femble qu'en général les Chinois tendent à prévenir la violence \& limpétuofité de l'ame; les Japonois, fon engourdiffement \& fa faibleffe.

La Religion du Japon eft diftribuée en plufieurs branches, dont chacune a fes myfteres. Celle des Sintos eft la Religion du pays, l'ancienne Religion. Elle reconnoît un Etre-fuprême, limmortalité de l'ame; elle rend un culte aux ames des grands hommes qui ont fervi ou illuftré leur patrie. J.e Dairo eft le Chef \& 1Interprête de cette Religion ; \& tous les Prêtres qui font répandus dans l'Enipire, pour maintenir fa doetrine \& remplir les fonetions que fon culte exige, font obligés de recevoir de lui leurs pouvoirs. Les autres Sectes, quoiqu'eflentiellement la même que celle des Sintos, n'obfervent pas une hiérarchie auff caractérifée.

Les Portuguais furent les premiers peuples de l'Europe qui aborderent au Japon. Ce fut en I 542 , qu'une tempête jeta un de leurs vaiffeaux fur les côtes de cet Empire. Ceux qui le montaient furent accueillis favorablement. On leur donna tout ce qu'il fallait pour fe rafraîchir
par 1 compte de ce qu'ils avaient vus; ils apprirent au Vice-Roi, qu'une nouvelle contrée fort riche \& fort peuplée s'offirait au zele des Mif. fionnaires, à linduftrie des Négocians. Les uns \& les autres prirent la route du Japon. Ils y furent reçus avec le plus vif empreffement. Tous les ports leur furent ouverts. Chacundes Roitelets qui partageaient alors le pays, chercha à les attirer dans fesÉtats. On fe difputait à quj leur ferait plus d'avantages, à qui leur accorderait plus de privilćges, à qui leur donnerait plus de facilités. Ces Négocians firent un commerce immenfe. Ils tranfportaient au Japon des marchandifes de l'Inde qu'ils tiraient de différents marchés ; \& celles de Portugal, auxquélles Macao fervait d'entrepôt. Le Dairo, les Ufurpateurs de fes droits fouverains, les Grands de 1'Empire, la Nation entiere, tous faifoient une confommation prodigieufe des productions d'Europe \& d'Afie. Les Portugais emportaient tous les ans du Japon pour I4 à is millions dor, d'argent \& de cuivre. Ils époufaient d'ailleurs les plus riches héritieres du pays, \& s'alliaient aux familles les plus puiflantes.

Cet état de profpérité ne dura pas un fiecle entier. Enivrés du crédit immenfe dont ils jouiffaient dans cet Empire, les Portigais négligeaient les devoirs qu'impofent la bienféance \& l'honnêteté. Ils fe rendirent fufpects au Gouvernement par leur ambition, par leurs intrigues, peut-être par des confpirations fecrettes. Ils ne fe montrerent pas moins odieux au peuple
infid bitud qu'or leur devoi furen qu'il place

> Ie étaie furen né ce bition avaie Ca qui a les vo que 1 qu'ils uniqu tolera après natior vraife renir pouill ils jou De artific Nang: ala V quilils par leur avarice, par leur orgueil \& par leurs infidélités. Cependant comme on avait pris l'habitude des marchandifes qu'ils apportaient, \& qu'on n'avait pas d'autre canal que celui de leur navigation pour fe les procurer, on crut devoir les ménager pour quelque tems. Ils ne furent exclus du Japon qu'à la fin de 1638 , lorf qu'il y eut des Négocians en état de les remplacer.
I.es Hollandais, qui, depuis quelque tems, étaient entrés en concurrence avec eux, ne furent pas enveloppés dans leur difgrace. Comme ces Républicains n'avaient pas nontré l'ambition de fe mêler du Gouvernement; qu'ils avaient prêté leur artillerie dans la guerre que la Couronne venait de faire à ceux des Japonais qui avaient embraffé le Chriftianifme; qu'on les voyait en guerre avec la Nation proferite; que l'opinion de leurs forces n'était pas établie; qu'ils paraiffaient réfervés, fouples, modeftes, uniquement occupés de leur commerce, on les tolera, mais en les gênant beaucoup. Trois ans après, foit que l'efprit d'intrigues $\& x$ de domination les eut faifis, foit, comme il eft plus vraifemblable, qu'aucune conduite ne pût prévenir la défiance Japonoife, ils furent dé pouillés de la liberté \&e des priviléges dont ils jouiffaient.
Depuis 1641, ils font relégués dans lîle artificielle de Decima, élevée dans le port de Nangazaki, \&z qui communique par un pont à la Ville. On défarme leurs vaiffeaux à mefure qu'ils arrivent; \& la poudre, les fufils, les

46 ETAFDE I'ASIE.
épées, l'artillerie, les voiles, le gouvernail même, font portés à terre. Dans cette efpece de prifon, ils font traités avec un mépris dont on n'a pas didée; \& ils ne peuvent avoir de communication qu'avec les Commiffaireschar. gés de régler le prix \&-la quantité de leurs mar. chandifes. II n'eft pas pollible que la patience avec laquelle ils fouffirent ce traitement depuis plus d'un-fiecle, ne les ait avilis aux yeux de 1a Nation qui en eft le témoin, \& que l'amour du gain ait amené à ce point l'infenfibilité aus outrages, fans avoir flétri le caractere.

Des draps d'Europe, des foies, des toiles peintes, du fucre, des bois de teintures, quel. ques épiceries, principalement du poivre $\&$ du girofle; telles font les marchandifes qui fom: portées au Japon. Les retours ordinaires étaient très-confidérables dans le tems d'une libert́ indéfinie. Après les gênes, il ne fat annuellement expédié de Batavia que trois bâtiments, qu'il fallut bientôt réduire à deux. Depuis in ans même, on n'envoie alternativement qu'ung ou deux faibles cargaifons; foit que l'acheteuf ait exigé cette réduction, foit que le vendeuf y ait été déterminé par la médiocrité des bénó fices. Suivant les réglements, tous les effers réunis ne devraient produire que 100 mille liv. mais, quoique vraifemblablement cet ordrene foit pas exécuté à la rigueur, on eft affuréqut le gain ne paffe pas 50 mille francs. Il ferait plus confidérable fans l'obligation impofée aw Hollandais, d'envoyer, tous les ans, ì is Capitale de l'Empire, un Ambaffadeur charg!
de $P$ leur le B Sura 1'Eu Amf L reux pital donir peuv ne fe enco intro
dont chers trouv de 1 autel En auffi main \& la Égale Le admi font avec renfe hors. de pr envir bon 1
ouvernail te efpece épris dont avoir de ireschareurs mar. patience nt depuis $x$ yeux de e l'amour bilité aus e.
des toiles tes, quel. vre $\& d u$ qui font es étaient ne liberte annuelle. itiments, Depuis It nt qu'unt 'acheteur vendeur des bénó les effers mille liv. $t$ ordre f affuréque Il ferai pofée aus ins, à ur charg

$$
\text { ETAT DE I'ASIE. } 47
$$

de préfents. Le payement fe fait avec le meilleur cuivre delUnivers, qui fe confomme dans le Bengale, fur la côte de Coromandel \& à Surate; il fe fait auffi avec du camphre, que l'Europe emploie, lorffu'il a été purifié à Amfterdam.

Les Agents de la Compagnie font plus heureux que le corps qu'ils fervent. Par une hofpitalité qui eft particuliere au Japon, on leur donne dès leur arrivée, des courtifannes qu'ils peuvent garder jufqu'a leur départ. Ces filles ne fervent pas feulement à leurs plaifirs, mais encore à leur fortune. C'eft par ce moyen qu'ils introduifent dans le pays, \& l'écaille de tortues dont les Japonais font leur bijoux les plus recherchés, \& le camphre de Sumatra qui, fe trouvant affez parfait pour n'avoir pas befoin de l'opération du feu, eft fenfé digne des autels.
Enéchange ils reçoivent un or très-pur, qui, auff bien que la marchandife, paffe par les mains de leurs maitreffes, dont l'intelligence \& la probité, dans la double négociation, font également atteftées.
Les Chinois, le feul peuple étranger qui foit admis dans l'Empire avec les Hollandais, ne font pas un commerce plus étendu; \& c'eft avec les mêmes gênes. Depuis 1688 , ils font renfermés tout le tems que leur vente dure, hors des murs de Nangazaki, dans une efpece de prifon, compofée de plufieurs cabanes, environnée d'une paliffade, $\&$ défendue par un bon foffé, avec un Corps-de-Garde à toutes
48 ETATDETASIE. les portes. On a pris ces précautions contre eux, depuis que, parmi les livres de Philofophie \& de Morale qu'ils vendaient, on a trouvé des ouvrages favorables au Chriftianifine. Les Miflionnaires Européans les avaient chargés à Canton, de les répandre; \& l'appât du gain les détermina à une infidélité qui a été févérement puaie.

## VI. <br> ROYAUME DE PERSE.

LA Perfe moderne a une étendue très-confi. dérable. Ce Royaume a environ 500 lieues d'O: rient en Occident, fur un peu moins de 400 du Nord au Sud. Le pays qui le compofe, eft fec, fablonneux, montueux \& préfquentiérement privé de rivieres. C'eft à l'induffrieufe activité des peuples qui l'habitent, qu'il eft redevable de fa fécondité. Aufli n'eft-il pas autant peuplé qu'il pourrait l'être, fi des pluies abondantes ne venaient quelquefois arrofer la plaine, \& tempérer la chaleur du jour. Onn'y trouve aucune forêt; \& la difette de rivieres navigables nuit beaucoup au commerce. Cette région, traverfée dans fa Iongueur par le mont Taurus, eft dans la Zone tempérée, mais dans le voifinage de la Zone torride. De-fà vient la chaleur infupportable qui s'y fait fouvent fentir.

La Perfe dome du riz, du vin, des fruits
excel: délici en tir des é tapis préci d'aut abonc empl peint $\&$ te Le fité les Et SaC plus 1 heuf: fa po nom parm: aplu 160 cieux gieux Collé peuf en te pour pas $p:$ propr en a font de 1 '

$$
\text { E } \mathbf{E} \quad \mathrm{A} \text { T D B } \mathrm{I}^{\prime} \mathrm{A} S \mathrm{I} \text { B. }
$$

is contre ilofophie ouvé des ine. Les hargés a du gain é févére
ès-confizues d'0: e 400 du eft fec, iérement activite̋ edevable at peuplé dantes ne $\&$ teme aucune bles nuit n, $\mathrm{tr} 2-$ arus, eft oifinage leur in-
es fruits cellents,
excellents, \& fur-tout des melons d'un goint délicieux \& d'une groffeur extraordinaire. On en tire une grande quantité de foie \& de coton, des étoffes d'or \& d'argent, des perles \& des tapis magnifiques. Elle a des mines de pierres précieufes; elle en a auffi d'or \& d'argent, \& d'autres métaux. On y trouve du fel foffile en abondance, une efpece de bruyere qu'on y emploie pour la verrerie, \& des terres pour la peinture, propres à imprimer des couleurs vives \& tenaces.
Le Souverain de cet Empire exerce une autofité defpotique, comme c'eft l'ufage de tous les États Mufulmans. Ce Prince s'appelle Sophi. Sa Capitale eft Hispahan, la plus grande \& la plus belle Ville de tout l'Orient. Elle a huit à heuf lieues de tour; \& nos Voyageurs portent fa population à un million d'habitans. Il y a un nombre prodigieux de Palais magnifiques, parmi lefquels on remarque celui du Roi, qui a plus d'une lieue de tour. On y trouve auffi 160 belles Mofquées, 1800 Caravanferas fpacieux, plus de 260 Bains, un nombre prodigieux de Cafés, de fort beaux Bafars \& plufieurs Colléges. L'air y eft très-fain $\&$ les maladies peu fréquentes. Les maifons y font terminées en terraffes, où l'on couche pendant l'été, pour jouir de la fraîcheur. Les rues n'en font pas pavées; elles font cependant toujours fort propres à caufe de la féchereffe de l'air. Il y en a plufieurs ornćes de canaux, dont les bords font plantés de hauts platanes, qui fourniffent de l'ombre \& un feectacle agréable à la vue. Tome I.

DE I'ASIE. On a conftruit trois beaux ponts fur le fleuve Zenderouth, le long duquel Hispahan eft placé. Cette Ville eft d'ailleurs de tout le Levant celle oul les Sciences ont le plus de réputation.

Les Perfans ont limagination vive \& l'efprit pénétrant; ils font judicieux, civils \& pleins de bontés envers les Etrangers. Ils feraient d'aflèz bons foldats fi on les affujétiffait à une difcipline réguliere. Leur Religion eft la Mahométane. Ils appartiennent à la Secte d'Ali, gendre de Mahomet. Ils déteftent beaucoup plus les Turcs que les Chrétiens, \& ils n'entretiennent avec eux de commerce qu'autant qu'ils y font forcés par les circonftances. Ces peuples ont pour Mahomet la même confidération que les Turcs. Cependant ils ne font que très-rarementle pélerinage de la Mecque. Ils doivent lindifférence qu'ils témoignent à cet acte de piétéau GrandAbbas, Roi de Perfe. Ce Prince, auff habile politique que grand guerrier, voulant décréditer le pélerinage de la Mecque \& de Médine, parce qu'il faifait fortir de la Perfe beaucoup d'argent qui n'y rentrait plus, imagina d'en établir un autre qui fut du gontt des peuples, \& qui ne les obligeât pas à fortir du Royaume Dans cette vue, il fit bâtir une fuperbe Mof. quée fur le tombeau de Riga, huitieme Iman, fils d'Ali, qui mournt en Perfe, près de Ma. ched, \& dont le tombeau fut entiérement négligé pendant plufieursfiecles. Abbas attachs de grands revenus à cette Mofquée; \& , perfuadé que l'exemple des Souverains détermint alfément les Sujets, il voulut faire lui-mêmar
ce $p \in$ Dès-1 verux s'étar parc céleb du vc Lo: plus d'ind trefoi
ropey encor
$\& \mathrm{~d}^{1} 1$ très-gı pas d: mais $\dot{C}$ niffés graiffe Hifpal étoffes coton. des na ties, fambr des ear de l'Ur
Tou: Carava aBaffor Empire La con: principa
le fleuve eft placé. rant celle n.
$\&$ l'efprit \& pleins nt d'affez difcipline ométane. endre de les Turcs tent avec nt forcés ont pour es Turcs. ne le pélifférence u GrandIfi habile nt idécréMédine, seaucoup gina d'en peuples, oyaume rbe Mof. ue Iman, $s$ de Ma iérement sattachis $\&$, per létermine lui-méms
ETATDE I'ASIE. ce pélerinage, accompagné de toute fa Cour. Dès-lors les peuples s'emprefferent à porter leurs voux de ce côtélà; \& les fucceffeurs d Abbas s'étant fait une loí de commencer leur regne par ce pélerinage, le tombeau de Riga devint fí célebre que l'onfe déshabituáprefqư'abfolument du voyage de la Mecque.
Long-tems la ville d'Hifpahan, fut lune des plus commerçante de l'Afie. Gette branche d'induftrie y a beaucoup moins d'activité qu'autrefois. Cependant toutes les Nations de $\mathrm{l}^{\prime} \mathrm{Eu}-$ rope y entretienient des Facteurs, $\&$ l'ony vend encore une grande quantité de vins de Chiras \& d'Iferd, liqueur précieufe, dont on fait très-grand cas en Afie. Ces vins ne fe confervent pas dans des futailles, comme en Europe, mais dans des grands vaiffeaux de terre, verniffés en dedans, ou feulement frottés avec de la graiffe de queue de mouton. On vend encore à Hifpahan des ${ }^{1}$ foieries, des fiches tapis, des étoffes de toutes efpeces, des fourrures, du coton, du maroquin de toutes les couleurs, des nattes très-fines, d'affez belles clinquailleties, des perles, des parfums, du mufc, de 1'ambre gris, des épiceries, des noix de Galle, des eaux diftillées, \& du fafran le plus eftimé de l'Univers.
Tous les ans il part de la Perfe plufieurs Caravanes qui vont chercher des marchandifes àBaffora. Cette marche eft néceffaire, dans un Empire oul il n'y a pas un feul fleuve navigable. La confommation de ces marchandifes fe. fait principalement dans les Proyinces méridionales
quela guerre \& le defpotifme ont plus ménagées que celles du Midi. Les unes \& les autres payerent quelque tems avec des pierreries, que le pillage de l'Inde, par Thamas-Koulikan, avait rendues extrêmement communes. Dans la fuite elles eurent recours ì des uftenfiles de cuivre quel'abondance de leurs mines avait multipliés prodigieufement; enfin, on en eft venu à l'or \& à l'argent, qu'une longue tyrannie avait fait enfouir, \& qui fortent tous les joursides entrailles de la terre. Si l'on ne laiffe pas aux arbres qui fourniflaient.les gommes, \& qui ont été coupés, le tems de repouffer, files chevres qui donnaient de fi belles laines ne fe multiplient pas; fi les foies, qui luffifent à peine au peu de Manufactures qui reftent en Perfe, continuent à être rares; fille Gouvernement ne fait pas tous fes efforts pour guérir les plaies quelui ont faitesles Aguans du Kandahar, \& les armes du fanatifme; en un mot, ficet Etat neirenait de fes cendres, les métaux s'épuiferont, \& il faudra renoncer à cette branche de commerce.
ménagées es autres les, quele an, avait is la fuite de cuivre nultipliés enu à l'or avait fait sides enpas aux esqui ont $s$ chevres ultiplient re au peu , contint ne fait es quelui lesarmes neirenaît nt, $\&$ il de com.

## (2) 7 Vr

## TABLEAU DE LARABIE.

'Arabie éf ume des plus grandes péninfules dur monde connti. Elle a pour limites, au Midi, Océan- Indien; au Levant, le golfe Perfique; au Couchant, la mer Rouge, qui la lépare de liAfrique. Au Notd, une lighe tirée a l'extrêmité des deux golfes lui fert de borne comme autrefois.
Cette prefquille eft féparée dn Nord au Sud par une chaîne de montagnes moins ftêrile \& plus tempérée que le refte du pays.? Sur la plupart il pleut deux oir trois mois au plus chaque annce, mais à des époques différentes, fuivant leurs expofitions. Ies eaux qui en tombent fe perdent dans les fables des vallées, ou vont fe reter en torrents daris la mer, felon la pente * les diftances. He eft une faifon on' les chaburs font fives que perfonne ne voyage, \&: The les Efclaves mierne ne paraiffent pas fans tre extrềme nêceffité dans les rues. Tout travail eft alors fuffendu au milieu du jour. Ia plus grande partie du tems fe paffe à dormir dans des fouterrains, dont lair ne fe renouvelle. que par un tuyau.
On divifé comtiunément cette région en trôis parties; 1'Aräbie-Pétrée, PArabie-Déferte, \& \& :Arabie-Heureufe, noms analogues au fol de chacune de ces contrees.

C iij moins étendue des trois Atrabies. Elle eft généralement inculte, \& prefque par-tout couverte de rochers. On ne voit dans l'ArabicDéferte que des plaines arides, des monceaux de fable, que le vent éleve \& quill diffipe, des montagnes efcarpées que la verdure ne couyre jamais. Les fources d'eau y font fi rares qu'on feles a toujours dilputées les armes à la main. L'Arabie-Hcureufe doit moins ce titre impofant à fa fertilité qu'au voifinage des régions ftériles quil'environnent. Ces diverfes contrćes jouiffent dun ciel conftamment pur, conftamment ferein. C'ef dans cette derniere Arabie que naquit Mahomet, vers l'an 570 de notre Ere.
Les Arabes avec une petite taille, un corps maigre, une voix grêle, ont un tempérament robufte, le poil brun, le vifage bafané, les yeux noirs \& vifs, une phyfionomie ingénieufe, mais rarement agréable. Ces contraftes de traits \& de qualités qui paraiffent incompatibles, femblent s'être réunis dans cette race d'hommes, pour en faire une Nation finguliere, dont la figure \& le caractere tranchent affez fortement entre les Turcs, les Africains \& les Perfans, dont ils font environnés. Grave \& férieux, ils attachent de la dignité à leurs longues barbes, parlentpen, fans geftes, fans s'interrompre, fans fe choquer dans leurs expreffions. Ils fe piquent entr'eux de la plus exacte probité, par une fuite de cet amour - propre $\&$ de cet efprit de patriotifine, qui, joints enfemble, font qu'une Nation, une Horde, un Corps, seffi-
me, f de la flegma colere lintell Scienc de fec de no: nie, a qui le: de l'e Leu tourm à qui 1 ou pat fiantes fieurs 1Euro tions un fex tribut filles 1 de CO $\&$ n'y pour 1 heren fon a de les du ma fois d foumi trage
le \& eft géout cou-Arabieonceaux ipe, des couyre es gu'on la main. mpofant ftériles ouiffent nent feque naEre.
in corps érament né, les inieufe, de traits es, femimmes, dont la tement erfans, ux, ils arbes, ompre, Ils fe té, par tt efprit , font , s'efti-

$$
\text { EIATEE I'A SIE. } 55
$$

me, fe ménage, fe préfere à tout le refte de la terre. Plus ils confervent leur caractere flegmatique, plus ils font redoutables dans la colere qui les en fait fortir. Ce peuple a de lintelligence \& même de louverture pour les Sciences, mais ils les cultivent peu, foit défaur de fecours ou même de befoins. Les Arabes de nos jours n'ont aucuns monuments de génie, aucunes productions de leur induftrie, qui les rendent recommandables dans Ihiftoire de l'efprit humain.
Leur paffion dominante c'eft la jaloufie, tourment des ames ardentes, faibles, oifives, à qui l'on pourrait demander $f i f$ c'eft par eftime ou par mépris d'elles-mêmes qu'elles font méfiantes. C'eft des Arabes, dit-on, que plufieurs Nations de lAfie, de lAfrique, de l'Europe même ont emprunté les viles précautions que cette odieufe paiffion infpire, contre un fexe qui doit être le dépofitaire \&ó non letributaire de nos plaifirs. Auffi-tôt que leurs filles font nées, ils rapprochent par une forte de couture les parties que la nature a feparées, \& n'y laiffent libre que l'el pace yui eft néceffaire pour les écoulements naturels. Les cliairs adherent peu- ̀̀-peu, ì mefire que lenfant prend. fon accroiffement, de forte qu'on eft obligé de les féparer par une incifion, lorfque le tems du mariage eft arrivé. On fe contente quelquefois d'y paffer un anneau. Les femmes font fóumiles, comme les filles, à cet ufage outrageant pour la vertu. La féle différence eft C iv

S6 ÉtAT DEEASIE:
que l'anneau des filles ne peut s'ôter, \& que celui des femmes a une efpece de ferrure, dont le mari feul a la clef. Cette pratique, connue dans toutes les parties de l'Arabie, eft prefque généralement reçue dans celle qui porte le nom de Pétrée.

Telle eft la Nation en général. La différente maniere de yivre des peuples qui la compofent a dit jeter néceffairement dans leur caractere quelques fingularités dignes d'être remaquées.

Le nombre des Arabes qui habitent les déferts, peut monter à deux millions. Ils font partagés en un grand nombre de hordes, plus ou moins nombreufes, plus ou moins confidérables, mais toutes indépendantes les unes des autres. Leur Gouvernement eft fimple, Un Chef héréditaire, affifté de quelques Vieillards, termine les différends, punit les coupables. Sill eft hofpitalier, humain \& jufte, on ladore. Eft-il fier, cruel, avare, on le met en pieces, \& on lui donne un fucceffeur de fa famille.

Ces peuples campent dans toutes les faifons. Ils n'ont pas de demeure fixe, \& ils s'arrêtent par-tout où ils trouvent de l'eau, des fruits \& des pâturages. Cette vie errante leur paraît pleine de délices, \& ils regardent les Arabes fedentaires comme des efclaves. Ils vivent du lait \& de la chair de leurs troupeaux. Leurs habits, leurs tentes, leurs cordages, les tapis fur lefquels ils couchent, tout fe fait avec la laine de leurs brebis, le poil de leurs cheyres
\&e de leurs chameaux. C'eft loccupation des femmes dans chaque famille; \& , dans tout le défert, il n'y eut jamais un ouvrier. Ce qu'lls confomment de tabac, de café, de rízz, de dattes, eft payé pâr le beurre qu'ils portent fur la frontiere, \& par plus de vingt mille chameaux qu'ils vendent annuellement. Ces animaux, fi utiles dans l'Orient, étaient conduits autrefois en Syrie. La plupart ont pris la route dela Perfe, depuis queles guerres continuelles y en ont multipliéle befoin \& diminué Pefpece.
Comme ces objets ne füffifent pas aux Arabes pour fe procirer les chofes qui leur'manquent, ils ont imaginte de mettre, a contribution les Garavanes que la fuperftitionlmene dans leurs ables. La plus nombreufe, qui va de Damas a la Mecque, achete la futreté de fon voyage par un tribut de cent bonrles ou 150 mille liv. auquel le Grand-Seigneur seft foumis, \& frui par d'anciennes conyentions fe partage entre toutés les Hordes. Les autres Caravanes sarrangent uniquement avec les Hordes, fur le territoire défquelles il leur faut paffer.

Indépendamment de cette réffource, les Arabes de la partie du défert, qui eft le plus au Nord, en ont cherché une autre dansleurs brigandages. Ces homines fi humainis, fi fide- ${ }^{9}$ les, fil défintéreffés entr'eux, font féroces \& avides avec les Nations étrangeres Hôtes généreux \& bienfaifans fons leurs tentes; ils dévaftent habituellement les bourgades $\&$ les petites villes de leur voifinage. On les trouve bonisperes, bons maris, bons mattres; mais tout ce quis
S8 ÉTAT DE I'A S, I E: rieft pas de leur famille eft leur ennemi. Leurs courfes s'étendent fouvent fort au loing \& il r'eft pas rare quela Syrie, la Méfopotamie, la Perfe en foit le théâtre.
Les Arabes qui fe vouent au brigandage, s'affocient avec les chameaux pour un commerce ou une guerre, dont l'homme a tout le profit \& l'animal la principale peine. Comme ces deux êtres doivent vivre enfemble, ils font élevés l'un pour l'autre. L'Arabe forme fon chameau dès fa naiffance aux exercices \& aux rigueurs qu'il doit fupporter toutefa vie. Ill'accoutume à travailler beancoup, \& à confomnier pen. Lanimal paffe de bonne heure les jours fans boire \& les nuits fansdormir. On l'exerce a plier les jambes fous le ventre, pour laifler charger fon dos de fardeaux qu'on augmente infenfiblement, à mefure que fes forces croiffent par l'age \& par la fatigue. Dans cette éducation finguliere, on diminue fa fibffiftance à proportion qu'on double fes travaux, On le forme à la courfe par l'émulation. Un cheval Arabe eft le rival quion préfente au chameau.
mont fait

## orier

C
où 1 , unfe des. conn cher belli male la be
mi. Ieurs oin; \& il stamie, la gandage, un come a tout le
Comme mble, ils forme fon $\operatorname{ces} \& a u x$ ie. I1l'ac confoma les jours a l'exerce our laiffer augmente ces croifans cette bfiftance ixto On le In cheval chameau. er, laffe ueur des reau font s partent fert, \& and \& le dévafte, porte le ne poure voleur

$$
\text { EIATDE EASIB. } \quad 59
$$

monte fon chameau favori, pouffe la troupe, fait jufqùà 300 lieues en 8 jours, fans décharger fes chameaux, nileur donner qu'une heure: de repos par jour, avec un morceau de pâte pour toute nourriture. Souvent ils paffent tout ce tems-là fans boire, à moins qu'ils ne fentent par hafard une fource à quelque diftance de leur roite. Ils doublent alors le pas, \& courent a l'eau avec une ardeur qui les fait boire, en une feule fois, pour la foif paffée \& pour la foif à venir. Tel eft cet animal fi fouvent célébré dans l'Alcoran \& dans. les Romans. orientaux.
Ceux des Arabes qui habitent les cantons: où l'on trouve quelques maigres pâturages, \& un fol propre à la culture de l'orge, nourriffent des chevaux qui font les meilleurs que lion connaiffe. Dans tous les pays du monde, on cherche à fe procurer de ces chevaux pourembellir \& réparer les races de cette efpece animale, qui dans aucun lieu de la terre, fía ni la beauté ni l'intelligence des chevaux Ârabes. Les Maîtres vivent avec eux comme avec des. Domeftiques, fur le fervice, fur l'attachement defquels ils peuvent compter; \& il leur arrive ce qui eft commun à tous les penples nomades, fur-tout à ceux qui traitent les animaux avec bonté; c'eft que les animaux \& les hommes prennent quelque chofe del'efprit \& des moenrs les uns des autres. Ces Arabes ont de la fimplicité, de la douceur, de la docilité; \& les Religions différentes qui ont régné dans ces contrées, les Gouvernements dont ils ont été C vj

$$
E^{\prime} \mathrm{IA} \text { DE I'ASIE. }
$$

les fujets ou les tributaires ont altéré bien peu le caractere qu'ils avaient reçu du climat ou des habitudes.

Les Arabes fixés fur l'Océan Indien \& fur
les m la nat c'eft t quint fous is mat, s'abar cieufe on an Av: ci fous lequel ils vivaient, à une terre qui fourniffait prefque fans culture à leurs befoins, pour être tentés de dominer fous un autre climat, dans d'autres campagnes. Mahomet changea leurs idées, mais il ne leur refte plus rien de limpulfion qu'il leur avait donnée. Leur vie fe pafte à fumer, à prendre du café, de Jopium, du forbet, à faire brller des parfums exquis, dont ils reçoivent la fumce dans leurs habits, légérement imprégnés d'une af perfion d'eau-rofe. Ces plaifirs font fouvent fuivis ou précédés de vers galans ou amoureux.
Leurs compofitions font d'une grâce, d'une molleffe, d'un rafiniment, foit d'expreffion, foit de fentiment, dont n'approche aucun peuple ancien ou moderne. La Langue qu'ils parlent dans ce monde à leurs maîtreffes, femble être celle qu'ils parleront dans l'autre à leur houris. C'eft une efpece de mufique fi touchante $\&$ fi fine, c'eft un murmure fi doux, ce font des comparaifons fi riantes \& fi fraîches; je dirais prefque que leur poéfie eft parfumée comme leur contrée. Ce qu'eft l'honneur dans

$$
\dot{E}^{\prime} T A T E E X S I E \text {. }
$$

bien pea limat ou
en \& fur ce qu'on autrefois rté, conà à faire s au beau terre qui befoins, un autre Mahomet efte plus née. Leur afé, de des parnée dans l'une af fouvent amou-
, d'une reflion, cun peuils parfemble e à leur uchante ce font ches; je arfumée ur dans
les mœurs de nos Paladins, les imitations de la nature le font dans les Poëmes Arabes. Là, c'eft une quinteffence de vertu; ici, c'eft une quinteffence de volupte. On les voit abattus fous les ardeurs de leurs paffions \& de leur climat, ayant à peine la force de refpirer. Ils s'abandonnent fans réferve à une langueur déli . cieufe qu'ils n'éprouveraient peut-être pas fous in autre ciel.

Avant que les Portugais euffent intercepté la navigation de la mer Rouge, les Arabes avaient plus d'activité qu'ils n'en montrent au jourd'hui. Ils étaient les Agents de tout le commerce qui fe faifait par cette voie. Aders fituée à l'extrêmité la plus méridionale de l'Arabie fur la mer des Indes, en était l'entrepôt. La fituation de fon port qui lui procurait des liaifons facile avec l'Egypte, l'Ethiopie, I'Inde $\&$ la Perfe, en avait fait, pendant plufieurs fiecles, Iun des plus floriffans Comptoirs de JAfie. Quinze ans après avoir réfifté au fameux Albuquerque, qui voulait le détruire en 15 I3, il fe foumit aux Turcs, qui n'en refterent pas long-tems les maîtres. Le Roi d'Yemen, poffeffeur de la feule portion de 1 Arabie qui mérite d'être appelée Heureufe, les en chaffa, \& attira toutes les affaires à Moka, rade de fes États, qui n'avait été jufqu'alors qu'un Village.

Elles furent d'abord peu confidérables; la myrrhe, l'encens, l'aloës, le baume de la Mecque, quelques aromates, quelques drogues propres à la Médecine, faifaient la bafe

62 ETAT DE LASTE: de ce commerce. Ces objets, dont l'exportation continuellement arrêtée par des droits ex. ceflifs, ne paffe pas aujourd'hui 7 ou 800 mille livres, étaient, dans ce tems-1à, plus recherchés qu'ils ne l'ont été depuis; mais ce devait être toujours peu de chofe.
Le café fe montra bientôt après, \& fit une révolution remarquable dans le commerce. L'arbre qui le produit, originaire de la HauteEthiopie, croît dans le territoire de BetelFalgui, ville de l'Yemen, fituée fur un fable aride, à to lieues de la mer Rouge. On ly cultive dans une étendue de 50 lieves de long, fur Is \& 20 de large. Son fruit n'a pas le même degré de perfection par-tout. Celui qui croît fur les lieux élevés, à Ouden fpécialement, eft plus petit, plus verd, plus pefant, \&rgénéralement préféré.
L'ufage du café, fut introduit, dit-on, dans l'Arabie, par un Mollah nommé Chadely. La plupart des Arabes en font aujourd'hui leurs délices. Le privilége de le prendre en nature eft réfervé aux Citoyens riches. La multitude eft réduite à la coque \& à la pellicule de cette précieufe féve. Ces reftes méprifés lui forment une boiffon affez claire, qui a le gottr du café, fans en avoir ni l'amertume ni la force. On trouve à vil prix ces objets à Betel-Falgui, qui eft le marché général. C'eft-là auffi que s'achete tout le café qui doit fortir du pays par terre. Le refte eft porté à Moka, qui en eft éloigné de 35 lieues, ou dans les ports plus voifins de Yohia, ou d'Hodeida, d'où il eft conduit fur
de lége vont $p t$ tous le I'ex millior millior La flo doftan delac de terr
Con par les coAter conten que 12 15 ou pofées café. I eftley faire e Cetar etat de fent de \& de Ma dents De la lor, du go bled: groffe de Pos qui y
l'exportadroits ex7 ou 800 -là, plus is: ; mais
$\&$ fit une ommerce. la Hautede Betelir un fable 2. On ly de long, sle même icroît fur , eft plus ćralement
on, dans adely. La hui leurs lature eft itude eft cette prément une afé, fans In trouve , qui eft s'achete par terre. Eéloigné oifins de nduit fur

## ETAT DE I'ASIE.

delégers bâtiments à Gedda. Les Egyptiens le vont prendre dans la derniere de ces places, \& tous les autres dans la premiere.
L'exportation du café peutêtre de $\mathrm{I}_{2}$ à $\mathrm{I}_{3}$ nillions pefant. Les Européans en achetent I million \& demi; les Perfans 3 millions \& demi. La flotte de Suez, 6 millions \& demi. L'Indoftan, les Maldives, $\&$ les Colonies Arabes de la côte d'Afrique 50 milliers; les Caravanes de terre, I million.
Comme les cafés enlevés par les Caravanes \&e par les Européans, font les mieux choifis, ils: coutent 16 à 17 fols la livre. Les Perfans quife: contentent de cafés inférieurs, ne paient la livre que 12 à 13 fols. Elle revient aux Egyptiens à is ou 16, parce que leurs cargaifons font compofées en partie de bon \& en partie de mauvais café. En réduifant le café à 14 fols la livre, qui eftle prix moyen, fon exportation annuelle doit faire entrer en Arabie 8 à 9 millions de livres. Cet argent ne lui refte pas, mais il la met en état de payer ce que les marchés étrangers verfent de leurs productions dans fes ports de Gedda \& de Moka.
Mokà reçoit de l'Abyffinie des moutons, des: dents d'éléphans, de la civete \& des efclaves. De la côte orientale de l'Afrique, il vient de: 'or, des efclaves, de l'ambre, de l'ivoire du golfe Perfique, des dattes, du tabac, du bled: de Surate, une quantité immenfe de grofles toiles, peu de belles: de Bombay \& de Pondichery, du fer, du plomb, du cuivre, qui y ont été portés d'Europe : de Malabar, du-

64 , ÉTAT D B I'ASIE: riz, du gingembre, du poivre, du fafrań dInde, du Kaire, du bois \& du cardamome: des Maldives, du benjoin, du bois d'aigle, du poivre, que ces îles fe font procurés par des échanges : de Coromandel, 4 ou 5 mille ballesde toiles, prefque toutes bleues. La plus grande partie de ces marchandifes, qui peuvent êtrè vendues 6 millions, trouvent fa confommation dans l'intérieur du pays. Le refte, fur-tout les toiles, fe diftribue dans l'Abyffinie, àsocotora, \& fur la côte orientale de l'Afrique. ${ }^{2}$. Moka; Aucunes des affaires-qui fe traitent- à Moka, fa Capitale, n'ert entre le
du pays. Les avanies, dont ils-font continuellement menacés par le Gouvernement, les empêchent même de $s^{\prime} y$ intéreffer. Toutes les maifons de commerce font tenues par des Banians de Surate ou du Guzurate, qui ne mariquent jamais- de regagner leur patrie aufl-tôt que leur fortune eft faite, Is cedent alors leurs établiffements à des Négocians de leur Nation, qui difparaiffent à leur tour pour être remplacés par d'autres.

Les-Anglais \& les Français; qui naviguent d'Inde en Inde, vont tous les ans dans la merí Rouge. Quoiqu'its s'y défaffent avantageufement de leurs marchandifes, ils n'y peuyent: jamais former une cargaifon pour leur retour. Ils fe chargent pour un modique frêt, du café: des Compagnies, qu'ils verfent dans les vaiffeaux qu'elles expédient de Malabar \& de Coromandel pour lEurope. La Compagnie de:

Holland fujets, ditions p part qu'e commerc bien plus

GEDL golfe Ar Sainte. 1 difficile. habitans \& tous c \&à boire $y$ eft mi Grand - S nutile g : produit d 100 pour les autre: marchanc les Négo $y$ a long chaffés d'. lauraient qu'ils ne purait mi merce.
Surate feaux cha de chaale: foie, fou gent. Let

$$
\dot{E} \boldsymbol{I} A T \quad D E \quad L^{\prime} A S I E \text {. }
$$

fafran nome: aigle, ar des Hesde rrande t-être nation out les otora,

Ioka, êmie, turels inuel-semes les $s \mathrm{Ba}-$ mari-Th-tôt leurs tion, lacés
rùent mer
ufe
vent:
our.
café
raif-
Code.

Hollande, qui interdit les armements à fes fujets, \& qui ne fait point elle-même d'expéditions pour le golfe Arabique, eft privée de la part qu'elle pourrait prendre à cette branche de commerce. Elle a renoncé à une autre branche bien plus riche encore; c'eft celle de Gedda,

GEDDA eft un port fitué vers le milieu du golfe Arabique, à 15 ou 16 lieues de la ville Sainte. Il eft affez fur, mais l'approche en eft dificile. Les affaires y ont attire 9 ou 10 mille habituns, logés la plupart dans des cabarres, $\&$ tous condamnés à refpirer un air corrompu, \& à boire de l'eau faumátre. Le Gouvernement eft mixte. Le Chérif de la Mecque \& le Grand-Seigneur, qui y tient une faible \& nutile garnifon, partagent l'autorité \& le produit des Douanes. Ces droits font de 8 pour too pour les Européans, \&\& de I3 pour toutes les autres Nations. Ils fe paient toujours en marchandifes, que les Adminiffrateurs forcent les Négocians du pays d'acheter fort cher. It Ya long-tems que les Turcs, qui ont été chaffés d'Aden, de Moka \& de tout I'Yemen, lauraient été de Gedda, fi l'on n'avait craint quils ne fe livraffent à une vengeance qui aurait mis fin aux pélerinages \&o au commerce.
Surate envoic tous les ans à Gedda trois vaiffeaux chargés de toiles de toutes les conleurs, de chaales, d'étoffes mêlées de. coton \& de foie, fouvent enrichies de fleurs d'or \& d'argent. Leur vente produit 9 ou to millions
de livres. Il part du Bengale pour la même deftination deux, \& le plus fouvent trois navires, dont les cargaifons, qui appartiennent aux $A_{n}$. glais, peuvent valoir un tiers de moins que celles de Surate. Elles confiftent en riz, gimgembre, fafran, fucre, quelques étoffes de foies, $\&$ en une quantité confidérable de toiles, la plupart communes.

Gedda eft confidéré comme le port de la Mecque, quoiqu'il en foit éloigné d'environ io lieues. Cette Ville fut toujours chere aux Ar . bes. Ils penfaient qu'elle avait été la demeure d'Abraham; \& ils accouraient de toutes part dans un Temple dont on le croyait le Fondateur Mahomet, pour augmenter le concours dB trangers, dans une Cité qu'il deftinait à être la Capitale de fon Empire, ordonna que tow ceux qui fuivraient fa Loi, s'y rendiffent ung fois dans leur vie, fous peine de mourir en réprouvés. Ce précepte était accompagné d'un autre, qui doit faire fentir que la fuperflition feule ne le guidait pas. Il exigea que chaqua pélerin, de quelque pays qu'il fát, achetât \& fif bâtir cinq pieces de toiles de coton, pour fervin de fiaire tant à lui qu'à tous ceux de fá famille, que des motifs raifonnables auraient empêchés d'entreprendre ce faint voyage.

Cette politique devait faire de l'Arabie lo centre d'un grand commerce, lorfque le nombre des Pélerins s'élevait à plufieuts millions Le zele s'eft fi fort ralenti, fur-tout à la Côrt d'Afrique, dans l'Indoftan \&z en Perfe, à proportion de l'éloignement où ces pays fant del

Mecque, Ia plupar pieces de fins comt tent pour lations, F le défert c \&les vex: de Suez \& celui de 1 de la vent Indes. Le de Corom lesans pot nvironle Dans le p del'Euro font parve confidéral A envi de l'embo de Mafca guiflant, re fonan un Imar sonfomm leues, c quesépice le l'encer targent. erait pas lafcatte ond duge
ETATDE XASIE.

1 même navires, aux $A n$. ins que , gimoffes de able de
rt de $f$ viron Io Iax Ar2. deneure tes parts ndateu: urs d'b it à être que tous Tent une ourir en gné d'un erftition chaque tât \& fir ur fervit famille, mpêchés
rabie lo le nommillions. ila Côts , à proCont dels Mecque, qu'on n'y en voit pas plus de' 150 mille. Ia plupart font Turcs. Ils emportent 750 mille pieces de toiles, de Io aunes de long chacune, fins compter ce que plufieurs d'entr'eux achetent pour revendre. Ils font invités à ces fpéculations, par l'avantage qu'ils ont en traverfant le défert de n'être pas écrafés par les Douanes, \&les vexations quirendent ruineufes leséchelles de Suez \& de Baffora. L'argent de ces Pélerins, celui de la flotte, celui que les Arabes ont tiré de la vente de leur café, va fe perdre dans les Indes, Les vaiffeaux de Surate, du Malabar, de Coromandel, du Bengale, en emportent tous lesans pour 14 ou I 5 millions de livres, \& pour environ le $8^{\circ}$. de cette fomme en marchandifes. Dans le partage que les Nations commerçantes del'Europe font de ces richeffes, les Anglais font parvenus à s'enapproprier la portion la plus confidérable.
A environ 120 lieues de la Mecque, \& près de l'embouchure du golfe Perfique, eft la ville de Mafcatte. Son commerce, long-tems languiflant, commence, depuis 40 ans, à reprenre fon ancienne activité. Son territoire, foumis. un Iman, \&zlun des plus riches de l'Arabie, onfomme par lui-même du riz, des toiles leues, du fer, du plomb, du fucre, quelques épiceries, qu'ils paient avec de la myrrhe, le l'encens, de la gomme Arabique $\&$ un peu largent. Cependant, cette confommation ne erait pas fuffifante pour attirer les vaiffeaux, fi Kafcatte n'ćtait un excellent entrepôt pour leond du golfe Perfique. Toutes les Nations com-
merçantes commencent à le préférer à Baffora parce qu'il abrége leur voyage de 3 mois, qu'on n'y éprouve aucune vexation, que les droits y font réduits à I \& demi pour roo. Il faut, la vérité, porter enfuite les marchandifes à Baffora, oll la Douane exige 3 pour 100 ; mais les Arabes naviguent à fí bon marché fur leurs bateaux; ils ont une telle adreffe pour frauder les droits, qu'il y aura toujours de l'avantage à faire les ventes à Mafcatte. D'ailleurs, les dattes, le meilleur produit \& le plus abondant de Baffora, qui fe gatent fouvent fur de grands vaiffeaux, dont la marche eft lente, arrivent avec une extrême célérité fur des bâtiments légers au. Malabar \& dans la mer Rouge. Une raifon particuliere déterminera toujours les Anglais, qui travaillent pour leur compte, pratiquer Mafcatte. Ils y font exempts de $s$ pour 100 , qu'ils font obligés de payer a Baf fora, comme dans tous les autres lieux oul leur Compagnie a formé des ćtabliflements.

Elle n'a pas fongé à fe fixer dans lîle de Baharem. Cette ile eft fituée dans le golfe Perfique, \& ef gouvernée aujourdhui par un Prince Arabe. Célebre par la pêche de fes perles, dans le tems même qu'on en trouvait ì Ormuz, à Kareck, à Keshy \&z dans d'autres lieux du golfe, elle eft devenue bien plus importante, depuis que les autres bancs font épuifés, fans que le fien ait effuyć une diminution fénfible. Gette pêche commence en Avril \& finit en Detobre. Elle eft renfermée dans l'efpace de 4 à 5 lieues. Les Arabes, les.
feuls qu nuit, d: vents ne trefois il etablies révolutio fes habi leur Sch autres.

Les pe que celle coup plu forme pl un peu fi puter l'av tandis qu le tems les pays autres, lert en A1
Le pre dans les de 4 mil plupart à Turquie. la tête, broderies fervées $P$ dans tout th voir d Celuxe k la fup productio
E T A T D B I'A S I E.

Baffora is, qu'o droits faut, indifes 00 ; mais fur leun r frauder avantage urs, les tbondant e grands arrivent âtiments ge. Une sles An. mpte, a ts de ar a Baf coì leur lifle de olfe Per par un fes per uvait a d'autres lus imcs font e dimience en fermée es, ${ }_{2}$ les
feuls qui s'y livrent, vont fe coucher chaque nuit, dans l'íle ou fur la côte, à moins que les vents ne les empêchent de gagner la terre. Autefois ils payaient tous un droit des à galiotes trablies pour le recevoir. Depuis la derniere révolution arrivée dans cette île, il n'y a que fes habitans qui aient cette foumiffion pour leur Scheik, trop faible pour lobtenir des autres.
Les perles de Baharem font moins blanches que celles de Ceylan \& du Japon, mais beaucoup plus groffes que les premieres, d'une forme plus réguliere que les autres. Elles tirent un peu fur le jaune; mais on ne peut leur difputer l'avantage de conferver leur eau dorée, andis que les perles plus blanches perdent avec le tems beaucoup de leur éclat, fur-tout daris les pays chauds. La coquille des unes \& des autres, connue fous le nom de nacre-de-perle, ferten Afie à beaucoup d'ufages.
Le produit annuel de la pêche qui fe faịt dans les parages de Baharem eft eftimé à près de 4 millions. Les perles inégales paffent la plupart à Conftantinople \& dans le refte de la Turquie. Les grandes y fervent à l'ornement de a tête, \& les petites font employées dans les broderies. Les perles parfaites doivent êtré réfervées pour Surate, d'oì elles fe répandent dans tout l'Indoftan. On n'a pas à craindre d'y h voir diminuer le prix ou la confommation. Celuxe eft la plus forte paffion des femmes, la fuperftition augmente le débit de cette production de la mer. Il n'eft pas de Banians
moins une perle à fon mariage. Quel que foi le fens myftérieux de cet ufage, chez un peup où la Morale \& la Politique font en allégories \& oùl l'allégorie devient Religion, cet emblêm de la pudeur virginale eft utile au commeri des perles. Celles qui n'ont point été nouve lement focées, entrent dans l'ajuftement mais ne peuvent fervir pour la cérémonied mariage, où l'on veut au moins une pert neuve. Auffi valent-elles conftamment 25 30 pour 100 de moins que celles qui arrives du golfe ou elles ont été pêchées.

## VIII.

## TABLEAU DE LINDOSTAN

$Q$voiqub, par le nom générique d'Indes Orientales, on entende communément ces vaftes régions qui font au-delà de la mer d'Arabie \& du Royaume de Perfe, 1'Indoftan n'ef qu: le pays renfermé entre l'Indus \& le Gange, deux fleuves célebres qui vont fe jeter dans les mers des Indes, à 400 lieues l'un de lautre Ce long efpace eft traverfé du Nord au Midi, par une chaîne de hautes montagnes, qui, le coupant par le milieu, va fe terminer au cap Comorin, en féparant la côte de Malabar de selle de Coromandel.

## Par u

 unique nature 1 pofées. tepare 1 des beat qu'il n' Mais pa de l'ann au fein les vent: réfolver orages. précipit es plair humide: eft obfc blable à monde a eft celle plantes fraîcheu parvientL'été tere qu Le ciel, rayons, Cepend pendant: flent per l'atmofp que. $M$ les, éto el que fo $z$ un peut allégories temblên commeri té nouvel. uftement émonied d une pert ment 25 ii arriverii

Par une fingularité frappante, $\&$ peut-être unique, cette chaîne eft une barriere que la rature femble avoir élevée entre les faifons oppofées. La feule épaiffeur de ces montagnes y tépare l'été de l'hiver, c'eft-à-dire, la faifon des beaux jours de celle des pluies; car on fait qu'il n'y a point d'hiver entre les Tropiques. Mais par ce mot, on entend aux Indes le tems de l'année où les nuages, que le foleil pompe au fein de la mer, font pouffés violemment par les vents contre les montagnes, s'y brifent $\& \mathrm{fe}$ réfolvent en pluies, accompagnées de fréquents orages. De-là fe forment des torrents qui fe précipitent, groffiffent les rivieres, inondent les plaines. Tout nage alors dans des ténebres humides, épaiffes \& profondes. Le jour même eft obfcurci des plus noires vapeurs. Mais femblable à l'abîme qui couvrait les germes du monde avant la création, cette faifon nébuleufe eft celle de la fécondité. C'eft alors que les plantes \& les fleurs ont le plus de feve \& de fraîcheur; c'eft alors que la plupart des fruits parviennent à leur maturité.

L'été, fans doute, conferve mieux fon caractere que l'hiver dans cette région du foleil. Le ciel, fans aucun nuage qui intercepte fes rayons, y préfente l'afpect d'un airain embrâfé. Cependant, les vents de mer, qui s'élevent pendantle jour, \& les vents de terre qui foufflent pendant la nuit, y temperent l'ardeur de latmofphere, par une alternative périodique. Mais les calmes qui regnent par intervalles, étouffent ces douces haleines, \& laiffens
fouvent les habitans en proie à une fécherefft dévorante.

L'influence des deux faifons eft encore plus marquée fur les deux mers de l'Inde, ol on les diftingue fous le nom de mouffons feches \& pluvieufes. Tandis que le foleil, revenant fur les pas, amene au printems la faifon des tem. pêtes \& des naufrages, pour la mer qui baigns la côte deMalabar, celle de Coromandel, voit les plus légers vaiffeaux voguer fans aucun rif que fur une mer tranquille, où les pilotes n'on: befoin ni de fcience ni de précautions. Mais l'automne, ̀̀ fon tour, changeant la face des éléments, fait pafer le calme fur la côte occidentale, \& les orages fur la mer orientale des Indes, tranfporte la paix où était la guerre, \& la guerre où était la paix.
Cette belle \& riche contrée, tenta, fi l'on veut s'en rapporter à des traditions incertaines, l'avidité des premiers Conquérans du monde. Mais foit que Bacchus, Hercule, Séfoftris, Darius, aient on n'aient pas parcouru, les armes à la main, cette grande partie du globe, il eft certain 'qu'elle fut pour les premiers Grecs un champ inépuifable de fietions \& de merveilles. Ces chimeres enchantaient tellement un peuple toujours crédule, parce qu'il fut toujours dominé par fon imagination, qu'on ne s'en défabufa pas même dans les fiecles les plus éclairés de la République.

En réduifant les chofes à la vérité, on trouvera qu'un air pur, des aliments fains, un grande frugalité, ayaient de bonne heure prodigieufement
prodigiet Indofta: Arts, lc oufauvas préferver paraiffaie ol \& du

Lorfqu elles étai Etats. U oppofer $\mathbf{v}$ la Macéd des. II a maturée I phes.

En fuiv tions , 1 guerre. naient lie une armé niens de: Libérateu tre, \& I On ignore guelle fu ondé.

Au cor Arabes fe plufieurs : mirent à 1 contents tinent, il: ments.

Tome
ETATDE DASIE.
prodigieufement multiplié les hommes dans Indoftan. Ils connurent les Loix, Ia Police, les Arts, lorlque le refte de la terre était défert ou fauvage. Des inftitutions fages $\&$ heureufes préferverent de la corruption ces peuples, qui paraiffaient n'avoir qu'à jouir des bienfaits du ol \& du climat.
Lorfqu'Alexandre fe montra dans ces régions elles étaient partagées en une infinité de petits Etats. Une telle diffribution ne pouvait pas oppofer un front bien redoutable au Héros de 12 Macédoine ; auffi fes progrès furent-ils rapides. II aurait tout affervi, fi une mort prématurée ne l'ent furpris au milieu de fes triomphes.
En fuivant le Conquérant dans fes expéditions, 1Indien Sandrocotus avait appris la guerre. Cet homme, auquel fes talents donnaient lieu de droits \& de naiffance, raffembla une armée nombreufe, \& chaffa les Macédoniens des Provinces qu'ils avaient envahies. Libérateur de fa patrie, il s'en rendit le maître, \& réunit fous fes loix l'Indoftan entier. On ignore quelle fut la durée de fon regne, guelle fut la durée de l'Empire qu'il avait fondé.
Au commencement du VIII ${ }^{\text {e }}$. fiecle, les Arabes fe répandirent aux Indes, comme dans plufieurs autres contrées de l'Univers. Ils foumirent à leur domination quelques îles; mais, contents de négocier paifiblement dans le Continent, ils n'y formerent que peu d'érabliffements.

## Tome I.

## 74 ÉTATDE X'A \& IE:

Trois fiecles après, des barbares de leur Religion, fortis du Khoraffan, \& conduits par Mahmoud, attaquent IInde par le Nord, \& pouffent leurs brigandages jufqu'au Guzurate. Ils emportent de ces opulentes contrées dimmenfes dépouilles qu'ilsvont enfouir dans leurs incultes \& milërables déferts.

Le fouvenir de ces calamités n'était pas encore effacé, lorfque Gingiskan, qui, à la tête de fes Tartares, avait fubjugué la plus grande partie de l'Afie, porta, vers l'an 1200 , fes armes victorieufes fur les rives occidentales de 1'Indus. On ignore quelle part ce Conquérant \& fes defcendans prirent aux affaires de liIndoftan. Il eft vraifemblable qu'ils ne les occuperent pas beaucoup, puifqu'on voit, peu de tems après, les Patanes regner en ce beau pays.

CesPatanes étaient des hommes agreftes \& féroces, qui, fortis par bandes des montagnes duCandahar, fe répandirent dans les plus belles Provinces de l'Indoftan, \& y formerent fucceflivement plufieurs dominations indépendantes les unes des autres.
L.es Indiens avajent eu à peine le tems de fe façonner à ce nouveau joug, qu'il leur fallut encore changer de maître. Tamerlan, forti de la Grande-Tartarie, \& déja célebre par fes cruautés \& par fes vieloires, fe montre, à la fin du XIV ${ }^{\text {c }}$. fiecle, au Nord de 1 Indoftan, avec une armée aguerrie, triomphante \& infatigable. Il s'affure lui-même des Provinces Méridionales, $\&$ abandonne à fes
de leur duits par Tord, \& fuzurate. ées d'imans leurs
tpas enà la tête is grande 200, fes atales de nquérant s de IIn. les occu, peu de ce beau
greftes \& ontagnes lus belles rent fuc-indépen-
tems de p'il leur amerlan, a célebre fe monNord de , triom nême des nne à fes

$$
\text { ETAT DE I'ASIE } 75
$$

Lieutenans le pillage des terres Méridionales. On le croyait déterminé à fubjuguer I'Inde entiere, lorfque tout-à-coup il tourna fes armes contre Bajazet, le vainquit, le détrôna, \&e fe trouva, par̀ la réunion de toutes fes conquêtes, le maître de l'efpace immenfe, qui sétend depuis la délicieufe Smyrne, jufqu'au bord fortuné du Gange. Des guerres fanglantes fiivirent fa mort. Ses riches dépouilles échapperent à fa poftérité. Babar, fixieme defcendant đun de fes enfans, conferva feul fon nom.

Ce jeune Prince, élevé dans la molleffe, regnait à Samarcande, où fon aïeul avait fini fes jours. Les Tartares Usbecks le précipiterent du Trône, \& le forcerent de fe réfugier dans le Cabuliftan. Ranguildas, Gouverneur de la Province, laccueillit, \& lui donna une armée. Il fit plus: il linvita à fondre fur l'Indoftan, \& à s'emparer d'un pays déchiré par les guerres continuelles que fe faifaient alors les Indiens श les Patanes. Un confeil fi généreux fit fur lefprit de Babar une forte impreffion. On traça fans perdre de tems, un plan d'ufurpation, qui fit fuivi avec beaucoup d'intelligence \& de vivacité. Le fuccès le couronna. Les Provinces Septentrionales, Delhy même, fe foumirent après quelque réfiftance. Un Monarque fugitif ent lhonneur de fonder la puiffance des Tartires Mogols, qui fubfifte encore, mais qui eft àjourd'hui chancelante \& prête à fuccomber fous les armes d'une foule d'Ufurpateurs.
Les peuples de l'Inde font diftribués en plufieurs Caftes, qui ne fe confondent jamais

$$
\text { ETAT DE I'A } S I E \text {. }
$$

les unes àvec les autres. La premiere comprend les Bramines, defcendans des Brachmanes, dont l'emploi conffife à remplir les fonctions du Sacerdoce. La claffe des guerriers eft la feconde. On les appelle Nairs au Malabar. Ces Nairs font en général bien faits \& braves; mais fiers, efféminés, fuperfitieux. La troifieme claffeeft celle de tous les hommes qui cultivent la terre. Il y a peu de pays où ils méritent plus la reconnoiffance de leurs concitoyens. Ils font laborieux, induftrieux; ils entendent parfaitement la maniere de diftribuer les eaux, \& de donner à la terre brellante qu'ils habitent, toute Ia fertilité dont elle eft fufceptible. Ils font dans l'Inde de qu'ils feraient par - tout, les plus honnêtes \& les plus vertueux des hommes, lorfque le Gouvernement eft aflez éclairé pout eftimer leur trayail.

La tribu des Artifans fe fubdivife en autant dg claffes qu'il y a de métiers. On ne peut jamais quitter le métier de fes parents. Voilà pourquoj l'induftrie \& l'efclavage s'y font perpétués en. femble \&z de concert, \& y ont conduit les Arts au degré oul ils peuvent atteindre, lorf. qu'ils n'ont pas le fecours du gont $\&$ de l'ima. gination, qui ne naiffent guere que de l'émuIation \& de la liberté.

Indépendamment de ces tribus, il y en a une cinquieme, qui eft le rebut detoutes les autres. Ceux qui la compofent exercent les emplois les plus vils de la fociété. Ils enterrent les morts, ils tranfportent les immondices, ils fe nourriffent de la viande des animaux morts naturellement

L'entrée eureft i: des puit Pextrêmi folés da défendu Bramine: yaquer a lement jamais ferme. I i, par h: fut pas tément mériter 1
Toute le plus de pas le m: de Loi $q$ Defpote, lélégués. Pétude pour lhu celles qu: fement. cultive; tiennent a le Laboun travail u: pour fa f induftrie; montrer u deftinéau

$$
\text { ETA I DE EA SIE, } 77
$$

L'entrée des Temples \& des Marchés publics feur eft interdite. On ne leur permet pas I'ufage des puits communs. Leurs habitations font id Pextrêmité des Villes, ou forment des hameaux iflóés dans les campagnes; \& il leur eft même défendu de traverfer les rues cccupées par des Bramines. Comme tous les Indiens, ils peuverit yaquer aux travaux de lagriculture, mais feufement pour les autres Caftes; \& ils n'ont jamais de terres en proprićté, ni même à ferme. Lhorreut qu'ils infpirent eft telle que i, par hafard, ils tonchaient quelqu'un qui ne flt pas de leur cribu, on les priverait impu nément d'une vie réputée trop vile, pouŕ mériter la protection des Loix.
Toutes les parties de PInde gémiffent fous le plus déshonorant defpotifme. LIndien n'eft pas le maitre de fa vie; on n'y connaît poine de Loi qui la protege contre des caprices du Defpote, ni même contre les fureurs de fes délegués. Il n'eft pas le maiftre de forf efprit; Pétude de toutes les fciences intéreffantes pour Phumanité lui eft interdite; \& toutes selles qui font reçues concourent a fon abrutif fement. Il n'eft pas le maître du champ qu'il cultive; les terres \& leurs productions apparfiennent au Souyerain; \& c'eft beaucoup pour le Laboureur, s'il peut fe promettre de for travail une nourriture fuffifante pour lui \& pour fa famille. Il r'eft pas le maitre de fon induftrie; tout Artifte qui a eu le malheur de montrer un peu de talent, court rifque dêtre deftinéau fervice du Chef de l'Empire, de fés

$$
\dot{E} \text { TAT DE L'A SIE. }
$$

Lieutenans on de quelqu'homme riche qui aury acheté le droit de l'occuper à fa fantaifie. Il n'eft pas le maître de fes richeffes; pour fe fouftraire aux vexations, il dépofe fon or dans le fein de la terre, \& l'y laiffe enfeveli même à fa mort, avec la folle perfuafion qu'il lui fer. vira dans une autre vie.

Malgré ce poids accablant du pouvoir arbritraire qui les opprime, les Indiens font naturellement portés à la joie \& à la gaîté. Its aiment les jeux, la danfe, les fpectacles \& la mufique. II n'eft pas de Nation plus fobre; du riz cuit à l'eau, des herbages, des légumes, du laitage \& quelques fruits; voilà fa nourriture ordinaire. Les Tamouls, qui habitent $h$ côte de Coromandel, ne font que deux repas par jour; \& ce qu'on peut appeler le déjeuné, r'eft autre chofe que de l'eau de riz, ou du riz fort clair, gardé de la veille. Il y a cependant des Caftes, qui mangent du poiffon $\&$ du mouton ; mais elles n'en font pas leur nourriture habituelle. Ce n'eft que dans les feftins, qu'elles s'ćcartent de la Loi générale de s sabftenir de tout ce qui a reçu vie. Les Parias, feuls, réputés infâmes, mangent du bœuf, de la vache ou du buffle. C'eft une abomination que le préjugé a placée parmi les grands crimes, Quiconque s'en rend coupable, eft déchu de droit de fa Cafte.

Les Indiens abhorrent toute liqueur propreà enivrer. Il n'y a que les. Caftes les plus viles qui en boivent; \& fi les autres fe permettent quelquefois d'en faire ufage, c'eft dans le plus grand

Cecret tempé premi fucre dans Le plt pure ; comp du ta longs contiue plats regne couch ques 1 pas to A fal une fo prima Les petite pres 8 de que défagr de la pas de efclave attent n'en av on en rare $c$ au-des
Dan
he qui aurz antaifie. II $s$; pour fe on or dans li mêmè lil lui fer. roir arbriCont natugaîté. Ils acles \& la fobre; du légumes, fa nourrilabitent la leux repas déjeuné, 2, ou du y a cepenfon $\&$ du nourriture feftins, le s'abfter is, feuls, If, de la ation que Is crimes, déchu de
propre à yiles qui tent quellus grand
ETAT DE L'ASIE.
fecret. Leurs feftins refpirent la frugalité, la tempérance \& la fimplicité des hommes du premier âge; du bifcuit au lait foupoudré de fucre, \& des gâteaux cuits dans le beurre ou dans I'huile, font pour eux des mets délicieux. Le plus fouvent, ils ne boivent que de l'eau: pure ; mais lorfqu'ils veulent fe régaler, ils compofent une boifion faite avec du poivre, du tamarin \& des oignons, qu'ils avalent à longs traits. Des feuilles d'arbres, artiftement confues avec des brins d'herbes, leur fervent de plats \& d'affiettes. Le plus profond filence: regne dans leurs repas. Tous les convives font couchés fur des nattes de palmiers ou fur quelques morceaux de toile. Chacun obferve de ne pas toucher de la falive les aliments qu'il porte i fa bouche. Une telle négligence produiraitune fouillure dont ils ont une horreur inexprimable.
Les femmes Indiennes font prefque toutes de petite taille, communément laides, mal propres \& dégontantes, à lexception-de celles de quelques Caftes, dont le vifage eft moins: défagréable, \& qui ne font pas auffi ennemies: de la propreté. Les maris ne leur permettent pas de manger avec eux. Ce font d'honnêtes efclaves, pour lefquelles ils ont cependant des attentions. L'ufage commun \& général eft de n'en avoir qu'une, mais, dans certaines Caftes, on en a plufieurs; \& la polygamie n'eft pas rare chez les Rajah, dont la dignité les met au-deffus de la critique.
Dans I'Inde, comme chez prefque tous les: D iv peuples Orientaux, dit M. Sonnerat, les Art n'ont fait que fort peu de progrès. La tyrannie d'un Gouvernement defpotique, la chaleur d'un climat qui énerve, \& le fervile attache. ment aux anciens ufages, fe font toujours op. pofés au développement des talens naturels de ces peuples. Chez eux, la peinture eft encore au berceau. Ils trouvent admirable un tableau chargé de rouge $\&$ de bleu, \& dont les perfonnages font vêtus d'or. Ils n'entendent pas le clair-obfcur, r'arrondiffent jamais les objets, \& ne connaiffent point les reffources de 1a perfpective. Leurs meilleures peintures ne font que de fort mauvaifes enluminures.

La Sculpture Indienne n'eft pas plus avancée que ia Peinture; \& toutes les ftatues que l'on voit dans les Temples font mal deflinées, \& auffi nal exécutées. Les draperies font roides \& mauffades. Jamais les Artiftes ne penferent à jeter le plus léger regard fur la nature, avant de prendre le cifeau.

L'Architecture n'eft affujettie à aucune regle, à aucune méthode. Dans les grandes tours, placées au-deffus des portes des Temples, on voit des étages, quelquefois très-bas, quelquefois fort élevés. Les colonnes nombreufes qui décorent l'intérieur de ces fanctuaires, font également privées de proportions fixes. Les unes font très-groffes par le bas, \& fe terminent en obélifques; d'autres font fort minces par le bas \& fort groffes par le haut.

La Mufique eft dans le même état dimperfection que les autres Arts. Le chant eft fans
harmo quatre efpece jufquı'à peuple: paraiff Celui c plus be Les bornen ques fi fort di: les tra toujou Crédul qu'on donner qui fo Serruri pouvar Médec If ${ }^{\prime}$ cins p Indien: on leur \& diff pere es la mife dont il ne con Les été po: que le
les Arts tyrannie chaleur attache. jours opiturels de ft encore n tableau $t$ les peradent pas $s$ les ob. purces de itures ne es.
avancéc que l'on nées, \& nt roides penferent e, avant neregle, es tours, ples, on s, quelmbreufes res, font xes. Les Ce termi$t$ minces
dimper oft fans
ETAT DE I'ASIX. 8X
harmonie. L'un chante haut, l'autre bas, fur quatre à cinq notes qui commencent par une efpece de bourdonnement, \& va en augmentant jufqu'à la fin du verfet où ils éclatent. Ces peuples ont plufieurs inftruments, mais qui ne paraiffent pas faits pour accompagner la voix. Celui qui faitle plus de bruit, eft pour eux le plus beau \& le plus harmonieux.
Les connaiffances des Indiens en Médecine fe bornent à la préparation \& à l'emploide quelques fimples. Dans ce pays, les maladies font fort difficiles à guérir, par la maniere dont on les traite, \& parce qu'il s'y trouve prefque toujours quelque mêlange de virus vénérien. Crédules à l'excès, les Indiens s'imaginent qu'on ne guérit qu'à force de remedes; ils donnent toute leur confiance à un Empytique, qui fouvent était Blanchiffeur, Tifferand ou Serrurier, trois mois auparavant, \& qui, ne pouvant plus vivre, faute douvrage, fe fait Médecin.
Il n'y a pas d'ailleurs, chez eux, de Médecins plus habiles les uns que les autres. Les Indiens le font prefque tous. Dès leur enfance, on leur apprend à connaître quelques fimples, \& différentes recettes qui fe tranfmettent de pere en fils. C'eft pour eux une reffource dans la mifere. Aufli font-ils fouvent avec des plantes dont ils ignorent les vertus, un mêlange dont ils: ne comnaiffent pas mieux les effets.
Les métiers de premiere néceffité n'ont pas. été portés à un plus haut degré de perfection que les Arts. Le Charpentier Indien ne Eont-3

D y

## 82 ETAT DE L'ASIE:

naît d'outils, que le rabot, le cifeau, le vilebrequin, le marteau \& une efpece dehache, La terre lui fert d"établi, \& le pied de valet; mais il emploie un mois à faire ce que nos Ouvriers terminent en trois jours.

Vainement on leur montre la maniere la plus prompte \& la plus aifée de foier le bois; ils aimentmieuxs'en tenir aux procédés vicieux qu'ils ont reçus de leurs peres que d'adopter ceux qui leur font propofés par des Etrangers. Le Scieur dreffe fa piece de bois entre deux folives plantées en terre; \& aflis nonchalamment fur un petit banc, il emploie trois jours à faire, avec une fcie, une planchequi ne coftterait à nos Ouvriers gu'une heure de travail.

Le Forgeron porte toujours avec lui fes outils, fa forge, fon fourneau, \& travaille partout oil l'on veut loccuper. Il établit fa forge devant la maifon de celui qui l'appelle : avec de 1a terre broyée, il forme un petit mur, devant lequel il place fon foyer. Derriere ce mur fönt deux foufflets de cuir que l'apprentif fait aller en preffant alternativement deffus. C'eft ainfi qu'il anime le feu. Une pierre lui fert d'enclume; \& fes feuls outils font une pince, un matteau, une maffe \&c une lime.

Les ouvrages des Orfevres fe reffentent furtout de cette indigence d'outils. Comme les Chinois, ils n'ont pu parvenir jufqu'ici à polit lor \& l'argent, \& à imiter les différents ors de couleur. Nous eftimons cependant leurs filigrammes, dont le feul mérite confifte dans la patience de 1 Ouvrier qui les a trayaillés, LOr
ferre
le ma caffé; pince clume fes cr poudr. qui do empêc on fait
\& l'a Ie plus v n'a d'o magaf foin d d'avan le chic objet. même liers.

## Le?

 Cous $u$ foleil He con morce tons, fouten par d duque autres donines la chafeau, le dehache. de valet; nos O
re la plus is; ils aieux quils ceux qui Le Scieur s plantées un petit avec une Ouvriers
ui fes ouaille par$t$ fa forge : avec de r, devant mur font fait aller C'eft ainfi t d'enclu, un mar-
ntent fur omme les ici à polir nts ors de leurs filite dans la lés, L'Or
É I AT DEX'ASIE. fevre Indien établit fon attelier chez celui qui le mande. Son fourneau eft un vafe de terre caffé; un tuyau de fer lui fert de foufflet; une pince, un marteau, une lime, une petite enclume, voilà tous fes outils. Il fait fur le champ fes creufets avec de la terre glaife, mêlée de poudre, de charbon \& de bouze de vache, qui donnent aux creufets de la folidité, \& les empêchent de fe fendre au feu. Pour I2 fols, on fait travailler, toute la journée, le maitre \& l'apprentif.
Le Cordonnier, qui appartient à la Tribu la plus vile \& la plus pauvre de tous les Artifans, n'a d'outils quel'alêne $\&$ fon contteau ; point de magafin pour les cuirs \& les formes. A-t-on befoin d'une paire de fouliers, il faut la lui payer d'avance; de l'argent qu'on lui donne, il achete le chien maron, dont la peau doit fervir à cet objet. Après l'avoir enlevée, il la prépare le même jour, \& le lendemain, il livre les fouliers.
Le Tifferand monte le matin devant fa porte, Cous un arbre, fon métier, quil démonte au foleil couchant. Ce métier eft très-fimple; il ${ }^{-}$ ne confifte qu'en deux rouleaux portés fur quatre morceaux de bois plantés en terre. Deux bâtons, qui traverfent la chaîne, \& qui font foutenus à chacune de leurs extrêmités, l'un par deux cordes attachées à l'arbre, à l'abri: duquel le métier eft placé; l'autre, par deux autres cordes attachées aux pieds de louvrier, donnentà celui-ci la facilité d'écarter les fils $\mathrm{de}^{2}$ la chaîne pour y paffer la trame.

$$
\text { D } \quad \text { jj }
$$

84 ETAT DEIASIE.
L'Agriculture ne fe montre pas, chez les Indiens, avec plus de dignité. Ils ne favent pas greffer. Leurs jardins ne confiftent que dans quelques quarrés de bredes, de beringedes \& de haricots. Le riz étant leur principal aliment,
dhui les Ec mane nomb faftes
Le:
cette
pectal natio: loppé " pes
" im
"ce
n for
" da
„ ef
D to D de 11 nions des raifo peup bles dans hum dog mair mes fens artic allé Par
ETATDE I'ASIE.
chez les avent pas que dans igedes \＆ aliment， mme ce e la plus a côte de Ifes，leur machines
tits quar－ jarés par maniere， font con－ à la cul－ roles d＇un une baf－ fe．
des plus ii que la Créateur renre hu－ découlés guiderent our con－ table，il s de l＇an－ ，qui ne Is avaient ons，lorf： sloignées； Q aujour－
d＇hui entre la Doctrine du Schafta \＆celle que les Ecrivains Romains ont attribuée aux Brach－ manes，fuffirait pour montrer les erreurs fans nombre qui fe font gliffées，à ce fujet，dans les faftes du genre humain．
Les Brames ne recornaiffent qu＇un Dieu；\＆ cette Doctrine，la plus ancienne \＆la plus ref－ pectable de toutes celles qui ont agité l＇imagi－ nation des hommes，eft parfaitement déve－ loppée dans leurs Livres facrés ：＂Que faut－il ＂）penfer de Dieu，lit－on dans le Schafta，étant ＂immatériel，il eft au－deflus de toute con－》 ception；étant invifible，il ne peut avoir de ＂）forme；mais，d＇après ce que nous voyons ＂dans fes cuuvres，nous pouvons inférer qu＇il》eft éternel，tout puiffant，qu＇il connait》 toutes chofes，\＆qu＇il eft préfent par－tout «． Dans IInde，comme dans toutes les contrées de 1 Univers，on remarque deux efpeces d＇opi－ nions religieufes．La premiere，qui eft celle－ des Philofophes \＆des gens fenfés，a la faine raifon pour bafe；la feconde，abandonnée au peuple，tire fa fource de ces préjugés déplora－ bles qui naquirent dès lorigine du monde， dans le fein des infirmités auxquelles l＇efpece humaine eft fujette．L＇une ne reconnait de dogmes，que ce que le Créateur a gravé d＇une main immortelle dans le coeur de tous les hom－ mes；l＇autre，plus docile aux impulfions des fens qu＇à celle de la raifon，reçoit comme article de foi，toutes légendes pieufes，toutes allégories tranfmifes par la crédule antiquité． Bar une fuite da principe fondamental de la contenant une portion de la Divinité; \& en effet, il eft fort difficile à des efprits faibles \& naturellement craintifs de fe repréfenter l'immenfité de 1 '.Etre-fuprếme fans tomber dans cette erreur. C'eft cette vénération abfurde pour différents objets qui a donné naiffance parmi le peuple à la croyance des intelligences fubalternes; mais les Bramines s'accordent tous à nier l'exiftence de ces Divinités inférieures,
\& tous leurs livres confirment ce fentiment.
Goutam, Philofophe Indien, qui vivait il y a environ 4000 ans, penfe que l'ame prend, après la mort, un corps de feu, d'air \& d'akash, à moins que dans le corps charnel qu'elle habitait, elle n'ait été entiérement purifiée par lapiété \&\& la vertu. En ce cas, elle eft abforbée dans la grande ame de la nature, pour ne plus animer la chair. » Telle fera, dit ce Philofo§. phe, la récompenfe de tous ceux qui adorent »Dieu par admiration \& par amour pur, fans ") aucune vue intéreffée «r. Quant à ceux qui l'adorent, dans l'efpérance du bonheur à venir, leurs defirs feront fatisfaits dans le Ciel pendant un certain tems : mais il faudra qu'ils expient leurs crimes par des châtiments proportionnés. Après cette purification leurs ames retourneront fur la terre chercher de nouvelles habitations, \& feront unies au premier purman organifé que ie hafard-leur fera rencontrer on y arrivant.

Elles r paffé, mais petit 1 L'A chez le peres fiuite adouc \& hât vices c fidere 3) amc
3) reft
) Ci
") tou On fycofe effet, des $B r$ mines s'entêt quité, préfen phans. les ple l'aide. dans 1. Quelq entenc les ani par-là digne

## E.

l'ame du par toute léments, comme é; \& en faibles \& iter lim. ber dans abfurde naiflance ligences lent tous érieures, nent. vivait il eprend, d'akash, le habie par la bforbée ne plus Philofoadorent ir, fans eux qui venir, endant expient ionnés. neront ations, ifć que rivant.

$$
\text { ETAT DE LASIE. } 87
$$

Elles n'auront alors aucun fouvenir de leur état paffé, à moins qu'il ne leur foit révélé par Dieu;mais cette faveur n'eft accordée qu'à un fort petit nombre de perfonnes privilégiées.
L'Auteur du Neadirfen, livre très-ancien chez les Bramines, enfeigne que les crimes des peres retomberont fur les enfans, \& que par une fiute de ce principe, les vertus des enfans adouciront la punition des peres dans le Nirik, \& hâteront leur retour fur la terre. De tous les vices qui dégradent l'humanité, 1'Auteur confidere lingratitude comme le plus odieux. $\rightarrow$ Les " ames coupables de ce crime affreux, dit-il, ") refteront en Enfer tant que le foleil reftera au , Ciel , ou jufqu'à la diffolution générale de ") toutes chofes $\kappa$.
On voit, par ce fyftême, que la métempfycofe eft l'opinion favorite des Indiens. En effet, telle fut à ce fujet la maniere de penfer des Brachmanes ; telle eft encore celle des Bramines leurs defcendans. Cetre chimere, dont s'entêterent la plupart des Nations de l'antiquité, les porterent communément à faire repréfenter für leurs tombeaux des figures d'Éléphans, d'Aigles, de Lions \& d'autres animaux les plus nobles de leurs efpeces; perfuadésqu'à l'aide de ces peintures, leurs ames pafferaient dans le corps de quelques-uns de ces animaux. Quelquefois les dévots, par une humilité mal entendue, font peindre exprès fur leur cercueil, les animaux les plus vils \& les plus méprifables; par-là ils reconnaiffent que leur ame n'eft pas: digne d'habiter des corps plus nobles,

## 88

 ETAT DE DASTE.Les Indiens, comme la plupart des autres peuples de la terre, felivent à diverfes mortifi. cations très-gênantes, \& fort propres à altéfrer leur fanté. Indépendamment des abftinences journalieres auxquelles la Loi les affujettit, ils obfervent un carême, qui dure, cliaque année, l'efpace de 4 I jours. 11 commence le dernier jour d'Octobre, \& finit le io de Décembre. Pendant tout cet efpace de tems, le dévot doit obferver un jeûne rigoureux : du lait \& des figues doivent faire fa feule nourriture ; \& , ce qui eft plus mortifiant dans ces climats chauds, il ne lui eft pas même pernis dejouir des plaifirss du mariage. Le jeîne eft accompagné de plufieurs pratiques de dérotion, dont la principale confifte à tourner ior fois, tous les matins, autour de la pagode delW ifnou, en prononçant tout bas un des noms de ce héros. Ceux qui veulent fe diftinguer par une ferveur extraordinaire, tournent jufqu'à mille \& une fois autour de laP agode. Il faut pourtant obferver que, lorfqu'on a pratiqué réguliérement ce careme pendant 12 ans, on en eft quirte pour le refte de fes jours.
L'Inde eft inondée d'une Secte de Philofophes mendians, connus fous le nom de Fakirs, qui fignifie pauvres gens. Ces fainéans, prétendus dévots, s'affemblent quelquefois en armée de 10 ou 12 mille; \&, fous prétexte de faire des pélerinages à certains Temples, ils mettent tout le pays à contribution. Ces nouveaux Diogenes ne font point vêtus. Vigoureux pour la plupart, ils s'attachent à convertir, autant à leur ufage qu'à leur religion, les fem-
mes les eux tot nent gt tous 1 donner tion $p a$ Qua marche meaux leur ré ment $c$ fiantes reftent requie toujou Qu: la maí fandal jecta il fe g était a une vi prix d Ро peupl ces fa mếme uns $t$ fixe, meur tres t de $\pi$ chair
ETAT DE I'A S IE.
s autres mortifià altérer ftinences ettit, ils que ane le der-Décemle dévot lit $\&$ des ; \& , ce chauds, es plaifirs 6 de plurincipale tins, auçant tout eulent fe re, tourPagode. on a praI2 ans, .
PhilofoFakirs, is, préefois en prétexte ples, ils es nougoureux nvertir, les fem-
mes les moins fcrupuleufes. Ils reçoivent parmi eux tout homme qui a des talents; \& ils prennent grand foin d'inftruire leurs difciples dans tous les genres de connaiffances capables de donner à leur ordre du relief \& de la confidérafion parmi le peuple.
Quand cette armée de vagabonds dirige fa marche vers un Temple, les hommes des hameaux par-lefquels ils paffent, peu raffurés par feur réputatiọn de fainteté, fuient ordinairement devant eux : mais les femmes plus confiantes \& plus déterminées, non-feulement reftent dans leur logement, mais fouvent elles requierent les prieres de ces faints perfonnages, toujours efficaces en cas de ftérilité.
Quand un Fakir s'occupe à la priere avec la maitrefle du logis, il laiffe à la porte fes fandales ou fon bâton. Si le mari furvient, le feetacle de ce figne impofant lépouvante, \&z il fe garde bien de troubler leur dévotion. Sil etait aflez mal-avifé pourn'y pas faire attention, une violente baftonnade ferait infailliblementle prix de fon indifcrétion.
Pour augmenter encore le refpect que le peuple accorde ordinairement à la fuperftition, ces fanatiques s'infligent volontairement à euxmêmes des pénitences forr extraordinaires. Les uns tiennent un bras élevé dans une pofition fixe, jufqu'à ce quil y foit roidi, $\&$ ils demeurent dans cet état le refte de leur vie. D'autres tiennent leurs poings fermés avec force, de maniere que leurs ongles entrent dans là chair \& percent à travers de leurs mains:

Quelques-uns fe tournent le vifage par deffu une épaule derriere le dos, \& reftent dans cette fituation jufqu'a ce qu'il leur foit impoffible d: 1a quitter. Plufieurs fixent leur regard à leut nez, \&e parviennent à ne plus voir que dany cette feule direction. Enfin, tel eft l'efprit de fanatifme qui anime ces infortunés, que plufieurs d'entr'eux s'accouplent pour fe frapper réciproquement le front, \&o fe faire mutuelle. ment des contufions meurtrieres.

Souvent il arrive que le peuple prend part ces extravagances. Pendant le jetine dont on a parlé, il y a des gens parmi la multitude qui Te pendent avec des crochets de fer, pointés dans la chair fur l'os de l'épaule, à un morceau de bois tournantfur un pivot à l'extrêmité d'une haute folive. Non-feulement ces enthoufiaftes paraiffent infenfibles à la douleur, mais fouvent tandis qu'ils font pirouétés de la forte, avec la plus grande rapidité, ils fonnent de $l_{1}$ trompette, \& chantent à certains intervalles un cantique à la multitude qui les contemple avec étonnement, \& prodigue fon admiration à ces efforts de courage \&e de piété. Cet ufage ridicule, fruit d'une imagination échauffée, fe pratique en mémoire des fouffrances d'un martyr qui fut fupplicié de cette maniere pour ta foi.

De tems immémorial les Bramines, feuls dépofitaires des livres, des connaiffances \& des réglements, tant civils que religieux, en avaient fait un fecret, que la préfence dela mort, au milieu des fupplices, ne leur avair
point terreu: fent ré généra gale, paffé a Indien fentir : de leur leur e> au-def rent à plus 1 i Loi. Il: âgé pa pas mc origine quils yeux d parM.
Ce du car être au blié el nous $v$ ferme proprié cées, dictéle mités c trouva: lifatior Brame:

## E.

par deffu dans cett poffible de card à leus que dan l'efprit de que plufe frapper mutuelle
end part dont ona titude qui , pointés 1 morceau nité d'une houfiaftes mais foula forte, ent de li atervalles ontemple Imiration Cet ufage hauffée, ces d'un iere pour es, feuls ances \& leux, en nce de la eui ayaif

$$
E^{E} \boldsymbol{T} \boldsymbol{A} \cdot \mathrm{D}_{\mathrm{E}} \mathrm{I}^{\prime} \mathrm{A} S \mathrm{I} \mathrm{E} \text {. }
$$

point arraché. Il n'y avait aucune forte de terreurs \& de féductions, auxquelles ils n'euffent réfifté, lorfque M. Haftings, Gouverneurgénéral des Etabliffements Anglais au Bengale, \& le plus éclairé des Européans qui foir paffé aux Indes, devint poffeffeur du Code des Indiens. 11 corrompit quelques Brames; il fit fentir à d'autres le ridicule \&\& les inconvénients de leurs myftérieufes réferves. Les vieillards queleur expérience \& leurs études avaient élevés au-deffus des préjugés de leur Cafte, fe prêterent à fes vues, dans l'efpérance d'obtenir unplus libre exercice de leur Religion \& de leur Loi. Ils étaient au nombre de onze, dont le plus Agé paffait 80 ans, \& le plus jeune n'en avait pas moins de 35. Ils compulferent 18 Auteurs. originaux Sanskrets; \& le Recueil des Sentences quils en retirerent, traduit en Perfan, fous les yeux des Brames, le fut du Perfan en Anglais parM. Halhed.
Ce Code, à quelques minuties près qui font du caractere de tous les Orientaux, eft peutêtre auffi parfait qu'il le ferait, s'il êtt été publié en Europe, \& dans le fiecle même où nous vivons. En rapprochant les Loix qu'il renferme fur les fucceffions, $\&=$ le partage des propriétés de celles des Nations les mieux polićées, il paraît que le bon fens \& la raifon ont dieté les mêmesréglements aux différentes extrêmités du globe, \& chez des peuples qui ne fe trouvaient pas à la même époque de leur civilifation. Les difpofitions générales des Loix des. Brames fur cette matiere, font celles des Loix de fa Jurifprudence.

Il eft peu d'ouvrages qui infpirent plus de vénération pour les Souverains, \& qui recom. mandent plus rigoureufement à ceux-ci la droiture, la fageffe \& la circonfpection dans le Gouvernement. " C'eft la Providence, y lit-on, "qui a créé le Souverain pour la garde du „ peuple. Le Prince ne doit pas être regardé " comme un homme, \& lors même qu'il elt
encore dans les entraves du berceau, if
„ faut le confidérer comme un Dieu, ou aut
" moins comme l'image de la Divinité. Jamais
") le Magiftrat ne doitêtre méprifé de fes fujets;
" \& fi quelqu'un fe livrait à des fentiments fi
". aviliffans contre le Trône, que les biens de
"ce coupable foient auffi-tôt diflipés. Que
\#. celui qui maltraite ou injurie le Souverain,
" perde la vie; car la Providence lui a permis
" dufer des châtiments exprimés par la Loi,
"pour la confervation de fa perfonne. Si le
\#Souverain inflige ces peines felon le Schafta,
\#fes fujets fe feront un devoir d'obéir ponc-
„ tuellement à fes ordres; mais s'il ne punit " pas felon ce Code refpectable, il ruinera fon „ Royaume «.

LesLoix quireglent les héritages dans 1 Inde, font à-peu-près les mêmes que les nótres. Lorfo qu'un homme meurt, tous fes biens paffent $\dot{2}$ fon fils; \& s'il en a plufieurs, ils partagent par égale purtion. Sile fils eft nort, cet heri-
tage $p^{2}$ rexiffe fils. La plupart
La $p$ Inde, efquel: chez le rigoure ou d'in!
Cell chafter figoure pux vo! , n'y , dans , entr $3 \& c$ , d'œ , 1ho 3) mat
7) heu
3) dine
"qu'i
" jarc
n) que
" ouf
;) \& 1
" la
" gra
\# I
$b \mathrm{du}$
détails ef? rait tenté tte partio
t plus de ii recom. i la droj1 dans le y lit-on, garde du e regardé qu'il elt rceau, il u, ou au é. Jamais es fujets; timents ff biens de关. Que uverain, a permis la Loi, 1e. Si le Schafta, éir poncne punit inera fon
ns 1 Inde, es. Lorfpaffent partagent cet hér-
tage paffe aux petits-fils; \& fil les petits-fils r'exiftent pas, il eft le partage des arrieres-petitsfils. La repréfentation y a lieu, comme dans la plupart de nos coutumes de France.

La plupart des Européans qui ont été dans Inde, affurent qu'il eft peu de peuples chez lefquels la bonne-foi foit plus plus refpectée que chez les Indiens; auffi les Loix puniffent-elles rigoureufement ceux qui font convaincus de vol ou d'infidélité.

Celles qui font prefcrites pour maintenir la chafteté \& protéger la pudeur, font plus rigoureufes encore que celles qui font relatives aux voleurs. " Lorlque dans un endroit où il ? n'y a pas d'hommes, dit ce Code, quelqu'un , dans lintention de commettre un adultere,
, entretient une converfation avec une femme,
i) \& qu'ils emploient l'un \& l'autre les coups) d'œıl, les galanteries \& les fourires, ou que ,) lhomme \& la femme caufent enfemble le ) matin ou le foir, ou pendant la nuit ou à des ") heures indues; ou, lorfqu'un homme ba" dine avec les vêtements d'une femme, ou ") qu'il lui envoie un Émiffaire; ou quel'homme 3) \& la femme fe trouvent enfemble dans un " jardin, ou dans un lieu qui n'eft pas fré" quenté, ou dans tel autre endroit fecret, n oufe baignent enfemble, ou lorfque l'homme j) \& la femme fe rencontrent en vifite. Voilà
) la premiere efpece d'adultere \& la moins ") grave r.
" Lorfqu'un homme envoie à une femme; ${ }^{\circ}$ du bois de fandal, un collier, des fruits;

94 ÉTATDE I＇ASIE．
\＃des liqueurs，des vêtements，de lor ou » des bijoux，c＇eft la moyenne efpece d＇adul．》 tere $\alpha$ ．
„ Quand un homme \＆une femme couchent》 enfemble，\＆jouent fous le même tapis，fe » baignent \＆s＇embraffent dans quelques lieux \＃retirés，\＆badinent avec les cheveux lun \＃de l＇autre；ou lorfque 1 homme portant 1 la》 femme，dans un endroit fecret，celle－cine ＂s＇y oppofe pas；c＇eft la troifieme efpece d＇a－ » dultere \＆la plus grave $«$ ．

Ces trois efpeces d＇adultere font communé． ment punies d＇une amende que le Magiftrat inflige au coupable，felon fes facultés \＆la gravité des circonftances qui ont aggravé fon crime．Ceux qui appartiennent à la Cafte inférieure \＆qui commettent un adultere avec une femme d＇une Cafte fupérieure，font punis beaucoup plus rigoureufement．Dans la pre－ miere＂efpece d＇adultere l＇amende eft de 800 puns de Cowris ；dans la feconde efpece，le Ma－ giffrat lui fait couper un membre；\＆dans la troifieme le coupable doit perdre la vie．

Quiconque fait violence à une femme d＇une Cafte égale ou inférieure à la fienne，doit être puni de la confifcation de tous fes biens．Le Magiftrat lui fait couper la partie coupable；\＆ aprés l＇avoir ainfi mutilé，il le fait conduire， monté fur un âne，tout autour de la Ville ou de la Bourgade oul le crime a été commis．

Quiconque fait violence à une fille d＇une Cafte égale à la fienne，doit perdre la vie． L a
rend co Gafte fi de la fil

## Quic

 chemen egale à deux de Cowris coupab： confifice coupab autre fi de Cow． of une perles feconde \＆que toute 1 Loi prononce la même peine contre celui quifeI'or ou ce d'adul.
couchent tapis, fe ques lieux veux l'un ortant la elle-ci ne fpece d'a-
ommuné Magiftrat tés \& la aggravé la Cafte tere avec ont punis is la prede 800 e, leMadans la e.
me d'une doit être biens. Le pable ; \& onduire, Ville ou mis.
lle d'une a vie. La lui quife
rend coupable de fornication avec une fille d'une Gafte fupérieure, même avec le confentement de la fille.
Quiconque par violence fe porte à un attouchement groffier avec une fille d'une Cafte egale à la fienne, doit être condamné à perdre deux doigts \& à une amende de 600 puns de Cowris; fi la fille eft d'une Cafte fupérieure au coupable, la Loi prononce la peine de mort \& la confifcation de tous fes biens: fi une fille fe rend coupable de la même indifcrétion envers une autre fille, elle doit être condamnée à 200 puns de Cowris \& à dix coups de fouet. Si la coupable ef une femme mariée, le Magiftrat lui fait couperles cheveux pour la premiere fois ; \& pour la feconde, il ordonne qu'on lui coupe deux doigts, \&que, montée fur un âne, on l'expofe dans toute la Bourgade.
Les Indiens, comme tous les autres Orienthux, exigent que les femmes foient dans une dépendance continuelle de leurs maris. Elles ne doivent jamais avoir de volonté particuliere, car on eft perfuadé dans ces régions, qu'une femme, maîtreffe de fes actions, fe comporte toujours mal, quelle que foit l'éducation qu'elle ait reçue de fes parents. AuffilaLoi veut-elle, qu'avant fon mariage, elle foit foumife à fon pere $\&$ à fa mere; que pendant le tems de l'union conjugale, elle obéiffe aveuglément à fon mari; \& qu'après fon veuvage elle rende compte de fa conduite ou à fes parents collatéraux, ou au Magiftrat, ou à fes propres enfans.
Salomon a dit quelque part qu'on ne pouvais
guere compter fur la chafteté d＇une ferime， Les Indiens penfent fur ce fujet comme cet an． cien Roi des Juifs；\＆il n＇eft pas de peuplei au monde dont les maximes foient plus féveres？ cet égard．» Une femme，dit leur Code，n＇el ＂jamais contente des approches d＇un feed
＂homme；ainfi que le feu n＇eft jamais fatisfait
\＃du bois qu＇on lui donne à dévorer；oula
》 grand Ocean，des fleuves qu＇il reçoit dam
＂fon fein；ou l＇empire de la mort，des hom．
》 mes \＆des animaux qui s＇y précipitent
＂chaque inftant．Il y aurait donc de lim．
＂prudence à compter fur la chafteté des
\＃）femmes «．
》Six chofes，ajoute le Code des Gentoux；
＂caractérifent les femmes；une paffion défor．
2）donnée pour les bijoux，les ajuftements
＂brillans，les habits magnifiques，les nour－
》）ritures délicates ；une concupifcence immo－
》）dérée，une violente colere，un reffentiment
\＃profond，car perfonne ne connaît les fenti－
2）ments cachés dans les replis profonds de leur
＂cœur；la jaloufie qui les dévore \＆qui fait》 paraître un mal à leurs yeux les bonnes》 ątions des autres；enfin，leur penchant dé »fordonné à commettre le mal «．Tel eft le portrait que les Indiens font du caractere des femmes；telle eft la défiance que leur jaloufie naturelle leur a infpirće pour le beau fexe．Les Loix entrent dans beaucoup d＇autres détails 1 ce fujet．Une femme，difent－elles，he fortirs jamais de la maifon fans le confentement de fon mari；\＆elle aura toujours le fein couvert．Les
jours d wiches ancun． quelqu fins av fémoig pour la feau－p： hôtes．
maifon
arive
voyage qu＇il lu entretie hant，$\varepsilon$ de tems
On f tems dz faire es M．Hol pratiqu prefqu＇î dequel tion．L bando furent I He von avec for le fut $f$ \＆des F rent P pour let avait ét
$T_{o m}$
ne femme me cet an. de peuplei is Ceveres? Vode, n'et! d'un feal is fatisfait rer ; oula eçoit dan des hom. écipitent c de lim. afteté des

Gentoux, ion défor. uftements les nour ace immoflentiment t les fentiids de leur \& qui fait es bonnes achant dé Tel eft le actere des ir jaloufie fexe. Les détails 2 ne fortirs ent de fon uyert. Les jous

## ETATAEALASIE.

jours de Fêtes elle mettra fes habits les plus tiches \& fes bijoux. Jamais elle ne parlera à ancun-Étranger, fi ce rieft un Vieillard ou quelque Bramine pénitent. Elle ne fortira jamais fins avoir le vifage couvert d'un voile. Elle témoignera toujours le fefpect le plus profond pour la Divinité, pour fon mari, pour fon beau-pere, pour fon guide fpirituel \& pour fes hôtes. Elle ne reftera jamais à la porte de fa maifon, \& ne regardera pas par la fenêtre. S'il arrive que fon mari foit abfent pour caufe de voyage, \& qu'elle ait dépenfé tout l'argent qu'il lui avait donné pour fa nourriture \&\& fon entretien, elle en gagnera d'autre en travaillant, \& elle ne fe permettra pendant cet efpace de tems aucune efpece de divertiffement.
On fait que les femmes de 1 Inde furent longtems dans le funefte ufage de fe braller ou de fe faire enterrer toutes vives avec leurs maris. M. Holwell affigne à cette coutume, qui fe pratique encore dans quelques parties de la prefquîle, une origine propre à faire connaître dequel dangereux exemple peutêtre la fuperftition. Lorfque Brama, dit ce Savant Anglais, bandonna fon exiftence mortelle, fes femmes furent fi inconfolables de cette perte, qu'elles te vonlurent pas lui furvivre, \& fe bralerent avec fon corps fur le même bâcher. Cet exemle fut fuivi parles veuves des principaux Rajahs $\forall$ des premiers Officiers de l'Etat, qui ne vouhrent point paraître avoir moins d'attachement pour leurs maris. Les Bramines, dont l'ordre vait été inftitué par Brama, déclarerent que Tome I.
ces héroïnes étaient purifiées par ce facrifice, \& feraient difpenfées de toute tranfinigration Leurs veuves voulurent jouir du même privilége, \& l'enthoufiafme gagna jufqu'aux dernieres Caftes: la grandeur dame de deux ou zrois femmes devint un ufage général, \& les Bramines y ajouterent le fceau de la Religion, en prefcrivant ce cérémonial qui devait s'obferver dans ces pieufes exécutions. A la faveur de quelques paffages obfcurs de leurs livres facrés, ajoute M. Holwell, ils accréditerent l'opinion de l'efficacité de ces dévouements; \& dès l'enfance ils prement le plus grand foin pour accoutumer les jeunes perfonnes à envifager cette cataftrophe comme la plus glorieufe pour ellesmêmes, \& comme une fource de profpéritós pour leurs enfans. Il n'eft pourtant pas vrai, comme on lla prétendu, que celles quirefufent de fe braler, foient notées d'infâmie, ni même dégradées de leur Cafte : elles en font quittes pour être regardées comme plus attachées à ls vie qu'à l'opinion publique, au falut de leurs ames \& la profpérité de leur famille.
M. Sonnerat décrit ainfi la maniere avec laquelle fe fait cet affreux facrifice. Cette cérémonie, dit-il, s'exécute avec beaucoup de fafte; fes préparatifs varient dans chaque Pro. vince. L'ufage le plus commun eft qu'aufli-tô: après la mort du mari, s'il eft Bramine, on place la femme devant la porte de fa maifon, dans une efpece de chaire, dont la couvercure eft ornée. On bat du tambour, on fornie cont tinuellement de la trompette. La fomme th
mange pronon La vict \& de f allait fe pagnen d'autre à ce f: d'une fo promet par tou dans to action breuva c'eft ai cette vi \& qu'il aux plu Tanc où elle de l'âge par des roifme.
rage au bandeav moment parles f de fangl rents, du boni joyaux Après ar tour de:
ÉTAT DE L'ASIE.

Cacrifice igration. me priviaux der. deux ou , \& les (eligion, t s'obferaveur de es facrés, lopinion dès l'er. it accouser cette our elles. of péritćs as vrai, irefufent ni même It quittes rees à la de leurs
ere avec ette céacoup de que Pro. aufli-ôt line, or maifor, avercure nhe conmme $n$
mange plus, ne fait que mâcher du bétel, \&prononce, fans ceffe, le nom de la Divinité. La victime fe pare chez elle de tous fes bijoux \& de fes plus fuperbes habits, comme fi elle allait fe marier. Ses parents \& fes amis l'accompagnent au fon du tambour, des trompettes $\&$ d'autres inftruments. Les Brames l'encouragent à ce facrifice, en l'affurant qu'elle va jouir d'une félicité fans bornes dans le Paradis. Ils lui promettent de plus, que fon nom fera célébré par toute la terre, \& qu'il en fera fait mention dans tous les facrifices. Pour la difpofer à cette action héroïque, les Brames emploient des breuvages, dans lefquels ils mêlent de l'opium; c'eft ainfi qu'ils échauffent l'imagination de cette victime infortunée de l'amour conjugal, \& qu'ils la rendent, pour ainfi dire, infenfible aux plus vives douleurs.
Tandis qu'elle s'avance vers le théâtre funefte ò̀ elle doit terminer fa vie, fouvent à la fleur de l'âge, les Brames ont grand foin de la diftraire par des chants où ils font l'éloge de fon héroilme. Ce concert homicide foutient fon courage au milieu des horreurs de la mort. Le bandeau de la fuperftition couvre fes yeux; le moment fatal approche où elle va être dévorée parles flammes. Alors, d'une voixentrecoupée de fanglots, elle fait fes triftes adienx à fesparents, qui la félicitent, les larmes aux yeux, du bonheur qui l'attend. Elle leur diftribue fes joyaux \& les embraffe pour la derniere fois. Après avoir fait trois tours, felonllufage, autour de la foffe ardente, elle s'clance aumilieu empêcher les fpectateurs d'entendre les cris lamentables qu'un fi horrible fupplice doit arracher à ces malheureufes vietimes. On augmente l'activité du feu, en y rćpandant une grande quantité dhuile, \& lhéroine eft bientốt confumée.
Lorfque la vitime eft réduite en cendres, on érige dansl'endroit un trophće, afin de perpétuer la mémoire de l'action éclatante qu'elle vient de faire. Quelquefois on y éleve une cliapelle en fon honneur; \& le maufolée eft toujours ouvert, afin qu'il puiffe recevoir continuellement les hommages des paffans.
Dans le Bengale, ce fectacle eft encore plus horrible. Les femmes y ont affez de courage, pour fe faire attacher fur le cadavre de leurs maris. Elles le tiennent embraffé jufqu'à ce qu'on allume le bûcher, \& attendent le nio. ment fatal avec un fang-froid extraordinaire.

Lorfqu'on les enterre toutes vives, ajoute M. Sonnerat , on obferveles mêmescérémonies, avant de les conduire au lieu de la fépulture. Quand celle qui doit être lobjet du facrificey eft arrivée, elle defcend dans la foffe, pratiquée en forme de caveau. Là, elle s'affied \& prend le cadavre de fon mari entre fes bras Aufli-tôt on remplit la foffe de terre jufqu'an cou de la femme; on tient devantelle un tapis, afin d'empêcher qu'on ne l'apperçoive dans les horreurs de la mort, \& que ce fpectacle n'épolv vante les autres femmes. On lui donne, dass
urie fans le co rité f : Il n'aut font $f$ qui e: puiffe catio neme
 $\dot{E} T$
iftruments zus, pour es cris la. doit arra. augmente ne grande ntốt con-
cendres fin de perte qu'elle éleve une ufolée eft evoir cons. icore plus courage, de leurs ufqu'à ce nt le no. inaire. s, ajoute émonies, fépulture. facrificey Te, pratis'affied \& fes bras jufqu'an un tapis, dans les le n'épout ne, dass
ETATDE L'ASIE. IOI
ure coquille, quelque breuvage ; \& c'ef, fans doute, du poifon. On finit par lui tordre le cou; \&\& cette exécution fé fait avec une dextérité furprenante.
Il faut obferver que la Religion du pays n'autorife ce facrifice que pour les veuves qui font fans enfans. Elle ordonne de vivre à celles qui en ont, ou qui font enceintes, afin qu'elles puiffent elles-mêmes prendre foin de leur éducation.

I X.

## ETAT ACTUEL DE LA COTE $D U$ MALABAR.

Après avoir expofé le tableau de línde, il femble qu'on a droit d'exiger de nous, que nous tracions celui de l'Empire du Mogol. Cette Couronne, autrefois fi puiffante \& fi formidable, cette Couronne qui a éprouvé des révolutions fi fanglantes \& malheureufement trop célebres, devrait, fans doute, occuper la premiere place dans la Carte de I'Inde ; mais l'état d'avilifement \& d'opprobre, dans lequel elle eft tombée, depuis plufieurs années, la funefte anarchie qui gouverne aujourd hui 1 iz Cour de Delhy, les déprédations continuelles desMarattes \& de Hyder-Aly (I), qui boulever-
(i) Voycz la vie de ce Prince, a la fin du Tableau de l'année $17^{81}$; Paris, Lumy, $17^{82}$.

E iij

102 ETAT DE X'ASIE. fent, fans ceffe, cet Empire, \& qui femblent avoir juré fa ruine entiere, ne nous permettent pas de nous occuper férieufement de cet objet; \&, à peine nous aurions fixé les limites de cette vafte \& infortunée Monarchie, que les Papierspublics nous apprendraient qu'elle ne fubfifte plus. Le tems feul pourra nous mettre à portée de juger de liffue de tant de brigandages qui défolent en ce moment la plus riche \& la plus délicieufe partie du mondê. Il fuffit aujourd' hui que nous nous bornions à décrire la plupart de fes Provinces, felon le rapport qu'elles ont avec le commerce \&les poffeffions des Puiffances Européanes dans I'Inde.

GUZURATE. Nous comprendrons ici fous le nom de Malabar ce vafte efpace, qui s'étend depuis 1 Indus jufqu'au cap Comorin. La premiere région qui fe prófente fur cette côte, appelće Maléalon, par fes habitans, eft le Guzurate. Cetre Province forme une prefqu'île entre le golfe de Sindi \& celui de Cambaye. Elle a 60 milles de long fur une largeur prefqu'égale. Les montagnes d'Arva la féparent du Royaume d'Agra. I'Indoftan n'a pas de Provinces où le fol foit auffi fertile, mieux arrofé, \& coupé par un plus grand nombre de rivieres. Le fucre, 18 bled, lindigo, le coton \& des fruits de toutes efpeces y viennent en ahondance. On defirerait feulement qu'un vent du Sud des plus violents, n'en embrésit pas le climat trois mois chaque année La ville d'Amadabad en eft la Capitale.

$$
\text { ETAT DE A'ASIE, } 103
$$

Cemblent rmettent et objet; de cette Papiers fubfifte à portée lages qui z la plus ourd' hui lupart de elles ont uiffances
ici fous i s'étend premiere appelće uzurate entre le Elle a 60 gale. Les Loyaume es où le oupé par ucre, 1 le toutes defirerait iolents, schaque la Ca- SURATE eft voifine de cette Province, Cette Ville, qui, au XIII ${ }^{\text {c }}$. fiecle, n'était encore qu'un vil hameau, eft aujourd'hui l'une des plus riches \& des plus peuplées de l'Inde. Située à l'entrée du golfe de Cambaye, fur la rive fud du Taphi, fon commerce eft très-confidérable. Tout le Guzurate verfe dans fes magafins le produit de fes innombrables manufactures. Une grande partie eff tranfportée dans lintérieur des terres; lerefte paffe, parle moyer dune navigation fuivie, dans toures les parties du globe. Malheureufement le port de Surate r'offre qu'un inouillage incoimmode aux petits bâtiments. Souvent, dans limpuiflance d'y manceuvrer, les bateaux ordinaires font obligés d'attendre la marée pour en fortir. Quelquefois ceux qui font chargés, mettent Is jours pour fe rendre à bord des vaiffeaux qui mouillent à 7 lieues de la Ville \&e à 3 de la côte.
Les Anglais, les Hollandais \& les Portugais ont un comptoir dans cette place. La France y entretenait in Conful, qui ne put jamais obtenir la permiffion d'arborer le pavillon Français A a loge, \& qui dans la guerre qui vient de finir, a été obligé de fe retirer. Le Nabab fait fa réfidence à une lieue de la Ville. Tributaire du Mogol, ce Prince eft efclave des Anglais, qui dirigent toutes fes opérations, \& commandent fans paraitre Souverains, La citadelle leur appartient, ils y placent leur pavillon, à côté de celui du Nabab; \& leurs troupes garE iv

104 ÉTAT DE I'ASIE.
dent lintérieur, tandis que les fiennes occupent le dehors.

Surate, peuplée de fix cents mille habitans, a s lieues de tour. Cette Ville eft environnée de deux enceintes. Les Anglais gardent la premiere, $\&$ - les troupes du Nabab la feconde.
Les hommes de tous les pays \& de toutes les Religions ont la liberté de s'établir à Surate. On y trouve des Perfans, des Banians, des Mahométans \& des Chrétiens. Les Perfes y ont un Temple, monument de la fimplicité des mours du peuple qui l'a conftruit. C'eft une chaumiere couverte de paille, qui renferme le feu facré, continuellement entretenu par les Prêtres. On verra dans la traduction du Sad-der, que je me propofe de publier à la fuite de mes Cérémonies religieufes des peuples du monde, quels font le culte de cette Nation \&z fes prójugés.

Surate eft renommée par fes Baillarderes, dont le véritable nom eft Devedaffz. La plupart de ces filles s'attachent à des Pagodes riches, \& fuivent les Prêtres dans les proceffions, chantent \& danfent, au fon du Tal \& du Matalan, devant les images de la Divinité. Un ouvrier deftine ordinairement à cet état, la plus jeune de fes filles, \& la confacre au fervice de 1a Pagode, avant qu'elle foit mubile. On leur donne des maîtres de danfe \& de mufique. Les Brames cultivent leur jeuneffe, dont ils dérobent les prémices. Elles finiffent par devenit femmes publiques.

Il eft des troupes de cos dernieres, dans les grandes Villes, pour l'amufement des hommes
riches
quelqı on peu ambul quid'é les dir

Par toujo leur I avance avecu
qui le
avec
à des
larder
parle
par êt
Les
d'amc
les me
lets,
les vo
Ta
femm
leur
leur
fur 1
charg
pierr
leurs
bijor
Ri
ferve
ETAT DE I'ASIE TOS
occupent
labitans, ivironnée at la pre. onde. outes les rrate. On es Maho-
y ont un es mœurs haumiere eu facré tres. On , que je - Cérémo. C, quels jugés. arderes, a plupart siches, ceflions, du Ma nité. Un , la plus ervice de On leur que. Les ils dérodevenir
dans les hommes
riches, \& d'autres pour leurs femmes. De quelque Religion, de quelque Cafte qu'onfoit, on peut les appeler. Il y a même de ces troupes ambulantes, conduites par de vieilles femmes; quid'éleves des Pagodes, en deviennent à la fin les directrices.
Par un contrafte bizarre, \& dont l'effet eft toujours choquant, ces belles filles trainent à leur fuite un Muficien difforme \& diun âge avancé, dont l'emploi eft de battre la mefure avec un inftrument de cuivre nommé Tal. Celui qui le tient, répete continuellement ce mot avec une telle vivacité, qu'il artive par degrés à des convulfions affreufes, tandis queles Bail; larderes, échauffées par le defir de plaire, \& parlesodeurs dont elles font parfumées, finiffent par être hors d'elles-mêmes.
Les danfes font prefque toutes des pantomimes damour. Le plan, le deflin, les attitudes, les mefures, les fons \& les cadences de ces ballets, tout refpire cette paffion, tout en exprime les voluptés \& les fureurs.

Tout confpire au prodigieux fuccès de ces femmes voluptueufes; l'art \& la richeffe de leur parure, l'adreffe qu'elles ont à façonner leur beauté, Leurs longs cheveux noirs, épars fur leurs épaules ou relevés en treffes, fone chargés de diamans \& parfemés de fleurs. Des pierres précieufes enrichiffent leurs colliers \&a leurs braffelets. Elles attachent même des bijoux à leurs narrines.

Rien n'égale fur-tout leur attention à conferver leur fein, comme un des tréfors les plus

106 ETAT DEEASIE. précieux de leur beauté. Pour l'empêcher de groflir ou de fe déformer, elles Penferment dans deux étuis d'un bois très-léger, joints enfemble \& bouclés par derriere. Ces étuis font fi polis \& fil fouples, qu'ils fe prêtent à tous les mouvements du corps, fans applatir, fans offenfer le tiffu délicat de la peau, Le dehors de ces étuis eft revêtu d'une feuille d'or parfemée dè brillans. C'eft-1à, fans contredit, la parure 1a plus recherchée, la plus chere à la beauté, On la quitte \& on la reprend avec une légéreté finguliere.

- La plupart de ces danfeufes croient ajouter à Héclat de leur teint, \&\& à la vivacité de lears regards, en formant autour de leurs yeux un cercle noir, qu'elles tracent avec une aiguille de tête, teinte d'une poudre d'antimoine. Cette beaité d'emprünt, relevée par tous les Poëtes Orientaux, après avoir paru bizarre aux Européans, qui n'y étaient pas accoutumés, a fini par leur être agráable.

Cet art de plaire eft tonte la vie, toute foccupation, tout le bonheur des Baillarderes. On réfifte difficilement à leur féduction. Elles obtiennent même la préférence fưr ces belles Cachemiriennes, qui rempliffent les férails de PIndoftan, comme les Géorgiennes \& les Circafitennes peuplent ceux diIfpahan \& de Conftantinople. La modeftie, ou plutôt la réferve naturelle à de fuperbes Efclaves fëqueftrées de la fociété des hommes, ne peut balancer les preftiges de ces Coturtifanes exercées.

Les principales marchandifes, qui font lobjer
din corr toiles Arabie 1'Afriq deftina placent Les \& blas en Tur ily en des ge: Les fous le fineffe d'été mouff ils fon lieu.
5 Les
coulen
durab?
Habill

## gens 1

## laque

Les
en Pe
des ho

## des g

## Porte

## pour



prix

$$
\text { ETAT DEIASIE. } 107
$$

echer de ferment oints en: tuis font nt à tous ir, fans ehors de parfemée la parure beauté. légéreté jouter de leurs yeux un aiguille 1e. Cette es Poëtes ax Euros, a fini , toute larderes. n. Elles es belles črails de les Cirde Confa réferve tées de la neer les
it l'objee
din commerce de Surate, font le doutis, groffes toiles écrues, qui fe conifomment en Perfe, en Arabie, en Abyffinie, furla côto orientale de 1'Afrique, \& ' les toiles bleués qui ont la même deftination, \&que les Anglais \& les Hollandais placentutilement dans leurcommerce deGuinće.
Les toiles' de Gambaye, à carreaux bleus \& blancs, qui fervent de mantes en Arabie 8 en Turquie. Il y en a de groffieres \& de fines; ily enla miême ou llon met de l'or pour lufage des gens riches.

Les toiles blanches de Barokia, fi connues fous le nom de Baftas. Commie elles font d'une fineffe extrềne, elles fervent pour le cafetan dété des Tures \& des Peulans. L'efpece de moufeline, terminée par une raie d'or', dont ils font leurs turbans, fe fabrique dans le même lieu.
Les toiles peintes d'Amadabad, dont les: couleurs font auffi vives, aufli belles, aufli durables que celles de Coromandel; on sen habille en Perfe, en Turquie, en Eutope. Les gens riches de Java, de Sumatra, des Moluques, en font des pagnes \& des couvertures. Les gazes de Bairapour; les bleues fervent, en Perfe \& en Turquie, à thabilement d'été des honumes du commun, \&les rouges à celuí des gens plus diftingués. Les Juifs, à qui lai Porte a interdit la couleur blanche, s'en fervent: pour leurs turbans.
Les étoffes mêlées de foie \& de cotoñ, unies, rayées, fatinées, mêlées d'or \& d'argent; fi leur prix n'était pas fi confidérable, elles pourraient:

E vj.

108 ÉTAT DE L'A SIIE,
plaire à l'Europe mếme, malgré la médiocritở de leurs deffins, par la vivacité des couleurs; par la belle exécution des fleurs. Elles durent expor peu; mais c'eft à quoi l'on ne regarde guere dans les férails de Turquie \& de Perfe, oil s'en fait la confommation.

Quelquesétoffes, purement de foie, appelées tapis. Ce font des pagnes de plufieurs couleurs, fort recherchées dans l'eft de l'Inde. Il s'en fab riquerait davantage, fil l'obligation d'y em. ployer des matieres étrangeres nien augmentait trop le prix.

Les chaales, draps très-légers, très-chauds \& très-fins, fabriqués avec des laines de Cachemire. On les teint en différentes couleurs, \& l'on y mêle des fleurs \& des rayures. Ils fervent à lhabillement dhiver en Turquie, en Perfe, \& dans les contrées de l'Inde où le froid fe fait fentir. On fait avec cette laine précieufe des turbans d'une aune de large, \& d'un peu plus de trois aunes de long, qui fe vendent jufqu'à mille écus. Quoiqu'elle foit mife quelquefois en cuyres, 2 Surate, les plus beaux ouvrages fortent de Cachemire même.

Indépendamment de la quantité prodigieufe de coton que Surate emploie dans fes Manufactures, elle en envoie annuellement fept ou huit mille balles au moins dans le Bengale. La Chine, la Perfe \& l'Arabie réunies, en reçoivent beaucoup davantage, lorfque la récolte eft très-abondante. Si elle eft médiocre, tout le fuperflu va fur le Gange, oil le prix eft toujours plus avantageux.
E'rATDELASIE.
rédioctitỏ couleurs; es durent rde guere , ouls'en
, appelées couleurs, e. Il s'en on d'y em. igmentait
ès-chauds es de Cacouleurs, yures. Ils rquie, en où le froid précieure d'un peu e vendens mife quellus beaux
codigieufe Manufacpt ou huit gale. La en reçoila récolte $t$ toujours

Quoique Surate reçoive en échange de fes exporrations, des porcelaines de la Chine, des foies de Bengale \& de Perfe, des mâtures \& du poivre de Malabar, des gommes, des datres, des fruits fees, du cuivre, des perles de Perfe, des parfums \& des efclaves d'Arabie, beaucoup d'épiceries des Hollandais, du fer, du plomb, des draps, de la cochenille, quelques clincailleries des Anglais, la balance lui elt fi favorable, quill lui revient, tous les ans, en argent, 25 ou 26 millions.

POSSBSSIONSDES MARATTES. Ce peuple belliqueux, long-tems réduit à fes montagnes, s'eft étendu peu-à-peu vers la mer, occupe aujourd'hui le vafte efpace qui eft entre Surate \& Goa, \& menace également ces deux grandes Villes. Il eft célebre à la côte de Coromandel, vers Delhy \& fur le Gange, par fes incurfions, par fes brigandages; mais fon point central, la maffe de fes forces, \& fa demeure fixe, font au Malabar; l'efprit de rapine qu'il porte dans les contrées qu'il ne fait que parcourir, ille perd dans les provinces qu'il a conquifes. Déjà s'eft amélioré le fort des lieux qui furent fi long-tems écrafés par la tyrannie des Portuguais, \& qui ont fucceffivement groffi fon domaine. Sa conduite eft bien différente fur les mers voifines. Non-feulementil y pille les bâtiments trop faibles pour lui réfifter, mais il accorde encore des afyles aux Pirates étrangers qui confentent à partager ayec lui leurs prifes.

## Ito ETAT DE XASYE.

Les Marattes font de tous les peuples de II Inde les plus courageux \& les plus intrépides. Les Laboureurs \& les Fabriquans quittent fouvent leurs charrues \& leurs atteliers, pour aller aux combats. Leur éducation eft purement mili* taire. Accoutumés, depuis long-tems, aut pillage \&\& aux entreprifes guerrieres, ils font toujours prêts à quitter leur pays, pour ravager les territoires voifins, \& leur impofer des tributs. Ins font naturellement plus féroces que, ne font communément les Nations Indiennes, Ils ne fe contentent pas de dépouiller les habitans chez lefquels ils font des incurfions; ils les mutilent, ils les aflaffinent, ils les font expirer dans les tortures, afin de les forcer à découvrir leurs tréfors. Les armées Marattes font entiérement compofées de cavalerie. Le Gouvernement de ces peuples eft ariftocratique. La fouveraineté réfide dans un Confeil de plufieurs Rajahs, de la Religion des Brames.

Le CANARA. Entte les pofferfions des Marattes \& le Malabar, proprement dit, eft Ie Canara, région affez êtendue, \& qui s'eft fucceffivement accrue des Provinces d'Oner, de Baticala, de Bandel \& de Cananor. Le pays eft très-fertile, fur-tout en riz. C'était autrefois Iétat le plus floriffant de ces contrées; mais il déclina lorfque fon Souverain fe vit forcé de donner, tous les ans, I2 à 13 mille francs aux Marattes, fes voifins, pour garantir le Royaume de leurs brigandages. Sa décadence a augmenté encore, depuis que Hyder-Ali en eft devenule
maitre. déchu. gateurs parce dantes en aug dant, qu'elle Canara Courtis belles c

CAL
Royau État, $q$ fon $\mathrm{Tr}^{\circ}$ foitoc les Na mais a eft for encore comm eft pre ques 1 infidel tages quir $\mathrm{I}^{\prime}$ Teck plaine II chere terre. par
ETAXDE HASIE.
le PInde les. Les fouvent Hler aux nt milims , all ils font ravager des trices que diennes, es habions; ils les font Orcer a Iarattes rie. Le ratique. de plues. . ons des dit, eft qui s'eft d'Oner, Lepays utrefois mais il orcé de mes aux oyaume gmenté eyenu le
maitre. Mangalor, qui lui fert de port, a déchu dans les mêmes proportions. Les Navigateurs Étrangers I'ont moins. fréquenté, \& parce que les denrées n'y étaient plus fi abondantes, \& parce que la multiplicité des droitss en augmentait exceflivement le prix. Cepent dant, les mœurs y font reftées auft corrompues qu'elles l'avaient été de tems immémorial. I.e Canara eft toujours en poffeffion de fournir les Courtifanes les plus voluptueufes \& les plus belles danfeufes de tout IIndoftan.

CAircert. Au-deffous de Mangalor eft le Royaume de Calicut. Le Souverain de cet État, quiporte le titre deSamorin, eft Brame; \& fon Trône eft prefque le feul, dans PInde, quí foitoccupé par un Prince de cette Cafte. Toutes les Nations font reçues à Calicut, fa Capitale, mais aucune d'elles n'y domine. Ce Royaume eft fort mal adminiftré, \&\& fa Capitale plus mal encore, Elle n'a ni police ni fortifications. Son commerce, embarraffé d'une infinité de droits, eft prefque entiérement dans les mains de quelques Maures, les plus corrompus \& les plus. infideles de l'Áfie. Un de fes plus grands avantages eft de recevoir par la riviere de Beypour, qui n'en eft éloignée que de 2 lienes, le bois de Teck, qui fe trouve en abondance dans les plaines \& fur les montagnes voifines.
Il exifte dans ce Royaume un ufage dont on chercherait en vain un femblable fir toute la terre. L'ancien Samorin fuc autrefois détrôné par un Ufurpateur qui ne put corferter le:

## II2 ÉTAT DEEASIE.

Royaume à fes defcendans, qu'en permettant une cérémonie qui fe pratique au couronnement de tous les Empereurs de Calicut. La famille du Samorin entretient douze jeunes gens vigoureux, qui, lors de cette époque, le vouent à la mort; ils s'enivrent d'opium \& deviennent furieux. Alors ils fe préfentent pour affaffiner le nouveau Roi, qui doit paraître en public, monté fur un Trône élevé de plufieurs marches. Si liun des douze pouvait le tuer, l'ancienne famille du Samorin rentrerait dans fes droits; mais il eft environné de 12 mille hommes armés qui maffacrent ces fanatiques.

Cochin. A 36 lieues de Calicut eft Cochin, Capitale d'un Royaume de même nom. Cette place était fort confidérable, lorfque les Portugais arriverent dans l'Inde. Ces peuples s'en emparerent; mais ils en furent chaffés depuis par les Hollandais. Le Souverain, en la perdant, avait confervé fes États, qui, dans l'épace de 25 ans, ont été envahis fucceffivement par le Travancor. Ses malheurs l'ont réduit à fe réfut gier fous les murs de fon ancienne Capitale, oil il fubfifte d'environ I 5000 livres, qu'on eft obligé, par danciennes capitulations, à luí donner fur le produit de fes Douanes. On voit dans le même fauxbourg une colonie de Juifs induftrieux \&zblancs, qui ont la folle prétention de s'y être établis du tems de la captivité de Babylone, mais qui certainement y font depuis. très-long-tems. UneVille entourée de campagnes très-fértiles, bâtie fur une riviere qui reçois
ETATDE L'ASIE.
armettant onnement a famille ns vigouvouent à eviennent faffiner le ic, monté es. Si lun amille du nais il eft [ui maff-

Cochin, m. Cette les Poriples s'en és depuis perdant, efpace de nt par le à fe réfuSapitale, qu'on eft Is, à lui On voit de Juifs rétention tivité de nt depuis mpagnes ii reçoit
des vaiffeaux de 500 tonneaux, \& qui forme dans l'intérieur du pays plufieurs branches navigables, devrait être naturellement floriffante. S'il n'en eft pas ainfi, on ne peut en accufer que le génie oppreffeur du Gouvernement.

Trav ancor. Le Royaume de Travancor s'étend depuis les frontieres de Cochin jufqu'au cap Comorin. Cet état n'était pas autrefois fort opulent; \& il eft vraifemblable qu'il ne dut qu’à fa pauvreté la confervation de fon indépendance, lorfque les Mogols s'emparerent du Maduré. Un Monarque qui monta fur le Trône vers $173^{\circ}$, \& qui l'occupa près de 40 ans, donna à cette Couronne une dignité qu'elle n'avait jamais eue. C'ćtait un homme d'un fens exquis \& profond. Il recevait d'un de fesvoifins deux Ambaffadeurs, dont l'un avait commencé une harangue prolixe, que lAuteur fe difpolait à continuer. Ne foyez pas long, la vie eft courte, lui dit ce Prince avec un vifage auftere. Son regne ne fut taché que par une faibleffe, néceffaire peut-ŝtre dans un pays maîtrifé par la fuperftition \& les préjugés. 11 était Naïre, \& fe trouvait humilie de ne pas appartenir à la premiere de fes Caftes. Dans la vue de s'y incorporer autant qu'il était pollible, il fit fondre, en 1752 , un veau d'or, y entra par le mufle \& en fortit par la partie oppofée. Ses édits furent datés depuis, du jour d'une fi glorieufe renaiffance; \& , au grand fcandale de tout 1 Indoftan, il fut reconnu pour Brame par ceux de

114 ÉTATDEX'ASIE: fes fujets qui jouiffaient de cette grande prérógative.

Par les foins d'un Français, nommé Lanoie, ce Monarque était parvenu à former l'armée la mieux difciplinée qu'on eut jamais vue dans ces contrées. Avec ces forces, il comptait, dit-on, conquérir le Malabar entier; \& peut-être le fucces aurait-il couronné fon ambition, fi les Nations Européanes nel'euffent traverfée. Malgré ces obftacles, il réuffit à reculer les frontieres de fes États; \&\&, ce qui était abfolument plus difficile, à rendre fes ufurpations utilesà ces peuples. Au milieu du tumulte des armes, l'agriculture fut encouragée, \& il s'éleva des Manufactures groffieres de coton.

## X.

## ISLES MALDIVES.

I
es Maldives forment une longue chaine dîles, placées à l'oueft du cap Comorin, qui eft la terre-ferme la plus voifine. Elles font partagées en 13 Provinces, qu’on nomme Atollons. Cette diftribution eft l'ouvrage de la nature, qui a entouté chaque Atollon d'un banc de pierre, qui le défend mieux que les meilleures fortifications, contre limpétuofité des flots, ou les attaques de l'ennemi. Les Naturels du pays font monterà 12 mille le nombre
de ces des mc hautes très-pet quiles ent rec profonc pieds d que to trefois couran nature Il e: origina Malab: en ufus leur Ro plus q tems a fous le long=te autorit couvre epoque qui tie aux $\mathrm{Pr}_{\mathrm{r}}$ autori delac les Ét qui fe en a $f$ expédi mande
EIAT DE I'ASIE: IIS

1de préró?
é Lanoie, l'armée la e dans ces $t$, dit-on, ut-être ho n, fi les fée. Mal. les fron: sfolument Is utiles à es armes, 'éleva des
$E S$
ue chaine rin, qui Elles font
nomme rage de la llon d'un que les ipétuofité Les Nae nombre
de ces ̂̂les, dont les plus petites n'offrent que des monceaux de fable fubmergés dans les bautes marees, \& les plus grandes n'ont qu'une tres-petite circonférence. De tous les canaux qui les féparent, il n'y en a que quatre qui puiffent recevoir des navires. Les autres font fi peu profonds, qu'on y trouve rarement plus de 3 pieds d'eau. On conjecture, avec fondement, que toutes ces différentes îles n'en faifaient autrefois qu'une, que l'effort des vagues \& des courans, ou quelyue grand mouvement de la nature, aura divifée en plufieurs portions.
Il eft vraifemblable que cet Archipel fut originairement peuplé par des hommes venus du Malabar. Dans la fuite les Arabes y pafferent, en ufurperent la fouveraineté, \& y établirent feur Religion. Les deux Nations n'en faifaient plus quiune, lorfquè les Portugais, peu de tems après leur arrivcée aux Indes, la mirent fous le joug. Cette puiffance n'y fubfifta pas long-tems. La garnifon qui y maintenait fon autorité, fut extermincé, \& les Maldives recouvrerent leur indépendance. Depuis cette ppoque, clles font foumifes à un Souverain, qui tient fa Cour à Male, \&\& qui a abandonné aux Prêtres la portion la plus importante de fon autorité. Ce Prince, tributaire d'un Souverain dela côte de Malabar, eft le feul Négociant de fes États. Des débris du vaiffeau le Duras, qui fe perdit fur une de fes ̂̂les, en 1776 , il en a fait conftruire un de 200 tonneaux, qu'il expédie, tous les ans, pour les côtes de Coromandel \& d'Orixa,

II6 ETAT DE L'ASIE.
Une pareille adminiftration \& la ftérilité da pays, qui ne produit que des cocotiers, em. pêchent le commerce d'y être confidérable. Les habitans font très-pauvres, ne cultivent rien, fas même pour leur nourriture, \& ne vivent que du riz qu'ils vont chercher fur les cótes voifines. Les exportations fe réduifent à des cauris, du poiffon \& du kaire.

Le Kaire eft l'écorce du cocotier, dont o: fait des cables qui fervent à la navigation dans Mnde. Nulle part il n'eft auffi bon, aufí abordant qu'aux Maldives. On en porte une grande quantité avec des cauris, à Ceylan, où ces marchandifes font échangées contre les noir d'Areque.

Le poifon, appelé dans le pays Complemace; eft féché au foleil. On le fale, en le plongeant dans l'eau de la mer à plufieurs reprifes. Il eft divifé en filets de la groffeur \& de la longueur du doigt. Achem en reçoit tous les ans deux cargaifons, qu'il paie avec de lor \& du berr. join. L'or refte dans les Maldives, \& le benjoin eft envoyéà Moka, oùil fert à acheter environ 300 balles de café, néceffaires à la confommz. tion de ces îles.

Les cauris, appelés chez nous Pucelages, font des coquilles blanches \& luifantes. I2 pêche s'en fait deux fois le moís, trois jours avant la nouvelle lune \& trois jours après. Elle eft abandonnée aux femmes, qui entrent dans l'eau jufqu'à la ceinture pour les ramafer dans les fables de la mer. On en fait des paquets de I2 mille. Ce qui ne refte pas dans to circuls-
tion du fir les b cfleuv pont ver quesaus dives, pour 7 perfe de noie. I qui l'en 'Afriq depuis elle vai

## COT

## Lss.

 depuis Geogr jours par d noies par le partic génér le cos à-peu maniETAT D\& L'ASIE. IIf
térilité dy iers, emrable. Les ent rien, ne vivent les côtes Cent à des
, dont on ation dans aufil abonine grande a, où ces e les noir
nplemace, plongeant fes. Il eft a longueur $s$ ans deur \& du berm le benjoin er environ onfommer
ucelages, antes. $\mathrm{I}_{2}$ trois jours près. Elle itrent dans laffer dans paquets de $=$ circula
tion du pays, ou n'eft pas porté à Ceylan, paffe fir les bords du Gange. It fort tous les ans de cefleuve un grand nombre de bâtiments, qui vont vendre du fucre, du riz, des toiles, quelques autres objets moins confidérables auxMaldives, \& qui le chargent en retour de cauris, pour 7 ou 800 mille livres. Une partie fe dif perfe dans le Bengale, où il fert de petite monnoie. Le refte eft enlevé par les Européans, qui l'emploient utilement dans leur commerce d'Afrique. Ils paient la livre 6 fous, la vendent depuis 12 jufqu'à I8 dans leurs Métropoles, \& elle vaut en Guinée jufqu'à 35 .

## X I.

## COTES DE COROMANDEL ET $D^{\prime} O R L X A$.

Less côtes de Coromandel \&\&d'Orixa s'étendent depuis le cap Oomorin jufqu'au Gange. Les Géographes \& les Hiftoriens diftinguent toujours ces deux contrées limitrophes, occupées par des peuples dont les habitudes \& les monnoies ne fe reffemblent point. Ils different auffi par le langage. Ceux d'Orixa ont un idiome particulier, tandis que leurs voifins parlent généralement le Malabar. Cependant, comme le commerce qui fe fait dans ces régions, eft à-peu-près lemême, \&z qu'il s'y fait de la même maniere, nous les défignerons avec M. l'Abbé

H18 ÉtAT DBEASIE.
Raynal, fous l'unique nóm de Coromandel
des te Les deux côtes ont d'autres traits de reffem. blance. Sur Iune \& fur l'autre les chaleun gable font très-vives; mais, depuis le commencement de Juin jufqu'au milien d'OCtobre, les vents de mer qui s'ćlevent à ro heures du matin, \& qui foufflent jufques vers 10 heures du foir, rendent le climat fupportable. Il eft encore plus rafraîchi dans les mois de Juillet, \& fur-tous de Novembre, par des pluies qu'on peut dire continuelles. Les habitans du Coromandel \& d'Orixa font appelés Tamouls, dans la langue du pays.

Cette immenfe plage eft couverte, dans lefpace d'environ I mille, d'un fable tout-i. f.iit ftérile, où viennent fe brifer avec violence les vagues de l'Océan Indien. Il n'y abordait autrefois que des canots formés de planches légeres jointes, \& pourainfi dire coufues avec du kaire. Les premiers Européansqui aborderent à ces rivages, voulurent employer des bâtiments plus grands \&c plus folides. Des malheurs ré pétés les guérirent de leur préfomption. Ils comprirent avec le tems, que rien n'était plus raifonnable que de fe conformer à une pratique qui ne leur avait d'abord paru digne que d'un peuple fans lumiere \& fans expérience.
Le gotht que l'on prit parmi nous pour les manufactures de Coromandel, infpira la réfolution de s'y établir à toutes les Nations Européanes qui fréquentaient les mers des Indes. Elles n'en furent détournées, ni par la difficulté de faire arriver les marchandifés de lintérieur
E.
oromandel. de reffem. $s$ chaleun nencemert es vents ds matin, \& $s$ du foir, neore plus \& f fur-tout 1 peut dire mandel \& s la langue
te, dans ble tout-i. c violence y abordait anches lé. es avec du orderent à bâtiments lheurs ré. ption. Ils était plus e pratique que d'un
pour les -a la réfoons Euroles Indes. difficulté l'intérieur

ETAT E E'A\&IE.
119
des terres, qui n'offraient pas un fleuve navigable, ni par la privation totale des ports, dans des mers qui ne font pas tenables pendant une partie de l'année, ni par la ftérilité des côtes, la plupart incultes \& inhabitées, ni par la tyrannie \& l'inftabilité du Gouvernement. On penfa que l'induftrie viendrait chercher l'argent, que le Pégu fournirait des bois pour les edifices, \& le Bengale des grains pour la fubfiftance; que 9 mois d'une navigation paifible feraient plus que fuffifans pour les chargements, \& qu'il ri'y aurait qu'a fe fortifier, pour fe mettre à couvert des vexations des faibles Defpotes qui opprimaient ces contrées.
Les premieres coloniesfurent établies fur les bords de la mer. Quelques-unes durent leur origine à la force; la plupart fe formerent du confentement du Souverain. Toutes eurent un terrein très-refferré. Leurs limites étaient fixées par une haie de plantes épineufes qui formaient toutes leurs défenfes. Avec le tems, on éleva des fortifications. La tranquillité qu'elles procuraient, la donceur du Gouvernement, multiplierent, en peu de tems, le nombre des Colons. L'éclat \& l'indépendance de ces établiffements, bleffereritplus d une foisles Princes dansles États defquels ils s'étaient formés ; mais les efforts qu'ils firent pour les anéantir furent inutiles. Chaque Colon vit augmenter fes propriétés, felon la mefure des richeffes \& de lintelligence de laNation qui les avoit fondées.
Aucune des Compagnies qui exercent leur privilége excluffí au-dela du cap de Bonne-

I2O ÉTAT DE L'ASIE.
Efpérance, n'entreprit le commerce des dia. mans. Il fut toujours abandonné aux Négocians particuliers, \& par degré il tomba tout entier entre les mains des Anglais, ou des Juifs \& des Arméniéns qui vivaient fous leur protection, Aujourd'hui, ce grand objet de luxe \& d'induftrie eft peu de chofe. Les révolutions arrivées dans I'Indoftan, ont écarté les hommes de ces riches mines; \& l'anarchie dans laquelle eft plongé ce malheureux pays, ne permet pas d'elpérer qu'ils s'en rapprochent. Toutes les féé culations de commerce à la côte de Coromandel, fe réduifent à l'achat des toiles de coton.

On y achete des toiles blanches, dont la fabrication eft à -peu-près la même que $h$ nôtre. On y achete des toiles imprimées, dont les procédés, d'abord fervilement copiés en Europe, ont été depuis fimplifiés \& perfectionnés par notze induffrie. On y achete enfin des toiles peintes que nous n'avons pas entrepris d'imiter. Ceux qui croient que la cherté de notre main-d œœuvre nous a feule empêché d'a. dopter ce genre d'induftrie, font dans l'erreur: La nature ne nous a pas donné les matieres qui entrent dans la compofition de ces brillantes \& ineffaçables couleurs, qui font le principal mérite des ouvrages des Indes. Elle nous ${ }^{3}$ fur-tout refufé les eaux néceffaires pour les mettre heureufementen œuvre.

Quoique toute la partie de l'Indoftan, qui s'étend depuis le cap Comorin jufqu'au Gange, offre quelques toiles de toutes les efpeces, on
peuit $\dot{C}$ partie les gr trouva ropéa abond coton vivres achat

## terres

Comp

## ration

On
qualit
regle
donne
de ${ }^{2}$ a

## geme

font
leurs
tout,
veille
dimin
des a cauti
dema rité, fomir n'exig lesfe. culté

## eux

fecou
$T_{c}$
ÉTAT DE I'ASIE. I2E
des dia. Tégocians out entier $s$ Juifs \& rotection, \& din ions arrihommes s laquelle rmet pas es les fpé-Joromantoiles de
, dont 11 te que $h$ ées, dont copiés en erfectionenfin des entrepris cherté de pêché d'a. s l'erreur. itieres qui brillantes principal le nous 3 pour les
ftan, qui u Gange, seces, on put
peut dire que les belles fe fabriquent dans la partie orientale, les communes au milieu, \& les groffieres à la partie la plus occidentale. On trouve des Manufaktures dans les Colonies Européannes \& fur la côte. Elles deviennent plus abondanter à 5 à 6 lieues de la mer, où le coton eft plus beau, mieux cultivé, où les vivres font à meilleur marché. On y fait des achats, qu'on pouffe 30 \& 40 lieues dans les terres. Des Marchands Indiens établis dans nos Comptoirs, font toujours chargés de ces opérations.
On convient avec eux de la quantité \& de la qualité des marchandifes qu'on veut. On en regle le prix fur des échantillons, \& on leur donne en paffant le contrat, le quart ou le tiers de largent qu'elles doivent coutter. Cet arrangement tire fon origine de la néceffité où ils font eux-mêmes de faire, par le miniftere de leurs Affociés ou de leurs Agents répandus partout, des avances aux Ouvriers, de les furveiller pour la fâreté de ces fonds, \& d'en diminuer fucceffivement la maffe, en retirant des atteliers tout ce qui eft fini. Sans ces précautions, l'Europe ne recevrait jamais ce qu'elle demande. Les Tifferands fabriquent, à la vérité, pour leur compte, ce qui fert à la confommation intérieure. Ces entreprifes, qui n'exigent qu'un faible capital, qui rentre toutes lesfemaines, font rarement au-deffus des facultés du plus grand nombre; mais peu d'entre eux ont des moyens fuffifans pour exécuter fans fecours les toiles fines deftinées à l'exportation, Tome $I_{a}$
\& ceux qui le pourraient, ne fele permettraiemt pas, dans la crainte, bien fondée, des exac. tions trop ordinaires fous un Gouvernementif oppreffeur.

Les Compagnies qui ont de la fortune oude la conduite, ont toujours dans leurs établiflé ments une année de fonds d'avance. Cette mé. thode leur affure pour le tems le plus convenable, la quantité des marchandifes dont elles ont befoin, \& de la qualité dont elles les defirent. D'ailleurs, leurs Ouyriers, leurs Marchands, qui ne font pas un inftant fans occupation, ne les abandonnent jamais.

Les Nations qui manquent d'argent \& de crédit, ne peuvent commencer leurs opérations de commerce qu’à l'arrivée de leurs vaiffeaus. Elles n'ont que 5 ou 6 mois au plus, pour l'ex́ cution des ordres qu'on leuv envoie ${ }^{\prime}{ }^{\prime}$ Europe. Les marchandifes fonv fabriquées, examinees avec précipitation; on eft même réduit à en recevoir qu'on connaitt pone mauvailes ; \& qu'on aurait rebutées dans un autre tems. La néceffité de compléter les cargaifons, \& d'expédier les bâtiments avant le tems des ouragans, ne permet pas d'être difficile.

On fe tromperait en penfant qu'on pourrait déterminer les Entrepreneurs du pays à-fairc fabriquer pour leurs comptes, dans lléppérance de vendre avec un bénéfice conivenable à 13 Compagnie à laquelle ils font attachés. Outfe qu'ils ne font pas la plupart affez riches pour former un projet fi vafte, ils ne feraient pas fûrs d'y trouver leur profit. Si des événements
impr occu les 1 pour par 1 long nous pagn ou a com:
facul
Le
point
trouv $\operatorname{des} \mathrm{I}$ lias, expéc Siam affez
voya pour
pour
fulip: mani
blanc
\& va
pour
tirées
A
peud Euro Bani: établ
ETAT DII L'ASIE.
imprévus empêchaient la Compagnie qui les occupe, de faire fes armements ordinaires, les Marchands n'auraient aucuns débouchês pour leurs toiles. LIndien, dont le vêtement, par fa forme, exige d'autre largeur, d'autre longueur que celles des toiles fabriquées pour nous, n'en voudraient pas; \& les autres Compagnies Européannes fe trouvent pourvues ou affurées de tout ce que l'étendue de leur commerce demande, \& de tout ce que leurs facultés leur permettent d'acheter.
Le commerce extérieur du Coromandel n'eft point dans les mains des Naturels du pays. On trouve feulement dans la partie occidentale, des Mahométans, connus fous le nom de Chaulins, qui font à Naour \& à Porto-Novó, des expéditions pour Achem, pour Mergui, pour Siam, pourla côte del'Eft. Outre les bâtiments affez confidérables qu'ils emploient dans ces voyages, ils ont de moindres embarquations pour le cabotage de la côte, pour Ceylan, \& pour la pêche des perles. Les Indiens de Mafulipatan emploient leur induftrie d'une autre. maniere. Ils font veniv du Bengale des toiles blanches, qu'ils teignent ou qu'ils impriment, \& vont les vendre avec un bénéfice de 35 ou 40 pour 100 , dans les lieux mêmes d'oǹ ils les ont tirées.
A l'exception de ces liaifons, qui font bien peu de chofes, toutes les affaires ont paffé aux Européans, qui n'ont pour affociés que quelques Banians, quelques Arméniens, fixés dans leurs établiffements,

Fij

124 É T A D B L'A S I B.
On peut évaluer à 3500 balles la quantité de toiles qu'on tire du Coromandel pour les différentes échelles de l'Inde. Les Français en portent 800 au Malabar, à Moka, à IIfle-deFrance. Les Anglais 1200 à Bombaye, au Malabar, à Sumatra \& aux Philippines. Les Hollandais 1500 à leurs divers établiffements; à l'exception de 500 balles deftinées pour Ma nille, qui coftent chacune 2400 livres; les autres font compofées de marchandifes fi communes, que leur valeur primitive ne s'éleve pas au-deflus de 720 livres. Ainfi la totalité des 3500 balles, ne paffe pas $3,360,000$ liv.
dans il n'y La peut fouba Zeb en ab fortes n'eft :
de gr Brima
la nav
étendı
les ca
fertili
render
auxLa
travat Del
Loix
dAuro Prince en 159 ceffé verain tenait transfe elle eff les ter: Nabab
Vice-1
Ce
qui oc

$$
\text { E I } \boldsymbol{E} \text { T D E I'ASIE: I2S }
$$

quantité pour les nçais en Ifle-deaye, au nes. Les ements; our Ma res; les fi coms'éleve totalité o liv.

Bengale, HAsham urs Propar des r. Elle qui fe Tibet, \& entre qui font ès avoir re dilles e perdre
dans l'Océan par plufieurs embouchures, dont il n'y a que deux de connues \& de fréquentées.

La nature a donné au. Bengale tout ce qui peut contribuer à enrichir fes habitans. Certe Coubabie de l'Empire, que le Mogol AurengZeb appelait le Paradis des Nations, produit en abondance, \& prefque fans culture, toutes fortes de grains, $\&$ des fruits excellents. Il n'eft aucun pays mieux arrofé ; des ruiffeaux-\& de grandes rivieres, telles que le Putta \& le Brima-Putre, y forment des canaux qui rendent la navigation intérieure fort commode \& trèsétendue. Cette facilité de répandre de l'eau fur les campagnes, \& la bonté naturelle du fol, fertilifé d’ailleurs par des pluies périodiques, rendent la culture des terfes fi aifée, qu'il refte auxLaboureurs, beaucoup de tems à donner aux travaux des Manufactures.

Depuis long-tems un Souverain donnait des Loix à ce pays, lorfqu'Egbar, grand-pere dAureng-Zeb, en entreprit la conquête. Ce Prince la commença en $1590^{\circ}$, \& elle était finie en I595. Depuis cette époque, le Bengale n'a pas ceffé de reconnaître les Mogols pour fes Souverains. Le Gouverneur chargé de le régir, tenait d'abord fa Cour à Raja-Mahol; il la transféra dans la fuite à Daca. Depuis 1717 , elle eft à Moxudabad, grande Ville fituée dans les terres à 2 lieues de Caffimbazar. Plufieurs Nababs, plufieurs Rajahs font fubordonnés à Vice-Roi, nommé Souba.
Ce furent long-tems les fils du grand Mogol, qui occuperent ce pofte important. Ils abuF iij

126 EेTA T D E L'A S I E.
ferent fi, fouvent, pour troubler l'Empire, des forces $\&$ des richeffes dont ils difpofaient, qu'on crut devoir les confier à des hommes La moins accrédités \& plus dépendans. Les nouveaux Gouverneurs ne firent pas, à la vérité, trembler la Cour de Delhy, mais ils fe montrerent peu exacts à renvoyer au Tréfor-Royal les tributs qu'ils recueillajent. Ce défordre augmenta encore après l'expédition de Thamas-Kouli-Kan; \& les chofes furent portées fi loin, que l'Empereur, qui était hors d'état de payer aux Marattes le Chout qu'il leur devait, les autorifa, en 1740 , à l'aller chercher eux-mêmes dans le Bengale. Ces brigands, partagés en trois armées, ravagerent ce beau pays, pendant IO ans, \& n'en fortirent qu'après s'être fait donner des fommes immenfes.

Au milieudu Bengale, eft un cariton fortunć, d'environ 60 milles d'étendue, \& que l'on nomme Bifnapore. Cette Province eft gouvernée, de tems immémorial, par un Brame Rajepoute. Ceft-là qu'on retrouve fans altération la pureté \& l'équité de l'ancien fyftême politique des Indiens. La pofition finguliere de cette contrée a confervé fes habitans dans Ieur bonheur primitif, \& dans la douceur de leur caractere, en les garantiffant du danger d'être conquis, ou de tremper leurs mains dans le fang des hommes. La nature les a environnés d'eaux prêtes à inonder leurs poffeffions; il ne faut pour cela qu'ouvrir les éclufes des rivieres. Les armées envoyées pour les réduire, ont été fi fouyent noyées, qu'on a renoncé au projet

Bifna ticuli qu'il
1'atte
faret
qui le
répon
qu'il
nent
leur $c$
enfui
territ
marc
qu'il
plus alors
reten
accid
Étran
Citoy
fiéloi
bourf
pend
Garde
au for
figén
opéra
qu'ilı
ni $\mathrm{l}^{1}$
confo.

$$
\hat{E}^{\prime} \boldsymbol{T} A \mathrm{~T}^{\prime} \mathrm{D} \text { E } \mathcal{L}^{\prime} A \quad \mathrm{~S} \boldsymbol{\mathrm { I }} \text {. }
$$

ire, des pofaient, hommes Ces noua vérité, fe mon-or-Royal défordre Thamas s filoin, de payer , les au-x-mêmes tagés en ys, penrès s'être
fortunć, que l'on gouvern Brame Cans alté1 fyftême inguliere tans dans uceur de $u$ danger ains dans qironnés ns; il ne s rivieres. ont été au projet
de les affervir. On a pris le parti de fe contenter d'une apparence de foumiffion.
La liberté \& la propriété font facrées dans le Bifnapore. On ri'y entend parler ni de vol particulier, ni de vol public. Un Voyageur, quel qu'il foit n'y eft pas plutôt entré, quail fixe 1attention des Loix, qui fe chargent de fa fureté. On lui donne gratuitement des guides, qui le conduifent d'un lieu à un autre, \& quì répondent de fa perfonne \& de fes effets. Lorf qu'il change de conducteur, les nouveaux donnent à ceux quilils relevent une atteftation de leur conduite qui eft enrégiftrée, \&z envoyée enfuite au Rajah. Tout,le tems qu'lit eft fur le territoire, il eft noirri \& voiture avec fes marchandifes aux dépens de l'État, à moins qu'il ne demande la permiffion de féjourner plus de trois jours dans la même place. Il eff alors obligé de payer fa dépenfe, s'il n'eft pas retenu par quelque maladie ou par un autre accident forcé. Cette bienfaifance pour des Étrangers, eft la fuite du vif intérêt que les Citoyens prennent les uns aux autres. Ils font fiéloignés de fe nuire, que celui qui trouve une bourfe ou quelqu'antre effer de prix, les fufpendau premier arbre, \&cenavertit le Corps-deGardele plusprochain, qui lannonce au Public au fon de tambour. Ces principes de probité font figénéralement reçus, qu'ils dirigent jufqu'aux opérations du Gouvernement. De 7 à 8 millions qu'il reçoit annuellement, fans que la culture ni linduftrie en fouffrent, ce qui r'eft pas confommé par les dépenfes indị̣̂enfables do

128 ÉTATDE L'A STE.
1État eft employé à fon amélioration, Le Rajah peut fe livrer à des foins fi humains, parce qu'il ne donne aux Mogols que le tribut qu'il juge à propos \& lorfqu'il le croit néceffaire.

Quoique le refte du Bengale foit bien éloigné de la félicité réelle ou fabuleufe du Bifnapore, il ne laiffe pas d'être la Province la plus riche \& la plus peuplée de l'Empire Mogol: Indépendamment de fes confommations qui néceflairement font confidérables, il fe fait des exportations immenfes. Une partie des marchandifes va dans 1 'intérieur des terres. Il paffe dans le Tibet des toiles auxquelles on joint du fer \& des draps apportés dEurope. Les habitans de ces montagnes viennent les chercher eux-mêmes à $P_{\text {atna }}$ $\&$ les paient avec du mufc \& de la rhubarbe Le mufc eft une production particuliere au Tibet. Il fe forme dans un petit fac de la groffeur d'un ceuf de poule, qui croit en forme de veffic fous le ventre d'une efpece de chevreuil entre, le nombril \& les parties naturelles. Ce n'eft dans fon origine qu'un fang putride, qui fe coagule dans le fac de l'animal. La plus groffe veffie ne produit qu'üne demi-once de mufc. Son odeur eft naturellement fi forte, que dans llufage ordinaire, il faut néceffaire-
es ve! par d même précal raient enaul les ve cules Le raifor Delh: Capit lopie de to objet milli paffa: faifai en fe
d'aut
Mog depu cequ la C port: forte $L_{6}$ par mên tant bran part
ETAT DE I'ASIE. I2Y

Le Rajah tree qu'il il juge à ̧éloigné napore, riche\& pendamairement rtations $s$ va dans ibet des es draps es monà $\mathrm{P}_{\text {atn }}$ ubarbe. liere au la groforme de hevreuil lles. Ce de, qui La plus once de i forte, ceffaireims plus haffeurs le partio du foie chés enarrêter le toutes
es veffies, avantd'être coufues, feraientvifitées par des Infpecteurs qui les fermeraient euxmêmes \& les fcelleraient du fceau royal. Cette précaution a empêché les fupercheries qui altéraient la qualité du mufc, mais non celles qui en augmentaient le poids. On ouvre fubtilement les veffies, pour y faire couler quelques particules de plomb.

Le commerce du Tibet n'eft rien en compa raifon de celui que le Bengale fait avec Agra, Delhy, les Provinces voilines de ces fuperbes Capitales. On leur porte du fel, du fucre, de l'opium, de la foie, des foieries, une infinité de toiles, des mouffelines en particulier. Ces objets réunis montaient autrefois à plus de 40 millions par an. Une fomme fi confidérable ne paffait pas fur les bords du Gange ; mais elle y faifait refter une fomme à peu-près égale, qui en ferait fortie pour payer les tributs, ou pour d'autres ufages. Depuis que les Lieutenans du Mogol fe font rendus comme indépendans; depuis qu'ils ne lui envoient de fes revenus que ce qu'ils veulent bien lui accorder, le fuxe de la Cour eft fort diminué, \& la branche d'ex portation, dont on vient de parler, n'eft plusff forte.

Le commerce maritime du Bengafe, exerce par les Naturels du pays, r'a pas eprouvé la même diminution, mais auffi n'avait-il pas autant d'étendue. On peut le divifer en deux branches, dont le Catek fait la meilleure partie.

> FV

Le CATEK eft un diftrict affez étendu, un peu au-deffous de l'embouchure la plus occidentale du Gange. Balaffor, fitué fur une riviere navigable, lui fert de port. La navigation pour les Maldives, que l'intempérie du cliniat a forcé les Anglais \& les Français d'abandonner, s'eft concentrée dans cette rade. On y charge pour cesîles du riz, de groffes toiles, quelques 1oieries, \& l'on y reçoit en échange des cauris, quifervent de monnoies dansle Bengale, \& qui font yendus aux Européans.
Les habitans du Catek, \& quelques autres peuples du Bas-Gange, ont des liaifons plus confidérables avec le pays d'Asham. CeRoyau. me, qu'on croit avoir fait partie du Bengale, \& qui n'en eft feparé que par une riviere qui fe jette dans le Gange, devrait être plus connu sil était vrai, comme on l'affure, que linvention de la poudre à canon lui eft dite, qu'elle a paffé d'Asham au Pegu, \& du Pégu à la Chine. Ses mines dor, dargent, de fer, de plomb, auraient ajouté à fa célébrité, fi elles euffent été bien exploitées. Au milieu de ces richeffes, dont il faifait peu d'ufage, le fel, dont il fentait un befoin tres-vif, lui manquait. On était réduit à ce qu'on pouvait s'en procurer par la décoction de quelques plantes.

Au commencement du fiecle, quelques Brames de Bengale allerent porter leurs fuperftitions dans le Royaume d'Asham, oil l'on ne fuivait que la Religion naturelle. Ils perfuaderent à ce peuple qưil ferait plus agréable à la Divinité, s'il fubitituait le fel pur \& fain dela
mer à confer merce pourr que raient range une $q$ carga de bét \& un boisd de la n'exig les ve leurs peine nouve velop ferve veau fois c les te étoffe delu: A!
tion
vées
font
péan:
ment
peat
long
ETAT DE I'ASTE.
du, un as occie riviere ion pour liniat a donner, charge uelques cauris, ; \& qui
$s$ autres ns plus Royau. engale, e quife connu [ue l'inqu'elle gu à la fer, de fi elles 1 de ces le fel, inquait. rocurer
uelques fuperf l'on ne arfuadeble à la ain dela
mer à cequi lui en tenait lieu. Le Souverain confentit à le recevoir, à condition quele comtmerce exclufif enferait en fes mains, qu'il ne pourrait être porté que par des Bengalis, \& que les bateaux qui le conduiraient, s'arrêteraient à la frontiere du Royaurne. Depuiscet arrangement, il va tous les ans dn Gange a Asham, une quarantaine de petits bâtiments, dont les cargaifons de fel donnent près de 200 pour 100 de bénéfice. On reçoit en payement un peu d’or \& un peu d'argent; de l'ivoire, du mufc, du bois d'Aigle, de la gomme-laque, \& fur-tout de la foic. Cette foie, unique en fon efpece, n'exige aucun foin. Elle vient fur des arbres où les vers naiffent, fe nourriffent, font toutes leurs métamorphofes. L'habitant n'a que la peine de la ramaffer. Les cocons oubliés renouvellent la femence. Pendant qu'elle fe développe, Jarbre pouffe de nouvelles feuilles, qui fervent fucceflivement à la nourriture des nouveaux vers. Cés révolutions fe répetent douze fois dans l'année, mais moins utilement daris les tems de pluie que dans les tems fecs. Les étoffes fabriquées avec cette foie, ont beaucoup de luftre \& peu de durée.
A la réferve de ces deux branches de navigation, que des raifors particulieres ont coniervées aux naturels du pays, les Bengalis fe font vus ravir toutes les autres par les Européans, \&\& il était impoffible que ce fáz autrement. Comment, un peuple faible, circonf peat, opprimé, ne voguant que lentement lé long des côtes, avec de très-petits bâtiments,

## 132 Ét ATDE A'ASIE.

aurait-il pu lutter avec fuccès contre ces Etrangers, d'un caractere entreprenant, jouiflant de prérogatives particulieres dans le Gange même, \&\&fur toutes les autres plages, bravant Pélément, des tempêtes fuir de grands vaiffeaux?

L'une des principales branches du commerce que les Européans du Bengale font avec le refte de l'Inde, confifte dans l'opium. L'opium eft le produit du pavot blanc des jardins, dont toutes les parties rendent un fuc laiteux. La Province de Bahar eft le pays de 1 Univers où ce pavot eft le plus cultivé. Ses campagnes en font couvertes. Indépendamment de l'opium qui va dans les terres, il en fort, tous les ans, par mer, 600 mille livres pefant. Cet opium n'eft pas rafiné comine celui de Syrie \& de Perfe, dont nous nous fervons en Europe. Ce n'eft qu'une pâte faris préparation, quí fait dix fois moins d'effet que l'autre.

Les peuples, qui font à left de l'Inde, ont tous le goatt le plus vif pour l'opium. En vain les Loix de la Chine ont condamné au feu les vaiffeaux qui en porteraient dans l'Empire, les maifons qui le recevraient; la confommation r'en a pas été moins forte. Elle eft encore plus confidérable à Malaca, à Borneo, dans les Moluques, à Java, à Macaffar, à Sumatra, dans toutes les îles de cet Archipel immenfe. Ces Infulaires le fument avec le tabac. Ceux d'entre eux qui veulent tenter quelque action défefpérée, s'enivrent de cette fumée: Dans leur ivreffe, ils fe jettent fur le premier objet quife
préfent comme Quo du Ben $\&$ fe f entier gols, vernen armem les rét bords que de capital plus ce Natur fous u pêche ils cot décou détous peuple qu'on deléc ils s sol ils lui à la $g$ ordint plus $f$ des C dans 1 génér noies. Les $]$
ÉTATDE I'ASIE.
s Étran ouifflant Gange bravant Is vaie

## mmerce

 le refte meft le t toutes rovince e pavot nt couvadans ar mer, 'eft pas e, dont qu'une s moinsde, ont En vain feu les ire, les imation ore plus les Moa, dans fe. Ces d'entre n défefans leur et quife
préfente, fur un homme qu'ils riont jamais vu , comme fur l'ennemi le plus implacable.

Quoique la plus grande partie du commerce du Bengale paffe par les mains des Européans, \& fe faffe fous leur pavillon, il n'eft pas tout entier pour leur compte. A la vérité, les Mogols, communément bornés aux places du Gouvernement, prennent rarement intérêt à ces armements; mais les Arméniens, qui, depuis les révolutions de Perfe, fe font fixés fur les bords du Gange, où ils ne faifaient autrefois. que des voyages, y placent volontiers leurs capitaux. Les fonds des Indiens y font encore plus confidérables. L'impoffibilité où font les Naturels du pays de jouir de leurs richeffes, fous un Gouvernement oppreffeur, ne les empêche pas de travailler à les augmenter. Comme ils courraient trop de ríques à faire le négoce à découvert, ils font réduits à chercher des voies détournées. Dès qu'il arrive un Européan, ces peuples, qui fe connaiffent mieux en hommes qu'on ne penfe, l'étudient, \& s'ils lui trouvent de l'économie, de l'intelligence \& de l'activité, ils s'offrentà lui pour Courtiers \& pour Caiffiers, ils lui prêtent où ils lui font trouver de largent à la groffe ou à intérêt. Cet intérêt, qui eft ordinairement de 9 pour 100 au moins, devient plus fort, lorfque lon eft réduit à emprunter des Chetz, tribu puiffante, qui eut long-tems dans fes mains la Banque de la Cour, la Fermegénérale du pays, \& la Direstion des monnoies.
Les Négocians Européans s'étant apperçus qu'il

134 ÉTAT DE I'ASIE.
était de leur intérét de fe rapprocher des lieux d'oul fortaient leurs riches cargaifons, remonterent le bras du Gange, qui, après s'être fé paré du corps du fleuve à Morchia, fe perd dans 1 Océan, fous le nom de riviere d'Ougly. Le Gouvernement du pays leur permit de placer des loges dans tous les lieux abondans en Manufactures; il leur accorda même très-imprudemment la liberté d'ólever des fortifications fur les bords de cette riviere.

Si l'on en excepte les mois d'Oćtobre, de Novembre \& de Décembre, où des ouragans, fréquents, prefque continuels, rendent le golfe de Bengale impraticable, les vaiffeaux Européans peuvent entrer, le refte de l'année, dans le Gange. Ceux qui veulent remonter ce fleuve, reconnaiffent auparavantla pointe des palmiers. Ils y font reçus par des pilotes de leur Nation, fixés à Balaffor. L'argent qu'ils portent, eft mis dans des chaloupes, du port de 60 à 100 tonneaux, qui vont toujours devant les navires. Ils arrivent par un canal étroit, entre deux bancs de fable, dans la riviere d'Ougly. Iis s'arrétaient autrefois à Coulpy; mais, avec le tems, ils ont ofé braver les courans, les bancs mouvans \& élevés, qui femblaient fermer la navigation du fleuve, \& ils fe font rendus à leur deftination refpective. Cette audace a été fuivie de plufieurs naufrages, dont le nombre a diminué à mefure qu'on a acquis de l'expét rience, \& que l'elprit d'obfervation s'eft étendu.

Indépendament de cette grande navigation,
ilyena difes, chef-lie flottes, fervent on y pl ceflaires Nababs route. C de Caft gly. Le fleuve, terres,
fur-tous riviere
15 on : de -1 à
Nation Il fo de la 1 cauris, rables $c$ lui font la foie efpeces Ving d'année par les plomb épicerie près, 1 avec do fontrer
ÉTAT DE I'ASIE.
es lieux remons êtrefé fe perd Ougly, placer Manu-rudemfur les.
te, de tragans, e golfe, Eurot , dans fleuve, Imiers. Tation, eft mis oo tont lavires. e deux ly. Iis avec le $s$ bancs rmerla andus à se a été nombre l'expés n. s'eft ration,
il y ena uneautre pour faire arriver les marchandifes, des lieux même qui les produifent, au chef-lieu de chaque Compagnie. De petites flottes, compofées de $80,100,120$ bateaux, fervent à cet ufage. Jufqu'à ces derniers tems, on y plaçait des foldats noirs ou blancs, néceffaires pour réprimer l'avidité infatiable des Nababs \& des Rajahs, qu'on trouvait fur la route. Ce qu'on tire dü Haut-Gange, de Patna, de Caffimbazar, delcend par la riviere d'Ougly. Les marchandifes des autres branches du fleuve, toutes navigables dans lintérieur des terres, \& communiquant les unes aux autres, fur-tout vers le bas du Gange, entrent dans la riviere d'Ougly par Rangafoula \& Baratola, à If ou 20 lieues de la mer. Elles remontent de-là au principal établiffement de chaque Nation.

Il fort de Bengale pour l:Europe, du mufc, de la lacque, du bois rouge, du poivre, des cauris, \& quelques autres articles peu confidérables qui y ont été portés d'ailleurs. Ceux qui lui font propres, font le borax, le falpêtre, la foie \& les foieries, les mouffelines, \& cent efpeces de toiles différentes.

Vingt millions payaient, il n'y a que peu d'années, tous les achats faits dans le Bengale par les Nations Européannes. Leur fer, leur plomb, leurcuivre, leurs étoffes de laine, les épiceries des Hollandais, couvraient, ̀̀-peuprès, le tiers de ces valeurs, on foldait le refte avec de l'argent. Depuis que les Anglais fe fontrendus maitres de cette riche contrée, elle

136 É TATDE I'ASIE: a vu augmenter fes exportations \& diminuer fá recette; parce que les Conquérans ont enlevé une plus grande quantité de marchandifes, \& qu'ils ont trouve dans les revenus du pays de quoi les payer.

## ROYAUME D'AVA ET DU

## PEGU.

LAE Royaume d'Ava, réuni à celui du Pégu, eft d'une étendue fort confidérable. Il ert borné, du côté du Nord, par la Chine; à l'Orient, par le Tonquin, le Guinam \&la Cochinchine; au Midi, par le Royaume de Siam; à l'Occident, en partie par la mer; \& en remontant, il fe termine à Chatigam, qui confine au Bengale.

Lorfque les Portugais s'établirent dans cette contrée, ils la trouverent diftribuée en deux Royaumes; les Abaflys, connus des Européans fous le nom de Pégouins, habitaient celui du Pégu, \& les Barmans, celui d'Ava. Ces deux Nations, gouvernées par des puiffances rivales, ne vécurent pas long-tems en bonneintelligence. Le Roi d'Ava, jaloux du commerce de fes voifins, raffembla des troupes nombreufes en 1685, \& leur déclara la guerre. Ce Prince fubjugus les Pég ouins, fit périr leur Monarque avec toute a famille, \&f fit tous fes efforts pour anéantir
jurqu'ar fous fa 1 Royaun Les c 1735. vengere Arlimé dans 1 I fa fami cun Pri Roi. Vi mais Village l'étenda fut préc échaffat 29 ans, deax $R_{1}$ Les divifés peuples fent leu leur fü affables fur le pi neurs de meii Toutes ì une a beaucol Bourgu de tour
l'amend

$$
\text { ETA T D B I'A S I B. } \quad 137
$$

linuer fa t enlevé ifes, \& pays de
$D U$ tborné, Orient, inchine; a l'Occiiontant, nfine $a$
ans cette en deux uropéans celui du Ces deux rivales, lligence. fes voion 168.5, fubjugus rec toute anéantir
jufqu'au nom de Pégu. Les deux Etats, réunis fous fa puiffance, ne formerent plus qu'un feul Royaume.
Les chofes demeurerent en cet état jufqu'en 1735. Les vaincus fecouerent alors le joug, \& vengerent le fang de leurs anciens maîtres. Arlimé d'un efprit de vengeance, très-fréquene dans IInde, ils maffacrerent le Tyran \& toute fa famille; \& , comme il ne leur reftait aucun Prince légitime, ils élurent un nouveau Roi. Vingt ans de paix fuccéderent à cet orage; mais en 1755 , un certain Allonpra, fimple Villageois, Barman d'origine, ayant levé l'étendard de la révolte, l'infortuné Monarque fut précipité du Trône, \& perdit la tête fur un échaffaud. C'eft le petit-fils d'Alonpra, âgé de 29 ans, qui porte actuellement la Couronne des deux Royaumes réunis d'Ava \&̌ du Pégu.

Les Pégouins \& les Barmans ne font pas divifés en tribus, comme la plupart des autres peuples de l'Afie. Les uns $\&$ les autres chériffent leur patrie qui fournit abondamment à leur fubfiftance. Its font polis, prévenans, affables, généreux; mais un peu trop délicats fur le point d'homeur, \& quelquefois chicaneurs à l'excès. Les Loix n'ont pas trouvé de meileur frein que de les punir par la bourfe. Toutes les infultes ont été prévues \& taxées à une amende pécuniaire. Leur code reffemble beaucoup à nos Loix Saliques, Ripuaires $\&<$ Bourguignones; \& l'on peut fe mettre à l'abri de toutes pourfinites pourvu que lon configne l'amende, $\&$ que l'on paie les épices des Iuges
\& des Ecrivains. L'affaffinat feuleft puni de morti lci comme autrefois dans les Gaules \& dans la Germanie, lorfqu'un accufateur manque de preuves, la Loilui offre la reffource de l'ćpreuve juridique. On plonge folemnellementles deuxparties dans leau. La premiere qui reparait fur la furface, perd fon Proces. Le feul moyen qui lui refte déchapper à fon Adyerfaire eft de fe faire efclave de l'Empereur, \&o de lui abondonner tout fon bien. Un tel abandon le met à labri de toutes les contraintes.

Les Pégouins font généralement fort fobres. Toute leur nourriture confifte en légumes ou poiffons pourris, quileur fervent d'épices pour affaifonner les ragotts. Chez eux les mariages ne font pas indiffolubes; \& la Loi accorde da liberté á celle des deux parties qui la demande. Mais celle qui donne le libelle de divorce n'3 le droit d'emporter du menage que ce qu'elie a fur le corps. La Religion du Pégu défend expreffément la polygamie; \& la diffolution feule l'autorife parmi les Grands. L'ufage y pormet aufi des couvents de femmes publiques, oil chacun peut aller librement pour fon argent. Les femmes convaincues d'adultere, font forcées d'entrer dans ces maifons de débau. ches \& de proftitution. La Loi a prononcé la peine de mort contre les maris convaincus du même crime; mais ils fe rachetent toujours avec de l'argent.

Les femmes du peuple vont prefque nues; il ne leur eft permis que de porter une efpece de jupon, qui ne defcend qu'aux genoux. Paffé
par derri roifer g'une laut de en porte rang qui Le Ra ains de fur fes fi eflaves contrain ployer 1 pu à la Chaque eprofte pieds nL wiffes. $]$ du fang font affi
Dans e place combie pofent 1 refter d: a grand eff fi pe mander fon dine des Roi lever d autres C Souver
que le-1

## É T A T, DE L'A SIE.

de mort: \& dans unque de de l ' mentles reparait 11 moyen reeft de ui abonle met fobres, umes ou ces pour nariages corde la emande. orce n'2 qu'elie défend Tolution ge y porsliques, - fon ar re, font déball. rononé vvaincus toujours:
e nues; e efpece x. Paffe
par derriere, il n'eft pas affez ample, pour croifer tout-à-fait au-devant, de maniere gu'une femme qui marche montre jufqu'au haut de la cuiffe. Les femmes des Seigneurs en portent de plus ou moins longs, fuivant le rang quelles occupent.
Le Roi du Pégu, comme tous les Souveains de l'Afie, exerce une autorité abfolue fur fes fujets. Tous font confidéres comme fes efclaves; \&r cette fervitude déshonorante les contraint fouvent d'afficher la mifere, \& d'employer leur argent à faire bâtir des pagodes, pu à la fubfiftance des Miniftres des Autels. Chaque fois qu'on s'approche de ce Prince, on eprofterne devant lui les mains jointes, les pieds nus, jetés en arriere \& collés contre les cuiffes. Les Grands du Royaume, les Princes du fang, les Miniftres de la Religion, tous font aftujettis à cette humiliante pofture.
Dans toutes les cérémonies, ce Monarque e place fur un Trône très-élevé, pour montrer combien il eft au-deffus des Princes qui compofent fa Cour ; aucun de ces derniers ne peut refter dans la Ville, lorfqu'il en fort, \& l'on agrand foin d'en fermer les portes. Enfin, il eft fi perfuadé qu'il eft affez puiffant pour commander à tous les Rois de la terre, qu'après fon diner une trompette annonce que le Roi des Rois, \& de toute puiffance, vient de fe lever de table, \& qu'il eft libre à tous les, autres de s'y mettre, it croit qu'il n'y a pas de Souverain qui poffede un Empire auffi beau que le-fien; \& que les autres Nations ne fau-

$$
140 \text { ÉXTXE E'ASIE. }
$$ raient s'en paffer. Le peuple même eft dars cette erreut; il appelle les étrangers geths des bois, \& leur pardonne tout ce qu'ils peurent faire contre fes ufages, parce qu'il attribue ces prévarications à leur groffiereté naturelle, \& au vice de leur éducation.

Les Pégouins \& les Barmans fuivent tous ha même Religion, dont les principes font los mêmes que ceux des Brames. La Métempfýcofe en eft la bafe ; mais l'ufage y a apporté quelqu: modification; \& ils ne font aucune difficule de manger de toutes fortes d'animaux, même du boeuf, pourvu que le fang n'en ait pas été verfé par leurs mains. Ces peuples, comme tous ceux des quatre parties du monde ontleurs Saints ou Héros, auxquels ils ont accordéles honneurs de l'apothéofe. L'un d'eux pore le nom de Godeman, mot qui, sil étail Scandinave ou Saxon, fignifierait Homme Diel.

Les Temples des Pégouin's \&e des Barmans offrent par-tout limage de la décence \& de Ia majefté. Ils ne les rempliffent pas de figures obfcenes, comme les habitans de la côte de Coromandel, de Malabar \& du Bengale. Lei Pégouins ont une vénération particuliere pour celui de Kelkel, près de Siriam, \&\& les Bar mans pour celui de Digon, prés de Rangon, Ville conftruite par 1 Ufurpateur Alonpra. Ce dernier Temple eft fingulićrement bâti. IIfe termine en cône, \&x il n'a ni portes ni fenêtres. C'eft par une ouverture pratiquée au fommet, fur lequel on voit la couronne d'or qu'y fit
EIAT DE L'ASIE. I4I
eft dars gerts des peurent attribue naturelle,
nt tous la font les mpfycofe é quelqu difficulté x , même it pas été , comme ontleurs ccordéles ux porte sil était Homme

Barmans ce \& de de figures côte de gale. Les liere pour $\varepsilon$ les Bar Rangon, npra. Ce âti. Il fe fenêtres. Commet, qu'y fit
pacer Alongra, que les Princes, les Seigneurs kePeuple jettent les richeffes immenfes qu'ils apportent en offrandes. Ce tréfor doit être un des plus riches de la terre, fi toutefois les Prêtres Barmans n'ont pas trouvé le fecret de piller par quelque fouterrain.
Il exifte dans cet Empire une coutume barbare, que la fuperftition la plus atrace peut eule autorifer. Lorfqu'on bâtit une Pagode, les premieres perfonnes qui paffent font jetées dans les fondements. Cette horrible cérémonie doit être fort ordinaire dans une région où l'on re croit ne pouvoir mieux s'affurer du Paradis qu'en bâtiffant des Temples, ou en conftruifant des Couvents.
Les Pégouins \& les Barmans témoignent le plus profond refpect pour leurs Prêtres. Ceux-ci portent le titre de Ponguis, nom que les Voyageurs Européans ont rendu par celui de Talapoin. En parlant de ces Prêtres dans nos Cérémonies religieufes des peuples du monde, nous vons dit que leur fageffe, leur prudence, leur défintéreffement, leurs vertus, les rendaient tellement recommandables au Gouvernement, quil ne faifait aucune difficulté de leur confier une portion importante de l'adminiftration publique. Nous répétons ici d'autant plus volontiers cet éloge, qu'il ne peut guere convenir laucun des Prêtres de l'Afie.
Les voyages des Européans au Pégu ne font plus fi lucratifs qu'ils l'étaient autrefois. Pour fire quelques bénéfices, les vaiffeaux, que le commerce y attire, font obligés de paffer à

I42 ÉTAT DE L'A S I E.
Hachem, où ils portent des fufils, de la pots dre, de petits canons, de groffes toiles de quinze conjons, du fil d'or, du galon \& dn drap; ils prennent en échange du benjoin, du camphre \& de lor, fur lequel on ne gagne aujourd hui que 4 pour 100. Les autres objets rendent fort peu de chofes. Le bénéfice deh vente rie va pas au-delà de 20 a 25 pour 100 Le Roi étant le feul Négociant de fes Etats, ce Prince oblige de vendre \& d'acheter au prii qu'il juge à propos de fixer. Lorfqu'on pent fouftraire quelques marchandifes à fa cupidité, on les vend à fon peuple qu'il opprime, \& lé bénéfices font beaucoup plus confidérables.

Long-tems les Français eurent la confiance des Hachemois dans leur commerce; mais quelques expéditions imprudentes qu'ils ont faites contre ce peuple naturellement lâche \& vindicatif, le lui ont totalement aliéné. Jamais ils n'oublieront l'infulte qu'ils ont reçus du vaif feaula Paix, en 1770 , \& del'Etoile à Borneo en 1775 .

Dès qu'un vaiffeau mouille dans le port d'H: chem, il doit faire faluerle Roi par undes Off ciers de l'équipage; mais jamais on n'approche ce Prince les mains yuides. La Loi veut qu'on lui faffe toujours quelques préfents. Autrefoís, avant que d'entrer dans fes appartements, of était obligé d'ôter fes fouliers; aujourd'hui on peut s'en difpenfer, pourvu qu'on en mette uf? paire de drap rouge par-deffus ceux qu'on porte ordinairement.

Les vaiffeaux qui vont au Pégu prennent

Hache elles d celles $q$ qui ob. acheves aux îles au Pégı A 40 po On : Iapon. Rangor terre le eft obli mes d'e fives, balles d ralemer ce qui vaiffeau déclara gafifin oi Jufq article, perfonn vaiffeau profite, \& fi da n'ait po gente, il qu'une

## largent

 difes, droit,
## E.

de la pos toiles de lon \& dis njoin, du ne gagot tres objets éfice deh pout 100 Etats, or au pril [u'on pent cupidité, ie, \&l rables. confiance ce ; mais qu'ils ont it lâche \& né. Jannis us du vaif cà Bornec
port d'Hz in des Off n'approcho veut qu'os Autrefois, nents, of urd'hui $=$ mette ung [u'on porte

ETA T D E LiASIE. I43
Hachem une partie de leur cargaifonen areque; elles doivent être préparées différemment de celles qu'on porte à la côre de Coromandel, ce qui oblige d'y féjourner près de 4 mois. Ils achevent de compléter leur cargaifon en cocos aux îles Nicobardes. Ces deux objets, rendus au Pégu, donnent toujours un bénéfice de 35 à 40 pour 100 .
On fuit au Pégu les mêmes ufages qu'au Japon. Aufli-tôt qu'un vaiffeau mouille devant Rangon, le Golverneur envoie ordre de mettre terre le gouvernail \& les canons montés; on à eft oblige de donner une lifte fidelle des hommes d'écuipage, des armes offenfives \& défenfives, dont on eft pourvu, de la quantité des balles de marchandifes qu'on apporte, \& géné ralement de tont ce qui eft à bord. On fépare ce qui eft de l'armement, ou à lufage du vaiffeau, \&ce qui eft à vendre. Aptes cette déclaration le Gouverneur fait donner un magaffin où tout doit être dépofé.
Jufqu'à la parfaite exécution de ce dernier article, il n'eft permis de communiquer avec perfonne. Le Gouverneur fe rend enfuite au vaiffeau, fuivi d'un nombreux cortége, qui profite du repas qu’or ef obligé de lui donner; \& fi dans fa vifite il trouve quelque chofe qui n'aic point été déclaré, fut-ce niême de l'argent, ille confifque : un Officier nepeut garder qu'une vingtaine de roupies, car il faut que largent foit emmagafiné comme les marchandifes, avec la différence qu'il ne paie aucun droit, \& qu'on a l'attention de le rendre. La

T44 ETAT DE L'ASIE: vifite finie, on fait au Gouverneur les préfents d'ufage, qui confiftent en affiettes de porcelaine, en fucre \& en boëtes de thé. Les opérations du commerce font fouvent retardées par ces préliminaires, parce qu'on ne peut fe procurer un Ouvrier, quelque befoin qu'on en ait, jufqu'à ce qu'ils foient entiérement remplis.

On fait une feconde vifite de tout ce quia étémis dansle magafin. Les balles font ouvertes à l'effet d'en payer les droits; ceux du Roi confiftent à to pour 100 en nature, car on compte 9 pieces \& la $10^{\circ}$. eft pour lui; les écrivains gardiens, \& celui quichappe les marchandifes, ont 2 \& demi pour 100. L'un des Chefs a le droit auffi de prendre $\boldsymbol{s}$ pieces, mais non pas des confidérables, comme draps \& autres objets de prix. Après toutes ces vérifications, il eft permis de charger le vaiffeau.
Le bois de Teck qu'onen rapporte eft excellent pour la conftruction \& propre à faire de beaux meubles. Il-fe conferve dans l'eau fans fe corrompre, au point qu'il n'eft pas rare de voir des vaiffeaux conftruits au Pégu naviguer plus de 100 ans. Ce pays eft très-riche par lui-même; on y trouve des mines d'or, d'argent, de cuivre \& de calin, mais on ne les exploite pas. Le fer, plus pur que le nôtre, s'y trouve pur en maffes de 15 à 20 livres, prêt à être mis en ceuvre. Les rubis, quoique très-communs, ont cependant une valeur; mais on ne peut les fortir du Royaume, que par contrebande; il en coutrerait des fommes immenfes fi l'on était
pris en confifc
Ony des top appelle difting rubis $y$
Le 1 très bc ne la ci une ef $f_{F}$ côte; cuire,
Les toile n pour 1 E autres livoire terre. I les élé ainfi $q$ pays at lucrati aufli c objet Souver fit l'ex
ETAT DE I'ASIE. T4S
pris en fraude, peut-être la liberté même \& la confifcation du vaiffeau.
On y trouve auffi des faphirs, des.émeraudes, des topazes, des aigues marines. Les Pégouins appellent toutes ces pierres fines rubis, $\&$ les diftinguent par la dénomination de rubis bleu, rubis vert, rubis jaune, \&c.
Le foufre \& le brai y font communs \& à très-bon compte: la terre y eft fertile; mais on ne la cultive que pour avoir du riz. On en feme une efpece particuliere qui eft très-eftimée à la côte; elle s'appelle Plot. Lorfqu'on en fait cuire, il fe diffout \& fe réduit en gelée.
Les Pégouins n'ont aucune manufacture de toile ni de foie; ils fe contentent de fabriquer pour leur ufage quelques étoffes de coton. Les autres productions font lindigo, le cachou, livoire, les huiles de poiffon, de bois \& de terre. Les chevaux font de la plus grande beauté; les éléphans, les buffles, font monftrueux, ainfi que les bœufs \& les moutons, dont le pays abonde. La branche de commerce la plus lucrative ferait celle du falpêtre, qu'on y trouve auff communément qu'au Bengale; mais cet objet eft de la plus grande contrebande, \& le Souverain n'a jamais voulu permettre qu'on en fit lexportation.

```
146 ETA I DENIA/s IE.
```

- La prefquile de Malaca eft une langue de terre forcétroite, qui peut avoir Ioo lieues de long. Elle ne tient au Continent que parla côte du Nord, ou elle confine au Royaume de Johor, partie de l'Empire de Siam. Tout le refte eft baigné par la mer, qui le fépare de lìle de Sumatra, par un canal connu fous le nom de détroit de Malaca.
La nature a pourvu abondamment au bonheur des Malais. Un climat doux, fain, rafraíchi par les vents \& les eaux fous le ciel de la Zone Torride; une terre prodigue de fruits délicieux qui pourraient fuffire à 'homme fauvage, ouverte à la culture de toutes les productions né ceflaires à la fociété; des bois d'une verdure éternelle; des fleurs qui naiffent à côté des fleurs mourantes; un air parfumé des odeurs vives \& fuaves qui s'exhalent de tous les végétaux d'une terre aromatique, allument le feu de la volupté dans les êtres qui refpirent la vie.
Defuis long-tems, les Malais, formés ì la barbarie, par un Gouvernement tyrannique, dans le plus heureux pays du monde, paffent pour avoir un caradere atroce \& mélancolique. Ce peuple ne marche jamais fans un poignard qu'il appelle Crid. Il femble avoir épuifé toutes les reffources de fon génie fanguinaire a forger cette arme meurtriere. Rien de fí dangereux que de tels hommes avec un tel inftrument. Embarqués fur un vaiffeau, ils poignardent tout l'équipage an moment de la plus profonde fécurité. Depuis qu'on a connu leur perfidie, tous les Européans ont pris la pré-

I4 E'TAT D E L'ASTE:
caution de ne pas fe fervir de, Malais pour matelots. Mais ces Barbares enchériffant fur leurs anciennes moeurs, ou le fort fe faifait honneur d'attaquer le faible, animé aujourd'hui par une fureur inexpliquable de périr ou de tuer, vont avec un bateau de 30 hommes aborder nos vaiffeaux, quelquefois ils lesenlevent. Sont-ils repouffés; ce n'eft pas du moins fans emporter avec eux la confolation atroce de s'être abreuvés de fang.

Le plus violent defpotifme auquel l'Empire de Siam eft affujetti, l'empêche de jouir de toutes les richeffes dontil a été comblé par la nature. Un Prince, corrompu par fa puiffance même, opprime du fond de fon ferrail par fes caprices, ou laiffe opprimer par fon indolence les peuples qui lui font foumis. Dans ce beau Royaume, il n'y a que des Efclaves \& point de fujets. Les hommes y font diftribués en trois claffes. Ceux de la premiere compofent la garde du Monarque, cultivent fes terres, travaillent aux atteliers de fon Palais. La féconde eft deftinée aux travaux publics, à la défenfe de l'Etat; les derniers fervent les Magiftrats, les Miniftres, les premiers Officiers du Royaume. Jamais un Siamois n'eft élévé à un entploi diftingué, qu'on ne lui donne un certain nombre de gens de corvée. Ainfi les gages des grandes places font bien payés à la Cour de Siam, parce que ce n'eft pas en argent, mais en hommes qui ne content rien au Prince. Ces malheureux font infcrits dès l'âge de feize ans dans des Regiftres. A la premiere fommation,
chact affign cond $-\mathrm{Da}$ nois être fix $m$ née,
des P priété
des $\mathrm{j}=$
croiff
Siles
y tro
tions
de le
fes I
gard
fruits
peine C de 1
Roi
phan
des 1
moin
vice
de l']
Ces
réell
qu'il bre,
text

$$
\begin{equation*}
\dot{E} T A T D E X A S I E \text {. } \tag{149}
\end{equation*}
$$ chacun doit fe rendre au pofte qui lui eft affigné, fous peine d'être mis aux fers, ou condamné à la baftonade.

Dans un pays out les hommes doivent fix nois de leur travail an Gouvernement, fans être payés nìnourris, \& travaillent lés autres fix mois pour gagner de quoi vivre toute fans née, dans un tel pays, la tyranie doit s'érendre des perfonnes aux terres. Il n'y a point de pros priété. Les fruits délicieux qui font la richeffe des jardins, du Monarque \& des Grands, ne croiffent pas impunément chez les particuliers. Si les foldats envoyés pour la vifite des vergers, y trouvent quelques arbres dont les productions foient précieufes; ils ne manquent jamais de le marquer pour la table du Défpote our de fes Miniftres, Le Propriétaire en devient le gardien; \& quand le tems de cueillir les fruits eft arrivé, il en eft refponfable, fous des peines ou des traitements feveres.
C'eft peu que les hommes y foient efclaves de lhomme; ils le font même des bêtes. Le Roi de Siam entretient un grand nombre d'éléphans. Ceux de fon Palais y font traités avec des honneurs \& des foins extraordinaires. Les moins diftingués ont quinze efclaves à leur fervice, continuellement occupés à leur couper de l'herbe, des bananes $\&$ des cannes à fucre. Ces animaux, qui ne font d'aucune utilité réelle, flattent tellement lorgueil du Prince, qu'il mefure plutôt fa puiffance fur leur nombre, que fur celai de fes provinces. Sous prétexte de les bien nourrir, leurs conducteurs les

G iij

font entrer dans les terres \& dans les jardins pour les dévafter, à moins qu'on ne fe rachette de cette vexation par des préfents continuels, Perfonne n'oferait fermer fon champ aux élé. phans du Roi, dont plufieurs font décorés de titres honorables, \& élevés aux premieres dignités de l'Etat.

Tant d'efpeces de tyrannies font que les Siamois déteftent leur patrie, quoiqu'ils la regardent comme le meilleur pays de la terre. La plupart fe dérobent à l'oppreffion, en fuyant dans les forêts, où ils menent une yie fau, vage, cent fois préférable au fejour des Villes accablés par les impôts. Cette défertion eft devenue fí confidérable, que depuis le port de Mergui jufqu'a Juthia, Gapitale de l'Empire', on marche huit jours entiers fans trouver la moindre population, dans des plaines immenfes, bien arrofées, dont le fol eft excellent, \& ail l'on découvre les traces d'une ancienne culture. Ce beau pays eft abandonnéaux tigres, JUTHIA eft, comme on la dit, la Capitale du Royaume de Siam. Malgré la dégran dation que cette Ville autrefois floriffante, a éprouvée; on aflure que le nombre des habi tans monte encore à 600 mille. Elle eft fituée dans une grande ile, que forme le fleuve Ménam, quelques lieues autdeffis de fon emborchure dans le Gelfe de Siam. C'eft dans cette Ville que le Roi fait ordinairement fa ré fidence, dans un vafte \& riche Palais. Elle eft ornée de canaux qui la trayerfent \& d'un
ETA T DE E'A SIE: İSI
$s$ jardins rachette ntinuels, aux élé. corés de ieres di-
les Siala regarerre. La n fuyant vie fau, es Villes tion eft port de Empire, trouver ines imcellent, nciense x tigres, la Capi dégraante, 3 les habir ft fituée ive Méembolk as cette fa ré. is. Elle \& d'un
grand nombre de magnifiques pagodes, dont quelques-unes font dorées en dehors \& en dedans. La riviere de Ménam;, fur laquelle la Ville eft fituée, fe déborde périodiquement comme le Nil ; \& elle eft pleine de croco ${ }^{\circ}$ diles d'une grandeur énorme, qui dévorent les: hommes même, lorfqu'ils font feuls \& fans' armes.
Long-tems les Hollandais furent les feuls peuples de 1Europe quí commerçaffent dans le Royaume de Siam, Les bénéfices qu'y faifoient alors ces Républicains, étaient immenfes: Uni Defpote, qui opprimait ce malheureux pays; ayant, vers l'an 1660 , manqué d'égards pour la Compagnie, elle l'en punit, en abandonnant les comptoirs qu'elle avait placés fur fon' territoire, comme fi c'ett́ ćté un bienfait qu'elle retirait. Ces Républicains;, qui affectaient un air de grandeur, voulaient alors que lon regardât leur préfence comme une faveur, comme une fûreté, comme une gloire. Ils avaient fi bien réuffi à établir ce fingulier préjugé, que, pour les rappeler, il fallut leur envoyer une Ámbaffade éclatante, qui demanda pardon pour le paffé, qui.donna les plus fortes affurances pour l'avenir.

Ces déférences eurent cependant un terme; \& ce fut le pavillon des autres puiffances qui l'amena très-rapidement. Les affaires de la Compagnie à Siam, ont toujours été en déclinant. Comme elle n'y'a pas de fort, elle n'a pas été en état de foutenir le privilége exclufif qui lui avait été accordé. Le Roi, nualgré les préfents:

152 ÉTAT DE L'A SIE.
qu'il exige, livre des marchandifes aux Navigateurs de toutes les Nations, \& en reçoit d'eux, à des conditions qui lui font avantagenfes. On les oblige feulement de s'arrêter à l'embouchure du Ménam, au lieu que les Hollandais remontent ce fleuve jufqu'à la Capitale de lEmpire, ou ils ont toujours un Agent. Cette prérogative ne donne pas une grande activité à leurs affaires. Ils n'envoient plus qu'un vaiffeau, chargé de chevaux de Java, de fiicre, d'épiceries \& de toile. Ils en tirent de l'étain, à 77 liv. le cent; de la gomme-lac. que, à 57 liv. 4 fols; quelques dents d'éléphant, à 3 liv. I2 fols la livre; $\&$ de tems en tems, un peu de poudre d'or. On peut affurer qu'ils tiensent uniquement à cette liaifon par le. bois de fapan, qu'on ne leur vend que 5 liv. 10 fols le cent, \& qui leur eft néceffaire pour l'arimage de leurs vaiffeaux. Sans ce befoin ils auraient renoncé, depuis longtems, à un commerce dont les frais excedent les bénéfices, parce que le Roi, feul Négo. ciant de fon Royaume, met les marchandifes qui'on lui porte à un très-bas prix.
ETAT DEAASE. IS3
n reçoit antageur à l'emes Hol a CapiAgent, grande us qu'un , de firirent de nme-lac ts d'élétems en ut affuliaifon end que It nécefux. Sans is long. excedent 1 Négo. archane X.

## X V.

## ROYAUME DE TONQUIN.

LE Royaume de Tonquin a Iso lieues de long fur 100 de large. Cet Etat eft tributaire de la Chine. Lair y eft très-bon, \& le terroir y eft fertile en riz, fucre, foie \& canelle. Cet Empire a pour Capitale la ville de Checo, fituée à 120 lieues de Macao, à 200 de Siam \& à 500 de Pekin.
${ }^{3}$ Le Royaume de Tonquin eft fort peuplé, \& fournit abondamment toutes les chofes néceffaires aux befoins \& même aux délices de la vie. Ses habitans ont le teint bafanné; \& , perfuadés que la blancheur des dents eft une difformité, ils fe les noirciffent dès le bas âge. La Capitale de ce Royaume comprend, dit-on, 20 mille maifons, mais toutes baffes \& bâties de terre. C'eft-là que le Roi réfide dans un Palais magnifique.
Le Théifme eft la Religion des Tonquinois; ce font les Dogmes de Confucius qui y font plus révérés qu’à la Chine même. Mais il n'y a pas, comme à le Chinie, le même accord entre les principes du Gouvernement, la Religion, les loix, Topinion \& les rites. Auffi, quoique le Tonquin ait le même Légiflateur, ii s'en faut bien qu'il ait les mêmes moeurs. II ria ni ce refped pour les parents, ni cet amour G F

IS4 ETAT DEASASE. pour le Prince, ni ces égards réciproques, $n^{i}$ ces vertus fociales qui regnent à la Chine. Il n'en a pas le bon ordre, la police, l'induftrie. \& l'activité.

Cette nation, livrée à une pareffe exceffive, à une volupté fans goltt \& fanis délicateffe, vit dans une défiance continuelle de fes Soulverains \& des étrangers, foit qu'ily ait dans fon caractere un fond dinquiétude, foit que fon humeur féditieufe vienne de ce que la morale des Chinois qui a éclairé le peuple, n'a pas rendu le Gouvernement meilleur. On a 1a douleur de voir dans ce pays un choc continuel der Eunuques qui gouvernent $\& \&$ des peiples qui portent impatiemment le joug. Tout languit, tout dépérit au milieu de ces diffentions civiles; \& le mal s'empirera vraifemblablement jufqu'à ce que les fujets aient forcé leurs Maîtres à s'éclairer, ou que les Maîtres aient achevé d'abrutir leurs fujets, Les Portugais, les Hollandais, qui avaient eflayé de former quelques liaifons au Tonquin, s'étaient vus forcés d'y renoncer. Les Français ne furent pas plus heureux ; \& le comptoir qu'ils avaient: établi dans la Ville de Hean, n'a fubfiftéqu'un inftant. Il n'y a eu depuis entre les Européans, que quelques Négociansparticuliers de Madras, qui aient fuivi, abandonné \& repris cette navigation. Ils partagent avec les Chinois I' exportation du cuivre $\&$ des foies communes que le pays fournit en abondance: pina' it of yioup

$$
E^{f} A^{\prime} T D E \quad L^{\prime} A S I E: \quad \text { ISS }
$$

[ues, ${ }^{1}$ thine. Il induftrie reeflive, cateffe, fes Sout ait dans bit que la mople, n'a 6. On a c contides peug. Tout differl-raifemnt force resaient rugais, former ient vus rent pas avaient té qu'un opéans, Madras, ette na-l'exporsique le

## X VI.

## ROYAUME DE COCHINCHINE.

c.e Royaume, qui eft féparé de celui de Laos: par une chaine de montagnes, a 200 lieues de long fur 120 de large. Sa Capitale eft Hué ou Kehué, réfidence du Roi, dont le Palais, qui n'a qu'un étage, eft foutenu par des colonnés d'ébene très-délicates. Cette Ville eft à 150 lienes de Siam \&è à 200 de Macao.
20rfque, dans les derniers fiecles, les Fra'tiçais arriverent dans ces contrées éloignées, it: n'y avait pas plus de 50 ans qu'un Prince du Tonquin, fuyant fon Souyerain quile pourfuiwait comme un rebelle, avait franchi avec fes Coidats \& fes partifans, le fleuve qui fert de: bartiere entre le Tonquin \& la Cochinchirre. Les fugitifs aguerris \& policés, chafferent bientôt des habitans sépars qui ertajent fants fociété policée, fans forme de Gouvemement civil, \& fans autres Ioix que celles del lintérêt mutuel \& fenfible quilis avaient à ne point fe: muire réciproquement. Ils y forderent un empire fur la culture \& la propriété, Le ríz était Ia nourriture la plus facile \& la plis abondante; il eut les premiers foins des nouveaux Colons. La mer \&:les rivieres attiretent des habitans fur Ieurs bords, parune profufion d'excellentspoifSons. On éleva des animaux domeftìques; les: G vj

$$
\text { I } 56 \text { ÉrAT DE I'ASIE. }
$$

uns pour s'en nourrir, les autres pour s'en aider
\&evo au travail. On cultiva les arbres les plus nécef. faires, tels que le cotonier pour fe vêtir. Les montagnes \& les forêts, qu'il n'était pas pofflble de défricher, donnerent du gibier, des métaux, des gommes, des parfums \& des bois admirables. Ces produetions fervirent de matériaux, de'moyens \& d'objets de commerce. On conftruifit les 100 galeres, qui défendent conftamment les côtes du Royaume.

Tous ces avantages de la nature \& de la fociété étaient dignes d'un peuple qui a les moeurs douces, un caractere humain, dont il eft en partie redevable aux femmes, foit que Jafcendant de ce fexe tienneà fa beauté, ou que ce foit un effet particulier de fon affiduité au travail, \& de fon intelligence pour les affaires. Les Cochinchinois gontent dans l'imperfection de leur police, un bonheur qu'on ne faurait trop leur envier, dans le progrès d'une fociété plus avancée. Ils ne connaiffent ni voleurs ni mendians. Tout le monde a le droit de vivre, oudans fonchamp ou chez autrui. Un Voyageur entre dans une maifon de la peuplade où il fe trouve, s'affied à table, mange, boit, feretire, fans invitation, fans remercîment, fans queftion. C'eft un homme; dès lors il eft ami, parent de la maifon. Futt-il d'un pays étranger, on le regarderait avec plus de curiofité; mais il ferait reçu avec plus de bonté.

L'adminiftration des fix premiers Rois fut purement paternelle. Ge Gouvernement fage s'eft bienaltéré depuis. A la rérribution annuelle

$$
\text { ÉA I DE L'A S I B. I } \leqslant 7
$$

ien aider us nécef. êtir. Les pas poffloier, des $\varepsilon$ des bois de maténerce. On lent conf-
\& de la qui a les dont il foit que é, ouque liduité au es affaires. perfection ne faurait ine fociété voleurs ni de vivre, Voyageur le où il fe oit, fereient, fans il eft ami, étranger, té; maisil

Rois fut ment fage on annuelle
\&volontaire queles Cochinchinois fourniffaient pour aider leurs Chefs à défendre l'État, ils ont vu fuccéder les exactions, les contraintes; ils ont fenti le joug du defpotifme s'appéfantir de plus en plus fur leurs têtes; le Prince a ceffé de confidérer fes fujets comme fes enfans; la féte du labourage, dans laquelle le Prince maniait le premier la charrue, n'a plus été qu'une vaine $\&$ inutile cérémonie; enfin, les Loix primitives ont été fucceffivement bouleverfées; \& dès lors on doit s'attendre au dépériffement $\&$ à la chitte voifine des mœurs des Cochinchinois.
La Langue de ces peuples eft, aut rapport des Voyageurs, la même que celle dont on fait ufage au Tonquin. Elle eft affez répandue pour fe faire entendre chez la plupart des peuples voifins. Elle eft abfolument différente de celle de la Chine. On la prendrait, dit-on, fur-tout dans la bouche des femmes, pour un gazouillement d'oifeaux. Tous les mots en font monofyllabes, $\&$ leur fignification ne fe diftingue que parles diverfesinflexions que fait la voix, lorfqu'on les prononce. Une même fyllabe, telle, par exemple, que daï, peut fignifier 23 chofes tout-à-fait differentes. Ce vice-de la Langue Cochinchinoife, qui fe fait encore plus fentir dans lécriture que dans le difcours, eft auffi celui de l'Idiome Français, ou un mot préfente plu-. fieurs fignifications abfolument diftinctes. - Les Chinois font en poffeffion de faire le principal commerce de la Cochinchine. Ces peuples en tirent aujourdhui, en échange des max-.

158 ÉTAT DE I'A SYE
chandifes qu'ils y portent, des bois de menuiferie, des bois pour la charpente des maifons \& la conftruction des vaifleaux.
Une immenfe quantité de fucre; le brut à 4 livres, le blanc à 8 livres, \& à ro livres le fucre Candie.
De la föie de bonre qualité, des fatins agréables, \& du pitre, filament d'un arbre reffemblantau bananier, qu'ils mêlent en fraude dans leurs Manufactures; du thé noir \& mauvais, qui fert à la confommation du peuple; de la canelle fi parfaite qu'on la paie trois on quatre fois plus cher que celle de Ceylan. Il y en a peu, elle ne croît que fuir une montagne toujours entourée de gardes.

Du poivre excellent, \& du fer fi pur, qu'on: Ie forge fortant de la mine, fans le faire fondre; de l'or, au titre de 23 karats. Il y eft plus abondant que dans aucune autre contrée de Orient.

Du bois d'aigle, quieft plus ou moins parfait, felon qu'il eft plus ou moins réfineux. Les morceaux qui contiennent le plus de cette réfirie, font communément tirés du cceur de liarbre ou de fes racines. On les nomme Calunbac; \& ils font toujours vendns au poids de l'or aux Chinois, qui les regardent comme les premiers des cordiaux. On les conferve avec un foinextrême dans des boëres d'étain, pour qu'llsne fechent pas. Quand on veut les employer, on les broie fur un marbre avec des liquides convenables aux différentes maladies qu'onéprouve. Le bois d'aigle inférieur, qui fe vend au moins

100 fr quie 8 les ha grande 2 ence chez c vifite de la fuit le ta con forbet L'Étral fente dont $C$ parfuı Si Miffic $-1624$ qui $p$ cháta
" nue
" ho
" voi
" fai
" qu
" éc
) cet
" for
" foi
\# nô
") $a j c$
n ch
n ay
ETAT DE I'ASIE. ISG
menuimaifons
brut à 4 le fucre
fatins n arbre 1 fraude c maupeuple; rais oll in. Il y ontagne
qu'on: fondre; eft plus rée de
ns parux. Les te réfilarbre $a c ; \&$ or aux emiers n foin u'ilsne r, ow es conrouve, moins

100 francsla livre, eft porté en Perfe, en Turquie \& en Arabie. On ly emploie à parfumer les habits, les appartements même, dans les grandes occafions, en y mêlant de Pambre. II. 2 encore une autre deftination. C'eft un ufage chez ces peuples, que ceux qui reçoivent une vifite de quelqu'un auquel on veut témoigner de la conlidération, lui préfentent à fumer; fuit le café, accompagné de confitures. Lorfque la converfation commence à languir, arrive le forbet, qui femble annoncer le départ. Dès que t'Étranger fe leve pour s'en aller, on lui préfente une caflolette, oil brale du bois d'aigle, dont on fait exhaler la fumée fous fa barbe qu'on: parfume d'eau de rofe.
Si llon en croit le P. de Rhodes, Jéfuite Miffionnaire, qui était à la Cochinchire en -1624 , cette riche contrée produit des arbres, qui portent pour fruits de gros facs remplis de chátaignesi n Un feul de ces facs, dit ingé") nuement ce bon Pere, fait la charge d'un „ homme. Auffi la Providence, qui fait pour" voir à la fâreté des humains, n'a-t-elle pas: " fait fortir ce fruit prodigienx des branches, " qui- n'euffent pu le foutenir, \& qui ellt pu: " écrafer les paffäns, mais du.tronc.même de: " cet arbre merveilleux Le fac eft une peau. " fort épaiffe, dans laquelle on trouve quelque\# fois 500 châtaignes, plus groffes que les „ nôtres; mais ce qu'elles ont de meilleur, „ ajoute le Miffionnaire, c'eft une peau blan) che \& favoneufe qu'on tire de la châtaigne b ayant de la faire cuire ${ }^{\prime}$.

I60 É T A T DE I'A S I E.
Quoi qu'ilenfoit de ce petit conte, que rour plaçons ici pour ce qu'il vaut, il eft certain que, depuis que la probité $\&$ la bonne-foi, qui font la bafe effentielle d'un commerce adif\& folide, commencent à difparaître de ces contrées autrefois fi floriffantes, les Européans s'en retirent. On n'en voit plus qu'un très-petit nombre dans les ports de la Cochinchine, qui y portent des draps, du plomb, de la poudre à canon, du foufre \& de l'argent. Si le Gouvernement ne reprend pas fes anciennes mœurs, bientôt on n'y verra pas une plus grande quantité de Navigateurs, que dans ceux des États voifins, dont on connaît à peine l'exiftence, Peut-être auffi la nouvelle compagnie, formée en France, pour le commerce de la Chine, par Arrêt du Confeil, du 2 Février 1783 , \& que je rapporte à la fin de ce volume, tournera-telle fon pavillon vers ces parages, \& y portera-t-elle, la réputation du nom Français, eny faifant refleurir le commerce.

## Fin de la premiere Partie.

que nows ft certain -foi, qui e actif\& ces conpéans s'en très-petit ine, qui la poudre le Gou8 mœurs, ide quandes États exiftence. , formée hine, par $3, \&$ que urnera-ty porteraais, en y


## TABEEAU

## PHILOSOPHIQUE

## DU COMMERCE,

ET DES POSSESSIONS DES EUROPÉANS EN ASIE ET EN AFRIQUE.

## SECONDE PARTIE.

## Tableau des polfeflions des Puiflances Européanes en Afle.

## ORIGINE DU COMMERCE DES EUROPÉANS EN ASIE.

C'etart une opinion généralement établie, quela mer Atlantique étaitimpraticable; queles côtes occidentales de l'Afrique, brtlées par la Zone-Torride, ne pouvaient pas être habitées.

162 ExAT DE I'A S I E:
Ce préjugé aurait pu être diffipé par quel ques onvrages de l'antiquité, qui avaient échappé aux injures du tems \& de l'ignorance; mais on n'était pas affez familier avec ces favans écrits, pour y découvrir des vérités quin'y étaient que confufément énoncées. Il fallait que les Maures \& les Arabes, de qui 1'Europe avait déjà reçu tant de lumieres, nous éclairaffenefir ces grands objets. A travers un océan qui paffait pour indomptable, ces peuples tiraient des richeffes immenfes d'un pays qu'oncroyaitembrấé. Dans ces expéditions, dont la Barbarie fut le thêàtre, on fut inftruit des fources de leur fortune, \& l'on réfolut d'y aller puifer. Des avanturiers de toutes les Nations formerent ce projet, Henri, fils de Jean I, Roi de Portugal, qui vivait an commencement du XV'. fiecle, fut le feul qui prit des mefures fages. Ce Prince mit à profit le peu d'Aftronomic que les Arabes avaient confervé, Un Obfervatoire, on furent inftruits les jeunes gentilshommes qui compofaient fá Cour, s'éleva, parfes ordres, ì Sagres, Ville des Algarves, où il faifait fon fejour. II eut beaucoup de part linvention de l'aftrolabe, \& fentit le premier l'utilité qu'on pouvait tirer de la bouffole, qui était déja connue en Europe, mais dont on n'avait pas.encore appliqué lufage à la navigation.

Les Pilotes, qui fé formerent fous fés yeux, aécouvrirent, en I419, lîle de Madere. Aprés cette expédition, les Portugais tournerent leur payillon vers les régions occidentales delAfrity
que, o Norma: menfes enflamt lurent régions Jean II rendit I applica gation Diaz, de l'Af pêtes; aux Inc rance.

Emn ceffeur flotte Vafco fuyé de orienta des me doftan II $y$ lomb : deux de tol aux d que 1 d'iles homm lente Rurent
elques on. happé aux mais on ns écrits, aient que es Maures déjà reçı es grands $t$ pour in richefles âfé. Dins t le thêâfortune, ranturiers e projet, gal., qui ecle, fut
tronomie Obferva ntilshom, parfes es, od il de part premier Tole, qui dont on la navi-
es yeux, re. Aprés srent leur del 1 Afris

$$
\text { ETA } T \text { EIAASEE } \quad 163
$$

que, où 100 ans auparavant, des Navigateurs Normands s'étaient établis. Des richeffes immenfes qui furent le prix de ces découvertes, enflamma le courage de ces peuples; \& ils réfolurent de porter leurs étendards jufques aux régions les plus éloignées. Sous le regne de Jean II, Prince éclairé, qui, le premier; rendit Lifbonne un port franc, \& fit faire une application nouvelle de ${ }^{1}$ Aftronomie à la navigation, les Portugais, conduirs par Barthelemy Diaz, doublerent le cap qui eft à l'extrêmité de l'Afrique. On l'appela alorsle Cap des tempêtes; mais le Prince, qui prévoyait le paffage aux Indes, le nomma le Cap de Bonne-Efpérance.
Emmanuel fuivit les projets de fes prédéceffeurs. Il fit partir, le 8 Juillet 1497, une flotte de trois vaiffeaux, fous les ordres de Vafco de Gama. Cet Amiral, après avoir effuyé des tempêtes, après avoir parcouru la côte orientale de l'Afrique, après avoir erré fur des mers inconnues, aborda enfin dans 1 In doftan. Sa navigation avait été de treize mois.
Il y avoit alors fixans, que Chriftophe Colomb avait découvert le inouveau monde. Ces deux grands événements fixerent les regards de toute l'Europe. Chacun voulut s'enfichir aux dépens des nations éloignées. Perfuadés que l'Océan devait comprendre une infinité diles \& de continents inconnus, les plus grands. hommes de l'Europe furent faifis d'une violente paffion de faire des découvertes, \& paqurent prêts à quitter leur patrie pour cher-

164 ETATDE L'ASIE cher de nouveaux mondes. L'Angleterre, qui, comme plufieurs autres Couronnes, avait reçu, depuis peu, avec tant de froideur, les offres de Colomb, ouvrit les oreilles à celles de Jean Cabota, qui propofait de chercher une route aux Indes orientales par le Nord-Oueft; mais cette tentative r'eut aucun fuccès.
Les Efpagnols ne paraiffaient pas difpofés i troubler les Portugais dans leur commerce oriental, fur-tout, depuis que, par une con. vention formelle, confacrée par une Bulle du Pape, on leur avait abandonné 1'hémifphere d'Occident, lorfqu'un Portugais nommé $\mathrm{M}_{2}$. gellan, mécontent de fa Cour, vint propofer à IEmpereur Charles V, de chercher ane route aux Indes orientales par le Sud-Oueft. Ce projet fut pleinement exécuté; \& Magellan paffa, en 1519 , dans le Détroit qui porte fon nom, Ce grand homme eut le malheur de perir dans ce voyage; mais fon vaiffeau fit le tour du monde, \& cet exemple apprit à l'Europe étonnée que la forme de la terre étaiit fphé rique.
La découverte de ce nouveau paffage par les Efpagnols, fut un puiffant aiguillon pour l'ambition des Anglais. Ils formerent le projet d'en chercher un troifieme par le Nord, après $1^{12-}$ voir déjà tenté inutilement. Un Marchand dé Londres, nommé Horne, follicita vivement fa Cour, en 1527 , de renouveller une entreprife, dont l'objet était d'accourcir de plufieur's milliers de lieues, le chemin des Indes, Henri VIII, qui regnait alors, avait été dê
courag On ne former
Compac connus fils de projet, par me grande tentrior grandes rante a péculat ment. C atives ant éga Nord-ES e déter. Portuga Eféranc yoyeren \& il ef tardé fi fu'ils av ages $q$ prientale monde, en 1586 nations. ma, en epara a en effet mnnée slais daı

$$
\text { ETATDE EASIE. } 165
$$

rre, qui, vait reçu, les offres es de Jean ine route eft ; mais difpofés ì ommerce une con. Bulle du ómifphere nmé Ma. ropofer a ane route Ce projet an paffa fon nom, perir dans tour du 1'Europe sait fohe
ge par les our l'amojet d'en après l'a chand de vivement ne entede plues Indes. t été dô
couragé par le mauvais fuccès de Jean Cabota. On ne fit rien jufqu'en I 551 . On vit alors fe former à Londres une fociété, fous le nom de: Compagnie pour la découverte des pays inconnus, dont le chef fut Sebaftien Cabota, fils de Jean. Ce fut dans l'exécution de ce projet, que les Anglais découvrirent la Ruffie par mer, \& qu'ils prirent poffeftion d'une grande partie des côtes de l'Amérique feptentrionale. Ce peuple conçut alors de fi grandes efpérances, que, pendant plus de quarante ans, il ne ceffa de former de nouvelles péculations de commerce \& d'agrandiffement. Cependant, après une infinité de ten-: tatives auffi dangereufes qu'inutiles, défefpérant également de trouver un paffage par le: Nord-Eft \& par le Nord-Oueft, les Anglais: e déterminerent à faire ufage de celui que les Portugais avaient trouvé par le Cap de Bonne: Efpérance. Les premiers vaiffeaux qu'ils enyoyerent, par cette voie, partirent en I59I; $\&$ il eft d'autant plus étonnant qu'ils aient tardé fi long-tems à prendre cette route, qu'ils avaient été pleinement inftruits des avantages qu'ils avaient lieu d'efpérer aux Indes orientales, par les deux voyages autour du: monde, de Drake, en 1577 , \& de Candish, en 1586 , \& par les fuccès répétés des autres hations. La Compagnie des Indes, quí fe forma, en 1600 , d'une fociété de Marchands, épara avantageufement tous ces délais; $\&$, en effet, c'eft, à proprement parler, de cette. année, qu'il faut dater le commerce des Anglais dans cette partie du monde.

Les Hollandais, qui avaient fait les mêmes tentatives pour découvrir un paffageau Nord-Eft $\&$ au Nord-Oueft, revinrent, comme les Anglais, à la route des Indes, par le Cap de Bonne Efpérance. Leur premier effai remonte à l'an 1595 ; mais, telle était alors la puif. fance déces Républicains, qu'en peu de tems, ils fe rendirent formidables fur les mers de 1Orient. Ils établirent fucceffivement un pouvoir immenfe dansces régions, fur la ruine des Portugais, auxquels ils enleverent la plus grande partie de leurs établiffements.
Les Français, les Suédois \& les Danoís entreprirent aufli divers voyages dans ces contrées opulentes; mais leurs expéditions n'eurent ni autant d'éclat, ni autant de fuccès que celles des Portugais, des Anglais \& des Efpagnols, parce qu'ils n'y employerent pas tant de vaiffeaux, \& qu'ils étaient alors moins formés aux exercices de la mer \& du commerce. Ces peuples ont cependant élevé quelques établiffements dans les deux Indes', mais fort inférieurs à ceux des nations qui leur ont montré Yexemple. Les Efpagnols fur-tout \& les Anglais ont des poffeffions immenfes en Afie \& en Amérique. Ces Domaines plus vaftes peut-être que ne le fut jamais l'Empire Romain, luffiraient pour leur donner une pré pondérance dangereufe dans la balanice de l'Eu: rope, fi l'experience, de conicert avec la Philofophie, ne nous eut appris combien il eft onéreux aux puiffances de dominer fur des peuples éloignés. C'eft le commerce feul, \&
mếmes ord-Eft les An. Cap de emonte a puif. tems, ners de in poua ruine la plus ois enes cons n'ellfucces $\&$ des nt pas moins comé quel , mais eur ont $t$ \& les n Afie vaftes e Rote pré le ${ }^{\prime}$ Eui vec la bien il fur des ul, \&

$$
\text { E I A I D E } 1 \text { I'A S I E. I67 }
$$ non la force des armes, qui doit nous faire jouir des richeffes des contrées foumifes à un climat différent du nôtre.

## I.

## POSSESSIONS FRANCAISES DANS LES INDES.

Aucun Roi de Frarice n'avait penfé férieufement aux avantages que pouvait procurer le sommerce des Indes; \& l'éclat qu'il donnait aux autres nations, n’avait pas réveillé l'émulation des Français. Ils confommaient plus de productions orientales que les autres peuples, iis étaient auff favorablement fitués pour les aller chercher à leur fource, \& ils fe bor: naient à payer à l'activité étrangere une in duffrie qu'il ne tenait qu'à eux de partager. A la vérité, quelques Négocians de Rouen avaient hafardé, en 1503 , un faible armement ; mais Gonneville, qui le commandait, fut accueilli au Cap de Bonne Efpérance par de violentes tempêtes qui le jeterent fur des côtes inconnues, d'où il eut bien de la peine à regagner 1 Europe.
En 160I, une fociété formée en Bretagne, expédia deux navires, pour prendre part, sil était poffrble, aux richeffes de l'Orient, que Ies Portugais, les Anglais \& les Hollandais le difputaient les armes à la main. Pyrard,

I68 ÉTAT DE E'A'S I E.
qui les commandait, arriva aux Maldives, \& ne revit fa patrie qu'après dix ans, d'une navigation malheureufe.

Une nouvelle Compagnie, dont Girard le Flamand était le Chef, fit partir de Normandie, en 1616 \& en 1619 , quelques vaif feaux pour l'ile de Java. Ils en revinrent, avec des cargaifons fuffifantes pour dédommager les intéreftés, mais trop faibles pour les encourager à de nouvelles entreprifes.

Le Capitaine Reginon, voyant cet oetroi inutile expiré en 1633 , engagea, deux ans après, plufieurs Négocians de Dieppe, à en. trer dans une carriere, qui pouvait donner de grandes richeffes à quiconque faurait la parcourir ayec intelligence. La fortune trahit les efforts des nouveaux avanturiers. D'unique fruit de ces expéditions répétées fut une haute opinion de Madagafcar, méprifé jufqu'alors par les Portugais, par les Hollandais \& par les Anglais, qui n'y avaient trouvé aucuns des objets qui les attiraient dans lOrient.

L'idée avantageufe que les Français avaient prife de cette île, donna en 1642 , naiffance à une Compagnie qui voulait y former un grand établiffement, pour affurer à fes vaif feaux la facilité d'aller plus loin. Son octroi devait durer vingt ans; mais les cruautés, les perfidies, les infidélités de fes Agens, ne lui permirent pas de fournir fa carriere entiere. Le Maréchal de la Meilleraye, inftruit de fa décadence, s'empara des triftes débris de fa fortune, \& conçut le deffein de relever pourt
fon util conduit fut venc ce qu'el Enfin donner Ce Min les priv lande $\varepsilon$ que les. vent av il eut re la faire Le pi ans, afi mer de le tems gers qu livres, foin de des Offi chés, ét perdre Ce qui mement décharg ainfi que geait à chandife \& 751 rapporte établiffe des arm Tome

$$
\begin{equation*}
\dot{E}^{\prime} \mathrm{T} A \quad \mathrm{D} E \quad \mathrm{~L}^{\prime} A S I \mathrm{~S} \text {. } \tag{169}
\end{equation*}
$$

fon utilité particuliere, une entreprife fi mal conduite. Il y réuffit fi peu que fa propriété né fut vendue que 20 mille francs; \& c c'érait tout ce qu'elle pouvait valoir.
Enfin, Colbert entreprit, en 1664 , de donner le Commerce des Indes à la France. Ce Miniftre créa une Compagnie, avec tous les priviléges dont jouiffaient celles de Hollande \& d'Angleterre. Il fit plus perfiadé que les grandes entreprifes de commerce doivent avoir la confiance publique pous bafe ileut recours à tous les expédients propres à la faire naître.
Le privilége exclufif fut accordé pour 50 ans, afin que la Compagnie fut enhardie à former de grands établiffements, dont elle aurait le tems de receuillir le fruit. Tous les étrangers qui y prendraient un intérêt de 20 mille livres, devenaient regnicoles, fans avoir befoin de fe faire naturalifer. Au même prix, des Officiers, à quel corps qu'ils fuffent attay chés, étaient difpenfés de réfidence, fans rien perdre des droits $\& \tau$ des gages de leurs places. Ce qui devait fervir à la conftruction, à l'ar mement, à lavitaillement des vaiffeaux était déchargé de tous les droits d'entrée \& de fortie, ainfi quedes droits de l'Amirauté. L'Etat s'obligeait à payer 50 livres par tonneau des marchandifes qu'on porterait de France aux Indes, \& 75 livres pour chaque tonneau qu'on en rapporterait. On s'engageait à foutenir les établiffements de la Compagnie par la force des armes, à efcorter fes convois \& fes reTome I. $\quad \mathbf{H}$
tours par des efcadres aufi nombreufes que les circonftances lexigeraient.
3. La paffion dominante de la nation fut inté reffée a cet établiffement. On promit des honneurs \&e des titres héréditaires à tous ceux qui fe diftingueraient au fervice de la Compagnie. Comme le commerce ne faifait que de naitre en France, \& qu'il était hors d'état de fournir les is millions qui devaient former le fonds de la nouvelle fociété, le Miniftere s'engagea à en prêter jufqu'à trois. Les Grands, les Magiftrats, les Citoyens de tous les ordres furenit invités á prendre part au refte. La Nation, jaloufe de plaire à fon Monarque, s'y porta avec un empreffement extrême. Magdagafcar fut encore deftiné à être le berceau de la nouvelleaflociation. Les malheurs répétés qu'on y avaié éprouvés, n'empécherent pas ide penfer que c'était la meilleure bafe pour le vafte édifice qu'on travaillait à álever: La conduite des Agents de la Compagnie ruina malheureufement toutes fes efperances. Ils détournerent fans pudeur une partie des fonds dont ils avaient Iddminiftration ; ils confumerent en dépenfes folles ou inutiles des fommes plus confidérables; ils fe rendirent également odieux, \& aut Européans dont ils devaient encouragee Ies trayaux, \&r aux naturels du pays qu'il fatlait gagner par la douceut \& par des bienfaits. Les crimes \& les malheurs fe multiplietefit'à un tel excès, qu'en 1670 , les affociés crurent devoir remettre au Gouvernement une poffefion quils tenaient de lai.

Ce ${ }^{12} \mathrm{Co}$ Indes. pahan abtint diverf d'avoi offrait mais 1 aux F is l'ay +he

310 $819+1$
ETATDE IASIE.
it inté es honux qui pagnie. e naître de fourle fonds ngagea les Mas furent Nation; y porta lagafcar de la és qu'on de pentle vafte conduite Theureuurnerent s avaient dépenfes onfidéraienx, \& couraget qu'il fal les bien-nultiplies aflociés ment une

Ce fut à cette époque que les vaiffeaux de la Compagnie prirent directement la route des Indes. Par les intrigues de Marcara, né à Hilpahan, mais attaché au fervice de France, on abtint la liberté d'établir des Comptoirs fut diverfes côtes de la Péninfule. On tenta même d'avoit part au commerce du Japon. Colbert offrait de n'y envoyer que des Proteftans; mais les artifices des.Hollandais firent refufer: aux Français lentrée de cet Empire, commé is l'avaient fait refufer aux Arglais.


POSSESSIONS FRANCAISES SUR LA 9. COTE DE MALABAR.

Entres le Canara \& le Caficut, eft une contree qui a 18 lieues d'étendue dans la côte, \& 7 ou 8 au plus dans les terres. Le pays eft extrêment inegal, couvert de poivfiers \& de cocotiers. Il elt partagé en plufieurs petits Diftriets, foumis à des Seigneurs Indiens, tous Vafraux de la maifon de Cofaftry. Le chef da cette famille Bramine, doit Borner fon attention ace qui peut intéreffer la Divinité. Il ferait audefious de lui de fe livrer à des foins profanes; \&c'eft fon plus proche parent qui tientles rênes do Gouvernement. L'Etat eft partagé en deux Provinces. Dans la plus confidérable, nommée I'Irouvenate, on voit le Comptoir de TalliHij
chery, ou les Anglais achetent annuellement is00 mille livres pefans de poivre, \& le Comptoir de Cananor, que les Hollandais ont vendu depuis quelques années environ 250 mille liv.

Gaien les 01 d'êtr parce qu'il leur était à charge.

C'eft dans la feconde Province, ${ }^{\prime}$, appelée Cartenare, \& qui n'a que 5 lieues de câtes, que les Français furent appelés en 1722. On avait en vue de s'en fervir contre les Anglais; mais un accommodement ayant rendu leurs fecours inutiles, ils fe virent forcés d'abandonner: un pofte qui leur donnait quelques efpérances. Le reffentiment \& lambition les ramenerenten plus grand nombre en 172 ; $\&$ ils s'établirent, l'épée à la main, fur l'embouchure de la riviere de Mahé. Cet ąte de violence n'empêcha pas qu'ils n'obtinfent du Prince qui regiffait ce canton, le commerce exclufif du poivre. Une faveur fi utile donna naiffance à une Colonie, compofée de 6 mille Indiens. Ils cultivaient 6350 cocotiers, 3967 arequiers, \& 7762 poivriers. Tel était cet établiffement, lorfque les Anglais s'en rendirent les maîtres en 1760 .

L'efprit de deftruction qu'ils avaient porté dans leurs autres conquêtes les fuivit à Mahé. Leur projet étaic de démolir les maifons, \& de difperfer les habitans. Le Souverain du pays réufic à les faire changer de réfolutions. Tout fut fauvé, excepté les fortifications, conftruites par M. de la Bourdonnaie. En rentrant dans leut Comptoir, les Français trouyerent les chofes telles à peu-près qu'ils les avaient laiffées. Ils commençaient à rétablir les cing forts qui fai-
ellemient e Comp. nt veridu nille liv. appelée le côtes, 722. On Anglais; leurs feandonner: pérances. nerenten ablirent, la riviere êcha pas giffait ce vre. Une Colonie, ultivaient 7762 poiorfque les 760.
ent porté $t$ à Mahé. ns, \& de n du pays ons. Tout onftruites dans leut les chofes ififées. Ils ts qui fai-
faient autrefois fa fûreté, lorfque les Anglais les ont encore abattus dans la guerre qui vient d'être terminée.
Mahé eft dominée par des hauteurs; \& il eft peu de fituation auffi avantageufe que la fienne. Le commerce exclufifdu poivre, le plus eftimé du Canton, joint à celui quon peut faire du cardamome, du fandal, du gingembre $\&$ de la canelle, mériterait que les Français s'occupaffent ferrieufement de cette Place. La riviere eft agréable \& profonde. En creufant un peu la barre, on pourrait y faire un port qui recevrait les vaiffeaux de $\overline{\text { a a }} 600$ tonineaux. L'intérieur da pays eft bien cultivé. Les montagnes, taillées en amphithéâtre, font fort propres à produire du riz. Chaque habitant a fon quarré de terre, bordé d'un mur de 6 pieds de haut, \& planté de cocotiers, de jaquiers, de mourong, \& de houette, fur lefquels grimpent le poivre $\&$ le bétel : rien r'eft plus agréable que ces habitations. Les champs de riz font diftribués en plufieurs parties de 50 à 60 pieds, \& bordés d'une élévation de terre d'un pied \& demi de hauteur, affez large pour qu'un homme puiffe y paffer. De cette maniere, ces quarrés forment autant de réfervoirs, qui retiennent les eaux dans les rizieres.

Hiij

```
174
```



Un I lare ami. \& $p$ oncl enne cilie conf rend faute aux léta mais chef Les mies quîl rues eft ti pour latio accu $\& d e$ pays. vraif doit de N forts comr ferai $\& \mathrm{de}$ Ville Le
EIAT DEAI'ASIE. ITS

Un Nadab attaqua la place avec fon armée, \&c la remit, en 1739, aux Français, dont il était ami. Dans ces circonftances, le Prince, ingrat \& perfide, fut étranglé par les intrigues de fes oncles ; \& fon fucceffeur, qui avait hérité de fes ennemis comme de fon Trône, voulut fe concilier l'amitié d'une Nation puiffante, en la confirmane dans fa pofleffion. Les Anglais s'étant rendus maîtres de lh place en 1760 , en firent fauter les fortifications. Elle filt depuis reftituée aux Français, qui y rentrerent en 1765 . Dans létat actuel, Karikal eft une place ouverte, mais qui, par fa pofition, pourrait devenir le-chef-lieu du commerce des Français dans 1 Inde. Les mailons Indiennes y font plus propres \& mieux báties que dans aucun endroit de la prefquîile. Des arbres, plantés de chaque côté des rues, les couvrent de leur ombrage; \& la Ville eft tirée au cordeau. Voifine duTanjaour, elle pourrait devenir le grenier de IInde. Sa population eft d'environ 15 mille ames, la plupare occupés à fabriquer des mouchoirs communs, \& des toiles propres à l'ufage des Naturels du pays. Le nombre de fes habitans augmentera vraifemblablement dans la fuite, parce qu'on doit préfumer que les Négocians \& les Banians de Naour, fe mettront de préférence à l'abri des forts Français, où ils jouiront de la liberté du commerce \& de l'affurance de leur fortune. Il ferait facile de creufer un port dans la riviere, $\&$ de conduire fes eaux jufqu'aux murs de lá Ville.

Le territoire de KarikaI, confidérablemenf H iv à la côte de l'Zift.

La France peut tirer tous les ans de cette poffeflion, 200 balles de toiles ou de mouchoirs propres pour l'Europe, \& beaucoup de riz pour 1'approvifionnement de fes autres Colonies. Cet érabliffement eft le feul qui couvre fes dépenfes.
Toutes les marchandifes achetées à Karikal, à Yanaon, \& dans lesloges Françaifes de moindreimportance, font portées à PONDICHERX, chef-lieu de tous les établiffements Français dans 1 Inde. Cette Ville, dont les commencements furent fi faibles, acquit avec le tems de la grandeur, de la puiffance \& un nom fameux. Ses rues, la plupart fort larges, \& toutes. tirées au cordeau, étaient bordées de deux rangs d'arbres qui donnaient de la fraîcheur môme au milieu du jour. Une Mofquée, deux Pagodes, deux Églifes \& le Gouvernement, regardé comme le plus magnifique édifice de 1 'Orient, étaient des monuments publics dignes d'attention. On ayait conftruit, en 1740 , une

$$
\dot{E} \mathbf{I} \mathbf{A} \quad \mathbf{D} E \quad \mathbf{L}^{\prime} A \quad S I E
$$

tes, en ce qu'il ues de ir. Ses our; de le s'apn'a pas [ue des $s$ mou$s$, que s porter
le cette uchoirs iz pour les. Cet fes dé-
arikal, e moinHERY, rançais menceems de fameux. toutes. de deux aîcheur , deux ement, lifice de s dignes for une
petite citadelle qui était devenue inutile, depuis qu'il avait été permis de bâtir des maifons tout autour. Pour remplacer ce moyen de défenfe, trois côtés de la place avaient été fortifiés par un rempart, un foffé, des baftions \&\& un glacis imparfait dans quelques endroits. La rade était défendue par des batteries judicieufement placées.
La Ville, dans une circonférence d'une grande lieue, contenait 70 mille habitans. Quatre mille étaient Européans, Métis ou Topaffes. Il y avait au plus Io mille Mahométanis. Lie refte était des Indiens, dont Is mille étaient Chrétiens, \& les autres de 17 oh 18 Caftes différentes. Trois aldées, dépendantes de la place, pouvaient avoir io mille ames.

Telle était l'état de la Colonie, lorfque les Anglais s'en rendirent les maîtres dans les premiers jours de 1761 , la détruifirent de fond en comble, \& en chafferent tous les habitans. La paix de Verfailles, Yayant rendue à la France, fes anciens Citoyens accoururent de toutes parts, pour reprendre leurs domiciles, Déjà 30 à 40 mille habitans avaient releyé les ruines de leurs anciennes habitations, lorfque le I8: Octabre $1778, \mathrm{M}$. de Belcombe fut obligé de la rendre aux Anglais. Telle fut alorsila généreufe défenfe des Français, qu'ils ne capitulerent qu'après avoir détruit; mille hommes à lenrs: ennemis, dont 400 Européans \&\& 54 Officiers. Ce fiége contta dailleurs, aux Anglais, II lacs de Pagodes, qui font à-peu-près Io millions de natre monnoie. Cette conquête eft demeurée: H $\mathbf{V}$

178 ÉTAT DE L'A S I e. près de 5 ans entre leurs mains; \& la reftitution en a été convenue par les préliminaires de paix, fignés le 20 Janvier 1783 , entre la France \& l'Angleterre.

La Ville de Pondichery, privée de ports comme toutes celles qui ont été bâties fur la côte de Coromandel, a fur les autres l'avantage d'une rade beaucoup plus commode. Les vaiffeaux peuvent mouiller près durivage, fous la protection du canon des fortifications. Son territoire, qui a trois lieues de long fur une de large, y compris les deux Diftrías de Valanour \& de Bahour, que le XIV ${ }^{c}$. article des préliminaires de la paix derniere y a ajoutés, r'eft qu'un fable ftérile fur le bord de la mer; mais, dans fa plus grande partie il eft propre à la culture duriz, des légumes, \& d'une racine nommée Chayaver, qui fert aux couleurs. Deux faibles rivieres qui traverfent le pays, inutiles a la navigation, ont des eaux excellentes pour les teintures, pour le bleu finguliérement. A 3 milles de la place, s'éleve, , 00 toifes au-deffus de la mer, un coteau, qui fert de guide aux Navigateurs, à 7 ou 8 lieues de diffance, avansage ineftimable, fur une côte généralement trop baffe, A l'extrêmité de cette hauteur, eft un vafte étang, creufé depuis plufieurs fiecles, \& qui, après avoir rafraíchi \& fertiliéé un grand texritoire, vient arrofer les environs de Pondichery. Enfin, la Colonic eft favorablement fituée pour recevoir les vivres \& les marchandifes du Carnate, du Mayfort \& du Tanjaour.
reftitunaires de a France de ports es fur la s l'avanode. Les re, fous ns. Son $r$ une de Talanour prélimiés, n'eft ; mais, à la culine noms. Deux inutiles tes pour cnt. A 3 u-deffus ide aux e, avanalement eur, eft fiecles, un grand de Ponblement archanfu Tan-
E'TA T DE I'A SIE: XY
 I V.

## POSSESSIONS FRANCAISES AU BENGALE.

CETTE riche contrée appartient prefqu'entiérement aux Anglais; \& , par le Traitéde 1763 , tes Français s'obligerent à n'y point ériger de fortifications, \&z à n'y entretenir aucunes: troupes. CHANDERNAGOR eft la feule place que la France poffede au Bengale. Cette Ville comptait, avant la guerre terminée en 1763 , 60 mille ames dans fon enceinte. Elle in'en a. maintenant que 24 ̀̀ 30 mille; \& par le XIII. article des préliminaires de la paix, fignés le 20 Janvier dernier, entre la France \&r l'Angleterre, il a été ftatué que la France aurait la: liberté de l'entourerd'un foffé pour l'écoulement des eaux.
: Long-tems les Anglais, enivrés de leur puiffance au Bengale, exercerent des vexations criantes contre les Erançais leurs voifins. Peu contents des préférences que lui affire une autorité fans bornes, lAnglais s'eft porté $̀$ des excès crians. Il a infulte au milieu. d'une paix cimentée par les plus redoutables ferments les loges des Français; il leur a enlevé les ouvriers qui lui convenaient. Il a déchiré fur le métier même les toiles qui leur étaient deftinées; il a voulu que les Manufachures ne travaillaffent que pour lui, durant les trois; H. vij

## 180

 EIAT DELASIE:mois les plus favorables; il a ordonné quefes cargaifons feraient choifies \& complétées, avant qu'on pnit rien détourner des atteliers. Le projet imaginé par les Français \& les Hollandais réunis, de faire un dénombrement exact des Tifferands, \& de fe contenter enfemble de la moitié, tandis que l'Anglais jouirait feul du refte, a été regardé comme un outrage. Ce peuple dominateur a pouffé fes prétentions jufqu'à vouloir que fes Facteurs puffent acheter dans Chandernagor même ; \& long-tems il fallut fe foumettre à cette dure loi, pour ne pas fe voir exclure des marchés de tout le Bengale. Nous efpérons néanmoins que la guerre dont l'Angleterre vient d'éprouver les funeftes effets, la rameneront enfin à des principes plus modérés, \& que les Négocians de cette île, moins avides, qu'actifs \& eclairés dans leur commerce, fouffriront déformais fans peine, les Français exercer leurs talents au Bengale, \& que l'amitié entre les deux nations, qui vient d'être cimentée par la paix, ne fera plus altérée par des actes de violence \& de cupi. dité, vraiment outrageant pour une nation policée.
naif
betl
aur
vint
les
qu'
que fes s , avant Le prollandais xact des ble de la feul du age. Ce ions jufacheter -tems il pour ne le Bena guerre funeftes ipes plus ette île, lans leur peine, Bengale, ns, qui fera plus de cupi. e nation

## V.

$$
\begin{gathered}
\text { POSSESSIONS ANGLAISESI } \\
\text { DANS EINDE. }
\end{gathered}
$$

On a dit plus haut que plufieurs Navigateurs Anglais, tenterent long-tems, mais fans fruit, de s'ouvrir par les mers du Nord, un paffage aux Indes. L'inutilité de cette tentative, en détermina d'autres à choifir une route plus certaine. Drake, Stephens, Cavendish, \& quelques autres $y$ arriverent, les uns par la mer du Sud, les autres en doublant le Cap de Bonne-Efférance. Le fruit de ces voyages fut affez grand, pour déterminer, en 1600 , les plus habiles Négocians de Londres à former une fociété. Elle obtint un privilége exclufif pour le commerce de IInde. L'acte qui le lui donnait, en fixait la durée à 15 ans. Il y était dit que, fi ce privilége paraiffait nuifible au bien de l'Etat, il ferait aboli \& la Compagnie fupprimée, en avertiffant les affociés deux ans d'avance.
Cette premiere Compagnie, qui devait fa naiffance à lefprit éclairé de la Reine Elifabeth, ne fit rien d'important; elle fut détruite au milieu des troubles, qui, bientôt après furvinrent en Angleterre. Sous le regne de Chat.les II, on en forma une feconde. L'acquifition qu'elle fit de Bombaye, comme partie du douaire

182 ETATDEXASIE.
de la Reine Catherine, parut lui donner quel-
Cet que éclat; mais comme la nature de fon privilége reftraignait fes opérations, elle ne put pas étendre bien loin le commerce de l'Angleterre fous les regnes tumultueux de Charles \& de Jacques II. On ne permettait aux Compagnies de faire le voyage de l'Inde qu'avec fix grands vaiffeaux \& fix pinaffes; \& l'on préfume que cette reftriction était le fruit de la baffe cupidité de Charles, qui avait reçu quelques préfents fecrets des Portugais, alors puiffans dans l'Inde, pour que lacquifition de Bombaye ne nuifit point à leur Commerce.

Ceux qui, après la révolution qui chaffa les Stuarts d'Angleterre, obtinrent du Roi Guillaume \& de la Reine Marie, une nouvelle Chartre, mirent tant de langueurs dans leurs expéditions, que des Commerçans particuliers, fans priviléges \& fans Chartres, ne craignirent point de compromettre l'autorité Royale, ni de violer les droits de l'ancienne Compagnie, en en formant une nouvelle. Ils avaient entré en concurrence avec un Corps à qui T'expérience avait donné des lumieres, \& qui devait l'emporter fur des rivaux dont la plupart n'avaient aucune teinture des opérations mercantiles de l'Afie.

- Après l'établiffement de cette feconde Compagnie, lefprit de rivalite donna au Com--merce de lInde toute la perfection dont il était fufceptible à cette époque. Les progrès que faifaient alors les Colonies \& le Commerce d'Angleterre, y contribuerent wraifemblablement.
EtAT DE I'ASIE I83:
ner quelfon prile ne put l'Angleharles \& Compa'avec fix lon préuit de la ait reçu is, alors ifition de merce. ui chaffa du Roi nouvelle ans leurs particu, ne craiité Royanne ComIs avaient ps à qui $s, \& q u i$ it la plupérations de Comin Comnt il était is que fairce d'Anablement.

Cette concurrence dura jufqu'à la fixieme année du regne de la Reine Ánne. A cette époque, un acte du Parlement réunit ces deux Compagnies, qui fe gênaient réciproquement dans leurs opérations. La Chartre qui affure: l'exiftence de cette nouvelle Société, a été fouvent renouvelée ; \& fon privilćge doit encore fubfifter pendant 20 ans.

$$
16
$$



## V I.

## POSSESSIONS ANGL AISES A I A COTE $D E$ MALABAR.

L.Compagnie des Indes d'Angleterre eft moins une fociété de Négocians, qu'un Corps compofé de Souverains qui exérce la puiffance légiflative fur tous les Domaines qu'il poffede en Afie. Ces Domaines font immenfes au Bengale; ils comprennent l'une des plus riches \& des plus importantes provinces de lEmpire du Mogol. Ils font beaucoup moins étendus: fur la côte de Coromandel. La Compagnie ne poffede fur celle de Malabar, que trois Comptoirs qui méritent de fixer notre attention: Ce: font ceux de Tallichery, de Salcete, \& de Bombaye.
La Colonie de Tallichery comprend une population d'environ I5 à I6 mille ames; elle a pour défenfeurs deux ou trois cents blancs \& quatre à cing cents noirs. L'Angleterre on re-

184 ETAT DE L'A SIE tire annuellement, avec très-peu de frais 1500 mille livres pelant de poivre, du bois de fantdal, du cardamome, du Gingembre, \& quelques autres denrées de peu d'importance: cet établifferment r'eft qu'a deux lieues de Mahé.

SAICETE. Lîle de Salcete fut long-tems au pouvoir des Portugais; mais ces peuples en 'furent chaffés, en 1740, par les Marates. En 1774, les Anglais conçurent le deffeiar de s'en emparer. Cette conquête n'était pas auffi aifée qu'on fe l'était imaginé. La Citadelle de Tanah, qui en failait toute la force, fut défendue avec une intelligence, une opiniấtreté inconnue dans ces contrées. Sommé de fe rendre, le Gouverneur, âgé de 92 ans, répondit fiérement, je n'ai pas été envoyé pour cela; \&\& il redoubla de courage \& d'activité. Ce ne fut qu'après qu'il eut été tué, qu'après que fes braves compagnons eurent foutenu un affaut trèsmeurtrier depuis fa mort, que les troupes Britanniques entrerent dans la place, le 28 Dé. cembre 1774

Le vainqueur fe trouva alors le maître d'un territoire, qui, à la vérité, n'a que 20 milles de long fur Is milles de large, mais qui eft I'un des plus peuplés \& des plus fertiles de 1'Afie. Au centre eft la montagne de Keneri, remplie d'excavations vaftes \& profondes, toutes pratiquées dans le roc vif. Ce font des pagodes rangees ordinairement de fuite, mais quelquefois placéés les unes au-deffus des autres. Des figures \& des infcriptions taillées ou gravées
fur la retrot phant font $c$ dre, quile
Ihon:
Ba
Salce
que 2
tems
reur
fixer
en pr
tataien
étaier
cotier
fumai
paien
aurai
Color
leur
celui
ligne:
firer
$\& \mathrm{lc}^{\prime}$
pays
eaux.
bliffe
attire
Or
de IC
ETAT DE I'ASIE. I8S
rais I500 is de fari, \& quel ance : cet de Mahé.
g-tems au euples en arates. En in de s'en auffi aifée de Tanah, défendue eté incose rendre, ndit fiéreela ; \& il Ce ne fut ue fes braflaut trèsoupes Brile 28 Dé-
naître d'un 20 milles ais qui eff fertiles de le Keneri, ades, toutes es pagodes is quelqueautres. Des ou grayées
fur la pierre, les ornent le plus fouvent. On retrouve les mêmes fingularités danslîle Eléphantine, voifine de Salcete. Les Brames en font communément honneur au Grand Alexandre, qu'ils fe plaifent à décorer de tout ce qui leur paraît au-deffus des forces naturelles de thomme.

BOMBAYE. Cette île, qui n'eft féparée de Salcete que par un canal très-étroit, n'a guere que 20 ou 25 milles de circonférence. Longtems elle fut confidérée comme un objet dihorreur \& d'épouvante; perfonne ne voulait fe fixer fur un terrein fi mal fain, qu'il était paffé en proverbe que deux mouffons a Bombaye t́aient la vie d'un homme. Les campagnes étaient alors remplies de bon bois $\& \frac{\mathrm{de} \text { co- }}{}$ cotiers. C'étoit avec du poiffon pourri qu'on fumait les arbres; des marais infects corrompaient les côtes. Ces principes de deftruction auraient fans doute dégonté les Anglais de leur Colonie, s'ils n'y avaient été retenus par le meilleur port de l'Indoftan, \& le feul qui, avec celui de Goa, puiffe recevoir des vaiffeaux de lignes. Un avantage fi particulier leur fit defirer de pouvoir donner de la falubrité à l'air, \& l'on y réuflit affez aifément, en ouvrant le pays, \& en procurant de l'écoulement aux eaux. Alors fe porterent en foule dans cet établiffement les habitans des contrées voifines, attirés par la douceur du Gouvernement.

On compte actuellement à Bombaye, près de IOO mille habitans, dont fept à huit mille $\&$ de coton en occupent un petit nombre. Comme les grandes productions ne pouyaient pas profpérer fur un roc vif, où le fol a peu de profondeur, la multitude a tourné fes foins vers la culture d'un excellent oignon, qui, avec le poiffon qu'on fait fecher, eft avantageufement vendu dans les marchés les plus éloignés. Ces travaux ne s'exécutent pas
aflez tion que fait avec lindolence fi générale fous un ciel ardent. L'Indien s'eft montré fufceptible d'émulation; \& fon caractere a été changé en quelque forte par l'exemple des infatigables Parfis. Ces derniers ne font pas uniquement Pêcheurs \& Agriculteurs. La conftruction, l'équippement, lexpédition des navires, tout ce qui concerne la rade ou la navigation, eft confié à leur induftrie, à leur activité. On verra dans la Traduction Françaife du Sad-der, que je publieraia à tage: tific: d'opo efcac fur 1 men défa défe coup la fuite de mes Cérémonies religieufes, quels font les ufages, les mours \& la Religion des Parfes, nation la plus eftimable \& la plus laborieufe de toute l'Inde.

Avant 1759 , les bâtiments expédies IEurope pour la mer rouge, le golfe Perfique \& le Malabar abordaient généralement aux côtes où ils devaient dépofer leur argent \& leurs marchandifes, out ils devaient trouver leur chargement. A cette époque tous fe font rendus, tous fe font arrêtés à Bombaye, où l'on réunit fans frais les productions, des contrées voifines, depuis que la Compagnie Anglaife, revêtue de la dignité d'Amiral du Grand Mo.

$$
\mathbb{E}_{1} A^{\prime} \quad \text { D E I'A SIE } \quad \text { I } 87
$$

es de foie nombre. pouyaient 1 a peu de fes foins on, qui eft avanrchés les utent pas iel ardent. mulation; lque forte - Ces der rs \& Agrient, lexoncerne la eur indufa Traduc ublierai à es, quels ligion des a plus la-
dies IEurfique \& aux côtes \& leurs uver leur font ren, où l'on contrées Anglaife, and Mo-
gol, eft obligée d'entretenir une Marine affez nombreufe dans ces parages.

C'était une néceffité que-dans un pareil entrepôt, les chantiers, les navires \&-les Négociants fe multipliaffent. Auffi lîle s'eft-elle aflez rapidement emparée de toute la navigation, \& d'une grande partie du commerce, que Surate \& les autres marchés voifins avaient fait jufqu'alors dans les mers d'Afie.

Il fallait donner de la ftabilité à ces avantages. Pour y parvenir, on a entouré de fortitifications le port qui eft le mobile de tant d'opérations, \& où doivent fe radouber les efcadres envoyées par la Grande-Bretagne fur l'océan Indien. Ces ouvrages font folidement conftruits, \& r'ont, dit - on, d'autre défaut que d'être trop étendus. Ils ont pour défenfeurs I2 à I 500 Européans, \& un beaucoup plus grand nombre de troupes Afiatiques.
En 1773 , le revenu de toutes les dépendances de Bombaye, montait à I3 millions 607 mille 212 livres io fols, \& leurs dépenfes à 12 millions 7 II mille ISO liv. La fituation de ces trop nombreufes Colonies a été beaucoup améliorée depuis cette époque; \& lon ne peut douter que leur revenu ne monte aujourd'hui à 18 millions.

# 188 <br> ETAT DE LAAIE: 

## V I I.

## POSSESSIONS ANGLAISES A LA COTE DE COROMANDEL.

DIVICOTX́ eft le premier ćtabliffement Anglais qui fe préfente fur cette côte. Ce fut le Colonel Lawrence qui s'en empara en 1749. Des confédérations politiques déterminerent le Roi de Tanjaour à céder ce qu'on lui avait pris, \& à y ajouter un territoire de 3 milles de circonférence. La place paffa, en 1758 , fous la domination Françaife, mais pour rentrer bientôt après; fans fortifications, fous le joug des premiers Conquérans. Ils fe flattaient d'en faire un pofte important. C'était une opinion affez généralement reçue, que le Colram, qui baigne fes murs, pouvait être mis en état de recevoir de grands vaiffeaux. La côte de Coromandel n'aurait plus été fans port; \& la Puiffance, en poffeffion de la feule rade qui s'y ferait trouvce, aurait eu un puiffant moyen de guerre \& de commerce, dont les Nations rivales auraient été privées. Il faut que des obftacles imprévus aient rendu le projet impraticable, puifque ce poffe a été abandonné, \& remis à un Fermier, pour une redevance de 45 à 50 mille livres.

Goudelour fut acheté en 1686 par les Anglais, avec un territoire de 8 milles, le long de la côte, \& de 4 milles dans lintérieur des.
terres.
dun $\mathrm{P}_{1}$ sooliv peu de Faifan avaien mille les fec àune vid, ià locear aldées forme occup dre le: terres. des pl que $1=$ cenéé tificati delour une at aucun fans fo ne voi pourve couvre Colon

## MA

toute
l'embs
vinces

$$
\text { ETA T D E I'ASIE E. } 189
$$

terres. Cetteacquifition, qu'ils avaient obtenue dunPrince Indien, pour la fomme de 74 I mille joolivres, leur fut affurée par les Mogols, qui, peul de tems après, s'emparerent du Carnate. Faifant réflexion dans la fuite que la place qu'ils. avaient trouyée toute établie était à plus d'un mille de la mer, \&qu'on pouvait lui couper. les fecours qui lui feraient deftinés, ils bâtirent àune portée de canon da forterefle de St. David, là lentré d'une riviere \&zfur le bord de, locéan Indien. Il sieat élevé fucceffivement 3 aldées, qui, avec la Ville \& la Fortereffe, forment ane population de 60 mille ames, Leur occupation eft de teindre en blen, ou de peindre les toiles qui viennent de lintérieur des terres, \& de fabriquer pour environ 2 millions des plus beaux bafins de l'Univers. Le ravage que les Francais porterent, en $17 ; 8$, dans ceéécabliffement, \&e la deftruction de fes for ${ }_{72}$ tifications n'ont pas encore été réparés. Goudelour eft actuellement hors détat de foutenir une actaque. Ses portes ne font défendues par. aucun onvrage; fes murs, bâtis en brique \& fans foffés, offrent une vafte enceinte, oil lon ne voit que quelques baltions abfolument dépourvus de canons. Un revenu de 150 mille liv. couvre tous les frais que peut occafionner cette. Colonie.

MASUIIRATAN préfente des utilités d'uneè toute autre importance. Cette Ville, fituée à lembouchure du Krifin, fert de port aux Provinces qui formaient autrefois le Royaume de

190 ETATDE I'ASIE.
Golconde, \& avec d'autres contrées avec qui elle entretient uncommerce facile, par de très. beaux chemins \& par la riviere. C'était anciennement le marché le plus actif, le plus peuplé, le plus riche de l'Indoftan. Les grands établif. fements que formerent furceffivement les Euroropéans fur la côte de Coromandel, lui firent beaucoup perdre de fon importance. Il parut poffible aux Français de lui redonner quelque chofe de fon premier éclat, $\&$ ils s'en rendirent les maîtres en 1750 . Neuf ans après, elle paffa de leurs mains däns celles de l'Angleterre, qui en a confervé la poffeffion jufqu'à préfent.

Ces derniers Souverains n'ont pas encore réuff à rendre Mufulipatari ce qu'il était autrefois. Leurs efforts n'ont pourtant pas été toutfait perdus. Comme les plantes qui fervent à la teinture des toiles font plus abondantes \& de meilleure qualité fur fon territoire que par-tout ailleurs, on eft parvenu à reffufciter quelques Manufatures, \&à en étendre d’autres. Cependant cette acquifition fera toujours moins utile aux Anglais, par les marchandifes quils y acheteront, que par celles quills y poutront vendre. De tems immémorial, les peuples de linitérieur venaient en caravanes fe pourvoir de fel fur cette côte Ils y accourtent aujourd hui de plus loin \& en plus grand nombre que jamais, \& emportent avec cette denrée, d'abfolue néceffité, beaucoup de lainages, beaucoup d’antres ouvrages de linduftrie Européanne. Ce mouvement, quia procuré aux Douantes une augmentation confidérable, croîtra néceffairement, ${ }^{2}$
mioins réyolut lement La G de Cor rendent font ce dElour s'étende foncent terres. der; d dirent. leurs m: de tems can, d 1766, petta $n$ ivales Mais Vi peuple velle, fortit u de petit 9 millic million: a été d ement rétaien La n les Zen que des bfolue
ETATDEXASIE: ITE
avec qui de tres. it anciens peuplé, s établif les Euro. Iui firent Il parut quelque rendirent elle paffa re, qui fent. $s$ encore ait autreté tout-̇̀ vent à la tes $\&$ de par-tout quelques Cepen ins utile sy achet vendre. intérieur 2 fel fur de plus nais, \& e nécefd'autres mouve-ugmennent, noins qu'il ne foit arrêré par quelqu'une de ces révolutions qui changent fi fouvent \& fi cruellement la face de cette riche partie du globe. La Grande-Bretagne poffede encore fur la côte. de Coromandel diverfes autres Provinces quila rendent très-puiffante dans ces contrées; telles font celles de Condavir, de Mouta-Fanagar, dElour, de Ragimendri \& de Chikakol, quì s'érendent 600 milles fur la côte, \& qui s'enfoncent depuis 30 jufqu'à 90 milles dans les terres. Les Erançais, qui fe les étaient fait céz der, durant leur cource profpérité, fles perdirent à lépoque de leurs imprudences \& de leurs malheurs. Elles redevinrent, mais pour pew de tem's, une portion de la Soubabie du Décan, dont on.les avait comme arrachées. En 1766, il fallut les céder aux Anglais. On refpetta néanmoins les Colonies que les Nations ivales avaient formées dans ce grand efpace. Mais Vizagapatnam \&e les autres Comntoirs du. peuple dominateur reçurent une activité nouvelle, $\&$ on en augmenta le nombre. Le pays fortit un peu de l'état d'anarchie où une foule de petits tyrans le tenaient plongé. Ils donnene 9 millions de revenu, dont on ne rend que 2 millions 25 mille livres au Prince Indien quien été dépouillé. Ces exportations font actuel-i lement cing fois plas confidérables qu'elles ner létaient il y a 16 ans.
La maffe du travail augmente à mefire que les Zemindars, qui n'étaient originairement que des Fermiers, font dépouillés de l'autorité bfolue qu'ils avaient ufurpée durant les trou-

## 

bles de leur patrie, à mefure qu'on les ré. duit à llimpolfibilité de fe faire mutuellcmentla guerre, à mefure que les Diftricts foumis a leurs juridictions fouftrent moins de leurs vexations. Les profpérités feraient plus rapides \& plus éclatantes, fi le Gouvernement Anglais voulait préferver des innondations du Krifina \& du Guadavery, un territoire immenfe quils couvrent fix mois de l'année, fif ces eaux étaient fagement diftribuées pour l'arroferment des campagnes, fi ces deux fleuves étaient joints par un canal de navigation. Les anciens Indiens conçurent lidée de ces travaux; peut-être même furent-ils commencés. Les gens éclairés les jugent au moins peu difpendieux \& très-pratiquables.

MADRAS. Les marchandifes achetées ou fa briquées dans les établiffements formés par les Anglais entre le Cap Comorin \& le Gange, fong toutesréunies à Madras, chef-lieu de deurs pof feffions fur cette côte. Cette Ville, fituée à 2$\}$ lieues de Pondichery, fut bâtie, il y a plus d'un fiecle, par Guillaume Langhorne, dans le pays d'Arcate \& fur le bord de la mer Comme il la plaça dans un terrein fablonneux tout-à-fait aride \& entiérement privé d'eau potable, qu'il faut aller puifer à plus d'ur mille, on chercha les raifons qui pouvaient l'a. voir déterminé à ce mauvais choix. Ses amis prétendirent quil avait efpéré, ce qui eft ef effet arrivé, d'attirer à lui tout le commerce de Saint-Thomé, qui n'en eft qu'à une liene
\& fe voulu dans Ma Ville Euro n'eft penda fortifi des M. S qu'on maîtr ouver bonne d'eau. chery homin diens. Le fois. 1 50 m voit fi fidéra cultur
ên plu de 10 ctabli Nabal Les dent fi pas au
Le rev
$T_{0}$

$$
E \text { IAT DE L'ASIE. }
$$

\& fes ennemis l'accuferent de n'avoir pas voulu s'éloigner d'une maîtrefle qu'il avait dans cette colonie Portugaife.
Madras ef divifé en Ville Blanche \& en Ville Noire. La premiere, plus connue en Europe fous le nom de Fort Saint-George, n'eft habitée que par les Anglais. Elle n'eut, pendant long-tems que peu $\&$ de mauvaifes fortifications; mais on y a ajouté depuis peu des ouvrages confrdérables; \& ce n'eft, dit M. Sonnerat, qu'avec des forces majeures qu'on pourrait venir about de s'en rendre maître. La Ville Noire, autrefois entiérement ouverte, a été depuis 1767 , entourée d'uns bonne muraille, \& d'un large foffé rempli d'eau. Cette précaution $\&$ la ruine de Pondichery $y$ ont réni trois à quatre cents mille hommes Juifs, Arméniens, Maures ou Indiens.

Le Territoire de Madras n'était rien autrefois. Ils'étend actuellement à 50 milles à l'Oueft, §o milles au Nord, \& $\delta 0$ milles au Sud. On voit fur ce vafte efpace des Manufactures confidérables qui augmentent chaque jour, des cultures affez variées qui deviemnent de plus en plus floriffantes. Ces travaux occupent plis de 100 mille ames. A un mille de ce grand établiffement eft Chepauk, oì la Cour du Nabab d'Arcate eft fixée depuis 1769 .

Les grands domaines que les Anglais poffedent fur la côte de Coromandel, ne leur font pas auffi avantagenx qu'ils pourront le devenir. Le revenu qu'ils efr retiraient en 1773 , ne s'éle-

I94 E T A T P E I'A S I E. vait pas au-deffus de 24 millions, 200 mille livres, \& fes dépenfes montaient alors à 26 millions, 400 mille livres. La guerre conteufe que ce peuple vient d'eftuyer, \& les incurfions fréquentes du célebre Hyder-Aly, ne lui ont pas encore permis d'améliorer fes domaines fur cette côte.

## VIII.

## POSSESSIONS ANGLAISES $A U B E N G A L E$.

LES Anglais doivent aux circonftances, autant qu'à leur courage \& à leurs intrigues, les domaines immenfes qu'ils poffedent dans
offer de fo Il fit où que gran de le dele l'app perfo dort avai gale infor au T L' dans Clivi guer leur perfé dans Calc place com U1 quel que les force leurs pline péan:
ETATBE I'ASIE.

0 mille is à 26 onteufe curfions iont pas ur cette rincipaux cette refCalcutta, nfidélités C Souba
offenfé, comme il devait l'être, fe mit à la tête de fon armée, attaqua la place \& s'en empara. Il fit jeter la garnifon dans un cachot étroit, où elle.fut étouffée en I2 heures. Il n'en reftà que 23 hommes. Ces malheureux offrirent de grandes fommes à la garde qui était à la porte de leur prifon, pour qu'on fit avertir le Prince deleur fituation. Leurs cris, leurs gémiffements, l'apprenaient au peuple qui en était touché, mais perfonne ne voulait aller parler au Defpote. $I L$ dort, difait-on, aux Anglais mourans; \& il n'y avait pas peut-être un feul homme dans le Bengale qui pensât que, pour fauver la vie à I 50 infortunés, il fallut ôter un moment de fommeil au Tyran.

L'Amiral Watfon qui était arrivé depuis peu dans l'Inde avec une efcadre, \& le Colonel Clive, qui s'était fi fort diftingué dans la guerre du Carnate, ne tarderent pas à venger leur Nation. Ils ramafferent les Anglais difperfés \& fugitifs; ils remonterent le Gange, dans le mois de Décembre 1756 , reprirent Calcutta, s'emparerent de plufieurs autres places, \& remporterent enfin une victoire complette fur le Souba.

Un fuccès fi étendu \& fi rapide devient en quelque forte inconcevable, lorfqu'on penfe que c'était avec un corps de 500 hommes, que les Anglais luttaient ainfl contre toutes les forces du Bengale; mais s'ils durent en partie leurs avantages à la fupériorité de leur difcipline, \& à l'afcendant marqué que les Européans ont dans les combats fur les Nations In-

Ig6 $\quad \mathrm{E} \cdot \mathrm{T}$ A D E L'A S I .
diennes, ils furent encore fervis plus utilement

Sol par l'ambition des Chefs, par la cupidité des Ali Miniftres, \& par la nature d'un Gouvernement qui n'a d'autre reflort que lintérêt du moment $\&$ la crainte. Ceft du concours de ces diverfes circonftances qu'ils furent profiter dans cette premiere entreprife, \& dans tontes celles qui la fuivirent. Le Souba était détefté de fes peuples, comme le font prefque toujours les Defpotes; fes principaux Officiers vendaient leur crédit aux Anglais; il fut trahi a la tête de fon armée, dont la ples grande partié refufa de combattre; \& il tomba lui-même àn pouvoir de fes ennemis, quil le firent étrangler eft prifon.

Ils difpoferent de la Soubabie en faveur de Jaffer-Ali-kan, chef de la confípiration. Celui-ci céda à la Compagnie quelques Provinces; \& il lui accorda tous les priviléges, tontes les exemptions, toutes les faveurs auxquels elle pouvait prétendre. Mais bientốt, las du joug qu'il s'était impofé, il cherchà courdement les moyens de s'en aftranohir. Ses deffeins furent pénétrés, \&\& il fut arrétéam milieŭ de fa propre Capitale.

Koffim-Alivkan, fon geniare, fut proclamé à fa place. Il avait achete cette ufurpation par des formmes immenfes. Mais il n'en jouit pas long-tems. Impatient du joug, comme lavait été fon prédéceffeur, il fe montra indocile, \& refufa derecevoirlaloi. Auff-tôtlaguerre ferallume; ce même Jaffer-Ali-Kan, que les Anglais tenaient prifonnier, eft proclàné de nouveau
il e
lement lité des nement toment diverfes is cette lles qui fes peues Defnt leur de fon fufa de pouvoir gler ent
veur de Celui-ci ces; \& ates les els elle du joug nent les is furent atpropre roclamé tion par ouit pas le Iavait cile, \& tre feralAnglais noureau Souba du Bengale. On marche contre Koflim-Ali-Kan; on parvient à corrompre fes Généraux; il eft trahi \& entiérement défait, tropheureux en perdant fes Etats, de fauver les immenfes richeffes qu'il avait accumulées.
Au milieu de cetterévolution, Koffim-Ali-Kan ne perdit pas l'efpoir de la vengeance. Il alla porter fon reffentiment \& fes tréfors chez le Nabab de Benarès, premier Miniftre de l'Efipire Mogol. Ce Nabab \& tous les Princes voifins, fe réunirent contre l'ennemi commun; maisce n'était plus à une poignée d'Européans, venus de la côte de Coromandel, qu'ils avaient à faire. C'était à toutes les forces du Bengale, que les Anglais tenaient fons leur puiffance. Fiers de leurs fuccès, ils n'attendirent pas qu'orn vint les attaquer; ils marcherent les premiers au-devant de cette ligue formidale, \& ils marcherent avec la confiance que leur infpirait Clive, ce Gónéral dont le nom femblait être devenu le garant de la vietoire. Cependant Clive ne voulut rien hafarder, une partie de la campagne fe pafta en négociations; mais, enfin, les richeffes que les Anglais avaient déjà tirées du Bengale, fervirent à leur affurer encore de nouvelles conquêtes. Les Chefs de l'armée Indienne furent corrompus, \& lorfque le Nabab de Benarès voulut engager une action; il fut entrấné par la fuite des fiens, fans même avoir pu combattre.
Cette victoire livra le pays de Benarès aux Anglais; \& il femblait que rien ne putt les empêcher de réunir cette fouveraineté à celle du

198 ÉTATDEXASIE.

Bengale. Mais, foit modération, foit prudence, ils fe contenterent de lever 8 millions de
rée de I contribution; \& ils offrirent la paix au Nabab à des conditions qui devaient le mettre dans l'impuiffance de leur nuire, mais qu'il était encore trop heureux d'accepter pour rentrer dans fes Etats.

Tandis que ces chofes fe paffaient dans le Bengale, 1Empereur Mogol, chaffé de Delhy par les Patanes, qui avaient proclamé fon fils à fa place, errait de Provinces en Provinces, cherchant un afyle dans fes propres Etats, \& demandant vainement du fecours à tous fes Vaf. faux. Abandonné de fes fujets, trahi par fes alliés, fans appui, fans armée, il fut frappé de la puiffance des Anglais, \& il implora leur protection. Ils lui promirent de le conduire a Dellhy, \& de le rétablir fur fon Trône; mais ils commencerent par fe faire céder d'avance le Bengale en toute fouveraineté. Cette ceffion, dont 1 Empereur ne tira aucun avantage, fut faite par un acte authentique, \& revêtu de toutes les formalités ufitées dans l'Empire Mogol.

Les Anglais, ainfi devenus fouverains du Bengale, crurent devoir conferver limage des formes anciennes, dans un pays où elles ont le plus grand pouvoir, \& peut-être le feul pouroir qui foit st̂r \& durable. C'eft fous le nom de Souba, quils gouvernent ce Royaume, \& qu'ils en perçoivent les revenus. Ce Souba, qui eft àleur nomination, à leurs gages, femble donner des ordres. C'eft de lui que paraiffent émanés les actes publics, les décrets quii ont été
E T A T D E L'A S I E.
prudenllions de u Nabab ttre dans était entrer dans
$t$ dans le le Delhy é fon fils ovinces, tats, \& s fes Vafi par fes frappé de lora leur nduire a ne ; mais avance le ceflion, age, fut de toutes Mogol. arains du mage des les ont le Cul pouus le nom ume, \& uba, qui , femble paraiffent ti ont été
réellement délibétés dans le confeil de Calcutta, de maniere, qu'après avoir changé de maîtres, ces peuples ont pu croire, pendant long-tems, पqu'ils étaient encore courbés fous le même joug.
Le Bengale eft un exemple frappant des fuites fâcheufes qu'entraîne la dépopulation d'un pays, caufée par l'oppreffion \& la vio. lence exercées fur fes habitans. On trouve au centre des poffeffions de la Compagnie Anglaife, une étendue de 240 milles fur les côtes de la mer, depuis l'île de Sundeep jufqu'à lîle de Sagor, qui n'eft à préfent qu'un défert couvert de bois \& fort mal-fain, uniquement habité par des tigres \& par d'autres bêtes féroces. Ce Canton était autrefois très-peuplé. Il y a environ I60 ans que les ravages des Pirates Mugg forcerent les habitans à labandonner. Ces brigands, protégés par le Roi d'Aracan, qui, à cette époque, s'empara de Chittigong \& de lîle de Sundeep, avaient coutume de deicendre dans les îles du Bengale, fur des petites flottes de bateaux armés; ils remontaient les rivieres jufqu'à plus de 100 milles dans les terres,' pillaient, brûlaientles Villages, \& réduifaient en fervitude tous les hommes qu'ils rencontraient. Le pays, qui eft très-fertile, placé dailleurs fort avantageufement pour la navigation \& le commerce, ne produit à préfent qu'un peu de fel, dans quelques endroits où il eft dangereux de travailler.

- Les revenus du Bengale \& des Provinces qui en dépendent, fon très-confidérables. La plupart

I iv
de 1 Tes-cifont impofées fuivant leur étendue ou friivant leursproduits, d'après des cadaftres établis qui yarjent dans les différents Cantons du pays, fuivant leur différent degré de fertilité. Avant J'Anarchie, qui a détruit, pour ainfi dire, 11Empire Mogol, le taux général, établi à Delhy, pour les terres cultivées du Bengale, était de 3 roupies ficcas, ou de 6 fols par bega, de 16003 pieds quarrés. Quelquefois on appréciait la récolte firt le champ, d'après la valeur des denrées au marché; \& le propriéraire en donnait au Gouvernement une partie, telle qu'elle était fixée. Ainfi, les terres qui produifent du riz, des pois, du bled, de lorge $\&$ d'autres grains, payaient en général la valeur de la moitié de la récolte. L.e fol du Bengale eft extraordinairement fertile. Les terres y produifent en plufieurs endroits deux ou trois récoltes de grains par année. L'opium \& les cannes à fucre, qui ne donnent qu'une récolte par an, rendent au propriétaire jufqu'à IS roupies par bega. Le terrein, dont le produit eft le plus avantageux, eft celui ou croît l'arbriffeau qui porte la feuille appelće paan par les Naturéls du pays, \& Bécel par les Européans. Cette culture, malgré les avantages du fol \& de la végétation du Bengale, demande à être conduite avec foin; \& alors elle produit au propriétaire jufqu'à 32 roupies par bega.

Avant la révolution, tous les revenus appartenaient à l'Empereur, à l'exception des Diftriets aflignés à la fubfiftance des Penfionnaires
à de
lad qui
puif
deg
tem:
Soul Jam ne le
dépl veut poin qu'i dans ail 1

$$
\text { E T A I D E I'A } 5 \text { I E. } 201
$$

res. Cel e ou fiiies établis du pays, - Avant re, IIEm Delly, tait de 3 de 16003 ait la rédes dendonnait elle était du riz, s grains, itié de la rdinaireplufieurs rains par qui ne $t$ au proLe tertrageux, la feuille pays, \& , malgré Idu Benfoin; \& fqu'à 32
de la Cour, \& des terres de charité deftinées à des cuvres-pies. Le Mogol donnait à ferme ladminiftration de ces grands revenus. Ceux qui en étaient chargés étaient plus ou moins puifans, plus ou moins formidables, felon le degré d'autorité qu'ils s'étaient acquis ayec le tems. Ces grands Officiers s'appelaient Rajahs, Soubas, Nazims, Nababs, Zemindars, \&\&c. Jamais ils ne manquaient de percevoir plus qu'il ne leur était dot ; \&; ce qu'il y avait de plus déplorable, les Officiers du Dewan, on Rece-veur-Gónéral des revenus duRoi, ne fe mettaient pointenpeine de réprimer leurs exactions, pourvu qu'ils payaffent réguliérement la 10 mme portée dans les livires de la Couronne, \& qu'ils fiffent au Dewan \& auxautres Officiers de la Cour, des préfents propres à les mettre dans leurs intérêts.
Après lanéantiffement de l'Empire Mogol, chacun de ces Officiers s'empara des terres confiées à fa vigilance, \& il les conferva tant qu'il eut affez de force pour les défendre. La Compagnie Anglaife en particulier, munie d'un titre qui avait légitimé fon ufarpation, déclara quelle n'avait pas feulement été chargée de recueillir les revenus du Bengale, mais qu'ils lui appartenaient en propiréte. En 1765 , le Comité de Calcutta nomma M. Sikes, en qualité de Réfrdent à la Cour du Nabab, qui habite à Murshedabad, Capitale de fes États; il fut chargé d'arranger les revenus des Provinces, \& prononcer fur les prétentions des anciens Penfionnaires de l'Empire. On lui confia

202 ÉtATDE I'ASIE.
en même tems une autorité illimitée fur le Nabab \& fes Officiers, la furintendance des revenus de l'intérieur du pays, \& l'adminiftration de la Juftice dans tout le Bengale.
M. Sikes dreffa alors le tableau des revenus du Bengale \& de fes dépendances, dont voici le réfultat.

Roupies ficcas, anas,
AuN
de
à
Autr tic T Re

Revenus des terres. . . . . . . I5,623,425
Frais de perception à déduire. $1,029,429 \quad 7$. Refte. . . . . . . . . . . . $14,593,5259$
Impôts \& amendes, charges déduites.
$\begin{array}{rrrr} & 19,138 & 7 \\ \text { Impôts de Chunacolly. ..... } & 173,610 & 5\end{array}$ de Buxbunder. . . . . 125,000 d'Azimgunge. . . .. 107,060
Monnoies de Murshedabad.

| 30,0058 |
| ---: |
| 454,8144 |

15,048,339 13
Revenus provenans des différents Diffrias de Bahar.

Roupies ficcas. anrs.
R
duit
Droits payés par les Hollandais a Patna. ......... $\frac{15,000}{7,514,3988}$

Déduction à faire pour des Penfions,

903,49213

$$
\begin{array}{lll}
\text { ÉTAI DE I'ASIE. } & 203
\end{array}
$$

fur le ance des adminifle.
revenus ont voici
ccas, anas,
425
4297
5259
1387
6105
000
060
,005 8
8144
33913
iffriats de
ficcas. ares. ,398 8
,000
b,3988
, 49213

Roupies ficcas. anas.
Au Nabab \& aux Collecteurs
des revenus de la Compag.
à Patna. . . . . . . . . . 200,000
Autres charges de percep-
tion. . . . . . . . . . . . 300,000
Total des déductions. . .
Refte. . . . . . . . . .
$\frac{3,403,492 ~ I 3}{6,110,905 ~ I I}$
Cette formme, jointe à la précédente, fait. . .......21, 159,245 8

Revenus provenans des pays cédés \& la Compagnle par Koflim-Ali-Kan.

## Roupies ficeas, anas.

De Burdwan. . . . . . . . . 3,350,000
Midnipore. . . . . . . . . . . 822,088
Chittigong. . . . . . . . . . $421,24 \mathrm{I} \quad 7$.
De Calcutta. . . . . . . . . 58,168
55 aldées. . . . . ........ 29,919
Droitsque paient les vaiffeaux. 140,000
24 pergunnahs. . . . . . . . 847,000
Total. . . . 1,075087
Refte, toutes charges dé-
duites. . . . . . . . . . . . . $2,6827,661$ Is
II n'a pas été poffible, dit M. Bolts, auquel nous devons la connaiffance de ce tableau, de favoir fi les Agents de la Compagnie Anglaife perçurent alors une fomme plus ou moins confidérable. Ce qu'on fait, à n'en pas douter, ceet

204 ÉTAT DE L'ASIE, que M. Sikes déclara publiquement qu'en l'année 1766, on pourrait, fans opprimer les habitans; tirer des revenus du Bengale, cettefomme de 2 crores, 68 lacks, 27 mille 661 roupies ficcas \& Is anas. En évaluant la roupie ficca à 2 fchellins, 8 fols \& demi. Anglais, cette fomme fera un objet de $3,630,676$ livres fterlings, ou $79,874,872$, livres, monnoie de France.
Le LordClive écrivit, à ce fujet, à la Cour des Directeurs, une lettre datée de Calcutta le 30 Septembre 1765 , dans laquelle il s'exprime ainfí: "Vos revenus, au moyen de l'acqui\# fition que vous avez faite du Dewanée ( I ), \# iront l'annêe fuivante jufqu'à 250 lacks de \# roupies, en y comprenant vos premieres pof-》) feffions de Burdwan, \& dans la fuite ils \# monteront à 20 ou 30 lacks de roupies de " plus. Vos dépenfes Civiles \& Militaires ne „ peuvent jamais conter plus de 60 lacks. Ce \# qu'on accorde au Nabab eft déjà réduit à 42 " laks, \& le tribut qu'on paie à 1'Empereur eft „ fixé à 26 , de forte qu'il reftera a la Com2. pagnie un profit net de 122 lacs de roupies $\geqslant$ ficcas, ou de 1,650,900 livres fterlings. " Cette fomme pourra fuffir à toutes les dé$刃$ penfes des cargaifons, fournir l'argent du

Ia (1) Le Dewanée eft l'emploi d'un Officier, chargé de la perception des revenus de toutes les Provinces foumiles au Nabab, \&c dont ilirendait compre autrefois à la Cour de Delhy. Cet office of différent du Souha, quia le comment dement des troypes \& la juridiation des Proxinces.
) CO
) tol
) da
) LO
» $a u$
\# tol
i $O P$
\# po
i) $\mathrm{pa}^{2}$
) 101
„ l'a
n an
) Vo
) qu
" ca
$c_{A}$ les A
Ville
gly.
fûr.
la lit beau Mau à 600 côté verte étaie n'en drait
l'att
rég
cont

$$
\hat{E} \text { IAT D B I'ASIE. 20 }
$$

i'en l'anles habiefomme roupies pie ficca is, cette res fteranoie de
la Cour Calcutta 1 s'exprie l'acquimée ( I ), lacks de ieres poffuite ils upies de itaires ne acks. Ce duit à 4 pereur eft 1a Come roupies fterlings. es les déurgent du
charge de ces Coumifes a la cour de le comment nces.
() commerce de la Chine, payer l'entretien de „) tous vos établiffements de iInde, \& laiffer » dans votre tréfor un reliquat confidérable. „ Lorfqu'en tems de guerre le pays fera expofé " aux incurfions des ennemis, nous pourrons "toujours lever une fomme fuffifante pour les¿ opérations Civiles \& Militaires, \& même " pour les cargaifons, parce qu'une très-riche ") partie du Bengale \& les domaines de Bahar " lont. fitués à lEft du Gange, qui les met à " l'abri des invafions. Ce que je viens de vous in annoncer n'eft point un état imaginaire de $»$ vos revenus, \& vous pouvez être affuré " qu'ils ne feront pas portés au-deffous de mes "calculs ".

CALCUTTA eft le principal Comptoir que les Anglais poffedent dans le Bengale. Cette Ville eft placée fur les bords de la-riviere dOugly. Lair y ef mal-fain \& lencrage très-pep fâr. Malgré ces inconyénients, Calcutta, où la liberté \& la furreté ont fucceflivement attiré beaucoup de riches Négocians, Arméniens, Maures \& Indiens, a va fa population s'élever à 600 mille ames dans les derniers tems. Du côté de terre, cette Ville ferait abfolument ouverte aux ennenus, sil en exiftait ou sils étaient à craindre; mais le Fort VVilliams, qui n'en eft élojgné que dun demi-mille, la défendrait contre les forces arrivées dEurope pour l'attaquer ou la bombarder. C'eft un actogone régulier, fortifié de huit baftions de pluffeurs contrefcarpes \& de quelques demi-lunes, fans

206 ETAT DE B'ASIE. glacis ni chemins couverts; le fofte de cette Place, dont la conftruction a conté plus de 20 millions, peut avoir 160 pieds de large fur 18 de profondeur.

CHATIGAN, port fituéfur la frontiere d'Aracan, près de la branche la plus orientale du Gange, appartient auffi aux Anglais. Les Portugais, qui, dans le tems de leur profperité, cherchaient à occuper tous les poítes importans de IInde, y formerent un grand établiffement. Ceux qui s'y étaient fixés, fecouerent le joug de leur patrie, après qu'elle fuffe paffée fous la domination Efpagnole, \& fe firent corfaires plutôt que d'être eiclaves. Ils défolerent longtems par leurs brigandages, les côtes \& les mers voifines. A la fin, les Mogols les attaquerent, \& éleverent fur leurs ruines une Co Ionie affez puiffante, pour empêcher les irruptions que les peuples d'Aracan \& du Pćgu auraient pu être tentés de faire dans le Bengale, Cette Place rentra alors dans lobfcurité; \& elle n'en eft fortie qu'en 1758 , lorfque les Anglais s'y font établis.

Le climat en eft fain, les eaux excellentes, \& les vivres abondans. L'abord y eft facile, \& l'ancrage fîr. Le continent \& líle de Sundiva lui forment un affez bon port. Les rivieres de Barempoter \& de l'Ecki, qui font des bras du Gange, ou qui du moins y communiquent, rendent faciles fes opérations de commerce. Si Chatigan eft plus éloigné de Patna, de Caffimbazar \& de quelques autres marchés que
les Cc elle de to eft inc ou n dans 1 ne fe - Le glaife raine elle cheffe un m parler des ét plome rope. étoffe du fa forme tour.
faffe pofé couli de co de S porte To par 1 ou à chete

## 100 ,

 plus$$
\text { ETAT DELASIE. } 207
$$

de cette plus de large fur
re d'Araedu Ganortugais, é, cherortans de iffement, $t$ le joug ffée fous corfaires ent long: es $\&$ les les attaune C . les irrupCégu aule Benofcurité; rfque les cile, \& Sundiva vieres de des bras iquent, mmerce. de Caf'hés que
les Colonies Européannes, de la riviere d'Ougly, elle eft plus proche de Jougdia, de Daca \& de toutes les Manufactures du bas fleuve. Il eft indifférent que les grands vaiffeaux puiffent ou ne pliffent pas entrer de ce côté-là dans le Gange, puifque la navigation intérieure ne fe fait jamais qu'avec des bateaux.
Le commerce que fait la Compagnie Anglaife dans le Bengale, eft immenfe. Souvetaine de l'un des plus oppulents pays de l'Afie, elle difpofe defpotiquement de toutes fes richeffes; \& les Cultivateurs, les Artifans, en un mot tous les Bengalis, font, à proprement parler, fes efclaves. Elle y vend des draps, des étoffes de laines, du cuivre, du fer, du plomb \& quelques autres marchandifes $d^{\prime} E u-$ rope. Elle y achette des toiles dej lin, des étoffes de foie, de la foie crue, des drogues, du falpêtre, \& différents autres objets qui forment la cargaifon de fes vaiffeaux de retour. Le feul commerce d'Inde en Inde qui fe faffe au nom de cette Compagnie, eft compofé d'un peu d'opium qu'on envoie de Bencouli dans le Bengale, d'environ 600 balles de coton que tire le Bengale de Bombaye \& de Surate, \& d'un peu de poivre que l'on porte à la Chine.

Toutes les marchandifes portées au Bengale par les Anglais fe vendent dans les foires, ou à une efpece d'encan. On accorde à laacheteur un efcompte de 9,6 , ou 3 pour 100, fuivant qu'il enleve fes marchandifes plus ou moins promptement. Toute perfonne

208 ETAT DEIASIE.
fans diftinction peut fe rendre à ces foires, \& y acheter ce que bon lui femble. Le Gouvernement lui accorde un duftuck ou paffe-port, lorfqu'il enleve ce qu'il a acheté.

Les marchandifes qui forment la cargaifon des vaiffeaux de retour, font payées avant qu'on les reçoive, avant même qu'elles ne loient fabriquées. Ces avances d'argent fe font fous la direction des Chefs des diverfes fadories que la Compagnie entretient dans la contrée. Ces Officiers envoient pour cela des Go. mafthas ou Facteuts noirs dans l'intérieur des rerres. Sinous en croyons M. Bolts, quimet peurêtre trop d'aigreur dans fes tableaux, il n'elt pas de moyens que r'emploient chaque jour les Agents de la Compagnie \& les Gomafthas du Rengale pour opprimer les Fabriquans. Ils leur impofent des amendes, ils les trainent en prifon, ils leur font donner le fouet, ils en arrachent par force des billets ou des obligations. Ces atrocités tyranniques, ajoute l'ancien Alderman de Calcutta, ont diminué de beaucoup le nombre des Manufacturiers. Les Fabriques qui fubfiftent ne font plus aufi floriflantes. Les marchandifes qui en fortent font plus cheres, \& par conféquent les revenus de la Compagnie ne font plus fi confidérables. La fourniture des cargaifons eft tellement af feryie au monopole, que perfonne ne peut rien acheter, fi ce nief les employós au fervice de da Compagnie. Comme ils font chargés de la cargaifon, ils ne manquent pas dacheter des marchandifes pour da Compagnie, pour
eux-mê excepte etrange 'ques p afin de raient interdi gale. Lon merce dell,
Gange gly. C ayec tion, ment 1 les Fr gol c faire 1 draien chand feulen pour mer; raifon blies les D s'étab
la pt préro fréqu borde

$$
\text { E I A I DE I'A S I E. } 20 g
$$

ires, \& Gouver-fle-port,
argaifon es avant elles ne it fe font les factois la condes Gocieur des met pous6, il n'eft que jour omafthas briquans, s traînent ouet, ils des oblioute l'anminué de utiers. Les plus aufi n fortent es revenus idérables. ement afpeut rien 1 u fervice hargés de diacheter ie ie, pour
culx-mêmes \& pour leurs favoris. Il faut auffi. excepter de l'exclufion générale les Compagnies etrangeres, auxquelles on permet de faire quelques petites emplettes pour leurs cargaifons, afin de próvenir les clameurs qui ne manqueraient pas de s'élever en Europe, fi on leur interdifait entiérement le commerce du Bengale.
Long-tems les Portugais firent un commerce régulier dans leur établiffement de Bandell, placé à 80 lieues de l'embouchure du Gange, \& à un quart de lieue au-deflus d'Ougly. On y voit même encore leur pavillon, ayec un petit nombre d'hommes de certe nation, qui ne fe rappellent que tres-imparfaitement leur ancienne origine. Les Hollandais \& les Français obtinrent aufi autrefois du Mogol des priviléges qui leur permettaient de faire librement tout le commerce qu'ils voudraient, fans payer aucun impôt pour les marchandifes d'importation. On les affujetiflait Teulement à 2 \& demi pour 100 à Ougly, pour les marchandifes qu'ils exporteraient par mer; \& le firman du Monarque exigeait avec raifon qu'ils fe conformaffent aux Loix établies dans l'Empire. Il y a enviton 25 ans que les Danois obtinrent le même privilége, en s'établiffant à Serampour. L'anéantifement de la puiffance Mogole a mis fin à toutes ces prérogatives. Tous les peuples Européans qui fréquentent aujourd'hui le Bengale font fubordonnés à la Compagnie Anglaife, qui les

21O ETAT DE I'ASIE. traite fouvent avec fort peu de menagement

Les Arméniens, qui formerent toujours un corps nombreux de Négocians dans IInde ont eu aufli des établiffements confidérables dans le Bengale, \& en particulier, à Sydabad. Leur commerce était autorifé par un fir man du Mogol qui fixait à 3 \& demi pour 100, les impôts fur les deux principaux articles de leur négoce, les toiles de coton \& ha foie crue. Les Nababs qui détruifirent l'empire Mogol, en établiffant leur autorité fut fes ruines, les foumirent à de gros impôts \& cauferent de fréquentes interruptions dans leur commerce. Depuis que la Compagnie Anglaife a acquis la fouveraineté de ce pays, les Arméniens continuent leur commerce fe Ion les anciens ufages, mais dans chaque province, ils font aflujettis à tous les réglements qu'il plait aux Anglais de leur impofer au nom des Nababs, dont ils font les maîtres. Souvent ces réglements finiffent par une prohibition entiere de commerce.

1agement. ujours un is IInde fidérables , à Sydaar un firemi pour paux artioton \& 12 ent 1 'emtorité fur impôts \& dans leur gnie Ance pays merce fe aque proéglements er au nom tres. Soue prohibi-

## I X.

## ET ABLISSEMENT ANGLAIS DANS L'ISLE DE SUMATRA.

'isis de Sumatra, fituée à lOueft de la prefquîle de Malaca \& de lîle de Borneo, n'eft leparée de celle de Java quie par le détroit de 12 Sonde. On lui donne environ 300 lieues de long fur 70 de large. Les terres partagées entre plufieurs Souverains dont celui d'Achem eft le plus puiffant, produifent en abondance du riz, divers autres grains, toutes fortes dépiceries, des fruits délicieux \& de fort bons pâturages. On y trouve auffi des mines dor $\&<$ d'argent. Dans une forêt qui eft fur la côte feptentrionale de cette Ifle, croît un arbre qui produit la gomme de benjouin, \& celui dont on tire le camphre.
Depuis long-tems les Anglais fréquentaient les rades de l'̂le de Sumatra, lorfqu'en 1688, ils y conduifirent une colonie. Les Navigateurs expédiés de Madras avaient ordre de placer le Comptoir à Indapoura, la partie du pays la plus abondante en or; mais le deftin en décida autrèment. Les vents ayant pouffé les navires à Bencouli, on jugea devoir s'y fixer.
Les deux peuples firent d'abord leurs échanges avec beaucoup de franchife \& de con-

212

$$
E^{\prime} I A T D E X^{\prime} A S I E .
$$

fiance. Cette harmonie, d'autant plus furpre nante que les habitans de Sumatra paffent pour être fanguinaires, traîtres \& perfides ne dura pas fort long-tems. Bientôt les Agents de la Compagnie fe livrerent à cet efprit de rapine \& de tyrannie, que les Européans por tent fi généralement en Afie. Des nuages s'é leverent entre eux \& les naturels du pays. If groffirent peil-à̀peu. L'animofité était dêj extrême, lorfqu'on vit fortir, comme de def fous terre, à deux lieues de laVille, les fonde ments dune fortereffe. A cet afpect, les ha bitans de Bencouli prennent les armes. Toute la contrée fe joint à eux, les magafins font bralés \& les Anglais reduits à s'embarquer pró cipitamment. Leur profcription ne fut pas longue; on les rappela; \& ils tirerent de leur défaftre l'avantage d'achever, fans contradic tion, le fort Marlborough.
Leur tranquillité n'y fut plus troublée juf qu'en 1759 . A cette époque, les Français lo prirent \& le détruifirent avec tous les bâtiments civils \& militaires. Le butin fut très-pen de chofe, parce que tout ce qui pouvait êre de quelque valeur avait été detourné à tems. Avant même la fin des hoftilités, les Anglais rentrerent dans cette poffeffion; mais ils n'en releverent pas les ouvrages. Alors le fort Martborough fortit de la dépendance oul il ayait été jufqu'alors de Madras, \& forma une Direction particuliere.
Les Chinois, les Malais \& les Efclaves amenés du Mozambique forment la population de

$$
\dot{E}_{\mathrm{E}} \mathrm{~A}
$$

Tétabliffement péans \& quelq le commerce gocians libres rie. La Comp: tonneaux, qu' rement bornć. porté dans la bátiment: le vires expédiés Chine où on le lerevena de ce livres ; \&-fes d

## POSSE SSIO

## IL eft inatile

 doit aux Portu en Afrique \& lavons dit plu: Ouvrage, que Is fin du quins premiers leur F Vafco de Gaff Bonne-Efpéràr continua fa rou de Malabar, o tieurs établiffen$$
\text { ETAT DE L'ASIE. } \quad 2 r 3
$$

furpre paffent rfides Agents prit d is por yes s'é ays. I! t dêj de de! fonde les ha. Toute is font er pré. as londe leur tradic Ge juf çais lo batti-ès-peu it être tems. tiglais s n'en Marlait été Direc- 1̌tabliffement Anglais. Quatre cents Européans \& quelques Cipayes le défendent. Tout e commerce qui s'y fait appartient aux Négocians libres, à Pexception de celui du poirre. La Compagnie en tire annuellement isco tonneaux, qu'elle obtient à un prix exceffirement borné. La moitié de ce produit eft porté dans la Grande Bretagne par un feul bátiment; le refte s'embarque fir deux napires expédiés dEurope, qui le portent à la Chine où on le vend, avec avantage. En I773, le revenu de ce Comproir s'élevait à $4,982,895$ livres; \&-fes dépenfes à $3,165,480$ livres.

## X.

## POSSE SSIONS PORTUG AISES DANS $L^{\prime} I N D E$.

IL eft inutile de répéter ici que 1'Europe doit aux Portugais' le commercé qu'elle fait en Afrique \& en Afie. Chacun fait, \& nous lavons dit plus dune fois dans le cours de cet Ouvrage, que ce furenit ces penples qui, fut la fin du quinzieme fiecle, firent paraître les premiers leur pavilfor dans les miers de l'Inde. Vafco de Gama, ayant daublé le Cap de Bonne-Efpérance, en 1497, ce Navigateur continua fa route jufqu'à Calicut, fur la côte de Malabar, où, dans la fuite, on forma plufieurs établiffements. Ses compatriotes mirent \&

214 ÉTAT DE T'ASIE. profit les circonftances qui mettaient dans leurs mains toutes les richeffes de l'Afie. Long-tems ils firent feuls le commerce de cette opulente contrée. Malheureufement leur admi niftration dans l'Inde fut tout auff vicieufe que leur fortune avait été rapide. L'ambition, la vanité, lignorance \& la fuperftition leur firent commettre des fautes très-propres à ruiner leurs établiffements dès leur principe. Négli geant entiérement leur intérêt politique, ils oferent perfécuter des peuples qui leur avaient permis d'aborder fur leurs côtes, \& qui pouvaient aifément les rejeter au milieu des mers. Malgré ces imprudences, la nation Portugaife s'enrichit, \& parut en Europe avec fplendeur. Sa propriété fe maintint jufqu'à l'extinction de la branche mâle de la famille Royale. Philippe II, Roi d'Efpagne, profita alors des malheurs du Portugal, \& finit par s'emparer de ce Royaume. Ce Monarque, tout occupé de l'Amérique \& de fes démêlés avec les puif fances de l'Europe \& fes fujets des Pays-Bas, négligea entiérement le commerce de l'Afie, Ses fucceffeurs fuivirent fes projets, \& entêtés d'une fauffe opinion de grandeur, ils préfére rent la gloire inutile de dominer fur de vaftes poffeffions incultes, à l'avantage ineftimable de s'enrichir à l'aide d'un commerce actif. Lz maifon de Bragance, en remontant fur le trône marcha fur les traces des Princes Efpagnols; \& la réputation des Portugais dans I'Inde fe diffipa, pour ainfi dire aufli rapidement qu'elle s'était établie.

Dans les Jeurs March les parties le allaienta OrI pon, à Agra Lahor, \& ques à Tatta dit, qu'ils en ì la côte de gés de riz, de poivre \& L'état de
les Portugai l'éclat avec fois, fil des euffent trace frent pendant conquêtes da Macao, une F Din \& Goa. tabliffement: quils avaient ugal, étaien antes. Elles gu'on a établ live pour la C

## Macaoeft

 dans la provir tugais qui $l^{\prime} \mathrm{c}$ de la Chine : rendre poffe ${ }^{3}$ médiocrité> ETATDEX'ASIE.

Dans les beaux jours de leur profpérité,
ans leurs ng-tems te opuir admivicieufe nbition, ion leur à ruiner Négli que, ils avaient qui pou les mers. rtugaife c fplen-l'extincRoyale alors des 'emparer ccupé de les puif ays-Bas, e l'Afie $\varepsilon$ entêtés préférede vaftes ftimable actif. La le trône, pagnols IInde fe at qu'elle leurs Marchands commerçaient jufques dans les parties les plus avancées de l'Indoftan. Ils allaientà Ormuz, à Surate, à la Chine, au Japon, à Agra, à Azmeer, à Burrampour, à tahor, \& en remontant le fleuve Indus jufques à Tatta \& à Amadabad. Céfar Frédéric dit, qu'ils enroyaient tous les ans du Bengale à la côte de Malabar 30 à 35 vaiffeaux chargés de riz, d'étoffes, de lacque, de fucre, de poivre \& de diverfes autres marchandifes.
L'état de dégradation où font aujourd'hui les Portugais dans l'Afie, ferait douter de l'éclat avec lequel ils s'y montrerent autrefois, fi des Ecrivains dignes de foi ne nous cuffent tracé la figure avantageufe qu'ils $y$ firent pendant près de 100 ans. De toutes leurs conquêtes dans ces mers, il ne leur refte que Macao, une partie de lîle de Timor, Daman, Din \& Goa. Les liaifons que ces miferables tabliffements entretenaient entre eux, celles gu'ils avaient avec le refte de l'Inde \& du Portugal, étaient depuis long-tems très-languifhates. Elles fe font encore referrées, depuis gu'on a établi à Goa une Compagnie excluliye pour la Chine \& pour le Mofambique.

MACAO eff fituée dans l'Empire de la Chine, dans la province de Canton. Ce font les Portugais qui l'ont bâtie. En 1744, 1'Empereur de la Chine y envoya un Mandarin pour en rendre poffeffion en fon nom. Mais telle eft ${ }^{2}$ médiocrité de cette place, que ce Monarque
a dédaigné jufqu'à préfent de la compter parmi fes conquêtes. Le Gouvernement en appartieno encore aux Portugais.

Macao fe borne aujourd'hui à envoyer à Timor, à Siam, à la Cochinchirie, quelques faibles bâtiments de peu de valeur. Il en envoie sou 6 à Goa, chargés de marchandifes rebutées à Canton, \& qui, la plupart appartiennent à des Négocians Chinois. Les derniers navires fo chargent en retour, du bois de fandal, du fafran d'Inde, du gingembre, du poivre, des toiles, de tous les objets que Goa a pu traite fur la côte de Malabar ou à Surate, avec vaiffeau de 60 canons, 2 frégates \& 6 chaloupe armées en guerre.

DAMAN eft à 20 lieues de Surate, \& 1'entrée du golfe de Cambaye. Cette Ville, don Martin-Alphonfe Souza s'empara en I 535 , ef partagće par la riviere de Daman, en deux par ties, dont l'une s'appelle le Vieux, \& lautrele Nouveau-Daman. La premiere eft fort mal bátie $\&$ tombe en ruines; la feconde, affez bien for tiffée, eft défendue par une garnifon Portugaife de 12 à is cents hommes. Entre les deux Ville eft ün port, défendu par un fort, affez mal entretenu. L'air de cette Ville eff' d'ailleurs fort fain, \& les habitans y ont des jardins, dan lefquels ils cultivent une partie des plantes quí croiffent dans le pays.
$D I U$, autreföis très-floriflante par fon commerce, n'eft plus aujourd'hui qu'une miférable bicoque
bicoque. dune île Les Port depuis l'a1

GoA, vers le mi Hle détach d'une rivie danis la m, formé, d ports de l' par la nat percés, d des maifo: avantageu peut avoir le terrein trer dans I fules de Sa même-ten défendues devant lefi feaux qui. Le com lagunes, de Goale des plus fa les révolut inféparable fuit une o currence d lités du fifc
Tome I.
ETAT DE L'ASIE.
ster parmi appartieno envoyer à quelques en envoie as rebutćes tiennent à navires fo indal, du oivre, des pu traiter e, avec 1 chaloupes Ville, dont I 535 , ef 1 deux par = lautrele t mal bátie $z$ bien for Portugaife leux Ville ez mal en illeurs fort dins, dans lantes qui
fon com miférable bicoque
bicoque. Cette Ville eft fituée dans l'enceinte dune île du même nom, \& dans le Guzurate. Les Porrugais la poffedent, comme Daman, depuis l'an I 535 .
$G 0 A$, qui s'éleve en amphithéâtre, eft fitué vers le milieu de la côte de Malabar, dans une fle détachée du Continent par les deux bras d'une riviere, qui, tombée de gattes, fe jette dans la mer, à 3 lieues de la Ville, après avoir formé, devant fes murs, un des plus beaux ports de l'Univers. De nombreux canaux formés par la nature feule, des bois touffus \& bien percés, des prairies émaillées de mille fleurs, des maifons de campagne placées fur des fités avantageux, tout rend délicieufe cetteîle, qui peut avoir io lieues de circonférence, $\& \&$ dont le terrein eft agréablement inégal. Ayant d'entrer dans la rade, on découvre les deux péninfules de Salfet \& de Bardes, qui lui fervent en même-tems \& de rampart \& d'abri. Elles font défendues par des forts, bordés d'artillerie, devant lefquels doivent s'arrêter tous les vaif́feaux qui veulent moniller au port.
Le commerce, qui fit fortir Venife de fes lagunes, Amfterdam de fes marais, fit autrefois de Goa le centre des richeffes de l'Inde, \& I'un des plus fameux marchés de l'Univers. Le tems, les révolutions fi ordinaires en Afie, lorgueil inféparable des grands fuccès, la molleffe qui. fuit une opulence facilement acquife, la concurrence des Nations plus éclairées, les infidélités du fifc \& celles des particuliers, des perTome $L$

218 État DEEASIE.
fidies, des atrocités de tous les genres, ces caufes \& d'autres peut-être qui nous échappent, ont précipité dans l'abîme cette Cité fuperbe. Elle n'eft plus rien; \& les vices de fon adminiftration, la corruption de la plupart de fes Ci toyens, linfluence des Moines dans les réfolutions publiques, les rigueurs de linquifition, ne permettent gueres d'efpérer fon rétabliffement. Dépouillée de tant de fertiles Provinces qui recevaient aveuglément fes Loix, il ne refte à Goa que l'île dans laquelle elle eft fituée, \& les deux péninfules dont on vient de parler.

Datis l'état de dégradation \& d'aviliffement ol̀ cette Colonic eft tombée, elle ne peut fournir annuellement pour l'Europe, que 3 ou 4 cargaifons, dont la valeur fie pafte pas $3,200,000$ livres, depuis même 1752, que le commerce a ceffé d'être fous le joug du monopole, fi l'on en excepte le fucre, le tabae en poudre, le poivre, le falpêtre, les perles, les bois de fandál \& d'aigle, que la Couronne continue d'acheter \& de vendre exclufivement. Les bâtiments qui les portaient, relâchaient autrefois au Brefil, \& y vendaient une partie de leurs marchandifes; mais depuis quelque-tems, ils font obligés de faire direetement leurs retours dans la Métropole.

$$
\text { ETAT DEIASIE. } 219
$$

enres, ces chappent, té fuperbe. on adminifde fes Ci les réfoluquifition, rétablifféProvinces il nerefte fituée, \& parler:
viliffement peut fourque 3 ou 4 $3,200,000$ commierce ole, fi l'on poudre, le is de fandál le d'acheter timents qui au Brefil, marchandifont obligés dans la Mé-

## X I.

## POSSESSIONS HOLLADAISES DANS LES INDES.

LIES Hollandais s'occupaient en vain, depuis long-tems, à découvrir un paffage à la Chine \& au Japon, par les mers du Nord, lorfque Corneille Houtman, arrêté pour fes dettes à Lifbonne, fit dire aux Négocians d'Amfterdam, que, s'ils voulaient le tirer de prifon, il leur ferait part d'un grand nombre de découvertes qu'ilavait faites, qui pourraient leur être utiles. Ce Navigateur, homme de tête \& d'un génie entreprenant, s'était, en effet, inftruit, dans le plus grand détail, \& de la route qui menait aux Indes, \& de la maniere dont s'y faifait le commerce. On accepta fes propofitions; on paya fes dettes. Les lumieres etaient telles qu'il les avait promifes. Ses Libérateurs qu'il éclaira, formerent une affociation, fous le nom de Compagnie des pays lointains, \& lui confierent, en I595, 4 vaiffeaux pour les conduire aux Indes, par le cap de Bonne-Efpérance.
Le principal objet de ce voyage étáit d'étudier les côtes, les nations, les productions, les différents commerce de chaque contrée, en évitant, autant qu'il ferait poffible, les établiffements des Portugais. Houtman reconnut les côtes de l'Afrique \& du Brefil, s'arrêta à Madagafcar, relâcha aux Maldives, \& fe

## 

rendit aux f̂les de la Sonde. Il y vit les campagnes couvertes de poivre, \& en achera, avec
ave
L'A d'autres épiceries plus précieufes. Sa fageffe lui procura l'alliance du principal Souverain de Java; mais-les Portugais, quoique haïs, \& fans établiffement dans lîle, lui fufciterent des ennemis. Il fortit vi\&torieux de quelques petits combats, qu'il fut contraint de livier, \& repartit avec fa flotte pour la Hollande, où il apporta peu de richeffes $\&$ beaucoup d'efpérances. Il ramenait avec lui des Negres, des Chinois, des Malabares, un jeune homme de Malaca, un Japonais, \& enfin Abdul, Pirate de Guzurate, plein de talents, \& qui connaiffait parfaitement les différentes côtes de IInde.

D'après la relation d'Houtman, \& les lumieres qu'on devait à fon voyage, les Négocians d Amiterdam conçurent le projet d'un établiffement à Java, qui leur donnerait le commerce du poivre; qui les approcherait des îles où croiffent des épiceries; qui pourrait leur faciliter lentrée de la Chine \& du Japon, \& qui, de de plus, ferait éloigné du centre de la puiffance Européane qu'ils avaient à craindre dans I'Inde. Van-Neck, chargé, en 5598 , avec 8 vaiffeaux, d'une opération fi importante, arriva dans l'ile de Jaya, où il trouva les habitans indifpofés contre fa Nation. On combattit; on négocia. Le Pirate Abdul, les Chinois, \& plus encore la haine qu'on avait contre les Portugais, fervirent les Hollandais. On leur laifla faire le commerce; \& bientôt ils expédierent 4 Yaiffeaux
pour
duF
end fion 6́tal i] fi il re L Le émL part Pro mul par mor l'avi tom poin par: lëpa tabl détr D vinr ces C de C le dt Prin de c garn
$\& d$
vit les camicheta, avec a fageffe lui ouverain de ue hais, \& fciterent des elques petits vier, \& relande, où il coup d'efpéNegres, des e homme de bdul, Pirate \& qui cones côtes de

1, \& les lues Négocians l'un établiffele commerce des f̂les où leur faciliter \& qui, de e la puiffance e dans l'Inde. 8 vaiffeaux, riva dans l'fle ns indifpofés on négocia. © plus encore rtugais, feraiffa faire le nt-4yaiffeaux

$$
\dot{E} T A T \quad D E \quad I A S I E .
$$

221 avec beaucoup d'épiceries \& quelques toiles. L'Amiral, avec le refte de fa flotte, fit voile pourles Moluques, où il apprit que les Naturels du pays avaient chaffé les Portugais de quelques endroits, \& qu'ils n'attendaient qu'une occafon favorable pour les chaffer des autres. II établit des Comptoirs dans plufieurs de ces îles; il fit des traités avec quelques Souverains, \& il revint en Europe chargé de richeffes.
La joie que fon retout caufa, fut extrême. Le fuccès de fon voyage excita une nouvelle émulation. Il fe forma des fociétés dans la plupart des. Villes maritimes \& commerçantes des Provirices-Unies. Bientôt ces affociations, trop multipliées, fe nuifirent les unes aux autres par le prix exceffif ou la fureur d'acheter fít monter les marchandifes dans linde, \& par l'avilifement oul la néceffité de vendre les fit tomber en Europe. Elies étaient toutes fur le point de périr par leur propre concurrence, \& par limpuiffance ou fe trouvait chacune d'elles leparément, de réfriér à un ennemi redoutable, qui fe faifaid un point capical de les détruire.
Dans cette conjonĉure, les États-Généraux vinrent à leur fecours. En I 602 , ils réunirene ces différentes fociétés en une feule, fous le nom de Compagnie de Grandes-Indes. On lui accorda le droit de faire la paix ou la guerre avec les Princes de l'Orient, de bâtir des fortereffes, de choifir les Gouverneurs, d'entretenir des garnifons, \& de nommer des Officiers de police \& de juftice.
222. ÉTAT D E $\boldsymbol{L}^{\prime} A \boldsymbol{I}$.

Cette Compagnie, fans exemple dans l'antiquité, modele de toutes celles qui l'ont fuivie, expédia pour les Indes, auffi-tôt après fon rétabliffement, I4 vaiffeaux \& quelques yachts, fous les ordres de l'Amiral Waring, que les Hollandais regardent comme le Fondateur de leur commerce, \& de leurs puiffantes Colonies dans l'Orient. Il bấtit un Comptoir fortifié dans lîle de Java; il en bâtit un dans les États du Princes dans le Bengale. Il eut à combattre fouvent les Portugais, \& il remporta prefque toujours l'avantage. Dans les lieux où ils n'étaient que Commerçans, il eut à détruire les préventions répandues contre fa Nation, qu'ils avaient repréfentée comme un amas de brigands, ennemis de tous les Rois, \& infectés de tous les vices. La conduite des Hollandais \& celle des Portugais apprirent bientôt aux peulples d'Afie, laquelle des deux Nations avait fur l'autre l'ayantage des mours. Elles ne tarderent mai: cett vire leve chin la appr tuge préc pat tiem de 6 pas à fe faire une guerre fanglante, l'une des plus opiniatres, dont les Annales des peuples faffent mention, \& qui fut couronnée par l'expulfion des Portugais; de la plupart des beaux établiffements qu'ils poffédaient en Afie,
ns l'antiit fuivie, fon rétayachts, que les lateur de Colonies tifié dans États du plufieurs ombattre ${ }^{2}$ prefque x où ils détruire Nation, amas de c infectés ollandais aux penavait fur carderent e des plus es faffent expulfion aux éta-
ETAT DE L'A STE:

## X I I.

## POSSESSIONS HOLLANDAISES SUR

 LA COTE DE MALABAR.Les Portugais, dépouillés. par-tout, fe maintenaient encore avec quelque éclat dans cette partie de l'Inde, lorfqu'en 1663 , ils s'y virent attaqués par les Hollandais, qui leur enleverent Culan, Cananor, Grandganor \& Cochin. Le Général victorieuxavait à peine inyefti la derniere place, la feule importante, qu'il apprit la réconciliation de fa patrie avec le Portugal. Cette nouvelle fut tenue fecrete. On précipita les travaux; \& les afliégés, fatigués par des affauts continuels, fe foumirent le huitieme jour. Le lendemain, une frégate, partie de Goa, apporta les articles de la paix. Le vainqueur ne juftifia pas autrement fa mauvaife foi, qu'en difant que ceux qui fe plaignaient avec tant de hauteur, avaient tenu, quelques années auparavant, la même conduite dans le Brefil.
Après cette conquête, les Hollandais fe crurent affurés d'un commerce confidérable dans le Malabar. L'événement ri'a pas répondu aux efpérances qu'on avait conçues. La Compagnie ri'a pu réuflir, comme ellé l'efpérait, à exclure de cette côte les autres Nations Européanes. Elle n'y trouve que les mêmes marchandifes K vi

224 ETAT DE I'ASIE:
qu'elle a dans fes autres établiffements; \& la concurrence les lui fait acheter plus cher que dans les autres marchés, oll elle exerce un privilége exclufif.

Ses ventes fe réduifent à un peu d'alun, de
bar
l'un
if
n 1
$n \mathrm{n}$ benjoin, de camphre, de toutenague, de fucre, de fer, de calin, de plomb, de cuivre \&z de vif-argent. Le vaiffeau qui a porté cette médiocre cargaifon, s'en retourne à Batavia, avec un chargement de kaire, pour les befoins du port. La Compagnie gagne, au plus, fur ces objets, 396000 livres, qui, avec I 54000 livres que lui produifent fes Douanes, forment une maffe de 550000 livres. Dans la plus profonde paix, l'entretien de fes établiffements lui conte 510400 livres, de forte qu'il ne lui refte que 30600 livres pour les frais de fon armement, fomme évidemment infuffifante.

La Compagnie tire, ileft vrai, du Malabar, 2 millions pefant de poivre, qui eft porté fur des chaloupes à Ceylan, où il eft verfé dans les vaiffeaux qu'on y expédie pour l'Europe. Il eft encore vrai que, par fes capitulations, elle ne paie le cent du poivre que 38 livres 8 fols, quoiqu'il contte depuis 43 jufqu'à 48 , aux affociations rivales, \& plus cher encore aux Négo* cians particuliers; mais les bénéfices qu'elle peut faire fur cet article, eft plus quabforbé par les guerres fanglantes dont il eft l'occafion.

Ces obfervations avaient fans doute échappé à Goloneff, Directeur-Général de Batavia, lorfqu'il of a avancer que l'établiffement de Mala-

$$
\text { ET AT DE X'ASIE. } 225
$$

ts; \& la her que eun pri-
alun, de rue, de de cuivre rté cette Batavia, s befoins lus, fur c I54000 forment plus proments lui lui refte mement,

Malabar, porté fur edans les pe. Il eft , clle ne s 8 fols, aux affoux Négos qu'elle uab forbó eft l'oc-
échappé via , lorfde Mala-
bar, qu'il avait régi pendant long-tems, était l'un des plus importans de la Compagnie. »Je „) fuis fíéloigné de penfer comme vous, lui dit „ le Général Moffel, que je fouhaiterais que la n mer l'ent englouti il y a un fiecle es.

## X I I I.

## POSSESSIONS HOLL AND AISES DANS L'ISLE DE CEYLAN.

I ISLE de Ceylart, placée à la pointe mé ridionale de la prefqu'île de l'Inde, a 80 lieues de long fur 30 dans fa plus grande largeur. Les uns prétendent que, dans les fiecles les plus reculés, elle fut connue fous le nom de Taprobane. D'autres conjecturent avec tout auffi peu de vraifémblance, qu'elle fut l'Ophir de Salomon, que le pauvre Bochart a fi inutilement cherchée dans la mer des Indes. Quoí qu'il en foit, les Portugais s'y établirent en 1506, \& s'y foutinrent jufqu'en 1658 , époquè à laquelle les Hollandais leur prirent fucceflivement plufieurs Comptoirs, \& les en chafferent. Ces derniers fe firent bientôt refpecter; \& chaque jour ils affermirent leur puiffance. Le petit nombre de Comptoirs qu'ils poffedaient originairement, n'ôtaient pas aux étrangers la liberté de commercer fur la côte avec les naturels du pays. Cette concurrence deplut aux Hollandais; \& jaloux de s'approprier K V

226 ETATDE I'ASIE.
le commerce exclufif de certe ̂̂le, ils déclarerent la guerre au Roi de Candi. Les Anglais voulurent profiter de ces troubles, pour s'y procurer quelques établiffements. Ils parurent
tan la dui à la côte, \& traiterent avec le Monarque; mais dédaignant de paraître devant lui pieds nuds, \& de fe foumettre à d'autres baffeffes que les Princes orientaux font dans l'ufage d'exiger de ceux qui les approchent, ils abandonnerent le projet d'en chaffer les Hollandais. Leur retraite ne termina pas la guerre. Elle fut longue, opiniâtre \& fanglante. Enfin, les démêlés entre les Hollandais, \& le Roi de Candi, ont été définitivement terminés par le traité conclu le 14 Février 1766. Comme la Compagnie donnait alors la loi à un Monarque chaffé de fa capitale \& errant dans les forêts, les conditions en ont été très-avantageufes pour elle. Par ce traité, on reconnaît €a fouveraineté fur toutes les contrées dont elle était en poffeffion avant les troubles. La partie des côtes, qui était reftée aux naturels du pays, lui eft abandonnée. ©l lui fera permis d'épeler la canelle dans toutes les plaines; \& la Cour soblige à lui livirer la meilleure, des montagnes, fur le pied de 2 liv. 7 fol. 2 den. la livre. Ses Commis font autorifés à étendre le commerce par-tout où ils verront jour à le faire avantageufement. Le Gouvernement s'engage à n'avoir aucune liaifon avec quelque puiffance érrangere que ce foit, à livrer même tous les Européans qui pourraient s'être gliffés dans I'slle. Pour prix de
dre
cor 1 fée. de qui dar de plu Pif cro mi I ils diff le Les \& tag feu che que IA leu nen cof mu pou pou $\mathrm{O}_{1}$

$$
\text { ETAT DE-IASIE: } 227
$$

is déclaAnglais pour s'y parurent narque; ui pieds baffeffes l'ufage ils aban-Hollanguerre. Enfin, le Roi inés par Comme Monardans les -avantaeconnaît es dont bles. La ix natului fera ites les ivier la de 2 liv. nt autooù ils ent. Le ane liaique ce ans qui prix de
tant de facrifices, le Roi receyrằ annuellement la valeur de ce que les rivages cédés lui produifaient; \& fes fujets pourront y aller prendre, fans rien payer, le fel néceflaire à leur confommation.
Lîle de Ceylan eft très-fertile \& bien boifée. On y fait, tous les ans, deux récoltes de riz. On y voit des montagnes très-hautes, qui fervent de guides aux vaiffeaux qui vont dans I'Inde. Le Pic-Adam, qu'on apperçoir de tous les côtés, eft inconteftablement la plus haute montagne de l'Afie. On l'appelle Pic. Adam, parce que le préjugé du pays croit y appercevoir la trace du pied du premier homme.
Lorfque les Portugais aborderent à cetteîle, ils la trouverent tres-peuplée. Deux niations, différentes par les moeurs, par les ufages, par le gouvernement, 1'habitaient paifiblement. Les Bedas, établis à la partie feptentrionale, \& dans le pays le moins abondant, font partagés en tribus, qui fe regardent comme une feule famille, qui n'obéiffent qu'à un feul chef, dont l'autorité rieft pas auffi abfolue que l'eft communément celle des defpotes de PAfie. Ils font prefque ouds. Ce font dailleurs, les mêmes mœeurs \& le même gouvernement qu'on trouve dans les montagnes d'Ecoffe. Ces tribus, unies pour la défenfe commune, ont toujours vaillamment combattu pour leur liberté, \& ont éré affez équitables pour ne jamais attenter à celle de leurs voifins. On fait peu de chofes de leur Religion; mais K $\mathbf{v} \mathbf{j}_{1}$

228 ÉTATAE I'A S IE.
il eft affez vraifemblable qu'elle ne s'éloigne pas de la Religion naturelle. Ce précieux culte, comme nous l'avons tant de fois répété dans nos Cérémonies religieufes des peuples du monde, eft celui de tous les peuples ifolés, fédentaires, \& menant une vie paftorale. Toutes ces tribus nont prefqu'aucune communication avec les étrangers. On garde à vue ceux qui traverfent les cantons qu'elles habitent; \& cette précaution, que la cupidité a imaginée pour s'approprier leurs déponilles, les a préfervées de la plupart des vices qui dégradent les nations prétendues civilifées. Les Bedas paraiffent être les habitans primitifs de lîle.

Une nation plus nombreufe \& plus puiffante, qu'on appelle les Chingulais, eft mầtrefle de la partie méridionale. En la comparant à l'autre, on pourrait l'appeler une nation polie. Ils ont des habits \& des defpotes, dont celui de Candi eft le principal. A la Religion naturelle qu'ils profeffent dans toute fa pureté, ces peuples ont affocié le culte d'un certain Philofophe, nommé Buddou, qui fut vraifemblablement autrefois le bierfaiteur de cette île. Les Prêtres de Ceylan jouiffent d'ailleurs de très-grands priviléges. Ils ne peuvent, dit-on, jamais être punis par le Prince, quand même ils auraient attenté à fa vie.

Les Chingulais entendent affez bien la guerre. Ils ont fu faire ufage de la nature de leur pays de montagnes, pour fe défendre contre
les me Ils des
lie mc 1'aı fui mc joi juE eft ma de ten les Européans, qu'ils ont fouvent vaincus. On
s'éloigne $1 x$ culte, été dans dit monolés, féToutes inication ceux qui tent; \& imaginée S a préégradent 3edas palite.
lus puif eft mat compaune naefpotes,
A. 1a ans toute le culte Buddou, le bienCeylan ivileges. punis par attenté à

## a guerre.

 de leur e contre ncus. Onles accufe d'être fourbes, intéreflés, complimenteurs, comme tous les peuples efclaves. Ils ont deux langues, celle du peuple \& celle des Savans.
Leur maniere de fe marier eft affez finguliere. L'homme tient un bout de linge, qu'il met autour de fes reins, $\&$ la femme tient l'autre; on leur jette de Peau fur la tête, enfuite fur tout-le refte du corps. Cette cérémonie termine le mariage ; \& les deux conjoints reftent alors enfemble autant qu'ils le jugent à propos. La premiere nuit des nôces eft pour le mari; la feconde, pour le frere du mari, \& ainfi de fuite jufqu'au fixieme degré de parenté. Auffi les enfans font-ils fenfés appartenir au frere comme au mari.
Les principaux établiffements des Hollandais dans l'île de Ceylan, font Colombe-\& Negombo, dans le Sud-Oueft; Galle \& Mature, dans le Sud; Trinquemale \& Jaffanapatnam, dans le Nord-Eft; Amferdam E Manard, dans l'Ouent-Nord-Oueft. La Gompagnie poffede encore plufieurs autres petits Corps-de-Garde oil ils tiennent un fergent, \& 7 à 8 foldats pour garder la côte, \& s'oppofer à la communication des Naturels du pays avec les vaiffeaux étrangers qui paffent. Colombe en eft la Capitale, \& le fecorid établiffement des Hollandais dans IInde.

Toutes les Villes, comme celles de toutes les Colonies Hollandaifes, font très-propres. Les rues enfont alignées, \& bordées d'un double rang d'arbies. Quelques-unes ont un canal aut

## 230 ÉTATDE I'ASIE.

milieu. La plupart des habitans profeffent 12 Religion Chrétienne, qui leur a été donnée par les Portugais. Les Hollandais leur permettent de bâtir des Églifes, \& de faire yenir des Prê. tres de Goa pourles deffervir.
Le Traité de 1766 , \& plus encore les précautions que prennent les Hollandais pour empêcher les habitans de Ceylan, de former quelques liaifons d'intérêt avec les Étrangers, ont mis dans les mains de la Compagnie toutes les productions de lìle. Celles qui entrent dans le commerce, font:

Io. Diverfes pierres précieufes, la plupart d'une qualité très-inférieure. Ce font les Choulias de la côte de Coromandel qui les achetent, les taillent \& les répandent dans les différentes contrées de l'Inde.
$2^{\circ}$. Le poivre, quel'on cultive uniquement à Maturé, \&que la compagnie zchete 8 fols 9 deniers la livre; le café, fruit đu même territoire, \& qu'elle ne paie que 4 fols 4 deniers, $\&$ le cardamome, qui n'a point de prix fixe. Les Naturels du pays font trop indolents, pour que ces cultures, introduites par les Hollandais, puiffent jamais devenir fort confidé, rables.
$3^{\circ}$. Une centaine de balles de mouchoirs, de pagnes \& de guingans, d'un très-beau rouge, que les Malabares fabriquent à Jaffapatnam, où ils font éfablis depuis très-longtems.
$4^{\circ}$. Quelque peu d'ivoire, \& environ 50 eléphans. On les porte à la côre de Coromandel;
rofeffent donnée par permettent ir des Pré:
re les pré: is pour emde former Étrangers, gnie toutes ntrent dans
la plupart les Chouachetent, différentes
niquement hete 8 fols même ter4 deniers, prix fixe. ents, pour les Hollant confidé,
auchoirs, très - beau nt à Jaffa-très-longenviron 50 romandel;

$$
\text { ETAT DE I'ASIE. } \quad 23 \text { I }
$$

\& cet animal doux \& pacifique, mais trop utile athomme pour refter libre dans une ile, va fur e Continent augmenter \& partager les périls \& les maux de la guerre.
$5^{\circ}$. L'areque, que la Compagnie achete à faifon de II livres l'ammonan, efpece de mefure qui eft cenfée contenir 20 mille areques. Elle le vend 36 ou 40 livres fur les lieux mêmes.
6.. La pêche des perles forme une branche confidérable du revenu de Ceylan. On peut conjecturer, avec vraifemblance que cette île, qui n'eft qu'à is lieues du Continent, en fut détachée dans des tems plus ou moins reculés, par quelque grand effort de la nature. L'efpace qui la fépare actuellement de la terre, eft rempli de bas-fonds, qui empêchent les vaiffeaux d'y haviguer. Dans quelques intervalles feulement, on trouve 4 ou $\varsigma$ pied d'eau, qui permettent à de petits bateaux d'y paffer. Les Hollandais, qui s'en attribuent la fouveraineté, y tiennent toujours 2 chaloupes armées, pour exiger les droits qu'ils ont établis. C'elt dans ce détroit que fe fait la pêche des perles, qui fut autrefois đunfi grand rapport. Mais on a tellementépuifé cette fource de richeffes, qu'on n'y peuqurevenir que rarement. On vifite, à la vérité, tous les ans, le banc, pour favoir à quel point il eft fourni d'huîtres; mais communément, il ne s'y en trouve affer que tous les 5 ou 6 ans, La pêche eft alors affermée; $\&$, tout calculé, on peut la faire entrer dans les revenus dp la Compagnie pour 200000 livres. On trouve fur les
 bracelets. nerce en eft ie, c'eftla urier. Líle de cannelément ; on ceux quiy ir les Bedas finguliere aux Euroy pénétrer, ombre. Les partie de la s fujets de e de Galle, tion qui en rlaCour de Lune coment qu'a 13
cannelliers la plus vile , elle eft forment la lividu, qui nieufement anes $\&$ les rendent pas 2,200000 nfe coatent

Etat DE L'ASIE. 233
2,420000 livres. Le vuide eft rempli par les bénéfices qu'on fait fur la canelle. Elle doit fournir encore aux guerres qui le renouvellent trop fouvent, chez un peuple auquel l'avidité Hollandaife a enlevé la plus importante partie de fa liberté.

## X I V.

## POSSESSIONS HOLLANDAISES SUR LA COTE DE COROMANDEL.

A. peine les Hollandais avaient paru aux Indes, qu'ils defirerent avoir des Comptoirs furla côte de Coromandel \& d'Orixa. De l'aveudes Souverains du pays, ils en formerent, à diverfes époques, à la côte de la Pêcherie, à Negapatnam, à Sadrafpatnam, à Paliacate, à Bimilipatnam. Negapatnam eft le chef-lieu de tous ces établiffements. Cette Ville eft fort grande. Privée de foflés, elle n'eft entourée que de fort mauvais murs, conftruits en 1742 ; \&elle eft entiérement ouverte ducôté de la mer. La Citadelle eft placée du côtê du Sud. Elle paraitt forte, quoique petite; mais elle eft trop près de la Ville. Toutes les marchandifes que les Hollandais font fabriquer dans l'Inde, fe rendent dans certe place; c'eft de-là que les vaiffeaux chargés partent pour leur deftination. Elle eft arrofee par une riviere très-commode pour le commerce. Les bâtiments de 2 à 3 cents

234 ÉTATDEXASIE. tonneaux peuvent y entrer, \& s'y trouvent à l'abri dans tous les tems. Ses eaux limpides \& men falubres ont la propriéré de pétrifier les crabes. On en trouve fouvent qui ont éprouvé cette métamorphofe; mais il eft difficile de s'en procurer d'entiers. Les habitans qui les ramaffent avec foin, s'en fervent en médecine. Pulvérifés, \& infufés dans fa boiffon, ils guériffent, dit-on, de la pierre. Les Indiens prétendent auffi qu'ils clarifient \& rafraîchiffent l'eau, quand on les y laiffe féjourner.

Hors de la Ville eft le jardin de la Compagnie. On y voit une vieille tour quarrée qui tombe en ruines, \& qui devait être extrêmement haute. Elie conferve encore le nom de Pagode de Chine, parce qu'elle fut bâtie par les Chinois, lorfqu'lls faifaient cux-mêmes le commerce de lInde. Le territoire de Negapatnam, d'abord très-borné, s'accrut fucceffivement de dix ou dquze Villages, qui fe remplirent de Manufactures.
Les autres Comptoirs Hollandais, fur cette côte, ne font d'aucune importance. Sadrafpatnam s'eft feulement acquis quelque réputation par fes guingans, fes toiles peintes; \& Paliacate, par fes mouchoirs.

La Compagnie ne poffede qu'un Comptoir au Bengale, c'eft Chinchura, placé à I mille de Chandernagor. On le connait beaucoup mieux fous le nom d'Ougly, parce qu'il efb fitué près des fauxbourgs de cette Ville, autrefois célebre. Les Hollandais n'y ont de propriété que celle de leur fort. Les habitations
rouvent à mpides \& les crabes. uvé cette e s'en proramaffent ulvérifés, t, dit-on, uffi qu'ils id on les y
la Comlarrée qui extrêmenom de bâtie par mêmes le de Negat fucceffiii fe rem-
fur cette jadrafpatéputation Paliacate,

Comptoir à I mille beaucoup qu'il elb ille, auit de probitations

$$
\text { ETA D E I'A S I E. } 235
$$

dont il eft environné, dépendent du Gouvernement du pays, qui fouvent ne s'y fait que trop fentir par fes extorfions. Un autre inconvénient de cet établiffement, c'eft qu'un banc de fable empêche que les vaiffeaux ne puiffent y arriver. Ils s'arrêtent 20 milles au-deffous de Calcutta, à Fulta, opération qui multiplie les frais d'adminiftration.
Ies Hollandaistirent annuellement des divers érabliffements qu'ils poffedent fur la côte de Coromandel, 4 ou 5 mille balles de toiles. En échange de ces marchandifes, ces Républicains donnent du fer, du plomb, du cuivre, de l'érain, du fucre, de l'avac, des bois de charpente, du poivre, des épiceries, de la toutenague, efpece de minéral qui participe du fer \& de létain. Ils gagnent fur ces objets réunis II00000 livres, auxquelles on peut ajouter: 88000 livres que produifent les Douanes. Les dépenfes actuelles montent à 808000 livres; \&c l'on peut avancer, fans crainte d'être accufé d'exagération, que le fret des navires abforbe le refte des bénéfices. Le produit net ducommerce n'eft donc, pour la Compagnie, que le profit qu'elle peut faire fur la vente des toiles.

## X V.

## POSSESSIONS HOLLANDAISES DANS

 LA PRESQUISLE DE MALACA. N ous avons parlé plus haut de la prefquifle de Malaca, de fes richerfles, de fes produCtions, de la prodigieufe fécondité de fon fiol, \& de la férocité de fes habitans. Il n'eft ici queftion que de la Ville du même nom \& de fon territoire, qui appartiennent à la Compagnie Hollandaife. Cette place eft fituée fur le détroit de Malaca, entre la prefquîle $\&$ lîle de Sumatra. Long. tems elle fut la réfidence des Souverains, \& tint le premier rang parmi les Villes les plus commerçantes de l'Affie. En 1621, les Portugais s'en emparerent, \& ils y bâtirent une Citadelle propre à la défendre contre les attaques de fes anciens Maîtres, mais ils en furent dépouillés en 1641, par les Hollandais. Pour prix de fa viezoire, le vainqueur eut la tête tranchée à fon retour en Hollande ; on lui fit un crime d'avoir permis à des Religieufes, dont le? Couvent était dans la Citadelle, d'en fortir en proceflion, portant un cierge allumé, parce qu'ayant fait faire de très-gros cierges creux, elles les remplirent de diamans \& de lor, que chacun avait mis en dépôt dans leur Monaftere.Les Hollandais établirent la tolérance reli-
gieut
Ils Cl
la $p$
toutc
qu'ol
trou
Rom
La
fort 1
de $g$ plet. tach fur l: lieue Cita eft fif eft o aux
tique canal facile $\mathrm{O}_{1}$ des lind tinue $\& s^{\prime}$ coup bel a Les F à fai
Comı de la couv gieufe dans le pays qu'ilsvenaient de foumettre. Ils crurent avec raifon, dit M. Sonnerat, que la politique exige qu'on fouffre des gens de toutes les Nations \& de toutes les Sectes, lorfqu'on veut faire fleurir un établifiement. On y trouve encore la Ville Chrétienne \& une Egglife Romaine.
La Citadelle, bâtie par les Portugais, eft fort bonne. Elle devrait renfermer 600 homme's de garnifon; mais ce nombre n'eft jamais complet. On eft d'ailleurs obligé d'en tirer des détachements pour les petits Comptoirs détachés fur la côte. Une riviere qui remonte jufqu'à 80 lieues dans les terres, baigne les murs de la Citadelle. Elle n'eft pas large, \& l'entrée en eft fort incommode. Echoué fur un banc, on eft obligé d'attendre la pleine mer pour arriver aux Débarquadaire. Peut-être eft-ce par politique que les Hollandais n'y creufent point un canal, qui rendrait cette place d'un accès trop facile.
On a dit que la prefqu'ile de Malaca était l'un des plus riches \& des plus beaux pays de IInde. La nature y fait régner un printems continuel. Ses productions variées $s$ y montrent \& s'y multiplient dans toutes les faifons. Il eft coupé par plufieurs rivieres qui ajoutent le plus bel agrément à la fécondité la plus prodigieufe. Les Hollandais ne fe font cependant pas attachés à faire fleurir l'agriculture dans cette Colonie, comme dans la plupart des autres. Les environs de la Ville n'offrent pas un feul jardin; ils font couverts de bois comme lintérieur des terres;

## 238

 ETAT DETASIE. auffi les tigres, les buffles \&\& les Eléphans sý logent-ils aufli commodément que par-tout ail leurs. Ajoutez à cela quantité de marais qu'on ne peut deffécher, ce qui doit tendre ce quartier là fort mal-fain.Lorfque les Hollandais fe rendirent maîtres de Malaca, le commerce y érait tout-à-fait tombé, depuis que des exactions continuelles en avaient éloigné toutes les Nations. La Compagnie ne ly a pas fait revivre, foit qu'elle y ait trouvé des difficultés infurmontables, foit qu'elle ait manqué de modération, foit qu'elle ait craint de nuire à Batavia. Ces opérations fe réduifent aujourdhui à l'échange d'une petite quantité d'opium \& de quelques toiles, avec un peu d'or, d'étain \&- d'ivoire.

Ses affaires feraient beaucoup plus confidérables, fi les Princes de cette région étaient men plus fideles aux traités exclufifs qu'ils ont faits avec elle. Malheureuferment pour fes intérêts; ils ont formé des liaifons avec les Anglais, qui fourniffent à meilleur marché à leurs befoins, \& qui achettent plus cher leurs, marchandifes. Elle fe dédommage un peu fur fesFermes $\& \&$ fes Douanes, qui lui donnent 220 mille livres par an. Cependant fes revenus, joints au bénéfice du commerce, ne fuffifent pas à l'entretien de la garnifon \& des Facteurs. II en conte annuellement 44 mille livres à la Compagnie.

I E . éphans s'y ar-tout ailtrais qu'on ce quartier
nt maîtres tout-à-fait ontinuelles . La Comt qu'elle y bles, foit foit qu'elle ćrations fe une petite iles, avec
is confidé ion étaient Is ont faits s intérêts, glais, qui rs befoins, rchandifes. rmes \& fes e livres par u bénéfice ntretien de tite annuelie.

$$
\text { ETAT DE L'A SIE. } 239
$$

## X V I.

## POSSESSIONS HOLLANDAISES DANS LES MOLUQUES.

IES îles Moluques, fituées près du cercle 'équinoxial, dans l'océan Indien, font, en y comprenant, comme onle fait communément, celles de Banda, au nombre de dix. Les cinq principales s'appellent Ternate, Tidor, Machian, Motir \& Bachian. La plus grande n'a pas 12 lieues de circuit, \& les autres en ont beaucoup inoins. Cet Archipel paraît avoir été yomi par la mer. On le croirait, avec fondement, l'ouvrage de quelque feu fouterrain. Des monts orgueilleux, dont la címe fe perd dans les nues; des rochers énormes entaffés les uns fur les autres, des cavernes hideufes \& profondes; des torrents qui fe précipitent avec une violence extrême ; des volcans annonçant fans ceffe une deftruction prochaine; un pareil cahos fait naître cette idée ou lui prête de la force. On ignore comment ces îles furent d'abord peuplées; mais il paraît prouvé que les Malais \& les Javanais leur ont donné fucceffivement des Loix. Leurs habitans font, en général, très-bafanés; \& leur teint approche du noir lavé de jaune. Le langage des Moluquois, leurs mocufs, lears ufages font les mêmes que ceux des Malais. Ils font naturellement lâches,

240 ÉTATDE E'A SIE. pareffeux, cruels \&féroces. Il eft affez vraifemblable que la dureté de leurs mocurs eft une fuite de la vie errante \& folitaire qu'ils menent les bois, pour fuir dans l'efclavage des Hollandais, Leur Religion eft un Mahométifme corrompu. Les îles qu'ils habitent font affez fertiles; mais ils ne fe domnent pas la peine de les cultiver. Tous ne vivent que de fagou, efpece de palmier, qui croît en grande quantité dans cet Archipel, \& fans aucune culture.

Tous les Moluquois, à l'exception des femmes \& des Prêtres, vont nus, \& ne cachent que ce que la pudeur exige qu'on ne montre pas à découvert. Ils s'ornent feulement la tête d'un chapeau peint de diverfes couleurs, \& fait de feuilles de latanier. Les femmes font couvertes d'une longue robe fans plis, fermée par devant. Elles portent des chapeaux d'une grandeur énorme, \& qui ont 7 à 8 pieds de diametre. Ces cliapeaux font plats en-deffus, \& chargés de coquillages \& de nacre de perle. La partie inféricure eft décorée d'un cercle haut de 3 pouces, qui les fait tenir fur la tête. Ces femmes ne fortent jamais, \& vivent dans une paifible retraite au fond de leur maifon. Les Prêtres font vêtus d'une longue robe, femblable à celle des femmes; \& lon ne les reconnait qu'à un bonnet pointu, qui fait la marque caractériftique de leur dignité. Les deux fexes portent aux brasdes efpeces de bracelets, formés par des coquillages du genre de la porcelaine, \& qu'ils taillent en les frottant fur une pierre. Les armes des Moluquois font l'arc, les
fle d'u l'o du dre lég que
ray
poi
boi
fon de boi qu' I bat fing lon s'el gol del du
ne
afte
ave
att:
le
me:
mo
de
des
mê
fan
E.
ez vraifemof une fiuite menent les Hollandais, corrompu. tiles; mais s cultiver. ece de palé dans cet
n des fem: ne cachent montre pas la tête d'un \& fait de t couvertes par devant. grandeur e diametre, \&c chargćs
La partie haut de 3 tête. Ces it dans une laifon. Les obe, femles reconla marque deux fexes ets, formés orcelaine, une pierre. l'arc, les fleches,

$$
\text { ÉTAT DEIASIE. } 24 \hat{E}
$$

fleches, le carquois $\&$ le bouclier. L'arc eft d'un bois élaftique, fibreux \& très-léger. Ils lornent d'anneaux faits avec du rotin; c'eft auffi du rotin préparé qui fert de corde pour les tendre. Les fleches font d'un rofeau élaftique \& léger. La pointe eft d'un bois dentelé très-dur; quelquefois cette pointe eft l'arête ou premier rayon épineux de la nageoire dorfale d'un gros poiffon. Les carquois font d'écorces d'arbres. Les boucliers d'un bois noir très-dur. L'un \& l'autre font enrichis de deflins en reliefs, faits avec de petits coquillages d'un très-beau blanc. Les boucliers font longs, \& plus étroits au milieiu qu'aux deux bouts.
La plupart de ces peuples font pêcheurs. Leurs bateaux font d'une ftructure auff ingénieufe que finguliere. Ils ont jufqu'à 70 \& 80 pieds de long.Les deux bouts, extrêmement exhauffés, s'élevent jufqu'à 20 pieds au-deffus de l'eau. Lé gouvernail n'eft qu'une longue rame placée en dehors, \& foutenue par un échafaud. Le corps du bateau eft un affemblage de planches, qui ne font ni jointes ni clouées, mais fimplement affemblées \& retenues par des cordages faits avec du rotin. Aux deux côtés du bateau font attachées deux âles orientales, qui fervent à le foutenir quand la mef eft groffe. Dix hommes, affis en travers fur ces âles, donnert le. mouvement au bateau, \& le font voguer à coup de pagnai, avec une vîteffe incroyable. L/art des rameurs confifte à frapper leau tous en même tems, dans une parfaite égalité; c'eft fans doute pour cette raifon que, pendant tout Tome I.
le tems qu'ils rament, ils s'excitent par des chan-
les gui: mo $q u '^{\prime}$ Cor peti pag E

## aya

$\& \mathrm{~d}$

## reu:

## on

par
cont
ETAT DB I'A SIE
les Hollandais n'y font qu'un commerce languiffant, parce qu'ls n'y trouyent point de moyen d'échange, ni d'autre argent que celuí quils y envoient pour payer les troupes, les Commis \& les penfions. Ce Gouvernement, lea petits profits déduits, conte par an, à la Compagnie, I 54 mille livres.
Elle fe dédommage bien de cette perte à Amboine où elle a concentré la culture du giroflier. Elle a partagé aux habitans de lîle 4 mille terreins, fur chacun defquels elle a d'abord permis \& s'eft vu forcée, verslian 1720 , dordonner qu'on plantât 125 arbres, ce qui forme un nombre de 500 mille girofliers. Chacun donne, année commune, au-delà de deux livres de girofle; \& , par conféquent leur produir réuni s'éleve au-deflus d'un million pefant.
Le Cultivateur eft payé avec de l'argent, qui revient toujours à la Compagnie, \& avec quelques toiles bleues ou écrues, tirées du Goromandel. Ce faible commerce aurait reçu quelqu'accroiffement, fi les habitans d'Amboine \& des petites ̂̂les qui en dépendent, avaient voulu fe livrer à la culture du poivre \& de lindigo, dont les effais ont été fort heureux. Tout miférables que font ces infulaires, on n'a pas réuffia les tirer de leur indolence, parce qu'on ne les a pas tentés par une récompenfe proportionnée à leurs travaux. 20 I'adminiftration eft un peu différente dans les îles de Banda, fituées à 30 lieues d'Amboine. Ces Ifles font au nombre de cinq. Deux font I. ij

## 244

## ETAT DE L'ASTE.

incultes \& prefquinhiabitées; les trois autres jouiffent de l'avantage de produire la mufcade exclufivement à tout lunivers. Ces iles
une leu qui font le feul établiffement des Indes orientales, qu'on puiffe regarder comme un colonie Eucopéane, parce que c'eft le feul où les Européans aient la propriété des terres. La Compagnie trouvant les habitans de Banda fauvages, cruels, perfides, parce qu'ils étaient impatients du joug, a pris le parti de les exterminer.. Leurs poffeffions ont été pattagées à des blancs, qui tirent de quelques iles voifines des efclaves pour la-culture. Ces blancs font, la plipart, créoles, ou des efprits chagrins retirés du fervice de la Compagnie. On voit auffi, dans la petite lle de Rofingin, des bandis flétris par les loix, ou des jeunes gens fans moeurs, dont les familles ont voulu le débarraffer. C'eft ce quil'a fait appeler lîle de correcition. Ces malheureux n'y vivent pas long-tems; mais les autres îles de Banda ne font guere moins meuttieres. Cette grande confommation d'lommes a fait tenter de tranfporter à Amboine la culture de la Mufcade. La Compagnie pouvait y être excítée encore par deux autres puiffans intérêts; celui de 1'économíe \& celuî de la fûreté. Les expérien' ces n'ont pas été heureufes; $\&<$ les chofes font reftées dans I'état oul elles étaient.

Pour s'affurer le produit exclufif des Moluques, qu'on appelle avec raifon les mines dor de la Compagnie, les Hollandais ont employé tous les moyens que pouvait leur fuggérer
ges
fon dar de que doi ma cor
 eft effi les ran lug rab des s'e: por qu

$$
\text { ETA } \mathrm{E} \text { I D BCI'A S I E. } 24
$$

is autres la mufCes îles ientales, lonie Eules EuroLa Comla fauvafient ime les exttagées à Iles voies blancs rits chagnie. On Rofingin, es jeunes ont voulu peler lazle ivent pas Banda ne e grande de tranfMufcade. ée encore celuí de expérien ${ }^{2}$ ofes font des Molumines d'or t employé fuggérer
une avarice éclairée. La nature eft yenue à leur fecours. Les tremblements de terre, qui font fréquents \& terribles dans ces parages, en rendent la navigation périlleufe. Ils font difparaître tous les ans des banes de fable dans ces mers; tous les ans ils y en forment de nounveaux. Ces révolutions, dont la politique exagere encore le nombre \& les effets, doivent écarter le Navigateur étranger, qui manque des fecours néceffaires pour fe bien conduire.

Ce premier moyen d'un commerce exclufif eft fortifié par un autre peut-être encore plus efficace. Durant une grande partie de l'année, les vaiffeaux repouffés par les vents $\&$ les courans contraires, ne peuvent aborder aux Moluques. Il faut donc attendre la mouffon favorable qui fuit ces tems orageux; mais alors des gardes-côtes expérimentés \& vigilans s'emparent de cet Océan devenu paifible, pour écarter ou pour faifir tous les bâtiments que l'appas dugain y auraít pu conduire.

Cefont ces rems calmes que les Gouverneurs d'Amboine \& de Banda emploient à parcourir les îles, oin, dès les premiers jours de fa puiffance, la Compagnie détruifit les épiceries. Leur odieux miniftere fe réduit à lutter contre la libéralité de la nature, \& à couper les arbres par-tout où ils repouffent.

Tous les ans, ils font obligés de recommencer leurs courfes, parc que la terre, rebelle aux mains qui la dévaftent, femble s'obftiner contre l'opiniâtreté des hommes; \&\& que I iij

246 ETAYDE EABIE.
la mufcade \& le girofle, renaiffant fous le fer qui les extirpe, trompent une avidité cruelle ennemie de tout ce qui ne croît pas pour elle feule. Ces expéditions déshonerantes font terminées par des fêtes, où les Hollandais femblent infulter à la nature qu'ils ont dépouillée de fes plus riches ornements.

## X VII.

M.

POSSESSIONS HOLLANDAISES
DANS LES ISLES DE TIMOR ET DE CELEBES.

Pour s'affurer de plus en plus le commerce exclufif des épiceries, les Hollandais ont formé deux établiffements à Timor \&\& à Celebes. La premiere de ces deux îles, fituée zu Sud des Moluques, \& à 1 Eft de Jaya, a 60 lieues de long, fur 15 ou 18 de largé. Elle eft partagée en plufieurs fouverainetés. Les Portugais y font en grand nombre. Ces peuples qui la pofféderent pendant quelque tems, furent chaffés, en 1613 , de la ville de Kupan par les Hollandais, qui y trouverent une fortereffe, qu'ils ont gardée depuis avec une garnifon de 50 hommes. La Compagnie y envoie tous les ans quelques grofles toiles; \& elle en retire de la cire, phtaret, du bois

Ce vir fit y ${ }^{1}$ \& plo

 de fandal \& du cadiang, petite feve dont on fe fert communément dans les vaiffeaux Hol-

Cous le fer té cruelle pour elle font terIdais femdépouillée $12021-12$


AISES RET DE $\&$ à Cees, fituée Jaya, a de large. erainetés. nbre. Ces $t$ quelque la ville de rouverent ppuis avec ompagnie fes toiles; $t$, du bois dont on eaux Hol-
landais pour varier la nourriture des équipages. Ces objets réunis occupent une ou deux chaloupes expédiées de Batavia. It n'y a nia gagner, ní à perdre dans cet établiffement; la recette égale la dépenfe. Il y a longtems que les Hollandais auraient abandonné Timor, dont le fol eft naturellement ingrat, s'ils n'avaient craint de voir s'y fixer quelque nation aetive, qui, de cette pofition favorable, troublerait aifément le commerce des Moluques.

Ce fut la même précaution qui les attira à Celebes. Cette ile, dont le diametre eft d'environ 130 lieues, eft très-habitable, quoique fituée au milieu de la Zone-torride. Les chaleurs y font tempérées par des pluies abondantes, \& par des vents frais. Ses habitans font les plus braves de l'Afie méridionale. Leur premier choc eft furieux, mais une réfiftance de deux heures fait fiuccéder un abattement total à une fi étrange impétuofité. Sans doute qu'alors, livreffe de l'opium, fource unique de ce feu terrible, fe diffipe, après avoir épuifé leur force par des tranfports qui tiennent de la frénéfie. Leur arme favorite, le crid, -eft d'un pied \& demi de long. Il a la forme d'un poignard, dont la lame s'alonge en ferpentant. On n'en porte qu'un à la guerre; mais les querelles particulieres en exigent deux. Celui que lon tient à la main gauche fert à parer le coup, \& l'autre à frapper l'ennemi. La bleflure qu'il fait eft très-dangereufe, \& le duel fe termine $L$ iv

le plus fouvent par la mort des deux combattans.

Une éducation auftere rend les habitans de Celebes où J les Macaffarois agiles, induftrieux \& robuftes. A toutes les heures du jour leurs nourrices les frottent avec de l'huile ou de leau tiede. Ces onctions répétées aident la nature à fe développer avec liberté. On les fevre un an après leur naiffance, dans l'idée qu'ils auraient moins d'intelligence s'ils continuaient d'être nourris plus long-tems du lait maternel. A l'âge de 5 ou 6 ans, les enfans mâles de quelque diftinction, font mis comme en dépôt, chez un parent ou chez un ami, de peur que leur courage ne foit amolli par les carefles deleur mere, \& par l'habitude d'une tendreffe réciproque. Ils ne retournent dans leur famille qu'à l'âge oì la lai leur permet de fe marier. Le Mahométifme eft la Religion de ces peuples.

Long-tems les Portugais, établis à Celebes, s'y maintinrent, même après avoir été chaffés des Moluques. La raifon qui les y retenait \& qui y attirait les Anglais, était la facilité de 1 e procurer des épiceries, que les naturels du pays trouvaient le moyen d'avoir, malgré les précautions qu'on prenait pour les écarter des lieux oil elles croiffent. Les Hollandais que cette concurrence empêchait de s'approprier le commerce exclufif du girofle \& de la mufcade, entreprirent, en 1666, d'arrêter ce trafic, quils appelaient une contrebande. Ils employerent,
sitans de induf$s$ du jour lhuile ou aident la . On les ins l'idée 'ils cons du lait es enfans is comme un ami, lii par les ude d'une ent dans jermet de ligion de

Celebes, té chaffés tenait \& tcilité de iturels du nalgré les arter des adais que roprier le mufcade, fic, qu'ils loyerent,
EIATDE I'ASIE.
pour y réuffir, des moyens qu'une avidité fans bornes n'a rendu que trop communs en Afie. A force de violence \& de perfidie, ils parvinrent à chaffer les Portugais, à écarter les Anglais, à s'emparer du port $\&$ de la fortereffe de Macaffar. Dès-lors, ils fe trouverent mâ̂tres abfolus dans lîle, fans l'avoir conquife. Les Princes quil la partagent, furentréunis dans une efpece de confédération. Ils s'affemblent de tems en tems, pour les affaires qui concernent lintérêt genéral. Ce qui eft décidé, eft une loi pour chaque état. Lorlqu'il furvient quelque conteftation, elle eft terminée par le Gouverneur de la colonie Hollandaife qui préfide à cette diete. Il éclaire de près les différents defpotes, qu'il tient dans une entiere égalité, pour qu'aucuin d'eux ne s'éleve au préjudice de la Compagnie. On les a tous dé farmés, fous prétexte de les empêcher de fe nuire les uns aux autres; mais, en effet, pour les mettre dans limpuiffance de rompre leurs fers.

Les Chinois, les feuls étrangers qui foient reçus à Celebes, y apportent du tabac, du fil d'or, des porcelaines \& des foies en nature. Les Hollandais y vendent de lopium, des liqueurs, de la gomme laque, des toiles fines \& grofferes, On en tire un peu d'or, beaucoup de riz, de la cire, des efclaves \& du tripan, efpece de champignon qui eft plus parfait à mefure qu'il eft plus rond \& plus noir. Les douanes rapportent environ 100 mille francs à Ia Compagnie. Elle tire beaucoup plus d'ayanL. Y

250 ETAT DE EASIE.
tages des bénéfices de fon commerce, \& des

## ee

 dimes' du territoire qu'elle poflede en toute fouveraineté. Ces objets réunis ne couvrent pas cependant les dépenfes de la colonie; elle cónte i65 mille livres au-delà. L'intérêt de la Compagnie exigerait qu'on l'abandonnât, fi elle n'était regardée, avec raifon, comme la clef des îles à épiceries.
## XVIII.

## COMMERCE DES HOLLAND ATS DANS

## la NOUVELLE GUINĖE.

LA nouvelle Guinée eft une île de l'Océan oriental, fituée à l'Eft des Moluques. On l'appelle aufil la terre des Papoux, du nom des peuples qui l'habitent. Le terrein de cette ile eft, dit-on, très-fertile; mais lignorance \& la barbarie des peuples qui l'occupent, ne permettent gueres aux Europćans de la fréquenter. Les Papoux ne font pas mieux connus que le pays qui les nourrit. Leur afpect, dit M. Sonnerat qui 2 eu occafion de les vifiter, a quelque chofe de hideux \& d'effrayant. Qu'on fe reprefente des hommes robuftes, dun noir luifant, dont la peau eft cependant âpre \& rude, la plupart défigurés par des taches à la peau femblables à celles qu'occafionne l'éléphantiafe; quion fe les peigne avec des yeux fort grands, un nezécrafée, une bouche ex:

## ETA T DE L'A SIE. $2 S I$

ceffivement fendue, les levres, fur-tout la fupérieure, très-renflées, les cheveux crépis , d'un noir brillant ou d'un rouxardent. Le caractere de ces fauvages répond à leur extérieur; ils font braves, ils ament la guerre, ils font cruels, méfians, de mauvaife foi. C'eft cependant fur la terre habitée par ces hommes groffiers que la nature a placé fes productions les plus rares, les plus précieules, les plus brillantes, à en juger par le petit nombre de celles qu'en 1771 ils offrirent à M. Soninerat. Ce Voyageur en reçut plufieurs efpeces d'oifeaux auff élégans par leur forme que brillans par l'éclat de leurs couleurs; \& plur fieurs efpeces de ces arbres précieux qui foarniffent les épiceries. La dépouille des oifeaux fert à la parure des Chefs, qui la portent attachée à leurs bonnets, en forme d'aigrette. Mais en préparant les peaux, ils coupent les pieds. Les Hollandais, qui trafiquent fur ces côres', y achetent de ces peaux ainfi préparées, les tranfportent en Perfe, à Surate, dans les Int des, oul ils les vendeno fort cher aux habitans riches qui en font des aigrettes pour leurs turtbans, \& pour le cafque des guerriers, dont la plupart en parent auffi leurs chevaux. C'eft de-là qu'eft venue l'opinion que le bel oifean de Paradis, que lon trouve far la terre ides Papoux, n'a point de pattes; qu'il fe repofe ent fe fufpendant par de longs crins qui ornent fa queue; \& qu'enfin il couve fes cuff, en les portant fous fes afles. Les Hollandais ont accrédité ces fables, qui, en jetant du merLvj

$$
252 \text { ExAT D B I'ASIR: }
$$

veilleux fur l'objet dont ils trafiquent, étaient propres à le rendre plus précieux, \&\& à en rehauffer la valeur.


## ETTABLISSEMENT HOLLANDAIS A BORNEO.

$\$$orneo, lune des trois fles de la Sonde, eft peut-être la plus grande que l'on connaiffe. Ses anciens habitans en occupent lintérieur. Les côtes font peuplées de Macaffarois, de Javanais, de Malais, d'Arabes, qui ont ajouté aux vices qui leuv font naturels, une férocité qu'on retrouverait difficilement ailleurs.

Les Portugais cherchaient, vers l'an 1526 ; à s'établir à Borneo. Trop faibles pour s'y faire refpecter par les armes, ils imaginerent de gagner la bienveillance d'un des Souverains du pays, en lini offrant quelques pieces de tapifferie. Ce Prince imbécille prit les figures qu'elles repréfentaient pour des hommes enchantés qui létrangleraient pendaft la nuit, sil les admettait auprès de fa perfonne. Les explications qu'on donna pour difliper ces vaines terreurs ne le raffurerent pas; \& il refufa opiniâtrément de recevoir les préfents dans fon Palais, \& d'admettre dans fa Capitale ceux qui les avaient apportés.
Ces Navigateurs furent pourtant reçus dans $1 \mathrm{l}^{\circ}$
fuite ：mais ce fut pour leur malheur．Ils fu－ rent tous maffacrés．Un Comptoir que les Anglais y formerent quelques années après， eut la même deftinée．Les Hollandais qui n＇avaient pas été mieux traités，reparurent en 1748 ，avec une efcadre．Quoique très－faible， elle en impofa tellement au Prince qui pof－ fede feul le poivre，quil fe détermina à leur en accorder le commerce exclufif．Seulement il lui fut permis d＇en livrer 500 mille livres aux．Chinois，qui，de tout tems，fréquentaient fes ports．
Depuis ce traité，la Compagnie envoie à Benjarmaffen，du riz，de l＇opium，du fel \＆ de groffes toiles：objets fur lefquels elle gagne à peine les dépentes de fon établiffement， quoiqu＇elles ne paffent pas annuellement 33000 livres．Ses avantages fe réduifent au bénéfice qu＇on peut faire fur un petit nombre de dia－ mans trouvés de loin en loin dans les rivieres， \＆fir 600 mille pefant de poivre qu＇elle ob－ tient à 34 livres le cent．Ses Agents même ne peuvent tirer de Borneo，pour leur commerce particulier，qu＇une affez grande quantité de ces beaux joncs，dont l＇ufage s＇étend de plus en plus dans nos contrées．

$$
254 \text { ETAT DE A'A/E. }
$$

## X X.

## ÊTABLISSEMENT HOLLANDAIS A SUMATRA.

Nous avons dit à l'article IX de cette partie de notre ouvrage, que lîle de Sumatra, fituée à l'Oueft de celle de Borneo, pouvait avoir 300 lieues de long fur 70 de large. L'Equateur qui la coupe obliquement, la divife en deux parties prefqu'égales. Les chaleurs y font tempérées par des vents de terre \& de mer qui fé fuccedent réguliérement, \& par des pluies très-abondantes, très-fréquentes dans une région couverte de forêts \&r où la meilleure partie du fol n'eft pas défrichée. Sur ce vafte efpace, les volcans font infiniment multipliés; \& de-là vient peut-être que les tremblements de terre y font plus fréquents que deftructeurs.

Le Sud de lîle eft occupé par les Malais, dont les ancêtres n'eurent que 6 lieues de mer à traverfer pour changer de Patrie. On ignore l'époque de leur arrivée; \& I'on n'eft pas mieux inftruit des obftacles quils eurent à furmonter pour former leur établiffement. Le Gouvernement Féodal, fous lequel ils étaient nés, fut celui qu'ils établirent. Chaque Capitaine s'appropria un canton, dont il faifait hommage à un Chef plus accrédité. Cette fubordination
ÉTAT DE I'A S PE.
s'eft fucceffivement affaiblie; mais il en refte encore quelques traces.
Les Malais ont peut de Loix civiles. Leur Code criminel eft plus court encore. Des amendes qui fe partagent entre la perfonne offenfée ou fes héritiers \& le Magiftrat, font l'unique punition du meurtre \& des autres crimes. Si le délit n'eft pas démontré, on a recours à ces extravagantes \& bizarres épreuves qui firent long-tems l'opprobre de lEurope. La Religion de ces peuples eft un Mahométifme corrompu.
Comme les Malais ont peu de befoins de convention, \& que la nature fournit aifément à leurs néceffités réelles, ils ne travaillent que rarement \& avec une répugnance extrême. C'eft dans des cabanes élevées fur des piliers de huit pieds de haut, conftruits de bambous, \&t couvertes de feuilles de palmiers, qu'ils logent. Leurs meubles fe réduifent à quelques pots de terre. Une piece de toile, tournée autour des reins, en forme de ceinture, eft l'habillement ordinaire des deux lexes.

AuNord-Ouef, fetrouve une autre Nation, connue fous le nom de Batta. Elle eft, dit-on, dans l'ufage de manger les criminels convaincus de trahifon ou d'adultere. C'eft'efpoir, difent les Voyageurs, dinfifer de l'horreur pour ces forfairs, devenus commuris, qui a donné naiffance à une coutume aufli barbare.

C'eftau Nord, \& au Nord uniquement quion trouve le benjouin, qui eft principalement confommé en Perfe. C'eft-1à auff que croit ce

256 É T A T D E L A S YE.
précieux camphre, dont l'ufage eft réfervé aux Chinois, \& fur-tout an Japonais.

Lies terres du Nord-Eft font prefque généralement fubmergées. Auffin'y a-t-il prefque pas de population. Le peu même qu'on y voit d'habitans font Corfaires. On les détruifit prefque tous en 1760 ; mais, il eft forti, pour ainfi dire, de leurs cendres, de nouveaux brigands, qui ont recommencé à infefter le Détroit de Malaca \& d'autres parages moins célebres. Les montagnes de lintérieur du pays font remplies de mines. On en remue la fuperficie dans la faifon leche. Les pluies, qui durent depuis Novembre jufqu'en Mars, \&x qui tombent en torrents, détachent de la terre l'or, qui a pour matrice un fpath très-blanc, \& l'entraînent dans des circonvallations d'ofier, deftinées à le recevoir, \& très-multipliées, afin que ce qui aurait pu échapper à la premiere, Coit retenu dans quelques-unes de celles qui la fuivent. Lorfque le Ciel eft redevenu ferein, chaque Propriétaire va avec fes Efclaves, recueillir les richeffes, plus ou moins confidérables, que le fort lui a données. Il les échange contre des toiles ou d'autres marchandifes que lui fourniffent tes Anglais \& les Hollandais.

Ces derniers ont tenté d'exploiter les mines de Sumatra, felon la méthode génćralement prafiquée dans l'ancien \&le nouvel hémifphere. Soit ignorance, foit infidélité, foit quelqu'autre caufe, les deux expériences n'ont pas réuffies; \& la Compagnie a kn enfin, après de trop grandes dépenfes, qu'il he lui convenair pas de a fuperficie qui durent e qui tomre l'or, qui , \& l'enofier, defliées, afin premiere, elles qui la nu fercin, laves, re confidéraes échange andifes que landais.
rles mines néralement lémifphere. delqu'autre as réuffies; ès de trop nait pas de

$$
\dot{E} \boldsymbol{E} A^{\prime} \boldsymbol{r}^{\prime} \quad \mathrm{DE} \mathrm{I}^{\prime} A \text { is I } \mathrm{E} \text {. }
$$

fuivie plus long-temps une route de fortune fi incertaine.
Avant l'arrivée des Européans aux Indes, Ie peu de commerce que Sumatra faifait, était tout concentré dans le port d'Achem. C'eft-là que les Arabes \& les autres Navigateurs achetaient lor, le champhre, le benjouin, les nids d'oifeaux, le poivre \& tout ce que les Infulaires avaient à vendre. Les Portugais \& les Nations qui s'élevaient fur leurs ruines, fréquentaient auffi ce marché, lorfque des révolutions, trop ordinaires dans ces contrées, le bouleverferent. A cette époque les Hollandais imaginerent de placer fix Comptoirs dans d'autres parties de 1ille, qui jouiffaient de plus de tranquillité. Les avantages que dans lorigine on put retirer de ces faibles établiffements, fe font évanouis prefqu'entiérement avec le tems.
Le plus utile doit être celui de Palimban, fitué à l'Eft. Pour 66000 livres, la Compagnie $y$ entretient un fort $\& z$ une garnifon de 80 hommes. On lui livre tous les ans 2 millions pefäns de poivre, à 23 livres 2 fols le $100, \&$ I million \& demi d'étain, à 6 I livres I 2 fols le 100 . Ce dernier article eft tiré tout entier de lîle de Banca, qui n'eft éloignée du Continent que d'un mille \& demi, \& qui donne fon nom au Détroit fameux, par oil paffent communément les vaiffeaux qui fe rendent directement des ports d'Europe à ceux de la Chine.
Quoique les Hollandais aient à très - bon marché les denrées quils prennent à Palimban, ce prix eft avantageux au Souverain du Canton,

urnir à un ote tire de \& du vêten eft obligé cet argent, s, il a formé Un feul le richeffes; trquement, ait pris fans ne devrait ommis tant leux hémif
mportantes ̂̂les de Sue Madure, peut avoir le 30 \& 40 . elle eft au qui y exer$s$ Princes \& ENTAJI en fes Defpoà fon fils;
fut rappelé au Trône en 1680, par fon inquiétude naturelle, par la mauvaife conduite de fon Succeffeur, \& par une faction puiffante. Son parti allait prévaloir, lorfque le jeune Monarque, affiégé par une armée de 30 mille hommes dans fa Gapitale, ol̀ il n'avait pour appui que les Compagnons de fes débauches, implorala protection des Hollandais. Ils volerent à fon fecours, battirent fes ennemis, le délivrerent d'un rival, \& établirent fon autorité fur une bafe inébranlable. Quoique l'expédition eut été vive, courte, rapide, \& par conféquent peu difpendieufe, on ne laiffa pas de faire monter les dépenfes à des fommes prodigieufes. La fituation des chofes ne permettait pas de difputer le prix d'un fi grand fervice, \&\& l'épuifement des finances ôtait la poffibilité de l'acquitter. Dans cette extrêmité, le faible Roi fe détermina à fe mettre dans les fers, à y mettre fes defcendans, en accordant à fes défenfeurs le commerce exclufif de fes États. (4a Compagnie maintient ce grand privilége avec 368 hommes, diftribués dans deux mauvais forts, dont l'un fert d'habitation à fon Gouverneur, \&e l'aurre de Palais au Roi. Cet établiffement ne lui côtte que ryo000 livres, qu'elle retrouve fur les marchandifes qu'elle y débite. Elle a en pur bénéfice, ce qu'elle peut gagner fur 3 millions pefant de poivre, qu'on s'eft obligé de lui livrer à 28 livres 3 fols le 100.

C'eft peu de chofe en comparaifon de ce que Ia Compagnie tire de Cheribon, qu'elle a

260
 réduit fanis efforts, fans intrigues \& fans depenfes. A peinc les Hollandais s'étaient établis ¿ Java, que le Sultan de cet État refferré, mais très-fertile, fe mit fous leur protection, pour éviter le joug d'un voifin plus puiffant que lui. 11 leur livre annuellement 3 millions, 300000 livres pefant de riz, à 25 livres 12 fols le millier; un million de fucre, dont le plus beau eft payé is livres 6 fols 8 deniers; un million 200000 livres de café, à 4 fols 4 derniers liv.; 100. quintaux de poivre, à 5 fols 2 deniers la livre; 30000 livres de coton, dont le plus beau n'eft payé que 1 livre II fols 4 deniers la livre; 600000 livres d'areque, à a 13 livres 4 fols le 100. Quoique des prix fi bas foient un abus manifefte de la faibleffe \& de la bonne foi des habitans, cette injuftice n'a jamais mis les armes à la main du peuple de Cheribon, le plus doux, le plus civilifé de lîle. Cent Européans fuffifent pour le tenir dans les fers. La dépenfe de cet établiffement ne monte pas au-deffus de 45100 livres, qu'on gagne fur les toiles qu'on y porte.

L'Empire de Mataran, qui s'étendait autrefois fur lille entiere, dont il embraffe encore la plus grande partie, a été fubjugué plus tard. Souvent vaincu, quelquefois vainqueur, il combattait encore pour fon indépendance, lorfque le fils \& le frere d'un Sonverain, mort en 1704, fe difputerent fa dépouille. La Nation fe partagea entre les deux concurrents. Celui que lordre de la fucceffion appelait au Trône, prenait fi vivement le deffus, quil ne devait
$\&$ fans de aient établis fferré, mais Ation, pour ant que lui. 15, 300000 fols le millus beau eft un million erniers liv.; 2 deniers la ont le plus 4 deniers la 13 livres 4 is foient un la bonne foi nais mis les on, le plus t Européans La dépenfe au-deffus de toiles qu'on ndait autrefle encore la é plus tard. nqueur, il dance, lorfn , mort en La Nation ents. Celui tau Trône, il ne devait
ETATDE I'ASIE.
pas tarder à fe voir tout-à-fait le Maitre, fi les Hollandais ne fe fuffent déclarés pour fon rival. Les intórêts que ces Républicains avaient embrafés, prévalurent ì la fin; mais ce ne fut qu'après des combats plus vifs, plus répétés, plus favans, plus opiniâtres qu'on ne devait s'y attendre. Le jeune Prince, qu'on voulait priver de la fucceffion du Roi fon pere, montra tant dintrépidité, de prudence \& de fermeté, qu'il aurait triomplié fans lavantage que fes ennemis tiraient de leurs magafins, de leurs fortereflés \& deleursvaiffeaux. Son oncle occupa fa place; mais ce ne fut que pour fe montrer indigne d'un Trône quil ne devait qu'à fa foupleffe \& à áa lâcheté.
La Compagnie, en lui remettant le fceptre, lui dieta des Loix. Elle choifit le lieu où il devait fixer fa Cour, \& s'affura de lui par une Citadelle, où eft établie une garde qui n'a de fonction apparente que celle de veiller à la confervation du Prince. Après toutes ces précautions, elle fe fit un art de l'endormir dans le fein des voluptés, de fatisfaire fon avarice par des préfents, \& de flatter fa vanité par des Ambaffades éclatantes. Depuis cette époque, le Prince \& fes Succeffeurs, auxquels on a donné une éducation convenableaurôle qu'ils devaient jouer dans leur palais, n'ont été que le vil inftrument du defpatifme \& de l'ambition de la Compagnie. Elle n'a befoin, pour foutenir fon autorité, que de 300 Cavaliers \& de 400 Soldats, dontf'entretien, avec celui des employés, coutte 835000 livres.

262 ETAT D E I'A S I E.
On eft bien dédommagé de cette dépenfe par les avantages qu'elle affure. Les ports de l'Empire de Mataran font devenus les chantiers ou Ion conftruit,tous les petits bâtiments, toutes les chaloupes, que la navigation de la Compagnie occupe. Elle y trouve toutes les boiferies néceflaires pour fes différents établiffements de linde, \& pour une partie des Colonies étrangeres. Flle y charge encore les productions que le Royaume s'eft obligéa à lui livrer, c'eft-à-dire, 15 millions pefant de riz, à 17 livres I2 folsle millier; tout le fel qu'elle demande à Io livres 7 fols 10 deniers le millien; 100 mille livres de poivre, à 21 livres 2 fols 4 deniers le 100 ; tout lindigo qu'on cueille, à 3 liv. 2 fols la livre; le cadjang; dont fes vaiffeaux ont befoin, à 28 livies 3 fols 2 deniers le millier; le fil de coton, depuis I3 fols jufqu'à $I$ live I3 fols, fuivant fa qualité. Le peu qu'on y cultive de cardamome a un prix propre à caractérifer la cupidité de la Compagnie.

Long-tems celle-ci dédaigna de former des liaifons avec Balimbuam, Province fituée à la pointe orientale de lille. Sans doute qu'elle ne voyait aucun jour à tirer avantage de cette con, trée. Quelqu'ait été le motif des Hollandais, ce pays a été attaqué dans les derniers tenis. Après deux ans de combats opiniâtres \& dé fúccès variés, les armes de 1 Europeont prévalu en I 768: Le Prince Indien, vaincu \& prifonnier, a fini fes jours dans la Gitadelle de Batavia, \& fa famille a été tranfportée au cap de Bonne Efpérance.

## E.

dépenfe par rts de l'Emhantiers ol ints, toutes de la Com:es les boifeabliffements es Colonies productions ivrer, c'eftà 17 lives e demande à ; 100 mille 4 deniers le 3 liv. 2 fols aiffeaux ont s le millier; ifqu'ài livre peu qu'on y pre à caract
former des e fituée à la te qu'elle ne de cette conh Hollandais, erniers tenis. iiâtres \& de e ont prévalu \& prifonnier, de Batavia, ap de Bonne

La CompagnieHollandaife, contente d'avoir diminué peu-à-peu linquiétude des Javanais, en fappant les mauvaifes Loix qui l'entretenaient, de les avoir forcés à quelque agriculture, de s'être affurée d'un commerce entiérement exclufif, n'a pas cherché à acquérir des propriétés dans lîle. Tout fon domaine fe réduit au petit Royaume de Jacatra. Les horreurs qui accompagnerent la conquête decet État, \& la tyrannie qui la fuivit, en firent un défert. Il refta inculte \& fans induftrie.

Pour Iui donner toute limportance dont il et fufceptible, les Généraux Imhoff \& Moffel ont vendu à des Chinois \& à des Européans, pour un prix léger, les terres que loppreffion avait mifes dans les mains du Gouvernement, Cet arrangement n'a pas produit tout le bien qu'on s'en était promis. Les nouveaux proprié? taires ont confacré la plus grande partie de leurs domaines à léducation des troupeaux, dont ils trouvaient un débit libre, facile \& avantageux. L'induftrie fe ferait tournée vers des objets plus importans, fi la Compagnie n'ent pas exigé qu'on lui livrât toutes les productions au même prix que dans le refte de lîle. Le monopole a réduit les cultures à io milleliy. pefant d'indigo, à 250000 livres de coton, à 150000 livres de poivre, à 10 millions de fucre, ì quelques autres articles peu importans: Tous ces produits, ainfi que ceux de Java, font portés ì Batavia, chef-lieu de tous les établif dements Hollandais dans I'Inde.

Cette Cité célebre a été bâtie fur les ruines

264 ÉTATDE I'ASIE. de l'ancienre Capitale de Jacatra, au fixieme degré de latitude méridionale. Une Ville qui fournit un entrepôt fí confidérable, a da s'embellir fircceffivement. Cependant, à l'exception d'uneEgliferécemmentbâtie, aucun monument n'y offre de lélégance ou de la grandeur. Les édifices publics font généralement lourds, fans grâce \& fans proportions. Si les maifons ont des commodités $\&$ une difpofition convenable à la nature du climat, leurs façades font trop uniformes \& de mauvais gout. En aucun lieu du monde les rues ne font plus larges ni mieux percées. Par-tout elles offrent aux gens de pied des trottoirs propres \& folides. La plupart font traverfées par des canaux bordés des deux côtés, de fuperbes arbres qui donnent un ombrage délicieux; \& ces canaux, tous navigables, portent les denrées \& les marchandifes jufqu'aux magafins deftinés à les receroir. Quoique la chaleur, qui devrait être naturellement exceffive à Batavia, y foit tempórée par un vent de mer très-agréable, qui s'éleve tous les jours à 10 heures du matin, \& qui dure jufqu'à 4 ; quoique les nuits foient rafraîchies par des vents de terre qui tombent à l'aurore, l'air eft très-mal-fain dans cette Capitale des Indes Hollandaifes, \& le devient tous les jours davantage. Il eft prouvé, dit l'Auteur de 1 Hifoire Philofophique des deux Indes, par des régiftres d'une autorité certaine, que, de puis 1714 jufqu'en 1776 , il a péri, dans $11 H o ̂$. pital feulement, 87 mille Matelots ou Soldats Parmi les habitans, à peine en voit-on un feu dont
au fixieme ne Ville qui , a din s'eml'exception n monument andeur. Les nt lourds les maifons ition convefaçades font t. En aucun lus larges ni ent aux gens ides. La plux bordés des qui donnent anaux, tous les marchanles recevoir. être natureltempórće par i s'éleve tous , \& qui dure it rafraîchies it à l'aurore Capitale des tous les jours 1'Auteur de $r$ Indes, par ne, que, de i, dans IHô ts ou Soldats oit-on un feu dont

ETAT DE L'A SIE.
dontle vifage annonce une fanté parfaite. Jamais les traits ne font animés de couleurs vives. La beauté, ailleurs fi impérieufe \& fi touchante, y eft fans mouvement \& fans vie. On parle de la mort avec autant d'indifférence que dans les armées.
On ne fera pas étonné de ce vice du climat, fi l'on confidere que, pour la facilité de la navigation, Batavia a été placé fur les bords d'une mer la plus fale $\&$ la plus bourbeufe qui foit au monde; dans une plaine marécageufe \& fouvent inondée; le long d'un grand nombre de canaux remplis d'une eau croupiffante, couverts des immodices d'une Cité immenfe, entourée d'un grand nombre d'arbres touffus quí gênent la circulation de l'air, \&r s'oppofent à la difperfion des vapeurs fétides qui s'en élevent.

Pour diminuer les dangers \& le dégontt de ces exhalaifons infectes, on brûle continuellement des bois \& des réfines aromatiques; on s'enivre d'odeurs; on remplit les appartements d'innombrables fleurs, la plupart inconnues dans nos contrées. Les chambres même où l'on couche, refpirent le plus délicat, le plus pur de tous les parfums. Ces précautions font en ufage, néceffaires même, jufques dans les campagnes, où tous les champs, tous les jardins, font environnés d'eaux ftagnantes \& mal-faine's. Elles ne fuffifent pas même pour conferver, encore moins pour y rétablir la fanté. Auffi, les gens opulents ont-ils fur des montagnes trèsélevées qui terminent la plaine, des habitations où ils vont plufieurs fois dans l'année,

266 ÉTATDE I'A S I E.
refpirer un'air frais \& fain. Malgré les volcans qu'on y voit fumer continuellement, \& qui occafionnent d'affez fréquents tremblements de terre, les malades ne tardent pas à y recouvrer leurs forces; mais pour les perdre de nouveau après leur retour de Batavia.

Malgré tous ces inconvenients, Batavia comprend dans fes murs une population immenfe. On porte le nombre de fes habitans à 150 mille. Indépendamment der 50 mille efclaves difperfés fir un vafte territoire, perdu en objets d'agréments, ou confacré à la culture, il y en a beaucoup d'employés dans la Ville même au fervice domeftique. De 200 mille Chinois, répandus dans toute la Colonie, 40500 fe font fixés à Batavia. On y voit 10 mille 500 blancs. Le refte des habitans comprend les Indiens libres, qui fe font volontairement foumis au joug Hollandais.

Le luxe, les plaifirs, le libertinage \& la prodigalité ont fait des progrès feandaleux à Batavia. Les femmes fur-tout, qui ont toutes lambition de fe diftinguer par la richeffe des habits, par la magnificence des équipages, y pouffent à l'excès le gottt pour le farte \& la profufion. Jamais elles ne fortent qu'avec une nombreufe fuite d'efclaves, trainnées dans des chars dorés, ou portées nonchalamment dans de fuperbes palanquins. En 1758, la Compagnie voulut modérer leur paffion pour les diamans, ces réglements furent reçus avec un mépris affecté; \& depuis cette époque, les femmes fe font toujours montrées en public, la tête entichie de perles \& de pierreries. it, \& qui lements de recouvrer le nouveau es difperfés jets d'agréen a beaue au fervice i, répandus font fixés à cs. Le refte libres, qui ug Hollaninage \& la :andaleux à i ont toutes richeffe des juipages, y te \& la proec une nomns des chars dans de fuCompagnie es diamans, - un mépris es femmes fe la tête enri-

## ETA T D E I'A S I E. 267

Le port de Batavia n'eft proprement qu'une rade; mais les vaiffeaux y font en fitreté contre tous les vents \& dans toutes les faifons. La baie profonde, dans laquelle elle eft fituée, offre un vafte chantier ou font continuellement occupés plufieurs Charpentiers Européans. Ce port eft l'un des plùs confidérables \& des plus fréquentés de linde. On y voit aborder tous les vaiffeaux que la Compagnie expédie d'Europe pour l'Afie, à l'exception de ceux qui doivent fe rendre à Ceylan, dans le Bengale \& à la Chine. Ils y chargent en retour des productions \& dés marchandifes que fournit Java; de toutes celles qui y ont été portées des différents Comptoirs, des différents marchés répandus fur ces riches côtes, dans ces vaftes mers.
L.es établiffements Hollandais de l'Eft font les lieux qui, à raifon de leur fituation, de leurs denrées \& de leurs befoins, entretiennent avec Batavia les liaifons les plus vives $\&$ les plus fuivies. Indépendamment des navires qui appartiennent au Gouvernement, on voit arriver beaucoup de bâtiments particuliers. Ceuxci, parvenus à leur deftination, livrent à la Compagnie les objets de leur chargement, dont elle s'eft réfervée le privilége exclufif, \& vendent les autres à qui bon leur femble. La traite des Efclaves forme lune des principales branches du commerce libre. Elle s'éleve annuellement à 6 mille perfonnes des deux fexes. C'eft dans ce malheureux troupeau que les Chinois prennent des femmes que la Loi ne leur permet ni d'amener, ni de faire venir de leur patrie.

268 E T A T DE E'A S I B.
Ces importations font groflies par celle d'une douzaine de Jonques, parties d'Emuy, de Limpo \& de Canton, avec environ 2000 Chinois, conduits tous les ans à Java, dans l'efpérance d'y acquérir des richeffes. Le thé, les porcelaines, les foies écrues, les étoffes de foie \& les toiles de coton qu'elles y portent, peuvent valoir 3 millions.

On leur donne en échange de l'étain \& du poivre, mais fecrétement, parce que le commerce en eft interdit aux particuliers. On leur donne du rripam, cueilli fur les bords de la mer aux Moluques. On leur donne des nageoires de requin \& des nerfs de cerf, dont les vertus médicinales font inconnues dans nos contrées. On leur donne ces nids fi renommés dans tout 1 Orient, qui fe trouvent en plufieurs endroits, \& (pécialement fur les côtes de la Cochinchine. Ces nids, de figure ovale, d'un pouce de hauteur, de trois pouces de tour, \& du poids de démi-once, font l'ouvrage d'une efpece d'hyrondelle, qui a la tête, la poitrine, les aîles d'un beau bleu, \& le corps d'un blanc de lait. Cet oifeau les compofe de frai de poiffon, ou d'une écume gluante, que l'agitation de la mer forme autour des rochers, auxquels elle les attache. Le gont de ces nids eft naturellement fade; mais on les croit favorable à la paffion pour les femmes, qui eft générale dans ces contrées; on a trouvé le fecret de les rendre agréables par divers affaifonnements.

Ayec ces productions les Chinois reçoivent à Batavia une folde en argent. Elle eft toujours

Ile d'une uy, de I 2000 a, dans Le thé, toffes de ortent,
in $\& \mathrm{du}$ le comOn leur ds de la ageoires is vertus contrées. lans tout ndroits, dinchine. de haupoids de ece d'hyles aîles c de lait. fon, ou de la mer elle les ellement a paffion ces conLre agréatoujours

$$
\begin{equation*}
E T A T D E I^{r} A S I E \text {. } \tag{269}
\end{equation*}
$$

groffie par les fecours que leurs concitoyens, établis à Java, font paffer à leur famille, \& par les formes plus confiderables qu'emportent tôt ou tard ceux d'entr'eux, qui, contens de la fortune qu'ils ont faite, s'en retournerit dants leur patrie.
Les Efpagnols des Philippires fréquentert auffi Batavia. Anciennement, ils y achetaient des toiles; ils n'y prennent plus que la canelle dont ils ont befoin pour leur confommation \& pour l'approvifionnement d'une partie du Mexique. C'eft avec l'or, qui eft une production de leurs îles mêmes; c'êt avec la cochenille \& les piaftres venues d'Acapulco, quils paient cet important objet.
Rarement les Françaisvont à Batavia pendant la paix. Le befoin des fubfiftarices les y a fouvent attirés dans les trois dernieres gueres. On les y verra moins, lorfque IIfle-de-France \& Madagafcar fe feront mis en état de nourrir leurs efcadres \& leurs troupes.

Quelques - uns des vaiffeaux Anglais, qui vont directement d'Europe à la Chine, relâchent à cette rade. C'eft pour y vendre de la clincaillerie, desarmes, des vins, des huiles, d'autres articles moins confidérables quî appartiennent tous aux équipages. On y voit auffi arriver un grand nombre de Navigateurs de cette Nation, qui font le commerce d'Inde en Inde. Leurs ventes fe réduifent à peu de chofes; mais leurs achats font confidérables. Ils y chargent, en particulier, beaucoup d'araque, boiffon exquife, faite avec du riz, du M iij
ETAT DE EASIE.
fyrop de fucre, du vin de cocotier, qu'on laiffe fermenter enfemble \& qu'enfuite on diftille.

Toutes les denrées, toutes les marchandifes qui entrentà Batavia, ou qui en fortent, doivent 5 pour 100. Cette Douane eft affermée enviton 2 millions. La fomme ferait plus forte, fi ce qui appartient à la Compagnie, ou qui eft deftiné pour elle, était foumis aux droits; fi les principaux Agents de ce grand corps, ne fe difpenfaient pas le plus fouvent de les payer; fi les fraudes étaient moins multipliées parmi les perfonnes de tous les ordres. Un revenu qui doit étonner, c'eft celui que forment les jeux ce hafard. Il en coute annuellement 400000 liv. aux Chinois, pour avoir la liberté de les ouvrir. On y accourt de tous les côtés, avec la fureur ordinaire dans les climats ardents, où les paffions ne connaiffent pas de bornes. Là, *ont s'enfevelir les fortunes de la plupart des honmes libres; là, tous les efclaves vont diffiper ce qui leur a été poffible de ravir à la vigilance de leurs Maîtres. Il y a d’autres impofitions encore dans cette Capitale des Indes Hollandaifes, fans que cependant elles couvrent les dépenfes d'un entrepôt, qui s'élevent affez réguliérement à 660000 .
u'on laiffe liftille. chandifes ent, doiaffermée lus forte, on qui eft droits; fi tps, ne fe payer; fi parmi les evenu qui ht les jeux 00000 liv. de les ou$s$, avec la dents, où rnes. Là, plupart des ont diffiper a vigilance impofitions es Hollanouvrent les event affez

## X X I I.

## POSSESSIONS ESP AGNOLES DANS

 LES INDES.TANDIS qu'au XVe. fiecle les Portugais s'ouvraient la route des Indes-orientales, \& fe rendaient les maîtres des épiceries \& des Manufactures qui avaient toujours fait les délices des Nations policées, les Efpagnols s'affuraient, par la découverte de lAmérique, plus de tréfors que l'imagination des hommes n'en avait jufqu'alors defiré. Quoique les deux Nations fuiviffent leurs vues d'agrandiffement, dans des régions bien féparées, il parut poffible qu'on fe rencontrât. Leur antipathie aurait rendu cet événement dangereux. Pour le prévenir, le Pape fixa, en 1493 , les prétentions refpectives, par une fuite de ce pouvoir univerfel, dont ulaient alors les Pontifes Romains. II donna à l'Efpagne tout le pays qu'on découvrirrait à l'oueft du Méridien, pris à yoo lieues des Açores, \& au Portugal tout ce qu'il pourrait conquérir à l'eft de ce Méridien. L'année fuivante, les Puiffances intéreffées convinrent d'elles-mêmes, à Tordefillas, de placer la ligne de démarcation à 370 lieues des files du CapVerd. C'était aux yeux les plus clair-voyañs une précaution fuperflue. A cette époque, perfonne ne connaiffait affez la théorie de la.

272 ÉtAT DEIA/SIE.
terre, pour prévoir que les Navigateurs d'une Couronne, pouffant leurs découvertes du côté de l'Oueft, \& les Navigateurs de l'autre du côté de l'Eft, arriveraient tôt ou tard au même terme. L'expédition de Magellan, qui, en I 521 , arriva aux Manilles par le Détroit, qui depuis porta fon nom, démontra cette importante vérité.

La Cour de Libbonne ne diffimula pas les inquiétudes que lui caufait cet événement. On la voyait déterminée à tout hafarder plutôt qu'à fouffrir qu'un rival, déjà trop favorifé par la fortune, vint lui difputer lempire des mers d'Afie. Toutefois, avant de fe commettre avec le feul peuple, dont les forces maritimes fuffent alors redoutables, elle crut devoir tenter les voies de la conciliation. Ce moyen réuffir plus facilement qu'il n'était naturel de l'efpérer.

Charles - Quint, que des entreprifes trop vaftes \& fouvent trop peu réfléchies réduifaient à de fréquents befoins, abandonna irrévocablement, en 1529 , pour 350000 ducats, ou pour 2598750 liyres, toutes les prétentions qu'il pouvait ayoir fur les pays reconnus en fon nom dans locêan Indien. Il étendit même, filion en croit les Ecrivains Portugais, la ligne de démarcation Portugaife jufqu'au îles des Larrons.

Ce traité, conclu à Sarragoffe, eut le fort ordinaire aux conventions politiques. Philippe II fut à peine monté fur le Trổne, qu'en I 560 , il reprit le projet de foumettre les Manilles, dont Magellan avait pris poffeffion, en

I5 ét qu In, ler rer d'a fio Mi Ci la pat ons len un fou Le 121
ars d'une du côté utre du zu même 2 1521 , i depuis portante
pas les ent. On ttôt qu'à é par la des mers tre avec es fuffent nter les ufir plus rer.
fes trop duifaient vocableou pour ns qu'il fon nom fil lon en ligne de des I.ar-
le fort s. Phi, qu'en les Maion, en
ETAT DE I'ASIE.

1521, au nom de Chatles-Quint. L'Efpagne était trop affaiblie par fes conquêtes d'Améril que pour imaginer de fonder à l'extrêmité des Indes-Orientales, un nouvel Empire par la vioD lence. Les voies doices de la perfuafion entrerent, pour la premiere fois, dans fon plan d'agrandiffement. Elle chargea quelques Mif fionnaires de lui acquérír des fujets. Si ces Miniftres n'eurent pas le talent de former des Citoyens dans ces contrées, ils eurent au moins la confolation d'y établir l'autorité de leur patrie, fans verfer une feule goutte de fang; ils ont d'autant plus mérité du genre-humain, par leurs procédés pacifiques, qu'ils vivaient dan's un fiecle où le fanatifme fe montrait par-tout fouillé de fang \& ne refpirant que le carnage. Leurs Succeffeurs ne montrerent pas toujours la même modération.

## XXIII.

## POSSESSIONS ESP AGNOLES AUX PHILIPPINES.

LEs Philippines, anciennement connues fous le nom de Manilles, forment un Archipel immenfe à l'eft de l'Afie. Elles s'étendent depuis le $6^{e}$. jufqu'au $25^{\text {c }}$. degré Nord, fur une largeur inégale de 40 à 200 lieues. Dans leur nombre, quieft prodigieux, on en diftingue 13 ou 14 plus confidérables que les autres.

274 ÉTAT DE I'ASIE.
Ces îles offrent aux yeuxattentifs un fpectacle terrible \& majeftueux. Elles font couvertes de bafalte, de laves, de fcories, de verre noir, de:fer fondu, de pierres grifes \& friables, remplies des dépris du regne animal ou végétal, de foufre tenu en fufien, par l'action continuelle des feux fouterrains, d'eaux brallantes qui conlmuniquent avec des flammes cachées. Tousces grands accidents de la nature font louvrage des volcans éteints, des volcans qui brillent encore, \& de ceux qui fe forment dans ces atteliers profonds, oil des matieres combuftibles font toujours en fermentation. Il n'y a point de hardieffe à conjecturer que les contrées, qu'on peut compter entre les plus anciennes du globe, approchent plus près que les autres de leur deftruetion.

Les cendres dont ces fourneaux immenfes couvrent, depuis des fiecles, la furface d'un fol proforid; le remuement des campagnes, fans ceffe renouvellé par des tremblements de terre; les chaleurs ordinaires à tous les pays fitués fous la Zone-Torride; Phumidité que le voifinage de locéan, les hautes montagnes, des forêts. auff anciennes que le monde, entretiennent habituellement dans ces régions; telles font vraifemblablement les caufes de la fécondité prefqu'incroyable des Philippines. La plupart des oifeaux, des quadrupedes, des plantes, des fruits, des arbres qu'on voit dans le refte de l'Afie, fe retrouvent dans cet Archipel, \& prefque tout y eft de meilleure qualite. On y
tus

## par

ma da1 lor ha les

$$
\text { ETAT DE L'A. } \bar{S} I E . \quad 275
$$

đécouvre même quelques végétaux qui ne font pas apperçus ailleurs.

Malheureufemert, le climat n'eft pas auffi agréable aux Philippines que le fol y eft fertile. Les vents de terre \& de mer y entretiennent, durant fix mois, une plus grande température que leur pofition ne le permet; pendant le refte de l'année, les cieux font embrâfés des feux du tonnerre, les campagnes font inondées par des pluies continuelles. Cependant l'air n'eft pas mal-fain. A la vérité, le tempéranient des Etrangers eff un peu affaiblipar une tranfpiration trop abondante; mais les Naturels du pays. pouffent très-loin la carriere de leur vie, fans eprouverd'autres infirmités que celles auxquelles l'homme eft affujetti par-tout.

Le centre de ces îles montueufes eft occupé par des fauvages, qui en paraiffent les plus anciens habitans. Quelle que foit leur origine, ils font noirs, \& ont la plupart les cheveux crépus. Leur taille n'eft pasélevée; mais ils font robuftes \& nerveux. Quelquefois une famille entiere forme une petite fociété; le plus-fouvent, cha-que-individu vit feul avec fa compagne. Jamais ils ne quittent leurs arcs \& leurs flêches. Accoutumés au filence des forêts, le moindre bruit paraît les alarmer. Leur vie eft purement animale. Les fruits, les racines, qu'ils trouvent dans les bois, font leur unique noniriture; \& lorfquils ont épuifé un canton, ils en vont 'habiter in autre. Les efforts qu'or a faits pour les fubjuguer, ont toujours été vains, parce M kj.

276 E T A T D E I'A SIIE. qu'il n'y a rien de fi difficile que de dompter des peuples errans dans des lieux inacceffibles.

Les plaines dont on les a chaffés, ont été fucceffivement occupées par des Colonies venues de Malaca, de Siam, de Macaffar, de Sumatra, de Borneo, des Moluques \& d'Arabie. Les mœurs de ces Colons étrangers, leurs Idiômes, leur Religion, leur Gouvernement תe permettent pas de fe méprendre fur leur origine.

Les principales îles des Manilles, celles fur lefquelles les Efpagnols ont des établiffements, font, Luçon, Mindoro, Panay \& Mindanao. Celle de Luçon, la plus importante, eft, au Nord de toutes. Elle a 125 lieues de long, fur $30 \& 40$ de large. Les vaiffeaux d'Efpagne y abordent par une grande baie circulaire, formée par deux caps, à 2 lieues de diftance l'une de 1'autre. Dans ce court ef pace fe trouve la petite île de Marivelles. Elle laiffe deux paffages, dont celui de l'Eft eft le plus étroit \& le plus fur.

Au Sud-eft eft la baie de CAVITE. Ce port eft défendu par un petit fort \& une garnifon de 300 hommes. Bâtie fur une langue de terre baffe que la mer menace de fubmerger, cette mauvaife fortereffe n'eft pas en état de réfifter à 1'attaque d'un ennemi intelligent. Le port de Cavite, avec la forme d'un fer à cheval, n'eft pas à l'abri des vents du Nord \& Nord-NordOueft. Il eft infecté d'une efpece de vers qui s'attachent aux vaiffeaux, \& qui les mettent en
ETATDE I'ASIE.
apter des les.
ont été s venues le Sumal'Arabie. , leurs rnement fur leur
elles fur ements, indanao. , eft au ing, fur pagne y , formée l'une de la petite affages, Ele plus

Ce port nifon de rre baffe te mauéfifter à port de 1, n'eft d-Nordvers qui ttent en
fort peu de tems hors d'état de tenir la mer. On eft d'ailleurs obligé d'aller faire de leau fort loin, \& d'expédier pour cela des vaiffeaux plats du pays, qui peuvent feuls entrer fort avant dans la riviere.

Les trois quarts de la ville de Cavite, peu confidérable par elle-même, font occupés, comme toutes les poffeffions Efpagnoles, par des Couvents. Les dehors portent le nom de Fauxbourg Saint-Roch. C'eft un amas fans ordre de maifons faites de Bambou, \& couvertes de feuilles de Bananiers. On y voit cependant encore les débris d'une Eglife qui paraît avoir été affez belle. Les Maures qui fe réunirent aux Anglais en 1762 , la détruifirent de fond en comble ; \& ce lieu autrefois refpecté fert aujourd'hui de retraite aux animaux.

Dans la même baie, à trois lieues de Ca vite, \& près de l'embouchure d'un fleuve navigable, s'óleve la fameufe ville de Manille. L'Egafpe, qui l'enleva aux Indiens, en I 571 , la jugea propre à devenir le centre de l'Etat qu'on voulait fonder, \& y fixa Ie Gouvernement \& le Commerce. Gomez Perez de Las-Marignas l'entoura de murs, en I590, \& y bâtit la Citadelle de Saint-Jacques. Elle s'eft depuis fort agrandie, les maifons y font très-belles, \&\& les rues tirées au cordeau. On y voit de fuperbes Eglifes. La riviere qui la traverfe, defcend d'un lac qui a 30 lieues de tour, \& jufqu'à in 120 braffes de profondeur. II eft formé par 40 ruiffeaux, fur chacun defquels eft établie une peuplade d'Indiens CuI.

278 ETAT DE I'A STE. tivateurs. C'eft de-1à que la Capitale del'Em: pire reçoit fes fubfiftances. Son malheur eft d'être fituće entre deux Volcans qui fe communiquent, \& dont les foyers, toujours en action, femblent préparer fa ruine.

Le terrein qui environne la ville de Manille, eft fertile \& propre à toutes fortes de cultures. Mais telle eft Pindolence des Efpagnols, qu'ils en laiffent la plus grande partie en friche. La Loi même qui devrait prêter fon appui aux Cultivateurs, soppofe aux progrès del'agriculture \& à la féconditédu tefroir. L'ei-portation y eft défendue. Les Tréfors que la terre produit naturellement, excedent les befoins du petit nombre d'habitans qui yivent dans lîle de Luçon ; \& on les laiffe inhumainement périr fur le fol qui les a fait naitre. Auff, lorfqu'il arrive que quelque événement, change l'abondance en ftérilité, la famine la plus affreufe défole un pays qui ne devrait jamais en reffentic les atteintes.

Les Manillois fon bazanés, grands \& bien faits. Leur habillement eft une chemife de toile faite avec les filamens de l'Abaca, efpece de Bananier. Cette chemife eft fort courte, \& paffe par-defflus un grand calçon très-large; mais leur grand luxe eft d'avoir des mouchoirs rouges brodés, de la plus grande fineffe. Ils en portent ordinairement trois, un à la tête, l'autre au col, \& its tiennent le troifieme à la main. Les Anglais les font fabriquer exprès à Madras. Les femmes portent une efpece de petite chemife qui ne va pas jufqu'au nomb
de l'Em: lheur eft commuirs en ac-

Manille, de culles Efpaide partie rêter fon $x$ progrès roir. L'enes que la nt les beui yivent inhumaiit naître. vénement, famine la evrait ja-
$s$ \& bien le de toile efpece de surte, \& rge; mais loirs roufe. Ils en la tête, leme à la exprès à efpece de 'au nomp

## ETAT DE I'ASIE.

279
bril, avecunmochoir fur le col, qui n'eft pasarrêté. Une toile blanche, qui fait le tourdu corps, eft retenue par un bout à la ceinture. Elles recouvrent cette toile d'une autre étoffe de couleur, que les habitans de lîle Panay fabriquent. Sur cet habillement, elles portent une mantille communément noire, qui les couvre depuis la tête jufqu'aux pieds. Leurs cheveux, qui font noirs, \&c de la plus grande beauté, tombent quelquefois jufqu'à terre. Elles en ont un très-grand foin, elles les oignent d'huile de cocos, les entortillent à la maniere Chinoife, \& en font vers le haut de la tête un noud, qui eft retenu par une épingle d'or ou d'argent. Leurs chauffures font des pantoufles brodées, fi petites, qu'elles ne couvrent que le bout du pied.

Les tremblements de terre font très-fréquents dans lîle de Luçon. Souvent on en reffent trois ou quatre par année. C'eft pour cela que les habitans conftruifent leurs maifons de maniere qu'elles ne puiffent être renverfées. Le premier étage de celles des Efpagnols eft en bois, \& toute la charpente eft foutenue par des piliers de bois. Il y a plus : chacun a une petite cabane de Bambou dans fa cour ou: dans fon jardin. Toute la famille y couche, lorfque le tems femble annoncer un tremble nient de terre.

Les maifons des Indiens répandues dans lîle font faites de Bambou \& couvertes de feuilles. de Bananiers. Elles font portées fur des piliers

280 ÉTAT DE I'ASYE. de bois élevés de 8 à 10 pieds de terre, \& l'on y monte par le moyen d'une petite échelle qu'on retire tous les foirs. L'ulage d'ólever ainfi les maifons, a pour but de fe garantir de l'humidité; \& celui d'enlever des échelles qui fervent à y monter, eft de fe mettre à l'abri des bêres féroces, \& de la partie des habitans qui vivent dans l'Etat de Barbarie. La maniere de vivre de ces peuples eft d'ailleurs fort fimple. Leur lit n'eft pour l'ordinaire qu'une natte étendue fur le plancher. Leur nourriture eft le riz cuit à leau, qu'ils mangent avec du poiffon falé, ou en mettant dans le bouillon oul il a cuit, un piment propre à lui ôter fa fadeur.

Il paraît que les Efpagnols ont mis toute leur induftrie a propager la Religion Chré tienne dans liffe de Luçon. Ils n'y ont envoyé que des Moines. Cette ile feule comprend vingt Couvents, quinze d'hommes \& cinq de filles. Ce qu'il y a de plus déplorable dans cette adminiftration, c'eft que les Miffionnaires n'ont penfé à rien moins qu'à inftruire leurs Neophytes fur les devoirs du Citoyen. Auffi, les nations qui fe font foumifes à leur autorité, offrent à peine quelques traits d'un peuple policé. Languiffantes dans lindolence la plus apathique, elles font fans énergie, \& paraiffent également indifférentes à la pratique des vertus, \& à 1 habitude du crime. La pareffe, l'abandon de foi-même, la timidité, Jignorance, la fuperfition, font la bafe de

Teur font d'uf II où vain s'y forc jugu tient fouf inac dans des ils de le ćtrar feurs préps Forti ils of pitale le pi enlev comp enlev mifér cour En duftr: être bient. fans.

$$
\text { ETAT DE I }{ }^{\prime} A \text { SIE } \quad \& 8 \text { I }
$$

terre, \& te échelle d'élever e garantir s échelles mettre à partie des Barbarie. eft d'aill'ordinaire her. Leur u'ils manttant dans propre à
mis toute ion Chré nt envoyé comprend cing de able dans s Miffionà inftruire Citoyen. fes à leur traits d'un dolence la ergie, \& a pratique e. La patimidité, a bafe de

Teur caraftere, \& la mifere dans laquelle ils font plongés, ne leur permet pas de faire plus d'ufage de leurs facultés.
Ileft encore des endroits, dans Luçon même, où les Efpagnols n'ont pas pu pénétrer. En vain ils ont tenté de foumettre les peuples qui s'y font retirés; en vain ils ont employé la force, la rigueur \& les fupplices pour les fubjuguer, \& les convertir a la Religion Chrétienne; ces peuples ont eu le courage de fe fouftraire au joug, en fe retirant dans des lieux inacceffibles à leurs ennemis. Ils ont emporté dans le. féjour qu'ils ont choiff, le fouvenir des maux qu'on leur a faits, \& de ceux dont ils ont été menacés. Ils nourriffent au ford de leur azile une haine implacable contre des ćtrangers qu'ils regardent comme les oppreffeurs de leur terre natale; ils y meditent \& préparent fans ceffe les moyens de fe venger. Fortifíés par leur courage, animés par la haine, ils ofent approcher jufqu'aux portes de la Ca pitale. Leurs courfes font toutes marquées par le pillage, le meurtre, les ravages \& les enlevements. Ils vivent aux dépens de leurs compatriotes même qui fe font foumis. Ils leur enlevent, leur arrachent le foutien d'une vie miférable que ceux-ci n'ont ni la force, ni le courage de défendre.
Entre des mains actives, vigilantes \& induftrieufes; le commerce de Manille pourrait être confidérable; \& cette Ville deviendrait bientôt l'un des plus riches \& des plus floriffans entrepôts del'Afie. Si les Efpagnols oú.

282

vraient les yeux fur leurs intérêts, ils pourraient aller eux-mêmes à la Chine, à la Cochinchine, dans l'Inde, au Bengale, à Surate, \& même à l'ile de France, d'oü ils tireraient les divers objets dont ils ont befoin, foit poup eux, foit pour leur commerce du Mexique; \& ils porteraient en échange les productions de leurs iles; mais l'Efpagnol, naturellement pareffeux \& plein d'orgueil, aime mieux s'extafier dans le fein de cette indolence quil appelle tranquillité, que dexporter les productions du pays, en s'affujettiffant à quelques fatigues.

Le Gouvernement a défendu de recevoit aucuns vaiffaux étrangers dans le port de Manille; \& fouvent les Français ont eu à fe repentir d'avoir voulu enfreindre cette loi ridicule. On y reçait cependant ceux des Chinois $\&$ des Indiens, fous prétexte que ces peuples idolâtres peuvent fe convertir à la Religon Chrétienne. Ce font eux qui portent à Manille les objets de confommation \& de luxe; \& ils prennent en échange les piaftres que l'on apporte d'Acapulco.

Les Marchandifes qu'on pourrait retirer de cette Capitale des Philippines, fi l'agriculture \& le commerce y avaient quelqu'activité, fong des cordages, du brai, du goudron, def toiles, des joncs, du rotin, de lindigo, du rocou, du riz. Le coton y eft de la plus grande beauté ; \& cette denrée pourrait devenir un objet d'exportation effentielle pour la Chine, oil l'on en envoie plufieurs cargaifons de Su-
rate, 100 La un fi Batav arbre quell en ef échar peu d trouv chinc patrie cade raifor larbr long: gafcia Le de $M$ pat 1 les L cacac rieur bre c lippin choce en pr les V natur autre On de $M$

$$
\text { ÉTAT DE I'ASIE. } 283
$$

ils pourà la Co, à Surate, tireraient foit pour exique ; \&uctions de lement pax s'extafier iil appelle roductions Iques fati-
e recevoir ort de M2. u à fe rete loi ridiles Chinois ces peuples a Religon ent à Made luxe; aftres que $t$ retirer de agriculture tivité, fone dron, des digo, du plus grande devenir un la Chine Cons de Su-
rate, fur lefquelles on gagne quelquefois 100 pour 100.

La canne à fucre y croît très-bien; elle donne un fucre d'une qualité fupérieure à celui de Batavia. On y recueille auffi l'écorce d'un arbre qui tient lieu de canelle, mais à laquelle le gont trouve un peu d'âcreté. L'écorce en eft épaiffe \& poreufe. Les Efpagnols en échangent avec les Chinois; mais ceux-ci en font peu de cas, parce que cette même efpece fe trouve à Hainam, au Tonquin, \&c à la Cochinchine, d'où ils en rapportent dans leur patrie. On trouve auffi à Manille une mufcade fauvage privée de parfum \& qui par cette raifon n'eft pas commerçable. Elle eft petite, larbre qui la porte a des feuilles d'un pied de long; la même efpece fe trouve ì Madagafuar.

Le tabac y réuffit très-bien. Les Chiroutes de Manille font renommées dans toute l'Inde. par leur goût agréable; auffi, dans ce pays, les Dames fument-elles toute la journée. Le cacao de cette Ifle eft regardé comme fupérieur à celui de l'Amérique; c'eft le feul arbre qu'on cultive dans prefque toutes les Philippines, parce qu'on y fait grand ufage du chocolat. On en boit continuellement; \& l'on en préfente pour rafraîchiffement dans toutes les vifites. Le tabac \& le cacao ne font pas naturels aux Philippines; ils y furent apportés autrefois de la nouvelle Efpagne.

On pourrait auffi retirer de la cire de lille de Manille ; car les montagnes font remplies.
$1 \mathbf{E}$
ondamment sup d'or ; ce richemétal our à en re ave natif en e métail qu On le forge l'aimant \& bles, d'ou ifes.
que quel voyageurs île avaient $t$ que cette que parce Efpagnols Antigue. II cette île, $s$ habitans on, fabriune plante irs \& des de vêterec les ha-
conde \& Les cocos euls fruits procurer. trouve un ers \& de ifs \& les

$$
\begin{array}{lllllllll}
\text { E T A T D E L'A S I E. } & 285 \\
x \text { y font fi commen }
\end{array}
$$

chevaux y font fi communs, qu'on n'en prend aucun foin, foit pour les garder, foit pour dider à leur multiplication. Les chevaux errent où ils veulent \& ils appartiennent au premier maître qui fe préfente. L'air de cette île eft dailleurs fort mal fain, parce quelle eft inculte $\&$ couverte de marais. On n'a pas encore découvert les mines dont on la croit enrichie.
Quoique les Efpagnols aient plufieurs Compwirs fur les côtes de Mindaño, leur état R'y eft que précaire; \& de tous les Rois qui fgnent dans cette ile, aucun n'a voulu reconnaître leur autorité. Sambouangue, fituée fur a côte méridionale de l'île, eft le chef-lieu. le leurs établiffemens. Ils yont conftruit une itadelle en pierres $\&$ en briques propre à déendre la rade. Les habitans font logés dans enceinte d'une paliffade, qui tient d'un côté la citadelle, \& de l'autre à un petit fort de ois qui commande les environs. Cette bourzade conte beancoup à l'Efpagne qui n'en reire aucun avantage.
La terre de Mindanao eft très-fertile, $\&$ demande pen de culture. Elle produit beaucoup be riz. Les bœufs y font en très-grande quanité. Les chevaux \& les bufles s'y font auffi rodigieufement multipliés. Les bois font rembis de cerfs $\&$ de cochons marons. On y rouve une efpece de coco particulier, dont e fruit a le gont de l'artichaux. Les rivieres charient beaucoup d'or, comme dans celle le Luçon. Yolo n'eft qu'une petite ille de 30 à

286 É T ATDE I'ASIE. 40 lieues de tour. Long-tems les Hollandais \& les Efpagnols s'en difputerent la poffeffion; mais les habitans, affèz courageux pour défendre leur indépendance, n'ont jamais voulu reconnaître ni l'une ni l'autre de ces deux nations ; \& ils ont toujours continué à être gouvernés par leur Souverain naturel. Cette île nourrit beaucoup d'éléphans ; on y trouve de l'ambre, \& on y pêche des perles. Son port fert de retraite aux Maures qui parcourent ces mers en Pirates, troublent les Efpagnols dans leurs navigations, \& enlevent dans leurs in, curfions, les peuples des Colonies quils rashenent chez eux pour en faire des efclaves. Ia côte eft affez poiffonneufe pour fournir à 12 nourriture journaliere de fes habitans. On y recueille auffi de ces précieux nids. d'oifeaux dont nous avons parlé à larticle de Java.

On ne compte dans toutes les Philippines fuivant le dénombrement de 1752 , qu'un mil lion 350000 Indiens qui aient fubi le joug Efpagnol. La plupart font Chrétiens; \& tous depuis I6 jufqu'à 50 ans paient une capitation de 4 reaux ou de 2 livres If fols. On les 2 partagés en 22 provinces, dont la feule île de Luçon contient 12 avec un Archevêché \&e trois Evếchés. Cette grande Colonie a pour chef un Gouverneur, dont l'autorité fubordonnée ai Vice-Roi du Mexique, doit durer huit ans. Ce Grand Officier a le commandement des a mées. Il préfide à tous les tribunaux. II dipofe de tous les emplois civils \& militaire Il peut diftribuer des terres, les ériger mên
en
dan:
trof
fuiv
fes
s'élc été
$P C$
s'éte elles le $f$ dîle: leurs Mar épou les E ment roch. l'éter offre parfu en ca de fr refqu

Da

## E.

Hollandais poffeflion; ix pour déamais voulu ces deux naà être gouCette ile y trouve de s. Son port courent ces agnols dans uns leurs in, $s$ qu'ils raefclaves. $\mathrm{I}_{2}$ ournir à 12 tans. On Is d'oifeaus de Java. Philippines qu'un mil ubi le joug as ; \& tous e capitatio ls. On les feule île de êché \& tro our chef $u$ ordonnée a er huit ans ment des a naux. Il dif $\varepsilon$ militaire riger mên

E'TATDE L'A S I E. en fief. En un mot, il ne trouve d'obftacle dans l'exercice de fon pouvoir que dans une loi, trop fauvent violee, qui veut que l'on pourfuive la mémoire d'un Gouverneur mort dans fes fonctions, \& que celui qui y furvit ne. s'éloigne qu'après que fon adminiftration aura été examinée.

## XXIV.

## POSSESSIONS ESP AGNOLES DANS LES ISLES MARIANES.

L
$\square$ es îles Marianes forment une chaîne qui s'étend depuis le $13^{\circ}$. degré jufqu'au $22^{\circ}$; elles furent découvertes au feizieme fiecle par le fameux Magellan, qui leur donna le nom dîles des Larrons, parce quil fut volé par leurs habitans. On leur donna depuis celvi de Marianes du nom de Marianne d'Autriche, époufe de Philippe IV, fous le regne duquel les Efpagnols y formerent quelques établiffements. Plufieurs de oes îles ne font que des rochers; mais on en compte neuf qui ont de l'étendue. C'eft-là que la nature riche \& belle offre une verdure éternelle, des fleurs d'un parfum exquis, des eaux de criftal tombant en cafcades, des arbres chargés de fleurs \& de fruits en même-tems, des fituations pittorefques quelaron imitera jamais.

288 ETATDEIASIE; Torride, l'air eft pur, le ciel ferein \& le cllmat affez tempéré. On y voyait autrefois des peuples nombreux. Rien n'indique d'ou ils étaient fortis. Sans doute, qu'ils avaient été jetés par quelques tempêtes fur ces côtes, mais depuis fi long-tems, qu'ils avaient oublié leur origine, quils fe croiaient les feuls habitans du monde. Quoi qu'il en foit, ils vivaient très-fimplement. On affure même que l'ufage du feu y était entierement ignoré. Leurs jours fe paffaient dans une indolence perps tuelle; \& leur nourriture ne confiftait que dans des bananes, des noix de cocos, \& fur-tout dans du rima, arbre à pin, fort commun dans leurs îles, dont le fruit a le gont de la chataigne ou de l'artichaux, felon l'efpece.

Des fauvages ifolés que guidait un farouche inftinct, auxquels l'arc \& la flêche étaient même inconnus, qui n'avaient pour toute défenfe que degros bâtons; ces fauvages ne pouvaient pas réfifter aux armes \& aux troupes que les Efpagnols débarquerent chez eux en 1678 . Cependant la plupart d'entr'eux fe firent maffacrer plutôt que de fe foumettre. Un grand nombre furent la vietime des maladies honteufes que leurs inhumains vainqueurs leur avaient portées, Ceux qui avaient échappé à tous ces défaftres, prirent le parti défefpéré de fair avorter leurs femmes, pour ne pas laiffer après eux des enfans efclaves. La population diminua dans tout 1'Archipel, au point qu'il fallut, il y a 30 à 40 ans, en réunir les faibles reftes dans la feule fle de Guam, qui en eft la principale.

$$
\text { ÉTAT DE L'ÁSIK. } 289
$$

le cliois des l'oul ils ent été côtes, nt oues feuls it, ils me que 6. Leurs perps jue dans lur-tout un dans la chae. arouche nt même nfe que at pas ré fpagnols adant la utôt que urent la leurs inportées. efaftres, ter leurs $x$ des enans tout 30 à 40 la feule

Elle Elle a 40 lieues de circonférence. Son port, fitué dans la partie occidentale, \& défendu par une batterie de huit canons, eft formé d'un côté par une langue de terre qui s'avance deux lieues dans la mer, \& de l'autre par un recif de même étendue qui l'embraffé prefque circulairement. Quatre vaiffeaux peuvent y mouiller à l'abri de tous les vents, excepté celui d'Oueft qui ne fouffle jamais violemment dans ces parages.

A quatre lieues de la rade, fur les bords de la mer, dans une fituation heureufe, s'éleve l'agréable bourgade d'Agana. C'eft dans ce chef-lieu de la Colonie, \& dans 21 petits hameaux, diftribués autour de l'île, que font répartis I 500 habitans, reftes infortunés d'un peuple autrefois nombreux.

L'intérieur de Guam fert d'afyle \&e de páture aux chevres, aux porcs, aux bœufs, aux volailles, qu'au tems de la conquête y porterent les Efpagnols, \& qui depuis font devenus fauvages. Ces animaux, qu'il faut tuer à coup de fulil ou prendre au piege, formaient la principale nourriture des Indiens \& de leurs maîtres, lorfque tout-à-coup les chofes ont changé de face.
M. Tobias, homme actif, humain, éclairé, qui, en 1772 , gouvernait encore les Marianes, comprit que la population s'affaiblirait de plus en plns', s'il ne réuffiffait à rendre fon île Agricole. Cette idée élevée l'a fait Cultivateur luimême. A fon exemple, les naturels du pays ont défriché les terres dont il leur avait affuré Tome I.

## 290 ETATDE L'ASIB.

la propriété. Leurs champs fe font couverts de
puif riz, de cacao, de mais, de fucre, d'indigo, de coton, de légumes, de fruits, dont on leur avait laiflé ignorer l'ufage. Le fuccès a augmenté leur docilité. Ces enfans d'une nature brute ont exercé, dans des atteliers, quelques arts de néceflité premiere, \& fréquenté, fans une répugnance trop marquée les écoles ouvertes pour leurs inftructions. Leurs jouif fances fe font multipliées avec leurs accupations, \& ils ont été heureux dans l'un des meilleurs pays du monde.

Il paraît d'ailleurs, que ces peuples ne font pas fans génie. Placés autrefois fur des îles féparées par des intervalles confidérables, ils voulurent communiquer entre eux. Ils y réuf, firent avec le fecours d'un bâtiment d'une fíreté entiere, quoique très-petit; propre á toutes les évolutions navales, malgré la fimplicité de fa conftuction; fí facile à manier, que trois hommes fuffifaient pour toutes les manœuvres; recevant le vent de côté, mérite abfolument néceffaire dans ces parages; ayant lavantage unique daller \& de venir, fans jamais virer de bord $\& z$ en changeant ferlement la voile; d'une telle marche quil faifait douze à quinze milles en moins d'une heure, \& qu'il allait quelquefois plus yite zque le vent. De l'aveu de tous les connoiffeurs, ce Proffa appellé volant à caufe de fa légéreté, eft le plus parfait bateau qui ait jjamais été imaginé, \& l'invention n'en fauraitétre difputée aux habitans des Marianes,
mer mer ble fon de 1 neut yeur laqu d'un Dan Roi vices pofit avec Gou s'éta: des 1 verfé çues. $\& 0$ vit d le $\mathrm{T}_{2}$ fin d
arts de idigo, unt on cces a nature elques , fans es ou-jouif-ccupaun des
ne font les îles les, ils y réuf une firopre à la fimnanier, utes les é, méarages; venir, sant ferhe qu'il as d'une lus vite connoiffe de fa qui ait a'en fau[arianes,

$$
\text { ETAT DE L'A SIE. } \quad 2 g I
$$ puifqu'on n'en a trouvé le modele dans aucune mer du monde.

## X X V.

## POSSESSIONS DANOISES

 DANS L'INDE.Un Facteur Hollandais, nommé Bofchower, chargé par fa nation de faire un traité de commerce avec le Roi de Ceylan, fe rendit fi agréable à ce Monarque, qu'il devint le Chef de fon Confeil, fon Amital, \& fut nommé Prince de Mingone. Bofchower, enivré de ces honneurs, le hâta d'aller en Europe les 6taler aux yeux de fes compatriotes. L'indifférence avec laquelle ces Républicains reçurent l'éclave titré d'une Cour afiatique, l'offenfa cruellement. Dans fon dépit, il paffa chez Chriftiern IV, Roi de Danemarck, pour lui offrir fes fervices \& le crédit qu'il avait à Ceylan. Ses propofitions furent acceptées. II partit en 1618 , avec fix vaiffeaux, dont trois appartenaient au Gouvernement, \& trois à la Compagnie qui s'était formée pour entreprendre le commerce des Indes. La mort qui le furprit dans la traverfée, ruina les efpérances qu'on avait conçues. Les Danois furent mal reçus à Ceylan; \& Ové Gieddé de Tommerup, leur Chef, ne vit d'autre reffource que de les conduire dans le Tanjaour, partie du continent le plus voifin de cette Ifle.

292 LETAT DELASIE.

- Le Tanjaour, portion de la côte de Coromandel, eft un petit Etat qui n'a que 100 milles dans fa plus grande longueur \& 80 . milles dans fa plus grande largeur. C'eft la province de cette côte la plus abondante en riz. Cette richeffe naturelle, beaucoup de manufáctures communes, une grande abondance de racines propres à la teinture, font monter fes revenus publics à près de cinq millions. Elle doit fa profpérité à lavantage d'être arrofée par le Caveri, riviere qui prend fa fource dans les Gathes. Ses eaux après avoir parcouru un efpace de plus de 400 milles, fe divifent, à l'entrée du Tanjaour, en deux bras. Ie plus oriental prend le nom de Colram, l'autre conferve le nom de Caveri, \& fe fubdivife encore en quatre branches qui coulent toutes dans le Royaume, \& le préfervent de cette féchereffe horrible qui bralle, durant une grande partie de lannée, le refte du Coromandel.

Cette heureufe fituation fit defirer aux $\mathrm{Da}_{\mathrm{a}}$ nois de former un établiffement dans le Tanjaour. Ient propofition fut accueillie favorablement. On leur accorda un territoire fertile \& peuplé, fur lequel ils bâtirent d'abord Trinquebar, \&enfuite la fortereffe de Danfbourg, fuffifante pour la défenfe de la rade \& de la Ville. De leur côté ils s'engagerent à une redevance annuelle de deux mille pagodes, ou de 16800 livres quils paient encore.

La circonftance était favorable pour former
par bles fion qu'a land des trou ces veal

II $\bmod$ faier affez l'Ind Holl les e avec plus verfe à la s'oce Trinc mépr ment riche rent fance privil verne qui 1

Un les dé
fit un
E.TAT DE L'A S I E. par un joug étranger, ne faifaient que de faibles efforts pour la confervation de leurs poffef fions. Les Efpagnols n'envoyaient des vaiffeaux qu'aux Moluques \& aux Philippines. Les Hollandais ne travaillaient qu'à fe rendre maîtres des épiceries. Les Anglais fe reffentaient des troubles de leur patrie, même aux Indes. Toutes ces puiffances voyaient avec chagrin un nouveau rival, mais aucune ne le traverfait.

Il arriva de-là que les Danois, malgré la modicité de leurs premiers fonds, qui ne paffaient pas 853263 livres, firent des affaires affez confidérables dans toutes les parties de 1'Inde. Malheureufement la Compagnie de Hollande prit une fupériorité affez décidée, pour les exclure des marchés où ils avaient traité avec le plus d'avantage; $\& \approx$, par un malheur plus grand encore, les diffentions qui bouleverferent le Nord de l'Europe, ne permirent pas à la Métropole de cette nouvelle Colonie, de s'occuper d'intérêts fí éloignés. Les Danois de Trinquebar tomberent infenfiblement dans le mépris, \& des niaturels du pays, qui n'eftiment les hommes qu'en proportion de leurs richeffes, \& des nations rivales dont ils ne purent foutenir la concurrence. Cet état d'impuilfance les découragea. La Compagnie remit fon privilége, \& céda fes établiffements au Gout vernement, pour le dédommager des fommes qui lui étaient diles.

Une nouvelle Société s'eleva, en I670, fur les débris de cette derniere. Chriftiern V lui fit un préfent en navires ou autres effets, quỉ N iij

294 ETAT DELASIE. fut eftimé 310,828 liv. 10 fols, \& les intereffés fournirent 732,600 livres. Cette feconde entreprife formée fans fonds fuffifans, fut encore plus malheureufe que la premiere. Après un petit nombre d'expéditions, le Comptoir de Trinquebar fut abandonné à lui-même. La Compagnie ne fé montra qu'en languiffant; \&en $173^{\circ}$, on la vit expirer, apres avoir manqué a fes engagements.
-De fes cendres naquit, deux ans après, une nouvelle Société. Les faveurs multipliées qu'on lui prodigua pour la remettre en état de négocier avec économie, avec liberté, font la preuve de limportance que le Gouvernement attachait au commerce des Indes. Son privilége exclufif devait darer 40 ans; \&\& fon capital fat porté à $3,240,000$ livres partagées en 1600 actions de 2025 livres chacune.

Avec ces fonds toujours en activité, les affole $t$ été néfi mer fage à $t$ ciés expédierent durant les 40 années de leur ce1 co: gers en ont enlevépour $3,837,235$ liv. 10 fols.

## E I A T D E I'A S I B.

Les répartitions furent très-irrégulieres, tout le tems que dura le privilége. Elles auraient été plus confidérables, fi une partic dès bénéfices n'ette été mife régulierement en augmentation de commerce. Par cette conduite fage \& réflécłie, les heureux affociés réuffirent à tripler leurs capitaux. Ces fonds auraient encore groffi de $2,000,000$ livres, fi le Miniftere Danois n'ellt engagé, en 1754 , la Direction à ériger une ftatue au Roi Frédéric V.

Lorfque le privilége de la Compagnie expira, le 12 Avril 1772 , illui fut accordé un snouvel octroi, mais pour 20 ans feulement. On mit même quelques reftrictions aux faveuis dont elle avait joui. A l'exception du Commerce de la Chine, qui refte toujours exclufif, les mers des Indes font ouvertes à tous les citoyens, \&e à l'étranger qui voudra s'intérefler dans leurs entreprifes: mais, pourjouir de cette liberté, il faut n'employer que des navires conftruits dans quelques-uns des ports du Royaume; embarquer dans ohaque vaiffeau pour 13500 livres an moins de marchandifes de manufactures nationales; payen à la Com pagnie 67 livres 10 fols par laft, on 2 pour Ioo de la valeur de la cargaifon au départ, \& 8 pour 100 au retour. Les particuliers peuvent également négocier d'Inde en Inde, moyennant un droit d'entrée de 4 pour 100 , pour les productions d'Afie, \& de 2 pour 100 de celles de lEurope, dans tous les établiffements Danois..

La Compagnie était autrefois exempte des

296 É T A T D E L'A S I E.
droits établis fur ce qui fert à la conftructioni
fit \& à l'approvifionnement des vaiffeaux. On l'a privée d'une franchife qui entrainait trop d'inconvénients. Elle reçoit en dédommagement 67 lives io fols par laft, \& I3 lives io pour chacune des perfonnes qui forment léquipage de fes bâtiments. On l'oblige d'un autre côté, à exporter fur chacun de les navires expédiés pour linde, $13 j 00$ livres de marchandifes fabriquées dans le Royaume, \& 18000 livres fur chacun des navires deftinés pour la Chine.

Toutes les productions de l'Afie, qui fe confomment en Danemarck, \& qui paffent chez l'étranger, paient 2 pour 100 ; mais le Gouvernement a voulu refter larbitre des frais de Douane, que les foieries \&x les cafés, deftinés pourl'Etat, feraient obligés de fupporter.

Le Roi a renoncé à l'ufage où il était de placer, tous les ans, dans le commerce de la Compagnie, la fomme d'environ 100 milleliv. dont il lui revenait communément un profit de 20 pour 100. Pour dédommager la coilronne de ce facrifice, il fera verfé dans fa caiffe particuliere 22500 livres, lorfque la Société n'expédiera qu'un vaiffeau; 36000 liv. lorfqu'elle en fera partir deux ; \& 45000 livres, lorfquill $y$ en aura trois ou un plus grand nombre.
A lexpiration du dernier octroi, la Compagnie avait un fonds de $11,906,059$ livres partagées en 1600 actions d'environ 7425 livres chacune. Le prix de l'action était cévidemment trop fort dans une région où les fortures font
été

$$
\text { E I A T D E L'A S I EJ } 2.97
$$

uction On l'a p d'inrement o pour ipage côté, cpédiés ifes fares fur ine. fe conth chez ouverais de , defporter. ait de e de la illeliv. profit a coilans fa que la 00 liv. livres, grand
fi bornées. On a remédiéà cet inconvénient, en divifant une action en trois; de maniere quill y en a maintenant 4800 , dont le prix, pour plus de fûreté, n'a été porté fur les livres qu'à 2250 livres.

Le projet d'élever les établiffements Da nois, dans l'Inde, a plus de profpérité qu'il n'en avait eu, a occupé enfuite les efprits. Pour y réuflit, il a été réglé qu'on laifferaić conftamment $2,250,000$ livres, en y comprenant leur valeur eftimée 900,000 livres. Les bénéfices qu'on a faits avec ces fonds, pendant les dix années qui viennent de s'écouler depuis 1772 , font demeurés en augmentation du capital.
Jufqu'à ces derniers tems, Ies Navires, expédiés d'Europe pour la Chine, portaient toujours les Facteurs, chargés de former leur cargaifon: on a judicieufement penfé que des Agents établis chez cette nation, en faifiraient mieux l'efprit, \& feraient leurs ventes, leurs achats, avec plus de facilité \& de fuccès. Dans cette vue, quatre Facteurs ont été fixés à Canton, pour y conduire les intérêts du corps qui les a choifis.

Toutes ces fages combinaifons ont infpiré une confiance univerfelle. Quoique le dividende r'ait été que de 8 pour 100 en 1773 , $\&$ de 10 pour 100 en 1774 \& en 1775 , on a vu les actions s'élever à $25 \& 30$ pour 100 de bénéfice. Leur prife auraic vraifemblablement augmenté encore, fi la paix de la fociété n'ette été troublée par des diffenfions inteftines.
$22^{8}$ ETAT DE I'ASIE
L'ancienne Compágnie bornait prefque fes opérations au commerce de sla Chine. De tous
malh dans C un lieue fois habi peu nufa
men fidér
Mar
pula reve reve

A
Col
ble.
que:
l'on
qu'c
puif atte
83
con
Un
leur
terr
fon
fera lége d'envoyer de l'argent à cet établiffement, trop négligé, lui donna un̂ commencement de vie ; mais il rentra bientôt dans le néant. Son
E TA I D E I'A SIE. 上99
malheur, dit M. Raynal, eft d'avoir eté mis dans une dépendance abfolue de. Trinquebar.

Ce Chef-lieu des Colonies Danoifes poffede un excellent territoire qui, quoique de deux lieues de circonférence feulement, avait autrefois une population de 30000 ames, dont 10000 habitaient la Ville même. On en voyait un peu plus dans une grande aldée remplie de maznufactures groffieres. Le refte travaillait utilement dans quelques autres lieux moins confidérables. Trois cents Ouvriers, Facteurs, Marchands ou Soldats formaient toute la population Européanne dans l'établiffement. Son revenu était d'environ 100 mille livres, \& ce revenu fuffifait à toutés les dépenfes.

Avec le tems, le défordre fe mit dans la Colonie. Elle rendit moins, \& couta le double. Les Entrepreneurs s'éloignerent, les fabriques languirent, les achats diminuerent, \& I'on n'obtint qu'unbénéfice très-borné fur ceux qu'on ordonnait de loin en loin. Dans limpuiffance oul lon était de faire des avances aux atteliers, il fallut payer les marchandifes 25 \& 30 pour 100 plus chers, que fi lon fe fat conforné aux ufages reçus dans ces contrées.

Depuis 1772, Trinquebar a changé de face: Un-peude liberté, quelques fonds, une meilleure adminiftration, une augmentation de territoire, d'autres caufes encore ont amélioré fon fort; mais on préfume que fa dertinée ne fera jamais bien brillante.

En 1727, la Cour de. Vienne paya la garantie de la pragmatique fanction par le facrifice de 1a. Compagnie d’Oftende. Cet événemerit força les Agents de cette Société à porter ailleurs leurs capitaux. Ils firent fucceffivement des démarches pour s'établir à Hambourg, à Triefte, en Tofcanine. La nature, la force ou la politique ruinerent leurs efforts. Les plus houreux d'entre eux furent cenx qui tournerent leurśs regards vers la Suede. Un riche Négociant de Stockholm, nommé Henri Koning, fe déclara leur protecteur, \& fit appuyer leurs projets par la diette de 1731 . On établit une Compagnie des Indes, à laquelle on accorda le privilége exclufif de négocier au-delà du Cap de Bonne-Efpérance. Son octroi fut borné à 15 ans. Le defir de réunir le plus qu'il ferait poffible, les ayantages d'un commerce libre, à ceux d'une affociation privilégiée, firent régler que les fonds ne feraient pas limités, \& que tout actionnaire pourrait retirer les fiens à la fin de chaque voyage. Comine la plîtpart des intéreffés étaient étrangers, Flamands principalement, il parut jufte d'affurer un bénéfice 2 la Nation, en faifant payer au Gouverne-
meu laft C d'ex: Nav Chir faca gem retir pour a 54 rable aetio affur - Er privi ment ton, près reffé:
$43 c$ difti 1753 ils a leurs unco cenc droit qui ilieu pour but C de f

$$
\text { ETATDELASIE. } \quad \text { IOI }
$$

meut I 500 dalhers d'argent, ou 3390 livres par laft que porterait chaque bâtiment.

Cette condition n'empêcha pas la Société d'expédier, pendant la durée de fon octroi, 25 Navires; trois pour le Bengale \& 22 pour la Chine. Un de ces vaiffeaux fit naufrage avec fa cargaifon entiere, \& trois périrent fans chargement. Malgré ces malheurs, les intéreflés retirerent, outre leur Capital, 817 \& demi pour 100 , ce qui montait, annće commune, à $54 \&$ demi pour 100 ; bénéfice très-confidérable, quoique, fur ce produit, chacun des actionnaires dut faire \& payer lui-même fes affurances.

- En 1746, la Compagnie obtint un nouveau privilége pour 20 ans. Elle fit partir fucceffivement 3 vaiffeaux pour Surate, \& 33 pour Canton, dont un fit naufrage avec tous fes fonds près du lieu de fa deftination. Le profit desintéreffés fut de 871 \& un quart pour cent, ou de 43 chaque année. Un événement remarquable diftingua ce fecond octroi du premier. Dès 1753, les afociés renoncerent à la liberté dont ils avaient toujours joui, de retirer à volonté leurs capitaux, \& fe déterminerent à former un corps permanent. L'État les fit confentir à ce nouvel ordre de chofes, en fe contentant d'un droit de 20 pour 100 furtoutes les marchandifes qui fe confommeraient dans le Royaume, au lieu de 75000 livres quili recevait depuis 7 ans, pour chaque voyage. Ce facrifice avait pour but de mettre la Compagnie Suédoife en état de foutenir la concurrence de la Compagnie

302 -E T AT DE L'A SIE. que le Roi de Pruffe venait de former à Embden; mais les befoins publics le firent rétracter en 1765 . On alla même jufqu'à exiger tous les arrérages.

En 1766 , le privilége fut renouvellé pour vingt autres années. La Compagnie prêta alors à la Nation 1,250000 liv. fans intérêts, \& une fomme double pour un intérêt de 6 pour 100 . Elle devait être fucceffivement rembourfée de la premiere, par la retenue de 93750 livres qu'elle s'engageaità payer pour chaque navire qui ferait expédié, \& de la feconde à quatre époques convenues. Au premier Janvier 1778 , il était parti $2 I$ vaiffeaux, tous pour la Chine. Les I7 premiets avaient rapporté feuls 22 millions 600 livres pefant de thé, \& quelques autres objets d'une moindre importance. On ne peut pas dire précifément quel bénéfice ont produit ces expéditions; mais on doit préfumer qu'ila été confidérable, puifque les actions ont gagné jufqu’à 42 pour 100. Ge qui eft généralement connu, c'eft que le dividende fut de 12 pour ioo en 1770, quil a été de fix toutes les autres années, \& que la Compagnie eft chargée des affurances depuis 1753 .

Ce corps a établi le fiége de fes affaires à Gothenbourg, dont la pofition offrait, pour l'expédition des bâtiments, pour la vente des marchandifes, des facilités que refufaient les autres ports' du Royaume. Une préférence fi utile a beancoup augmenté le mouvement de cette rade \& le travail de fon territoire.

Dans l'origine de la Compagnie, les fonds
varia dit-o feule duit On 1 nom dans char leur affur mill Le t quie C que qu'c qu'a L. un dans duct plup de 2 telle Ces duF exp cent blef reffe un $F$ puif pub.

$$
\text { ÉTATD\& L'ASIE. } \quad 303
$$

rà Emb rétracter tous les

Hé pour êta alors , \& une our 100. urfée de so livres ie navire à quatre er 1778 a Chine. 22 milquelques e. On ne fice ont préfumer tions ont générafut de I2 outes les chargée affaires à it, pour rente des faient les érence fi ment de e. les fonds
variaient d'un voyage à l'autre. Ils furent, dit-on, fixés à 6 millions, en 1775 , \& à 5 feulement dans la derniere convention. Le produit des ventes n'a pas toujours été le même. On l'a vu plus ou moins confidérable, felon le nombre \& la grandeur des vaiffeaux employés dans le commerce, felon la cherté des marchandifes, au lieu de leur fabrication \& de leur rareté en Europe. Cependant, on peut affurer qu'il eft rarement refté au-deffous de 2 millions, \&ne s'eft jamais élevé au-deffus de 5 . Le thé a toujours formé plus de quatre cinquiemes de ces valeurs.

C'eft avec des piaftres, achetées à Cadix, que ces opérations ont été conduites. Le peu qu'on y a fait entrer d'ailleurs, mérite à peine qu'on s'en fouvienne.

Les confommations de la Suede furènt d'abord un peu plus confidérables qu’elles ne l'ont été dans la fuite, parce qu'originairement les productions de l'Afie ne deyaient rien au fifc. La plupare furent depuis affujetties à une impofition de 20 ou 25 pour 100 , quelques-unes même, telles que les foieries, paf̂agérement profcrites: Ces droits ont réduit la confommation annuelle du Royaume à 300000 livres. Tout le refte eft exporté, en payant à l'État un huitieme pour cent du prix de fa vente. La Suede, vu la faibleffe de fon numéraire \& la médiocrité de fes reffources intrinfeques, ne peut fe permettre un plus grand luxe; $\&$ ce font ces confidérations puiffantes qui ont déterminé le Roi régnant à publier des Loix fomptuaires qui ont été admi-
rées des peuples mêmes chez lefquels la diffipation, le fafte \& la frivolité font les principaux objets de leurs jouiffances.

## XXVII.

Tableau des monnoies dont on fait ufage dans le commerce de l' Inde.
Monnoies de IInde.
Monnoies de France. liv. Sols. den.

Roupies dor: . . . . . . . . . . . 42
d'argent.
28
Pagodes à 3 figures. . . . . . . . $\quad 9 \quad 12$
— à l'étoile. . . . . . . . . 8
— de Portonovo. . . . . . $7 \quad 7$
$\longrightarrow$ de Negapatnam. . . . $7 \quad 4$
$\longrightarrow$ de Mangalor. . . . . . 9 I2

- Ancienne.

Le demi-fanon.
Le fanon de Pondichery. . . . . . 6
Le double fanon de Pondichery. . 12
—— de Madras. . . . . . 8
de Trinquebar. . . . $\quad 12$
Fanon d'or de Negapatnam. . . $\quad 7 \quad 6$
de Paliacate. . . . . $\quad 9$
$\longrightarrow$ de Mangalor. . . . . . 9

- de Tiroupadi. ...). . 9

|  | 76 |
| :--- | :--- |

$\ldots$ de Latchimi-Devi. . $\mathbf{I}_{2}$

France. Sols. den.
8
$\begin{aligned} \text { E T I D E L'A S I E. } & 30 \xi \\ & \text { liv. Sols. deno }\end{aligned}$

| de Batalchipoté . . . | IS |
| ---: | ---: | ---: |
| d'Alingeri. ...... | 6 |
| d'Areni. . . . . . | 12 |
| d'Olear-Paléon. . .. | I2 |

On fait auff ufage du doudou, monnoie de cuivre. Il en faut 20 de ceux de Pondichery, pour un fanon ou 6 fols.
Doudou de Madras. . . . . . . I

- de Bombaye. . . . . . . I I
d'Arcate. ........ $\quad \frac{1}{6}$
du Tanjaour. ..... 6
— de Maduré. . . . . . . 6
On trouve encore dans le Nord de l'Inde; des monnoies anciennes en or \&z en argent, où font frappés les douze fignes du Zodiaque. Les révolutions continuelles, dit M. Sonnerat, qui agitent cette partie du monde, font difparaître bientôt les anciennes efpeces. Un ufurpateur qui s'empare du pays, détruit tous les monuments, \& fait fondre toutes les efpeces, pour anéantir, s'il eft poffible, jufqu'au nom du Prince qu'il a détrôné. Comme toutes ces mọnnoies ont indubitablement fuivile même fort, elles font d'une extrême rareté.

On compte auffi dans l'Inde par roupies ficcas, par lacs \& par crores. Huit roupies ficcas yalent environ 3 liv. de notre monnoie; le lac vaut IOO mille roupies, \& le crore 10 millions de roupies ficcas.

306 ETATDE L'ASIE:

ARRET du Confeil d'Etat du Roi, concernant le Commerce de la Chine.

## Du 2 Février 1783.

Extrait des Regiffres du Confeil d'État.

Lde R oi étant informé que les Ports de fon Royaume ne fe trouvent pas fuffifamment pourvus des marchandifes de l'Inde \& de la Chine, - qui font néceffaires, foit pour la confommation de fes fujets, foit pour les échanges avec l Etranger; fa Majefté a réfolu de profiter des premiers inftans de la paix, pour procurer le plutôt poffible à fon Royaume, un approvifionnement fuffifant des divers objets que fournit le commerce de la Chine : c'eft dans cette vue, gu'après s'être fait repréfenter l'Arrêt de fon Conferil du 13 Août 1769 , par lequel le privilége exclufif de la Compagnie des Indes a été fufpendu; enfemble l'Arrêt du 6 Septembre fuivant, portant Réglement pour le commerce de -IInde, fa Majefté a confidéré que fi dans les circonftances aetuelles, on s'en rapportait pour un approvifionnement auffi important, aux fpéculations des particuliers, on ne pourrait pas être affuré que leurs entreprifes fuffent effectuées affez promptement pour efpérer des retours dès I'année 1784; \& qu'il ferait plus avantageux \& plus fûr d'en charger un Armateur qui dirigerait cette opération pour le compte de fa Majefté:

Et fa clos-1 le zel Conf des fir a ord

Le $a \mathrm{emF}$ à lag jugée fomm en to comn confic à lef ceffar de bât
L.s fécici qu'au jefté réfult l'enco elle fí
Créas
encor

En

$$
\text { E T A T D E I'A S I E. } \quad \text { I }
$$ Et fa Majefté ayant fait choix du fieur Grand-

ts de fon ent pourChine, mmation 1Etranpremiers utôt pofinnement le comte, qu'afon Conprivilége l été fufnbre fuimerce de i dans les rtait pour , auxfpéurrait pas effectuées tours dès tageux \& dirigerait Majefté: clos-Meflé, dont elle connaît lexpérience \& le zele, Ouï le rapport du fieur Joly de Fleury, Confeiller d'État ordinaire, \& au Confeil royal des finances; le Roi etant bn son Conseil, a ordonné \& ordonne ce qui fuit :
ARTICIE PREMIER

Le Roi autorife le fieur Grandclos-Meflé, a emprunter pour le compte de fa Majefté, foit à la groffe, foit de toute autre maniere qui fera jugée convenable, jufqu'a concurrence d'une fomme de trois millions, pour être employée en totalité à faire les fonds d'une expédition de commerce pour la Chine, dont fa Majefté a confié la direction audit fieur Grandclos-Meflé; à leffet de quoi, fa Majefté fera remettre inceffamment à fa difpofition un nombre fuffifant de bâtiments pour remplir cette deftination.

## II.

Lis produit des cargaifons de retour demeurera fpécialement affecté au payement des emprunts qu'aura fait ledit fieur Grandclos-Meflé. Sa Majefté entend que les bénéfices qui pourront réfulter de cette opération, foient employés à l'encouragement du commerce de l'Inde, \& elle fe réferve d'y faire participer auffi ceux des Créanciers de la Compagnie des Indes qui reftent encore à liquider.
III.

EN conféquence des difpofitions portées au trement ordonné par fa Majefté, il fera furfis à la délivrance des permiffions qui pourraient être demandées par des Armateurs particuliers, foit eñ France, foit aux îles de France \&ede Bourbon, pour le commerce de la Chine. Fatr au Confeild'Etat du Roi, fa Majefté y étant, tenu à Verfailles le deux Février mil fept cent quatre-vingt-trois.

Signé, la Croix Castries.

Fin du premier Volume.

